MS＆ADインシュアランスグループの三井住友海上あいおい生命保険株式会社（社長：丹保人重）の、平成29年度第1四半期（平成29年4月1日～平成29年6月30日）の業績をお知らせいたします。

《契約高》
個人保険・個人年金保険の新契約は、本年4月に発売した「&LI FE 新総合収入保障」「&LI FE 新収入保障」の好調な販売を受けて前年同期比27.1%増加し、6,298億円と大きく伸長しました。また、保有契約も前年度末比0.5%増加し、23兆3,210億円となりました。

＜参考＞個人保険・個人年金保険に団体保険を加えた保有契約は30兆9,667億円となりました。

《保有契約》
個人保険・個人年金保険の新契約は84億円（前年同期比14.5%減）となりましたが、保有契約は前年度末比0.4%増加し、4,028億円となりました。また、第三分野の保有契約は、前年度末比1.9%増加し901億円となりました。

《当期の基礎利益》
当期の基礎利益は、本年4月の標準利率改定による責任準備金繰入額の増加等により、前年同期比11億円減益の38億円となりました。

《当期の純利益》
当期の純利益は、前年同期比6億円増益の24億円となりました。

経営の健全性を示す指標であるソルベンシー・マージン比率は1,877.1%となり、引き続き高い水準で推移しております。

当社の格付け　（2017年8月9日現在）
A+　　スタンダード＆プアーズ（S＆P）保険財務力格付け
AA−　　格付投資情報センター（R＆I）保険金支払能力格付け

本件に関するお問い合わせ先
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
経営企画部　広報グループ　酒井・柳田　TEL 03-5539-8309
経理財務部　主計グループ　宮崎・橋本　TEL 03-5539-8346
＜＜目次＞＞

1. 主要業績-----------------------------------------------1 頁
2. 資産運用の実績(一般勘定)-------------------------------2 頁
3. 四半期貸借対照表-----------------------------------------4 頁
4. 四半期損益計算書-----------------------------------------5 頁
5. 経常利益等の明細(基礎利益)--------------------------------7 頁
6. ソルベンシー・マージン比率--------------------------------8 頁
7. 特別勘定の状況------------------------------------------9 頁
8. 保険会社及びその子会社等の状況-----------------------------9 頁
1. 主要業績

(1) 保有契約高及び新契約高

<table>
<thead>
<tr>
<th>区 分</th>
<th>保有契約高</th>
<th>新契約高</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>平成28年度末</td>
<td>金額</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>件数</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>① 個人保険</td>
<td>2,938</td>
<td>224,779</td>
</tr>
<tr>
<td>② 個人年金保険</td>
<td>186</td>
<td>7,362</td>
</tr>
<tr>
<td>③ 団体保険</td>
<td>-</td>
<td>70,743</td>
</tr>
<tr>
<td>④ 団体年金保険</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 1. 個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金を合計したものです。

2. 団体年金保険については、責任準備金の金額です。

(2) 年換算保険料

<table>
<thead>
<tr>
<th>区 分</th>
<th>年換算保険料</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>平成28年度末</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>件数</td>
</tr>
<tr>
<td>① 個人保険</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>② 個人年金保険</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>③ 団体保険</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>④ 団体年金保険</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 新契約の個人年金保険の金額は年金支払開始時における年金原資です。
2. 資産運用の実績（一般勘定）

（1）資産の構成

<table>
<thead>
<tr>
<th>区 分</th>
<th>平成28年度末</th>
<th></th>
<th>平成29年度第1四半期会計期間末</th>
<th></th>
<th>うち外貨建資産</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>金額</td>
<td>占率</td>
<td>金額</td>
<td>占率</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現金預金・コールローン</td>
<td>290,010</td>
<td>8.0</td>
<td>344,643</td>
<td>9.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>買現先勘定</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>債券借入金</td>
<td>285,455</td>
<td>7.9</td>
<td>228,668</td>
<td>6.3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>買入金銭債権</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商品有価証券</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金銭の信託</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有価証券</td>
<td>2,919,795</td>
<td>80.7</td>
<td>2,917,868</td>
<td>80.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公社債</td>
<td>2,667,115</td>
<td>73.7</td>
<td>2,673,377</td>
<td>74.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株式</td>
<td>1,314</td>
<td>0.0</td>
<td>1,342</td>
<td>0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>外国証券</td>
<td>244,182</td>
<td>6.7</td>
<td>225,222</td>
<td>6.2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公社債</td>
<td>243,338</td>
<td>6.7</td>
<td>221,701</td>
<td>6.1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株式</td>
<td>843</td>
<td>0.0</td>
<td>3,521</td>
<td>0.1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の証券</td>
<td>7,183</td>
<td>0.2</td>
<td>17,925</td>
<td>0.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸付金</td>
<td>55,198</td>
<td>1.5</td>
<td>54,780</td>
<td>1.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不動産</td>
<td>620</td>
<td>0.0</td>
<td>612</td>
<td>0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の</td>
<td>68,242</td>
<td>1.9</td>
<td>66,448</td>
<td>1.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td>△128</td>
<td>△0.0</td>
<td>△124</td>
<td>△0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>3,619,194</td>
<td>100.0</td>
<td>3,612,897</td>
<td>100.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>うち外貨建資産</td>
<td>249,681</td>
<td>6.9</td>
<td>235,206</td>
<td>6.5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）「不動産」については土地・建物・建設仮勘定を合計した金額を記載しています。
（2）有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの）

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>平成28年度末</th>
<th></th>
<th>平成29年度第1四半期会計期間末</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>帳簿価額</td>
<td>時価</td>
<td>差損益</td>
<td>帳簿価額</td>
</tr>
<tr>
<td>満期保有目的の債券</td>
<td>1,032,755</td>
<td>1,222,936</td>
<td>△ 192,191</td>
<td>1,033,075</td>
</tr>
<tr>
<td>責任準備金対応債券</td>
<td>265,446</td>
<td>261,747</td>
<td>△ 3,699</td>
<td>297,252</td>
</tr>
<tr>
<td>子会社・関連会社株式</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券</td>
<td>1,494,833</td>
<td>1,621,150</td>
<td>△ 126,317</td>
<td>1,464,299</td>
</tr>
<tr>
<td>公社債</td>
<td>1,256,206</td>
<td>1,368,913</td>
<td>△ 112,707</td>
<td>1,236,765</td>
</tr>
<tr>
<td>株式</td>
<td>511</td>
<td>871</td>
<td>△ 359</td>
<td>511</td>
</tr>
<tr>
<td>外国証券</td>
<td>231,982</td>
<td>244,182</td>
<td>△ 12,200</td>
<td>210,473</td>
</tr>
<tr>
<td>公社債</td>
<td>231,144</td>
<td>243,338</td>
<td>△ 12,194</td>
<td>206,981</td>
</tr>
<tr>
<td>株式等</td>
<td>837</td>
<td>843</td>
<td>△ 5</td>
<td>3,492</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の証券</td>
<td>6,133</td>
<td>7,183</td>
<td>△ 1,049</td>
<td>16,548</td>
</tr>
<tr>
<td>買入金銭債権</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>譲渡性預金</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>2,793,035</td>
<td>3,106,834</td>
<td>△ 313,798</td>
<td>2,794,626</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるものを含むこととしています。

・時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の帳簿価額は以下のとおりです。

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>平成28年度末</th>
<th>平成29年度第1四半期会計期間末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>満期保有目的の債券</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>非上場外国債券</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>責任準備金対応債券</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>子会社・関連会社株式</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の証券</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>442</td>
<td>442</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（3）金銭の信託の時価情報

金銭の信託は保有していません。
### 3．四半期貸借対照表

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>平成28年度末</th>
<th>平成29年度末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(資産の部)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現金及び預貯金</td>
<td>290,010</td>
<td>344,643</td>
</tr>
<tr>
<td>債券借取引支払保証金</td>
<td>285,455</td>
<td>228,668</td>
</tr>
<tr>
<td>有価証券</td>
<td>2,919,795</td>
<td>2,917,868</td>
</tr>
<tr>
<td>(うち国債)</td>
<td>(1,804,655)</td>
<td>(1,796,999)</td>
</tr>
<tr>
<td>(うち地方債)</td>
<td>(135,839)</td>
<td>(142,374)</td>
</tr>
<tr>
<td>(うち社債)</td>
<td>(726,620)</td>
<td>(734,003)</td>
</tr>
<tr>
<td>(うち株式)</td>
<td>(1,314)</td>
<td>(1,342)</td>
</tr>
<tr>
<td>(うち外国証券)</td>
<td>(244,182)</td>
<td>(225,222)</td>
</tr>
<tr>
<td>貸付金</td>
<td>55,198</td>
<td>54,780</td>
</tr>
<tr>
<td>保険契約貸付金</td>
<td>55,198</td>
<td>54,780</td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産</td>
<td>4,638</td>
<td>4,396</td>
</tr>
<tr>
<td>无形固定資産</td>
<td>20,987</td>
<td>22,618</td>
</tr>
<tr>
<td>代理店金</td>
<td>116</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>再保険金</td>
<td>1,018</td>
<td>401</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の資産</td>
<td>42,103</td>
<td>39,502</td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td>△128</td>
<td>△124</td>
</tr>
<tr>
<td>資産の部合計</td>
<td>3,619,194</td>
<td>3,612,897</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>平成28年度末</th>
<th>平成29年度末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(負債の部)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保険契約準備金</td>
<td>2,934,939</td>
<td>2,991,396</td>
</tr>
<tr>
<td>支払準備金</td>
<td>27,648</td>
<td>26,219</td>
</tr>
<tr>
<td>責任準備金</td>
<td>2,896,459</td>
<td>2,954,756</td>
</tr>
<tr>
<td>契約者配当準備金</td>
<td>10,831</td>
<td>10,420</td>
</tr>
<tr>
<td>代理店借入金</td>
<td>5,626</td>
<td>3,806</td>
</tr>
<tr>
<td>再保険借入金</td>
<td>283</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の負債</td>
<td>375,124</td>
<td>317,181</td>
</tr>
<tr>
<td>債券借取引受入担保金</td>
<td>361,797</td>
<td>306,209</td>
</tr>
<tr>
<td>未払法人税等</td>
<td>853</td>
<td>822</td>
</tr>
<tr>
<td>リース債務</td>
<td>2,976</td>
<td>2,863</td>
</tr>
<tr>
<td>資産除去債務</td>
<td>429</td>
<td>430</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の負債</td>
<td>9,066</td>
<td>6,856</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td>2,535</td>
<td>2,651</td>
</tr>
<tr>
<td>役員退職慰労引当金</td>
<td>28</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>特別法上の準備金</td>
<td>5,988</td>
<td>6,177</td>
</tr>
<tr>
<td>価格変動準備金</td>
<td>5,988</td>
<td>6,177</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金負債</td>
<td>18,397</td>
<td>17,412</td>
</tr>
<tr>
<td>負債の部合計</td>
<td>3,342,924</td>
<td>3,338,843</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>平成28年度末</th>
<th>平成29年度末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(純資産の部)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本金</td>
<td>85,500</td>
<td>85,500</td>
</tr>
<tr>
<td>資本剰余金</td>
<td>93,688</td>
<td>93,688</td>
</tr>
<tr>
<td>その他資本剰余金</td>
<td>63,214</td>
<td>63,214</td>
</tr>
<tr>
<td>利益剰余金</td>
<td>30,473</td>
<td>30,473</td>
</tr>
<tr>
<td>利益剰余金</td>
<td>6,133</td>
<td>6,451</td>
</tr>
<tr>
<td>その他利益剰余金</td>
<td>6,133</td>
<td>6,026</td>
</tr>
<tr>
<td>資本金合計</td>
<td>185,321</td>
<td>185,639</td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td>90,948</td>
<td>88,415</td>
</tr>
<tr>
<td>評価・換算差額等合計</td>
<td>90,948</td>
<td>88,415</td>
</tr>
<tr>
<td>純資産の部合計</td>
<td>276,270</td>
<td>274,054</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>平成28年度末</th>
<th>平成29年度末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>負債及び純資産の部合計</td>
<td>3,619,194</td>
<td>3,612,897</td>
</tr>
<tr>
<td>科 目</td>
<td>期 別</td>
<td>金  額</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>四半期損益計算書</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>第１四半期累計期間</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（平成28年4月1日から平成28年6月30日まで）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成28年度</td>
<td></td>
<td>125,186</td>
</tr>
<tr>
<td>平成29年度</td>
<td></td>
<td>113,722</td>
</tr>
<tr>
<td>科目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保険料等収入</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（うち保険料）</td>
<td></td>
<td>113,689</td>
</tr>
<tr>
<td>資産運用収益</td>
<td></td>
<td>10,992</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち利息及び配当金等収入）</td>
<td></td>
<td>10,823</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち有価証券売却益）</td>
<td></td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>その他経常収益</td>
<td></td>
<td>471</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち支払備金戻入額）</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>経常収益</td>
<td></td>
<td>120,943</td>
</tr>
<tr>
<td>支払金等支払金</td>
<td></td>
<td>45,781</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち保険金）</td>
<td></td>
<td>10,475</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち年金）</td>
<td></td>
<td>3,799</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち給付金）</td>
<td></td>
<td>3,987</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち解約返戻金）</td>
<td></td>
<td>26,274</td>
</tr>
<tr>
<td>（うちその他の返戻金）</td>
<td></td>
<td>892</td>
</tr>
<tr>
<td>責任準備金等繰入額</td>
<td></td>
<td>53,774</td>
</tr>
<tr>
<td>支払備金繰入額</td>
<td></td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>責任準備金繰入額</td>
<td></td>
<td>53,705</td>
</tr>
<tr>
<td>契約者配当金積立利息繰入額</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>資産運用費用</td>
<td></td>
<td>394</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち支払利息）</td>
<td></td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち有価証券売却損）</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち金融派生商品費用）</td>
<td></td>
<td>364</td>
</tr>
<tr>
<td>事業費</td>
<td></td>
<td>18,168</td>
</tr>
<tr>
<td>その他経常費用</td>
<td></td>
<td>2,825</td>
</tr>
<tr>
<td>経常利益</td>
<td></td>
<td>4,242</td>
</tr>
<tr>
<td>特別利益</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産等処分益</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>特別損失</td>
<td></td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産等処分損</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>価格変動準備金繰入額</td>
<td></td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>契約者配当準備金繰入額</td>
<td></td>
<td>1,531</td>
</tr>
<tr>
<td>税引前四半期純利益</td>
<td></td>
<td>2,531</td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等</td>
<td></td>
<td>776</td>
</tr>
<tr>
<td>四半期純利益</td>
<td></td>
<td>1,754</td>
</tr>
</tbody>
</table>
注記事項

（四半期貸借対照表関係及び株主資本等変動計算書関係）

平成29年度第1四半期会計期間末

1. 四半期特有の会計処理
   税金費用の計算
   税金費用については、主として、税引前四半期純利益に一時差異等に該当しない差異の金額が重要な場合に
   はその金額を加減した上で法定実効税率を乗じて計算しております。
   なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

2. 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、260,076百万円であります。

3. 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。
   イ. 当期首現在高 10,831百万円
   ロ. 当第1四半期累計期間契約者配当金支払額 1,931百万円
   ハ. 利息による増加等 0百万円
   ニ. 契約者配当準備金繰入額 1,520百万円
   ホ. 当第1四半期会計期間末現在高 10,420百万円

4. 配当金支払額

<table>
<thead>
<tr>
<th>決議</th>
<th>株式の種類</th>
<th>配当金の総額（百万円）</th>
<th>1株当たり配当額</th>
<th>基準日</th>
<th>効力発生日</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>平成29年5月18日取締役会</td>
<td>普通株式</td>
<td>2,124</td>
<td>717円 64銭</td>
<td>平成29年3月31日</td>
<td>平成29年5月22日</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。

注記事項

（四半期損益計算書関係）

平成29年度第1四半期累計期間

1. 1株当たり四半期純利益は、824円 89銭であります。算定上の基礎である四半期純利益及び普通株式に係る四半
   期純利益はともに2,441百万円、普通株式の期中平均株式数は2,960千株であります。
   なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

2. 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。
5. 経常利益等の明細（基礎利益）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>平成28年度第1四半期累計期間</th>
<th>平成29年度第1四半期累計期間</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>基礎利益</strong> A</td>
<td>4,984</td>
<td>3,813</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>キャピタル収益</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金銭の信託運用益</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>売買目的有価証券運用益</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>有価証券売却益</td>
<td>167</td>
<td>2,979</td>
</tr>
<tr>
<td>金融派生商品収益</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>為替差益</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>その他キャピタル収益</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>キャピタル費用</strong> B</td>
<td>368</td>
<td>1,153</td>
</tr>
<tr>
<td>金銭の信託運用損</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>売買目的有価証券運用損</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>有価証券売却損</td>
<td>-</td>
<td>633</td>
</tr>
<tr>
<td>有価証券評価損</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>金融派生商品費用</td>
<td>364</td>
<td>519</td>
</tr>
<tr>
<td>為替差損</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>その他キャピタル費用</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>キャピタル損益 B</strong></td>
<td>△ 200</td>
<td>1,826</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>キャピタル損益含み基礎利益 A + B</strong></td>
<td>4,784</td>
<td>5,639</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>臨時収益</strong></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>再保険収入</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>危険準備金戻入額</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>個別貸倒引当金戻入額</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>その他臨時収益</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>臨時費用</strong></td>
<td>541</td>
<td>678</td>
</tr>
<tr>
<td>再保険料</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>危険準備金繰入額</td>
<td>541</td>
<td>678</td>
</tr>
<tr>
<td>個別貸倒引当金繰入額</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>特定海外債権引当勘定繰入額</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>貸付金償却</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>その他臨時費用</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>臨時損益 C</strong></td>
<td>△ 541</td>
<td>△ 678</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>経常利益 A + B + C</strong></td>
<td>4,242</td>
<td>4,961</td>
</tr>
</tbody>
</table>
6. ソルベンシー・マージン比率

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>平成28年度末</th>
<th>平成29年度第1四半期末会計期間末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ソルベンシー・マージン総額</td>
<td>(A) 487,958</td>
<td>491,697</td>
</tr>
<tr>
<td>資本金等</td>
<td>183,197</td>
<td>185,639</td>
</tr>
<tr>
<td>価格変動準備金</td>
<td>5,988</td>
<td>6,177</td>
</tr>
<tr>
<td>危険準備金</td>
<td>31,584</td>
<td>32,262</td>
</tr>
<tr>
<td>一般貸倒引当金</td>
<td>25</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>(その他有価証券評価差益（税効果控除前）、補償ヘッジ損益（税効果控除前））×90％（マイナスの場合は100％）</td>
<td>113,685</td>
<td>110,518</td>
</tr>
<tr>
<td>土地の含み損益×85％（マイナスの場合は100％）</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>全期チルメル式責任準備金相当額超過額</td>
<td>151,430</td>
<td>154,264</td>
</tr>
<tr>
<td>負債性資本調達手段等</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>全期チルメル式責任準備金相当額超過額及び負債性資本調達手段等のうち、マージンに算入されない額</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>持込資本金等</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>控除項目</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>2,046</td>
<td>2,811</td>
</tr>
<tr>
<td>リスクの合計額</td>
<td>( \sqrt{R_1 + R_2} + (R_3 + R_4)^2 + R_4 ) (B)</td>
<td>51,546</td>
</tr>
<tr>
<td>保険リスク相当額</td>
<td>( R_1 )</td>
<td>16,565</td>
</tr>
<tr>
<td>第三分野保険の保険リスク相当額</td>
<td>( R_s )</td>
<td>11,315</td>
</tr>
<tr>
<td>予定利率リスク相当額</td>
<td>( R_2 )</td>
<td>3,080</td>
</tr>
<tr>
<td>最低保証リスク相当額</td>
<td>( R_7 )</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>資産運用リスク相当額</td>
<td>( R_3 )</td>
<td>38,611</td>
</tr>
<tr>
<td>経営管理リスク相当額</td>
<td>( R_4 )</td>
<td>1,391</td>
</tr>
<tr>
<td>ソルベンシー・マージン比率</td>
<td>( \frac{(A)}{(1/2) \times (B)} \times 100 )</td>
<td>1,893.2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）上記は、保険業法施行規則第86条、第87条及び平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出しています。

＜参考＞実質資産負債差額

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>平成28年度末</th>
<th>平成29年度第1四半期末会計期間末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>資産の部に計上されるべき金額の合計額</td>
<td>(1) 3,806,676</td>
<td>3,801,434</td>
</tr>
<tr>
<td>負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額</td>
<td>(2) 3,118,065</td>
<td>3,111,285</td>
</tr>
<tr>
<td>実質資産負債差額</td>
<td>(1) − (2) = (3) 688,611</td>
<td>690,148</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）1. 実質資産負債差額は、保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令第3条および平成11年金融監督庁・大蔵省告示第2号の規定に基づき算出しています。
2. 保険会社向けの総合的な監督指針II-2-2-6に基づき、実質資産負債差額から満期保有目的の債券および責任準備金対応債券に係る時価評価額と帳簿価額との差額を控除した額は以下の通りです。
   平成28年度末：501,129百万円、平成29年度第1四半期末会計期間末：501,612百万円
7．特別勘定の状況
該当する事項はありません。

8．保険会社及びその子会社等の状況
該当する事項はありません。

以上