## 令和 2 年度

## 静岡県産業廃棄物実態調査報告書

## （平成 3 0 年度実績調査）

## 令和2年6月

第1章 調查の概要 ..... $\cdot 1$
1.1 調査業務の目的 ..... $\cdot 1$
1.2 調査の内容 ..... $\cdot 1$
1.3 各種報告書のデータ整備及び産業廃棄物の排出•処理状況の整理 ..... ． 2
第2章 調査結果の概要 ..... $\cdot 5$
2.1 平成 30 年度の産業廃棄物の排出量 ..... 5
2.2 平成 30 年度の産業廃棄物の処理状況 ..... 7
2.3 静岡県産業廃棄物排出•処理管理システムの作成結果 ..... 9
第 3 章 産業廃棄物処理業者の実績 ..... 11
第4章 産業廃棄物多量排出事業者の排出•処理実績 ..... 13
第5章 産業廃棄物の排出•処理状況の結果 ..... 15
参考資料（調査に関する基本的事項） ..... 18
統計表
表1 業種別•種類別の結果表 ..... 23
表2 発生量及び処理•処分量（種類別：変換）（業種別） ..... 53
表3 発生量及び処理•処分量（種類別：無変換） ..... 97
表 4 発生量及び処理•処分量（種類別：変換）（地域別） ..... 98
表5 発生量及び処理•処分量（業種別）（地域別） ..... 105
表6 特別管理産業廃棄物の処理状況 ..... 113
表 7 総括表 ..... 114

## 第1章 調査の概要

## 1． 1 調査業務の目的

本事業は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃重物処理法」という。），同法施行規則（以下「法施行規則」という。）及び同法施行細則（以下「法施行細則」という。）並 びに「静岡県産業廃棄物等の適正な処理に関する条例及び同条例施行規則（以下「条例施行規則」という。）等の諸規定に基づき，産業廃棄物処理業者及び排出事業者から提出された平成 30 年度実績の産業廃棄物の排出•処理状況に関する報告書を基に，排出•処理の状況を解析し，産業廃棄物の実態を集計し，第3次静岡県循環型社会形成計画の進捗状況を把握する ための基整資料を作成することを目的とした。

## 1．2 調査の内容

## 1）調査の概略

廃棄物処理法等の諸規定に基づき，産業廃棄物処理業者等より提出された実績報告書，処理計画書，実施状沉報告書及び処理状沉報告書（以下「実績報告書等」という。）の記載内容について，データ化したものを，集計•解析の上，集計業務報告書を作成することにより，産業廃棄物等に係る排出量及び処理状況等を把握した。

| 報告書 | 様式等 |
| :---: | :---: |
| 法施行細則第 21 条に定める報告（産業廃重物処理実績報告書） | 細則様式第 24 号 |
| 法施行細則第 22 条に定める報告（産業廃棄物•特別管理産業廃棄物運搬実績報告書） | 細則様式第 25 号 |
| 法第12 条第9項に定める計画（多量排出事業者産業廃重物処理計画書） | 法施行規則様式第 2 号の8 |
| 法第 12 条第 10 項に定める報告（多量排出事業者産業廃棄物処理実施状沉報告書） | 法施行規則様式第 2 号の 9 |
| 法第 12 条の 2 第 10 項に定める計画（多量排出事業者特別管理産業廃棄物処理計画書） | 法施行規則様式第 2 号の 13 |
| 法第 12 条の 2 第 11 項に定める報告（多量排出事業者特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書） | 法施行規則様式第2号の14 |
| 条例施行規則第 15 条第 2 項第 1 号に定める報告（産業廃棄物•特別管理産業廃棄物収集運搬状況報告書） | 条例施行規則様式第6号 |
| 条例施行規則第 15 条第 2 項第 2 号に定める報告（産業廃棄物•特別管理産業廃裹物処分状況報告書） | 条例施行規則様式第7号 |

2）県内の産業廃棄物発生量等の解析及び推計値の算出
1）の情報を基に産業廃棄物の排出量や処理量等の算出を行った。
3）環境省が実施する調査に係る各種調査票の作成
環境省で実施する産業廃棄物の広域移動量調查，産業廃育物行政組織等調査，産業廃棄物
排出•処理状況調査に係る調査票を作成した。

4）「静岡県産業廃棄物排出•処理管理システム」の作成
1）のデータを基に，各種の分析等がシステム上で行えるよう分析ツール（静岡県産業廃妻物排出•処理管理システム）の作成を行った。

## 1.3 各種報告書のデータ整備及び産業廃棄物の排出•処理状況の整理

1）産業廃棄物処理業者の報告書の整備
（1）物流情報の整理
平成 30 年度実績として産業廃棄物処理業者の実績報告書の情報は，廃棄物の種類，量，委託者（排出事業者）及び所在地，処分業者名及び処分方法，処分先所在地等の整備を行い，更に，排出事業者及び所在地と処分業者及び所在地の関係から，表1．1に示す物流コードに基づき整理した。

なお，委託者の排出事業者と業者（中間処理残さ物を委託）の識別は，「委託者の名称と所在地」と「県内の中間処理業者と処理施設所在地」のマッチングを行った。

表1．1 物流フローの整理内容

| 情 報 ソース | 流れ | 処分 <br> 区分 | 物流コード（委託者） |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 排 出事業者 | $\begin{array}{ll} \text { 処 分 } \\ \text { 業 者 } \end{array}$ | 自社 |  |
| 処分業 <br> の報告 | 県内 $\rightarrow$ 県内 | 中間 | A | ア | サ |  |
|  | 県内 $\rightarrow$ 県内 | 最終 | B | イ | シ |  |
|  | 県外 $\rightarrow$ 県内 | 中間 | C | ウ |  |  |
|  | 県外 $\rightarrow$ 県内 | 最終 | D | エ |  |  |
| 収集運搬業の報告 | 県内 $\rightarrow$ 県外 | 中間 | E | 力 |  |  |
|  | 県内 $\rightarrow$ 県外 | 最終 | F | キ |  |  |
|  | 県内 $\rightarrow$ 県内 | 中間 | Q | R |  | A，アとの重複情報のため報告の徴収なし |
|  | 県内 $\rightarrow$ 県内 | 最終 | S | T |  | B，イとの重複情報のため報告の徴収なし |
|  | 県外 $\rightarrow$ 県内 | 中間 | U | V |  | C，ウとの重複情報のため報告の徴収なし |
|  | 県外 $\rightarrow$ 県内 | 最終 | W | X |  | D，エとの重複情報のため報告の徴収なし |

備考：処分業の報告と収集運搬業の報告における情報の重複の解説図

（2）排出事業者の産業分類（業種）の整備
（1）の物流情報で整理した事業者（産業廃棄物排出事業者）及び自社分については，既存の各種事業所名簿等を用いて，業種コードを整理した。

2）事業者の報告書の整備
平成 30 年度の実績として，多量排出事業者からの実績報告の情報は，事業者の業種，廃棄物の種類，量等の整備を行った。

また，紙くず，木くず，繊維くず，動植物性残さ及び動物のふん尿については，廃棄物処理法で，産業廃棄物となる業種が指定されている。このため，指定された業種以外の事業所 から発生した紙くず，木くず，繊維くず，動植物性残さ及び動物のふん尿については，事業系一般廃棄物として除外した。

3）産業廃棄物の排出•処理量の推計
産業廃棄物の発生及び処理は，排出事業者から発生し，自社処理と委託処理で構成される。
（1）委託処理
産業廃棄物処理業者の受託処理実績から把握した。
（2）自社処理
自社で完結（委託に回らない）する処理は，売却又は自社利用，自社での脱水，焼却処理等による減量，自社埋立である。これらの処理を有する事業者の大部分（量的力バー） は，産業廃棄物の多量排出事業者であると仮定し，多量排出事業者からの報告データで把握した。
なお，（1）及び（2）の情報から把握できない要因を整理し，捕捉調査を実施した。


図1．1 産業廃棄物の排出•処理量の推計方法の概略
（1）産業廃棄物処理業者からの処分及び収集運搬実績
排出事業者より排出された産業廃棄物のうち，県内又は県外の中間処理又は最終処分業者 で処理された産業廃棄物について，委託者（排出事業者）を整理し，処理フローを把握した。


## 図1．2 処分実績及び収集運搬実績データからの処理フロー作成概念図

（2）排出事業者からの排出及び処理実績
廃棄物処理法に基づく多量排出事業者実施報告に基づく排出事業者の実績報告より排出さ れた産業廃棄物のうち，排出事業者内で処理が完結している自己減量化量，自己再生利用量，自己埋立処分量について，処理フローを把握した。
（3）捕捉調查
（1），（2）の情報から十分に把握できない，動物のふん尿等については，既存資料により補完 した。

## 第2章 調査結果の概要

## 2.1 平成 30 年度の産業廃棄物の排出量

平成 30 年度の 1 年間に静岡県内で排出された産業廃棄物の排出量は 10,090 千トンとなっ ており，種類別にみると，汚泥が 5，587 千トン（55\％）で最も多く，以下，がれき類が 2，028千トン（20\％），動物のふん尿が 789 千トン（ $8 \%$ ），ガラス陶磁器くずが 403 千トン（4\％）等とな っている。
業種別にみると，製造業が 4，575千トン（45\％）で最も多く，以下，建設業が 2，702 千トン （ $27 \%$ ），電気・ガス・水道業が 1,711 千トン（ $17 \%$ ），農業が 790 千トン（ $8 \%$ ）等となっている。


図2．1 産業廃棄物の種類別の排出量


図2．2 産業廃棄物の業種別の排出量

表 2.1 産業廃棄物の種類別，業種別の排出量（平成 30 年度）

|  | 合計 |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 農業•林 } \\ & \text { 業 } \end{aligned}$ | 建設業 | 製造業 | $\begin{gathered} \text { 電気・ガ } \\ \text { ス・水道 } \\ \text { 業 } \end{gathered}$ | 情報通信業 | 運輸•郵便業 | $\begin{aligned} & \text { 卸•小 } \\ & \text { 売業 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 宿泊 } \\ & \text { 業•飲 } \\ & \text { 食サス業 } \end{aligned}$ | 生活関 ビス業 |  | 医療福祉業 | $\begin{aligned} & \text { サービ } \\ & \text { ス業 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { その他 } \\ & \text { の業種 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合計 | 10，090 | $(100 \%)$ | $\begin{array}{r} 790 \\ (8 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} 2,702 \\ (27 \%) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 4,575 \\ (45 \%) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 1,711 \\ (17 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 12 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 17 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 2 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 \\ (0 \%) \end{array}$ | $\begin{array}{r} 3 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 25 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & \hline 241 \\ & (2 \%) \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 10 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ |
| 燃え殼 | 27 | （0\％） | 0 | 8 | 18 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 活泥 | 5，587 | （55\％） | 0 | 83 | 3，736 | 1，699 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 53 | 6 |
| 廃油 | 109 | （1\％） | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 廃酸 | 34 | （0\％） | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 廃アルカリ | 71 | （1\％） | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 廃プラスチック類 | 337 | （3\％） | 1 | 69 | 154 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 1 |
| 紙くず | 61 | （1\％） |  | 9 | 52 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木くず | 305 | （3\％） |  | 291 | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 繊維くず | 4 | （0\％） |  | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動植物性残さ | 127 | （1\％） |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動物系固形不要物 | 4 | （0\％） |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ゴムくず | 0 | （0\％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 金属くず | 42 | （0\％） | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| ガラス陶磁器くず | 403 | （4\％） | 0 | 144 | 228 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 |
| 鉱さい | 45 | （0\％） |  | 1 | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |
| がれき類 | 2， 028 | （20\％） |  | 2，026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばいじん | 29 | （0\％） |  | 0 | 12 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14 |  |
| 動物のふん尿 | 789 | （8\％） | 789 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 89 | （1\％） | 0 | 46 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 |

## 2． 2 平成 30 年度の産業廃棄物の処理状況

平成 30 年度における産業廃棄物の処理状況をみると，排出量 10，090 千トンのうち， $92 \%$ に当たる 9，282 千トンが中間処理量となっている。この中間処理により5，590トン（ $55 \%$ ） が減量されている。
再生利用量は，排出量の $42 \%$ に当たる 4,283 千トン，最終処分量は 218 千トンで，排出量 の $2 \%$ となっている。
種類別の処理状況は，図2．4のとおりである。


図 2.3 平成 30 年度の産業廃棄物の処理状況


図 2． 4 平成 30 年度の産業廃棄物の種類別の処理状況

平成 30 年度における産業廃重物の処理状況を詳細にみると，図 2.5 のとおりである。


図 2.5 平成 30 年度の産業廃棄物の排出－処理状況

## 2.3 静岡県産業廃葉物排出•処理管理システムの作成結果

平成 30 年度実績として産業廃棄物処理業者及び排出事業者から提出された産業廃棄物の排出•処理状沉に関する報告書のデータ等を基に，「静岡県産業廃棄物排出•処理管理システ ム」に情報登録し，静岡県をとりまく産業廃棄物の物流を整理した結果は，図2．6のとおり である。

図 2.6 「静岡県産業廃棄物排出•処理管理システム」（産業廃棄物フロー）＜事業系一般廃棄物を除く＞

## 第3章 産業廃棄物処理業者の実績

平成 30 年度における県内での中間処理量は 4，729 千トンとなっており，このうち 4，320千 トンが県内の排出事業者等から搬入され，409 千トンが県外から搬入されている。
県内の最終処分量は 234 千トンで，このらち 155 千トンが県内の排出事業者等から搬入さ れ，79 千トンが県外から搬入されている。

県外へ搬出された産業廃重物は 568 千トンで，このらち中間処理が 525 千トン，最終処分 が 43 千トンとなっている。

※処分業者から報告されたデータを単純集計した結果であるため，事業系一般廃棄物を一部含む。
図 3.1 産業廃棄物処理業者の処分実績の概要
表3．1 産業廃棄物収集運搬，処分実績報告データの単純集計

|  | 物流計 | 県内での処分実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 県外への搬出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 中間処理業 |  |  |  |  |  |  |  | 最終処分業 |  |  |  |  | 計 | 中間処理 |  |  |  |  |  | 計 | 最絡処分 |  |
|  |  | 中間処理 |  |  |  |  |  |  | ※計に含ま れない （自社分） | 計 | 県内発生 <br> 排出事業者 <br> からの直送 <br> （B） |  | 県外搬入$(\mathrm{D}+\mathrm{I})$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 故 | 県内発生 <br> 排出事業者か | $\begin{gathered} \text { 県内発生 } \\ \text { 処理業者か } \end{gathered}$ | 県外般入 | $\begin{gathered} \text { 処理 } \\ * \text { 再処 } \end{gathered}$ | 你の収支（推 | ＋） |  |  |  |  |  |  |  | 計 | 県内発生 <br> 排出事業者か <br> らの直送 <br> （E） | $\substack{\text { 県内発生 } \\ \text { 处理業者か } \\ \text { 5の城を }}$ <br> （か） | 処理後の収支（推計） ＊再処理に伴う収支を含む |  |  |  | $\begin{array}{\|c} \hline \text { 県内発生 } \\ \text { 排出事業者者 } \end{array}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 県内発生 } \\ \text { 処理業者か } \end{array}$ |
|  |  |  | （A） |  | （c＋i） | 処分残直 | 資源化 | 減量化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 処分残淔 | 资源化 | 減量化 |  | （F） | らの残を （キ） |
| 合計 | $\begin{array}{r} 5,530 \\ (100.0 \%) \\ \hline \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} 4,729 \\ (85.54) \\ \hline \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 3,728 \\ (67.4 \%) \\ \hline \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 592 \\ (10.7 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 409 \\ (7.4 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 126 \\ (2.3 \%) \\ \hline \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} 4,058 \\ (73.4 \%) \\ \hline \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 545 \\ (9.9 \%) \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{gathered} 234 \\ (4.28) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 76 \\ (1.48) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 78 \\ (1.48) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 79 \\ (1.48) \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 568 \\ (10.36) \\ \hline \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} 525 \\ (9.5 \%) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 360 \\ (6.5 \%) \\ \hline \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 164 \\ (3.0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 45 \\ (0.8 \%) \\ \hline \end{array}$ | 336 $(6.18)$ | $\begin{array}{r} 144 \\ (2.6 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 43 \\ (0.88) \\ \hline \end{array}$ | 19 （0．3\％） | $\begin{array}{r} 24 \\ (0.4 \%) \\ \hline \end{array}$ |
| 燃元漓 | 56 | 23 | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | 0 |  | 12 | 3 | 4 | 5 |  | 21 | 17 | 12 | 5 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 污泥 | 822 | 658 | 562 | 33 | 64 | 20 | 286 | 352 |  | 20 | 7 | 7 | 6 |  | 144 | 125 | 111 | 14 | 7 | 80 | 38 | 19 | 9 | 10 |
| 有機性污泥 | 471 | 402 | 390 | 12 | 0 | 7 | 153 | 242 |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 66 | 66 | 60 | 6 | 2 | 57 | 7 | 0 | 0 |  |
| 無機性活泥 | 296 | 207 | 171 | 21 | 14 | 12 | 101 | 94 |  | 12 | 5 | 7 |  |  | 78 | 59 | 51 | 8 | 5 | 23 | 31 | 19 | 9 | 10 |
| 識別不明 | 55 | 49 |  |  | 49 | 1 | 32 | 16 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃油 | 103 | 58 | 47 | 3 | 9 | 0 | 39 | 19 |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 | 42 | 3 | 0 | 16 | 29 |  |  |  |
| 廃酸 | 38 | 23 | 15 | 1 | 8 | 0 | 6 | 17 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 |  |  |  |
| 廃アルカリ | 86 | 48 | 27 | 7 | 14 | 1 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  | 38 | 38 | 36 | 2 | 0 | 2 | 35 |  |  |  |
| 廃プラスチック類 | 447 | 350 | 235 | 59 | 56 | 29 | 262 | 60 |  | 27 | 8 | 15 | 4 |  | 70 | 59 | 37 | 22 | 10 | 33 | 16 | 11 | 4 | 7 |
| 紙くず | 24 | 24 | 16 | 5 | 3 | 1 | 20 | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 木くず | 448 | 434 | 294 | 87 | 53 | 9 | 404 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 14 | 9 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 |  | 0 |
| 銭維くず | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 動植物性残さ | 144 | 121 | 96 | 1 | 24 | 1 | 110 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 20 | 2 |  |  |  |
| 動物系固形不要物 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 1 | 3 |  |  |  |
| ゴムくず | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 金属くず | 56 | 49 | 36 | 3 | 10 | 2 | 47 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |
| ガラス陶磁器くず | 500 | 423 | 339 | 65 | 19 | 24 | 399 | 0 |  | 44 | 17 | 18 | 9 |  | 33 | 30 | 14 | 16 | 8 | 22 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 䤬さい | 92 | 58 | 35 | 0 | 22 | 0 | 58 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 33 | 33 | 4 | 28 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| がれき類 | 2，355 | 2， 252 | 1，917 | 228 | 108 | 6 | 2， 247 | 0 |  | 81 | 37 | 21 | 24 |  | 21 | 20 | 15 | 5 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ばいじん | 158 | 84 | 4 | 76 | 5 | 0 | 84 |  |  | 5 | 1 | 4 | 1 |  | 68 | 67 | 16 | 51 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 号聯妻物 | 9 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 動物のふん尿 | 24 | 24 | 24 |  |  | 0 | 24 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 156 | 91 | 69 | 11 | 10 | 32 | 44 | 15 |  | 33 | 2 | 9 | 22 |  | 32 | 30 | 17 | 13 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 感染性廃乗物 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |
| 混合廃亦物 | 137 | 82 | 60 | 11 | 10 | 31 | 40 | 11 |  | 33 | 2 | 9 | 22 |  | 22 | 20 | 7 | 13 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| その他 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |

## 第4章 産業廃棄物多量排出事業者の排出•処理実績

平成 30 年度における多量排出事業者（静岡市，浜松市を含む）からの実施報告に基づく排出事業者からの実績報告は表4．1，表4．2のとおりである。

表 4.1 産業廃棄物多量排出事業者（静岡市，浜松市を含む）の排出－処理実績（種類別）

| 処理－処分 <br> 種類 | 実施状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 自社処理 |  |  |  |  |  |  |  | 委託処理量 |
|  | 排出量 | 直接再生 | 直接最終 | 中間処理量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 減量化量 | 残さ量 | 中間処理後の自己利用•売却量 | 中間処理後の自己最終処分量 |  |
| 合計 | $\begin{gathered} 7,080 \\ (100.0 \%) \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 61 \\ (0.9 \%) \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0 \\ (0.0 \%) \end{array}$ | $\begin{aligned} & \hline 4,647 \\ & (65.6 \%) \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 4,111 \\ & (58.1 \%) \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 536 \\ (7.6 \%) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 157 \\ (2.2 \%) \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 0 \\ (0.0 \%) \end{array}$ | $\begin{gathered} \hline 2,751 \\ (38.9 \%) \end{gathered}$ |
| 燃え殻 | 68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 68 |
| 污泥 | 4， 589 | 9 |  | 4， 291 | 3，947 | 344 | 28 |  | 605 |
| 廃油 | 72 | 1 |  | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 52 |
| 廃酸 | 26 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 22 |
| 廃アルカリ | 43 | 0 |  | 7 | 7 | 0 |  |  | 35 |
| 廃プラスチック類 | 160 | 0 |  | 65 | 53 | 12 | 0 | 0 | 106 |
| 紙くず | 58 | 1 |  | 46 | 43 | 3 | 0 |  | 13 |
| 木くず | 149 | 0 |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 147 |
| 繊維くず | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |
| 動植物性残さ | 83 | 2 |  | 13 | 4 | 9 | 3 |  | 73 |
| 動物系固形不要物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ゴムくず | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 金属くず | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |
| ガラス陶磁器くず | 151 | 21 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 |  | 119 |
| 鉱さい | 31 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 28 |
| がれき類 | 1，287 | 12 | 0 | 54 | 0 | 54 | 45 | 0 | 1， 229 |
| ばいじん | 138 | 6 |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 131 |
| 動物のふん尿 | 137 | 7 |  | 119 | 29 | 91 | 66 |  | 35 |
| その他 | 76 |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 75 |

表 4.2 産業廃棄物多量排出事業者（静岡市，浜松市を含む）の排出•処理実績（業種別）

|  | 実施状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 自社処理 |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{gathered} \text { 委託処理 } \\ \text { 量 } \end{gathered}$ |
|  | 排出量 | 直接再生 | 直接最終 | 中間処理量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 利用量 | 処分量 |  | 減量化量 | 残さ量 |  |  |  |
| 合計 | 7，080 |  | 0 | 4，647 | 4，111 | 536 | 157 | 0 | 2， 751 |
|  | （100．0\％） | （0．9\％） | （0．0\％） | （65．6\％） | （58．1\％） | （7．6\％） | （2． $2 \%$ ） | （0．0\％） | （38．9\％） |
| 農業，林業 | 138 | 7 |  | 119 | 29 | 91 | 66 |  | 35 |
| 農業 | 138 | 7 |  | 119 | 29 | 91 | 66 |  | 35 |
| 林業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漁業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉱業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設業 | 1，602 | 13 | 0 | 59 | 1 | 58 | 45 | 0 | 1，542 |
| 製造業計 | 4， 026 | 40 |  | 3， 204 | 2，882 | 322 | 44 | 0 | 1， 060 |
| 食料品 | 299 | 6 |  | 233 | 214 | 18 | 2 |  | 77 |
| 飲料－飼料 | 83 |  |  | 47 | 37 | 10 | 2 |  | 44 |
| 繊維 | 25 |  |  | 18 | 17 | 2 | 0 |  | 8 |
| 木材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家具 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |
| パルプ・紙 | 2，933 | 10 |  | 2，605 | 2，353 | 252 | 24 |  | 546 |
| 印刷 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 化学 | 224 | 0 |  | 142 | 126 | 16 | 0 |  | 98 |
| 石油•石炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| プラスチック | 33 | 1 |  | 7 | 6 | 1 |  |  | 27 |
| ゴム | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 皮革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 䆝業•土石 | 166 | 23 |  | 12 | 0 | 12 | 11 |  | 132 |
| 鉄鋼 | 7 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 3 |
| 非鉄金属 | 25 | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 23 |
| 金属 | 7 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 |
| はん用機器 | 41 |  |  | 36 | 34 | 1 | 1 |  | 6 |
| 生産用機器 | 41 |  |  | 36 | 35 | 1 | 0 |  | 6 |
| 業務用機器 | 6 |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 3 |
| 電子部品 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 電気機器 | 7 | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 5 |
| 情報通信機器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輸送機器 | 110 | 0 |  | 57 | 52 | 5 | 2 |  | 56 |
| その他製造業 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 電気・ガス・水道業 | 1，306 |  |  | 1，264 | 1，199 | 65 | 2 |  | 106 |
| 電気業 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ガス業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熱供給業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上水道業 | 308 |  |  | 301 | 291 | 10 | 2 |  | 15 |
| 工業用水道業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下水道業 | 996 |  |  | 963 | 907 | 56 |  |  | 89 |
| 情報通信業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運輸•郵便業 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 卸•小売業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融•保険業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不動產業•物品賃貸業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学術究•技術サービス業 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 宿泊業•飲食サービス業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活関連サービス業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育•学習支援業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医療•福祉業 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 複合サービス業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| サービス業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第5章 産業廃棄物の排出－処理状況の結果
（1）排出量
平成 30 年度の 1 年間に静岡県内で排出された産業廃棄物の排出量は10，090千トンとなつ ており，種類別にみると，汚泥が 5，587千トン（55\％）で最も多く，以下，がれき類が 2，028千トン（20\％），動物のふん尿が 789 千トン（8\％），ガラス陶磁器くずが 403 千トン（4\％）等とな つている。

業種別にみると，製造業が 4，575千トン（45\％）で最も多く，以下，建設業が 2，702千トン （ $27 \%$ ），電気・ガス・水道業が 1，711 千トン（17\％），農業が 790 千トン（ $8 \%$ ）等となっている。


図5．1 産業廃棄物の種類別，業種別の排出量

表 5.1 産業廃棄物の種類別，業種別の排出量

| （単位：千t／年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 合計 |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 農業•林 } \\ & \text { 業 } \end{aligned}$ | 建設業 | 製造業 | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { 電気・ガ } \\ \text { ス・水道 } \\ \text { 業 } \end{array}$ | 情報通信業 | 運輸－郵便業 | $\begin{gathered} \text { 卸•小 } \\ \text { 売業 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 宿泊 } \\ & \text { 業•飲 } \\ & \text { 食ザス業 } \end{aligned}$ | 生活関連サー ビス業 | $\begin{aligned} & \hline \text { 教育• } \\ & \text { 学習支 } \\ & \text { 援業 } \end{aligned}$ | 医療福祉業 | $\begin{gathered} \text { サービ } \\ \text { ス業 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { その他 } \\ & \text { の業種 } \end{aligned}$ |
| 合計 | 10，090 | $(100 \%)$ | $\begin{gathered} 790 \\ (8 \%) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline 2,702 \\ (27 \%) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 4,575 \\ (45 \%) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline 1,711 \\ (17 \%) \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 1 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 12 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} 17 \\ (0 \%) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 2 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 3 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 25 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 241 \\ & (2 \%) \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 10 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ |
| 燃え殻 | 27 | （0\％） | 0 | 8 | 18 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 污泥 | 5，587 | （55\％） | 0 | 83 | 3，736 | 1，699 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 53 | 6 |
| 廃油 | 109 | （1\％） | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 廃酸 | 34 | （0\％） | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 廃アルカリ | 71 | （1\％） | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 廃プラスチック類 | 337 | （3\％） | 1 | 69 | 154 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 1 |
| 紙くず | 61 | （1\％） |  | 9 | 52 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木くず | 305 | （3\％） |  | 291 | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 繊維くず | 4 | （0\％） |  | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動植物性残さ | 127 | （1\％） |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動物系固形不要物 | 4 | （0\％） |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ゴムくず | 0 | （0\％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 金属くず | 42 | （0\％） | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| ガラス陶磁器くず | 403 | （4\％） | 0 | 144 | 228 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 |
| 鉱さい | 45 | （0\％） |  | 1 | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |
| がれき類 | 2， 028 | （20\％） |  | 2，026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばいじん | 29 | （0\％） |  | 0 | 12 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14 |  |
| 動物のふん尿 | 789 | （8\％） | 789 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 89 | （1\％） | 0 | 46 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 |

## （2）再生利用量

平成 30 年度の 1 年間に静岡県内で排出された産業廃棄物の再生利用量は4，283千トンとな つており，種類別にみると，がれき類が 1，984 千トン（46\％）で最も多く，次いで，動物のふん尿が 749 千トン（17\％），以下，ガラス陶磁器くずが 360 千トン（ $8 \%$ ）等となっている。（図 5．2）

業種別にみると，建設業が 2，540 千トン（59\％）で最も多く，次いで，農業が 750 千トン（18\％），以下，製造業が 728 千トン（17\％）等となっている。


図5．2 産業廃棄物の種類別，業種別の再生利用量

表5．2 産業廃棄物の種類別，業種別の再生利用量

|  | 合計 |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 農業•林 } \\ & \text { 業 } \end{aligned}$ | 建設業 | 製造業 | $\begin{array}{\|c} \hline \text { 電気・ガ } \\ \text { ス・水道 } \\ \text { 羖 } \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { 情報通 } \\ \text { 信業 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \mid \text { 輸• } \\ & \text { 郵便業 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \left\lvert\, \begin{array}{l} \text { 卸•小 } \\ \text { 売業 } \end{array}\right. \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 宿泊 } \\ & \text { 業•飲 } \\ & \text { 食サスで業 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 生活関 } \\ & \text { 連サス } \\ & \text { ビス業 } \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 教育• } \\ \text { 学嵧支 } \\ \text { 援業 } \end{array}$ | 医療 <br> 福祉業 | $\begin{aligned} & \text { サービ } \\ & \text { ス業 } \end{aligned}$ | その他 の業種 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合計 | 4，283 | （100\％） | $\begin{array}{r} 750 \\ (18 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} 2,540 \\ (59 \%) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 728 \\ (17 \%) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 78 \\ (2 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0 \\ (0 \%) \\ \hline \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 7 \\ (0 \%) \end{array}$ | $\begin{array}{r} 15 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 \\ (0 \%) \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 \\ (0 \%) \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 \\ (0 \%) \end{array}$ | $\begin{array}{r} 7 \\ (0 \%) \\ \hline \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 149 \\ & (3 \%) \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 5 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ |
| 燃え殻 | 161 | （4\％） | 0 | 9 | 127 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 污泥 | 246 | （6\％） | 0 | 59 | 116 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 廃油 | 47 | （1\％） |  | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 廃酸 | 2 | （0\％） |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廃アルカリ | 2 | （0\％） |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 廃プラスチック類 | 204 | （5\％） | 1 | 51 | 64 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 1 |
| 紙くず | 16 | （0\％） |  | 7 | 8 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木くず | 283 | （7\％） |  | 270 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 繊維くず | 2 | （0\％） |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動植物性残さ | 112 | （3\％） |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動物系固形不要物 | 1 | （0\％） |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ゴムくず |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属くず | 40 | （1\％） | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| ガラス陶磁器くず | 360 | （8\％） | 0 | 118 | 220 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 鉱さい | 10 | （0\％） |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |
| がれき類 | 1，984 | （46\％） |  | 1，982 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばいじん | 25 | （1\％） |  | 0 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 14 |  |
| 動物のふん尿 | 749 | （17\％） | 749 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 40 | （1\％） | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |

＊種類は，中間処理により変化した種類で集計したもの。
（3）最終処分量
平成 30 年度の 1 年間に静岡県内で排出された産業廃妻物の最終処分量は 218 千トンとな つており，種類別にみると，がれき類が 44 千トン（ $20 \%$ ）で最も多く，以下，ガラス陶磁器く ずが 40 千トン（19\％），廃プラスチック類が 36 千トン（17\％），汚泥が 34 千トン（16\％）等とな っている。
業種別にみると，建設業が 110 千トン（51\％）で最も多く，以下，製造業が 49 千トン（ $23 \%$ ）， サービス業が 44 千トン（ $20 \%$ ）等となっている。


図5．3 産業廃棄物の種類別，業種別の最終処分量

表5．3 産業廃棄物の種類別，業種別の最終処分量

| 単位：千t／年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 合計 |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 農業•林 } \\ & \text { 業 } \end{aligned}$ | 建設業 | 製造業 | $\begin{aligned} & \text { 電気・ガ } \\ & \text { ス・水道 } \\ & \text { 業 } \end{aligned}$ | 情報通信業 | 運輸•郵便業 | $\begin{aligned} & \text { 卸•小 } \\ & \text { 売業 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 宿泊 } \\ & \text { 業•飲 } \\ & \text { 食サス䖉 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 生活関 } \\ & \text { 連サー } \\ & \text { ビス業 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 教育• } \\ \text { 学翌支 } \\ \text { 援業 } \end{gathered}$ | 医療福祉業 | $\begin{aligned} & \text { サービ } \\ & \text { ス業 } \end{aligned}$ | その他 の業種 |
| 合計 | 218 | （100\％） | $\begin{array}{r} 0 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 110 \\ (51 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 49 \\ (23 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 5 \\ (2 \%) \\ \hline 2 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0 \\ (0 \%) \\ \hline \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 2 \\ (1 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 \\ (1 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0 \\ (0 \%) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0 \\ (0 \%) \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0 \\ (0 \%) \\ \hline \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 3 \\ (1 \%) \\ \hline \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} \hline 44 \\ (20 \%) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 2 \\ (1 \%) \\ \hline \end{array}$ |
| 燃え殻 | 17 | （8\％） | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 活泥 | 34 | （16\％） | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 廃油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃アルカリ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃プラスチック類 | 36 | （17\％） | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 紙くず | 1 | （1\％） |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木くず | 6 | （3\％） |  | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 繊維くず | 1 | （0\％） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動植物性残さ | 1 | （0\％） |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動物系固形不要物 | 0 | （0\％） |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ゴムくず | 0 | （0\％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 金属くず | 2 | （1\％） | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ガラス陶磁器くず | 40 | （19\％） | 0 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 鉱さい | 2 | （1\％） |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 |
| がれき類 | 44 | （20\％） |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばいじん | 2 | （1\％） |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 動物のふん尿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 31 | （14\％） | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |

＊種類は，中間处理により変化した種頪で集計したもの。

