**那覇港公共国際コンテナターミナル多目的利用実証実験**

令和　　年　　月　　日

那覇港管理組合　管理者　殿

申請者の団体及び代表者の氏名

住　　所

社　　名

代表者名

中間報告書

那覇港公共国際コンテナターミナル多目的利用実証実験の中間期の実績について、下記のとおり報告します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| １．補助事業名 | 那覇港公共国際コンテナターミナル多目的利用実証実験 |
| ２．寄港状況　　　(回) |  | 合計 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 |
| 寄港回数： |  |  |  |  |  |
| 欠航、遅延等の有無： |  |  |  |  |  |
| ３．取扱貨物量　　　(TEU) |  | 合計 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 |
| 輸　　　出： |  |  |  |  |  |
| 輸　　　入： |  |  |  |  |  |
| ※内、外航→内航のトランシップ： |  |  |  |  |  |
| ４．当初計画との相違点 |  |
| ５．事業実施上の問題点課題など |  |
| ６．事業者（担当者情報） |
| 社　　名 |  |
| 所 在 地 |  |
| 担当部署 |  |
| 担当者名 |  |
| 連絡先 | TEL： |
| E-Mail： |

　注：取扱貨物量、集計項目については、別紙の詳細シートの提出もお願い致します。

**別紙**

**中間報告書（詳細シート）**

|  |  |
| --- | --- |
| 項　目 | 概　容 |
| 那覇港9号岸壁寄港状況 | 寄港回数　　　回欠航　　　　　回　欠航の理由：遅延　　　　　回　遅延の程度： |
| 貨物 | □取扱貨物の内訳（輸出・輸入・移出・移入から選択）1．数量

|  |  |
| --- | --- |
|  | 実入り：　　TEU　　うち那覇港9号岸壁：　　TEU |
| 合計 | ⑴品目FromTo | ⑵品目FromTo | ⑶品目FromTo | ⑷品目FromTo |
| 〇月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| 〇月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| 〇月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| 〇月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| 〇月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| 〇月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| 合　計 |  |  |  |  |  |

※：TEU、（）内は空コンテナ上記集計作業に支障等が発生した場合は、別途協議。2．特定航路間に関する貨物量(1)〇〇港（〇月～○月総計）　（例：那覇港9号岸壁→博多港）貨物量：　　　TEU品　目：□利便性向上の内訳

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| コスト/円 | コストメリットA | コストメリットB | コストメリットC |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |

注：円、A～Cの項目を定め定量的に記入。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業時間/時間 | 作業時間メリットA | 作業時間メリットB | 作業時間メリットC |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |

注：時間、A～Cの項目を定め定量的に記入。

|  |
| --- |
| ※その他、利便性が向上した内容を記入。 |

□実証実験に係る問題点

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| コスト/円 | コストデメリットA | コストデメリットB | コストデメリットC |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |

注：円、A～Cの項目を定め定量的に記入。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業時間/時間 | 作業時間デメリットA | 作業時間デメリットB | 作業時間デメリットC |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |

注：時間、A～Cの項目を定め定量的に記入。

|  |
| --- |
| ※その他、実証実験に係る問題点を記入。上記集計作業に支障等が発生した場合は、別途協議。 |

 |

**那覇港公共国際コンテナターミナル多目的利用実証実験**

令和　　年　　月　　日

那覇港管理組合　管理者　殿

申請者の団体及び代表者の氏名

住　　所

社　　名

代表者名

期末報告書

那覇港公共国際コンテナターミナル多目的利用実証実験の期末の実績について、下記のとおり報告します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| １．補助事業名 |  |
| ２．寄港状況　　　(回) |  | 合計 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 寄港回数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠航、遅延等の有無： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．取扱貨物量　　　(TEU) |  | 合計 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 輸　　　出： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輸　　　入： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※内、外航→内航のトランシップ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４．当初計画との相違点 |  |
| ５．事業実施上の問題点課題など |  |
| ６．事業者（担当者情報） |
| 社　　名 |  |
| 所 在 地 |  |
| 担当部署 |  |
| 担当者名 |  |
| 連絡先 | TEL： |
| E-Mail： |

　注：取扱貨物量、集計項目については、別紙の詳細シートの提出もお願い致します。

**別紙**

**期末報告書（詳細シート）**

|  |  |
| --- | --- |
| 項　目 | 概　容 |
| 那覇港9号岸壁寄港状況 | 寄港回数　　　回欠航　　　　　回　欠航の理由：遅延　　　　　回　遅延の程度： |
| 貨物 | □取扱貨物の内訳（輸出・輸入・移出・移入から選択）1．数量

|  |  |
| --- | --- |
|  | 実入り：　　TEU　　うち那覇港9号岸壁：　　TEU |
| 合計 | ⑴品目FromTo | ⑵品目FromTo | ⑶品目FromTo | ⑷品目FromTo |
| ８月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| ９月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| 10月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| 11月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| 12月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| １月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| ２月 | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） | 　（　） |
| 合　計 |  |  |  |  |  |

※：TEU、（）内は空コンテナ上記集計作業に支障等が発生した場合は、別途協議。2．特定航路間に関する貨物量(1)〇〇港（〇月～○月総計）　（例：那覇港9号岸壁→博多港）貨物量：　　　TEU品　目：　　□利便性向上の内訳

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| コスト/円 | コストメリットA | コストメリットB | コストメリットC |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |
| １月 |  |  |  |
| ２月 |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |

注：円、A～Cの項目を定め定量的に記入。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業時間/時間 | 作業時間メリットA | 作業時間メリットB | 作業時間メリットC |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |
| １月 |  |  |  |
| ２月 |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |

注：時間、A～Cの項目を定め定量的に記入。

|  |
| --- |
| ※その他、利便性が向上した内容を記入。 |

□実証実験に係る問題点

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| コスト/円 | コストデメリットA | コストデメリットB | コストデメリットC |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |
| １月 |  |  |  |
| ２月 |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |

注：円、A～Cの項目を定め定量的に記入。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業時間/時間 | 作業時間デメリットA | 作業時間デメリットB | 作業時間デメリットC |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |
| １月 |  |  |  |
| ２月 |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |

注：時間、A～Cの項目を定め定量的に記入。

|  |
| --- |
| ※その他、実証実験に係る問題点を記入。 |

 |
| まとめ | ※実証実験全体を通しての評価、今後の事業継続可能性について記載。 |