1. **倉庫業の現況**

**(1) 事業者数及び所管面（容）積**

* + 1. 事業者数

管内の営業倉庫事業者数は第１表のとおりで、４６６社（前年度末比３．５６％増）で

ある。

第１表　倉庫事業者数（令和３年度末）

　　　普通倉庫　　　　　　　　　　　　　　　冷蔵倉庫

　

※１　主たる営業所が管内にある発券事業者２８社のうち１社、非発券事業者２５６社のうち３社は、管内に倉庫を有しない。

※２　普通倉庫と冷蔵倉庫の兼業は３９社である。

* + 1. 所管面（容）積

　倉庫事業者が管内に保有する倉庫の所管面（容）積の推移は、第２表のとおりである。管内における倉庫は神戸市及びその周辺都市に集中しており、中でも神戸市内には、所管面（容）積ベースで、普通倉庫では一～三類倉庫の４８．３％、危険品倉庫（タンク）の７２．６％、野積倉庫の７４．０％、貯蔵槽倉庫の９０．８％、冷蔵倉庫の６５．７％が立地している。

第２表　倉庫所管面（容）積の推移

**(2) 倉庫需要**

　　　管内倉庫における品目別入庫量、平均月末在庫量について、普通倉庫は第３表、冷蔵倉庫は第４表のとおりとなり、一～三類倉庫及び冷蔵倉庫の入庫量、平均月末在庫量の推移は、第１図のとおりである。

　　　第３表　管内普通倉庫の受寄物入庫量、平均月末在庫量（令和２年度）



第４表　管内冷蔵倉庫の受寄物入庫量、平均月末在庫量（令和２年度）



第１図　管内一～三類倉庫及び冷蔵倉庫の入庫量、平均月末在庫量の推移

**(3) 倉庫管理主任者スキルアップセミナー**

倉庫管理主任者制度の一層の充実と倉庫管理主任者の更なる資質の向上を図ることを目的として、倉庫管理主任者を対象とした「倉庫管理主任者スキルアップセミナー」を開催している。

令和３年度は、自然災害対策や荷役作業における労働災害を防止するための取組をテーマに、９月６日に開催した。

1. **物流の効率化**
   1. **物流総合効率化計画の認定**

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」（物流効率化法）は、流通業務（輸送、保管、荷さばき及び流通加工）を一体的に実施するとともに、「輸送網の集約」、「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」等の輸送の合理化により、流通業務の効率化を図る事業に対する計画の認定や支援措置等を定めた法律である。

平成２８年１０月に物流分野における労働力不足や、荷主や消費者ニーズの高度化・多様化に対応するため、法の目的に「流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあること」への対応を図る旨が追加されるとともに、二以上の者が事業を連携して行うことを前提に多用な取り組みへと対象を拡大する法改正が行われた。

また、令和２年１１月には、地方部における物流サービス及び旅客運送サービスの提供を確保するため、貨客運送事業を支援し、その実施の促進を図ることを目的に法改正が行われた。

さらに、令和４年４月には、倉庫内における作業の効率化を図るため、特定流通業務施設の設備要件に物流ＤＸ関連機器を追加する省令改正が行われた。

令和３年度は、管内において、認定申請はなかった。（全国では５７件認定）

* 1. **モーダルシフト等推進事業**

温室効果ガスの排出削減、流通業務の省力化による持続可能な物流体系の構築を図るため、荷主企業及び物流事業者等物流に係る関係者によって構成される協議会が物流総合効率化法に基づき実施するモーダルシフト等の取り組みを支援している。

* 1. **グリーン物流等に係る普及・啓発**

関西グリーン物流パートナーシップ会議（事務局：神戸運輸監理部、近畿運輸局、近畿経済産業局）の取り組みとして、物流の分野における環境負荷軽減に向けた取り組みを推進し、広く啓発することを目的とした「グリーン物流セミナー（鉄道版）（海上版）」を開催している。

なお、令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大により、開催を見送った。

* 1. **物流分野におけるエネルギー使用の合理化**

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」により、一定規模以上の輸送能力を有する輸送事業者は、特定輸送事業者に指定され、毎年省エネ措置の中長期計画及びエネルギー使用量等の定期報告書を提出することが義務づけられている。管内では、特定輸送事業者に指定されている内航海運事業者１社から、中長期計画及び定期報告書の提出を受けている。

* 1. **物流に係る交通環境教育プログラム**

物流分野における環境問題の解決に向け、若い人材に関心を持ってもらうことを目的として、神戸大学大学院海事科学研究科と連携し、管内の物流事業者の協力のもと、物流の効率化や環境負荷低減を図る方策などについて考える「交通環境教育プログラム」を、平成２４年度より実施している。

令和３年度は、令和４年１月１４日に神戸大学の学生の参加を得て開催し、キユーピー(株)神戸工場及び(株)キユーソー流通システムの倉庫について、商品の製造から包装、倉庫への入庫、商品の保管、仕分け、出庫、トラックへの積み込みまでの一連の流れの説明を受けた後、現場を見学した。

また、ワークショップでは、学生を２グループに分け、パレットへの積み付け体験を行い、『包装設計の視点からこれまでの物流を変革する！』というテーマに沿って、事業者から包装設計の取り組みや商品の積み付けと物流効率化について概要説明があり、物流効率化・環境負荷低減に向けて、学生から意見・感想等を発表した。

* 1. **交通環境教室**

次世代を担う子供たちに、公共交通が環境にやさしい乗り物であることを理解してもらい､自発的に環境にやさしい行動をとれる人材を育て、さらには公共交通の利用促進を目的として「交通環境教室」を実施している。

令和３年度は、管内の小・中学校において、３回実施した。