

CSR報告書2022

## $0 \mid$ content

3 ｜トピックス2021
topics 2021

4 経営とCSR
management \＆CSR

## NIPPON TREX

Corporate Social Responsibility Report 2022

5 ｜ガバナンスの取り組み governance effort

6 お客様と，お取引先様とともに customer \＆business partners

7 従業員とともに with employees

8 安全衛生の推進 health and safety

9 環境への取り組み environment

10 地域社会とともに community involvement

## 1 ｜top message <br> トップメッセージ

長らく続いたコロナ禍の生活も終わりが見え，コロナ後の活動様式の始まりが見えてまいりました。 ステークホルダーを始めとする皆様のご苦労に感噑し，今後の生活や活動が良いものになるよう祈念してやみません。


2022年の世界経済は，いまなお収束しないコロナ禍での活動に加え，ロシア のウクライナへの侵攻という衝撃的なニュースが世界を駆け巡り，世界中が大 きな打撃を受けました。コロナ禍の生活も終わりが見えてきた印象を受けます が，まだまだ予断を許をない状況です。当社を取り巻く環境では，円安，部品供給不足や原材料費高朖による厳しい状況にさらされており，今しばらく続くも のと予想されます。そのような中でも現状を注視し，的確な対応をとることに よつて会社の成長，従業員の安全礶保に尽力してまいいます。会社が健全な企業活動を継続することが，ステークホルダーの皆様への最大の貢献と日本トレ クスは考えています。

当社の置かれている輸送業界では，働き方改革関連によるドライバー不足問題 などの「2024年問題1を筆頭に，脱炭素社会に向けた取り絸み，物流DXをはじめ とした技術革新による産業構造の変化など，様々な対応が求められています。当社は社会活動と事業成長の両立に取り組み，変化の時代に対応していきま す。具体的な製品として，ドライバーから荷役作業を分離し，最大限運転業務に集中することのできる「スワッブボデーリや，ドライバーひとりで大型車2台分の荷物を運ぶことのできる「ダブル連結トラック」などを引き続き提案させていた だき，お客様に寄り添った製品・サービスを提供する事で，サステナブルなイン フラ構築に貢献してまいります。 でいます。「安心•安全」な製品とは何かを深く追求し，お客様にとつて価値あ る製品を届けることが当社の使命であると考えています。製品だけではなく， お客様，従業員，社会，株主といったすべてのステークホルダーの皆さまから信頼される企業であり続けたいという想いがあります。そのためには「変え られるものは自分自身である」という信念のもと，大変革の時代を乗り越え，会社の発展を通じて皆さまのお役に立てる会社を目指してまいります。引き続き一層ので文援とで鞭趡を賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。

## 2 ｜company profile <br> 会社情報

## －会 社 概 要

日本トレクス株式会社

$$
\begin{array}{cll}
\text { 在 } & \text { 地 } & \text { 愛知県豊川市伊奈町南山新田350 } \\
& \text { 立 } & \text { 1964 (昭和39年)8月1日 } \\
\text { 本 } & \text { 金 } & \text { 20億1,100万円 } \\
& \text { 主 } & \text { 極東開発工業株式会社 } \\
\text { 上 高 } & \text { 444億7600万円(2022年3月期) } \\
\text { 業 内 } & \text { 容 } & \text { トレーラ, タンク, ウイングボデー, バンボデー, バンキット, } \\
& & \text { コンテナ, シェルタ, 各種部品などの輸送用機器の製造販売 }
\end{array}
$$



本社事業所
敷地面積 $125,000 \mathrm{~m}^{2}$／建物面積 $54,000 \mathrm{~m}^{2}$


音羽事業所敷地面積 $21,000 \mathrm{~m}^{2}$／建物面積 $13,300 \mathrm{~m}$


御津事業所
敷地面積 $36,300 \mathrm{~m}^{2}$／建物面積 $10,600 \mathrm{~m}^{2}$

販売拠点とサービス拠点
［販売拠点］

| 北日本営業部 | 中部営業部 | 特装営業部 |
| :---: | :---: | :---: |
| （1）北海道支店 | （9）静岡支店 | （8）特铱営業部 |
| （2）東北支店 | （10）名古屋支店 |  |
|  | （11）富山営業所 |  |
| 東日本営業部 | 近畿営業部 | 営業本部 |
| （3）関越支店 | （12）大阪支店 | （19）直納課 |
| （4）新渴営業所 | （3）阪神支店 |  |
| （5）千葉支店 | （14）岡山支店 |  |
| 首都圈営業部 | 西日本営業部 |  |
| （6）東京東支店 | （15）広島支店 |  |
| （7）東京西支店 | （16）九州支店 |  |
| （8）横泬支店 | （17）南九州支店 |  |



## $2 \mid$ 余 2 ther

■トレクスの歴史•沿革
創業以来，輸送用機械器具製造メーカーとして，時代とともに変化する社会のニーズを捉え，満足いただける商品の提供を目標として活動してまいりました。
日本トレクスの半世紀にわたる歴史をご紹介します。



1965
バンセミトレーラ試作
第1号䡃完成


1968
タンクセミトレーラ第1号車を生産


1978
海上コンテナ年間生産台数過去最高の1万1052台を記録


1992
音羽事業所が操業開始


1996
社名を「日本トレクス」へ変更


2014
創立 50 周年記念式典開催


2019
要知ブランド企業に認定

## 2 <br> company profile

## 主要製品



## $3 \left\lvert\, \begin{aligned} & \text { topics } \\ & \text { ヒビックス } 2021\end{aligned}\right.$



ジャパントラックショー2022への出展
【2022年5月】
2022年5月，パシフィコ横浜において「ジャパントラック ショー2022」が開催され，スワップボデーに冷凍機能を持 たせた日本初の「スワップ冷凍フラットパネルバンボ デー」を参考出品いたしました。会期中は現車展示のほ か，テレビモニターやパネルを使つた製品紹介を行い，多 くのお客様から興味•関心を持って見学していただくこと ができました。2024年問題の課題解決に向け最新技術を取り入れた本製品は，2023年度以降の販売開始を目指し
 て開発を続けてまいります。



新製品キャラバンの実施
【 2021 年 7 月～2022年7月】
ドライウイングセミトレーラをベースに温度管理に必要な装備をプラスした「パネクト定温ウイングセミトレーラ」，ブレー キの異常な温度上昇を検知しドライバーに警告する「トレー ラブレーキ温度監視システム」を新たに開発しキャラバンを実施しました。キャラバンでは北は北海道～南は中国•四国地方まで，125社のお客様のもとへお伺いし，多数のご意見 をいただくことができました。弊社では今後も新製品のキャ ラバンを通じてより良い製品づくりに繋げてまいります。


## $3 \mid$ topics 2021 <br> トピックス 2021



健康優良法人2022に認定
【2022年2月】
健康食堂と題して食を通じて健康を意識できるメニュー の提供，運動習慣定着を支援するウォーキングイベント，空調作業服の支給をはじめとする快適な職場環境形成な ど，従業員の生活習慣改善やメンタルヘルス不調の未然防止に向けた取り組みが評価され，3年連続で健康経営優良法人に認定されました。今後も従業員の安全と健康 が事業活動の大前提であるとの認識のもと，健康経営を一層推進し，従業員一人ひとりが充実して働くことのでき る職場環境づくりに取り組んで参ります。



豊橋SDGsパートナー制度への参画【 2021 年5月】
「豊橋市SDGs推進パートナー」は，豊橋市とパートナーが，そ れぞれの有する資源や知見等を生かし，ともに目指すゴール や豊橋市の地域課題の解決に向け連携し，SDGsの普及啓発を図ることを目的とした取り組みです。健康経営への取り組みや時代のニーズに合わせた製品開発を行っている点が評価されパートナーに認定されました。当社はパートナー企業の一任としての責任を果たし，持続可能な社会づくりに貢献して参ります。


## $3 \left\lvert\, \begin{aligned} & \text { topics } \\ & \text { ヒヒルクス } 2021\end{aligned}\right.$



6
日本トレクスレポート：06
8 8，448

NIPPON TREX Report：06

子ども向けパンフレットの発行
トレクスサービスセンター九 州の開所【2022年1月】

九州地区におけるサービス体制充実を目的として，「トレク スサービスセンター九州」を開所しました。場所は新問司 フェリーターミナルより約5分の場所に位置し，九州地区の お客様はもちろんのこと，フェリーを利用する全国のお客様にもご利用しやすい場所に立地しています。お客様から の各種お問い合わせや技術サポート等，機能の充実を図 るとともに，現地の協力サービス工場とも連携を図りなが ら，地域に密着したサービスの提供を進めてまいります。


【 202 2年3月】
工場見学をされる小学生を中心とした児童や，働くくるま イベント等での活用を目的に「子供向けパンフレット」を発行しました。パンフレット内では〈製品ができるまでの過程〉や〈街で活躍する様子〉，〈製品をより深く知ってもらう ため荷物当てクイズ〉など，写真やイラスト，ステッカー等 を使って制作しています。


## 4 management \＆CSR <br> 経営とCSR

## ■CSRに対する基本的な考え方

当社は，長年にわたり培ってきた技術と信頼を軸に，お客様やお取引先様などをはじめと したステークホルダーの皆さまとともに，世の中の発展に向けて，新たな価値を創造して まいります。


2013年にCSRポリシーとして「日本トレクスビジネス行動規範」を制定し，これをベースに ステークホルダーの皆さまとともにスパイラルアップしながら，社会の発展に貢献していき たいと考えています。


企業が効率や利益を追求し競争を行うこと自体は，正常な企業活動 です。しかし，利益の追求，競争が高ずるあまり，企業活動が社会的正義に反するものになってはなりません。日本トレクスの企業活動は，お客様や お取引先をはじめ，株主，地域社会などの数多くの人々との関係の中で成り立っており，健全な企業活動を通じて，これらの人々の期待に応える責任があります。日本トレクスは，企業としての社会的役割，責任を自覚し，社会とともに成長し発展し続けます。

## 4 management \＆CSR <br> 経営とCSR

## － <br> 日本トレクスとSDGs

2015年9月，国連総会で採択された「SDGs（持続可能な開発目標）」。
SDGsはあらゆる社会課題の解決に全世界が取り組み，「誰ひとり取り残さない世界」を実現させる ための17個の目標です。これを受け当社もSDGsに貢献する取り組みを推進しています。具体的 には，2018年度に実施したCSR活動項目の刷新時にSDGsの関連付けを開始。SDGsの達成に向け，社会の一員としての役割と責任を果たすために，積極的に取り組んでまいります。


社会課題の解決につながる当社グルーブの取り組みを，バリューチェーンに
沿って特定しました。事業を通じてこれらに重点的に取り組むことで，SDGsの
達成と持続可能な社会の実現に大きく責献しています。


SDGsの目標達成に向けて「負の影響」を抑制することができる取り組み

## $5 \mid$ governance effort

## 6 ｜customer \＆business partners <br> お客様と，お取引先様とともに

■品質保証


○品質保証体制
当社では，お客様の信頼に応え，満足される商品とサービスを提供し続けるため，社長を トップとした品質保証体制を構築しています。「品質向上会議」や「品質確認会」を定期的に開催し，使用時におけるリスクの低減を図る とともに，より良い製品づくりに向けて改善活動を継続して行っています。
また，製作の技術向上のため社内にて，実技指導を交えた講習会を実施しております。

○品質マネジメントシステムの運用
日本トレクスでは全事業所で品質マネジメントシステムの国際規格IS09001（2015年度版）の認証を取得しています。各事業所では「改善計画策定」「改善実行」「達成状況の評価」「次の改善への反映」のPDCAサイクルを徹底し，製品安全の確保，品質の確保，継続的品質の改善に努めるとともに，品質マネジメントシステムの有効性監査を 2000年度から継続して実施しています。

## ○情報開示

当社製品におけるリコール・改善対策・サービスキャンペーンといった市場改修に関しては，速やかに所轄官庁に報告する体制を整えています。それとあわせて，できるだけ早期にお客様にその情報が伝わるようにホームページや ダイレクトメールでお知らせを行っています。なお，リコール等の情報については，当社ホームページでもご覧いた だけます。

| リコール等届出日 | 件 名 | 対象機種 |
| :--- | :--- | :---: |
| 2021年12月 1日 | バン型大型トラック（方向指示器）に関する市場改修 | トラック |
| 2022年 3月 4日 | ドリー付バントレ—ラ（車軸部アブノーバ取付ボルト／リレーバルブ）に関する市場改修 | トレーラ |

## 6 ｜customer \＆business partners

■サービス品質向上に向けた取り組み


当社では，サービス品質向上の一環として，製品が本来もっている性能をフルに発揮し，長期間にわたり当社製品を安全に安心してご使用いただけるよう，技術的な知識や整備に関するノウハウについて講習会を開催しております。 2021年度は「お客様向け講習会」9回，「サービスエ場向け講習会｣27回，「意見交換会」1回と計37回の講習会を行いました。今後も全国のサービス網と連携 しながら，継続したアフターサービスを提供することで，お客様満足度の更なる向上を目指してまいります。

○お客様向け講習会の開催
ディーラー整備担当者およびユーザー整備担当者に対し，「車軸・エアサスペンション・ブレーキ・ウイングボデー」の整備方法について，より理解を深めてもらうため，トレーニングセンターを設けて講習会を開催しています。トレー ニングセンターでの講習会以外にも，トレーニング機材をお客様のもとへお届けしての出張講習も実施してい ます。


○安全講習会の開催
ドライバー・運行管理者向けの講習会で，「始業前点検•定期交換部品•構造説明」 に重点を置き講習を行うことで，安全運行に関する知識を深めていただきます。


○運転講習会の開催
トレーラを新規導入されるお客様を対象として，操作方法や注意事項を習得 していただくことにより，トレーラの運転に対する理解を深めていただきます。


○トレーラ新車点検制度
新車登録後，1ヶ月の時点で，異常がないかを確認させていただくための点検です。トレクスのトレーラは全車『1ヶ月新車点検サービス」を行っており，安心してお使いいただけるよう，エア漏れやナットの緩みなど，30項目以上に のぼる点検を無料で実施しています。

## 6 ｜customer \＆business partners

## ■CSR調達

品質と安全性の確保

お取引先との公平•公正な選定


日本トレクスは企業理念の実現のため，高品質で環境に優しくコストパフォーマンスに優れた部品や原材料，設備の調達を目指しています。そのためには，お取引先と当社が対等な立場で相互に信頼し，共存共栄できる関係をつくる ことが重要だと考えています。また，環境方針を資材調達活動の基本的な考え方の一つとしてとらえ，これらを基に「調達方針」を制定し，お取引先に対してご協力をお願いしています。

## ○お取引先との交流

中長期的な経営戦略や生産•販売•調達に関する方針をお取引先と共有するため，毎年「総会」を開催しています。 また，お取引先で構成される「協力会」とも連携し，定期的に情報を交換しています。


○グリーン調達
地球珸境•地域環境に配慮した製品を社会に提供するため，環境に配慮した活動を行なうお取引先から，環境負荷が より少ない物品を調達するよう努めています。

## $7 \left\lvert\, \begin{aligned} & \text { with employees }\end{aligned}\right.$

■雇用状況
日本トレクスでは，1，087人の従業員が衝いています。（2022年3月末時点）

従業員数
新卒採用者数
障がい者雇用入数

※正社員•契約社員・パートの合計人数 ※出向者は出向先に含む ※管理者含む

## 7 with employees <br> 従業員とともに

## 育児•介護に向けた支援

従業員が安心して育児や介護に専念できるよう，短時間勤務や時間差勤務制度など，労動時間に関する制度のほか，産前産後の通院に配慮した制度や復職に際しての制度を設けるなど，
「ワーク・ライフ・バランス」の実現に向けた体制づくりを進めています。

有給取得平均日数

## 12．9日

育休取得者数

（うち男性3人）

## 広島支店 板 森 由桂さん

当初は1年弱で育休復帰予定でしたが，育休中に2人目を妊娠したため 1 年延長していただきました。復職は不安も ありましたが，支店の皆さんをはじめ，私のペースで仕事が できるよう周囲の方々が考慮してくださり，スムーズに職場へ戻ることができました。そのおかげで，家事育児に追 われながらも毎朝出社できるとホッとした気持ちになりま す（笑）。仕事と育児の両立は大変ですが，子供達も保育園 で頑張つてくれていると思うと，私も頑張ろうという気持ち になります。


## トレーラ製造課 小林 真さん

二人目の出産の際に1ヶ月程育休を頂きました。
製造現場では育休を取得する前例があまりなかった様ですが，そんな中でも職場の方々に は柔軟に対応して頂き，そして温かい声をかけてもらい，安心して育休期間に入る事が出来ました。
育休中は，家事育児に主体的に取り組むことができ，子供と接する時間も沢山取れました。妻も産後の体調が安定しない時に家にいてくれる事で安心して過ごせたと話しており，育休を取得させて頂き良かったと感じました。

## 人材育成

従業員の成長と役割自覚，やりがい，㗢きがいを形成する人事制度や研修，表彰制度などを運用しています。

## （1）人事制度

従業員自身か開わつた業績への自己評価やキャリア形成の意向，異動の希望などを申告する機会を定期的に設け，従業員一人ひとりが自身に求められる期待や役割を自発的に果たせる人村に成長で きるよう，人事制度を運用しています。また当社では「より仕事を通じた価値創造のできる人材育成」をすすめることを目的として， 2020年度より新しい人事制度を運用しています。

## （1）自己啓発通信教育奨励制度

語学•資格取得対策•専門技術•特殊技能などさまさまな分野の通信教育約 250 講座の中から，各自が自由に選択して受講する ことができる制度です。修了状況に応じて通信教育受講料を最大全額奨励金として支給し，従業員の自発的なスキル向上を促進 しています。


若手営業職勉強会

0能力開発制度

勤務年数や役職に合わせて職務に必要なスキルを身につける「階層別研修」と，職業人生における今後のキャリア形成を支援する「キャリア研修」を実施し，年間を通じて従業員自らが能力開発 していく基盤つくりをサポートしています。


## 従業員表彰制度

〈改善実施賞制度〉では，品質•安全の向上，原価の低減など，従業員の創意工夫による改善実施の結果を適正に評価し，優秀な改善事例に ついては，年2回開催される発表会で紹介され，従業員同士で認識を共有しています。また〈安全表彰制度〉では，安全意識を高揚し，労働災害の減少を図るため，他の規範と認められた職場を表彰し，自主的な安全衛生の推進を促進しています。

## ＊ <br> 技能講習会•技能検定

製品の品質向上と技能伝承を目的に，従業員を対象とした各種業務に必要な技術の講習会や検定を実施しています。

- 玉掛け技能講習
- ガス溶接技能講習
- プレス作業主任者技能講習
- 木材加工用機械作業主任者技能講習
- クレーン特別教育 他
- フォークリフト技能講習


改善事例発表会


フォークリフト運転技能講習 （外部機関で実施）


クレーン特別教育
（本社事業所で実施）


善行賞

## 

■より良い職場環境へ

○職場環境改善
安心して働ける職場環境づくりには，従業員の安全•健康に対する配慮の徹底が不可欠と考え，健康維持•増進に向けたさまざまな施策を実施しています。

| 熱中症対策 | 夏場の熱中症対策として，水分•塩分補給のためのスポーツドリンク，塩飴の配布を行うとともに，新たに空調服の貸与をはじめました。 また，職場環境の改善として，工場屋根の断熱化を順次すすめる とともに，スポットクーラー等の設備導入も推進しています。 <br> 飲料水配付 |
| :---: | :---: |
| （自動体外式除細動器） の設置 | 本社事業所に4台，音羽事業所に2台，御津事業所に2台，御津車両セン ターに1台常備しています。必要時に迅速かつ適切にAEDが使用できる よう，各職場でとに救急救命講習修了者を配置し，来社されたお客様 や従業員，地域の皆さまの万一の事態に備えています。 |

社内レクリエーションや各種クラブ活動に積極的に取り組んでいます。


トレクスサイクリングクラブ

## $7\left|\begin{array}{l}\text { With employees } \\ \text { 從鿓とともに }\end{array}\right|$

■ココロとカラダの 健康づくり

家庭と仕事を両立させ安心して㗢き続けられるよう，アニバーサリー休暇の
 $-140$制定や，ノ一残業デーの制定など，働きやすい職場づくりに取り組んでいます。

○健康経営宣言
従業員が心身ともに健康であることを第一とし，従業員の健康と個人の能力を最大限に発揮 できる職場環境づくりを推進するため，「健康経営宣言」を制定しました。

○カラダの健康
健康をサポートするために，健康保険組合と協同し，各種セミナーやウォーキングキャンペーンを実施しています。福利厚生として，提携スポーツクラブの法人価格での利用も推進しています。


推定野莱熼取量の見える化で従業員の健康をサボート

## ○ココロの健 康

ストレスチェックや面談を行い，メンタルヘルスが損なわれることのないような職場づくりを すすめています。万が一，従業員がメンタルヘルスに不調をきたした場合は，専門機関と提携 して医療樴との面談を重ねながら，職場復帰のためのフォローを行っています。また，管理者•従業員に対し，専門の講師を招いて「ハラスメント研修」を開催し，誰もが働きやすい職場 づくりに向けた啓蒙をすすめています。

## ○休暇の制定

〈アニバーサリー休腵〉では定期的に心身ともにリフレッシュを図ることを支援するため，6日間／年を アニバーサリー休暇として従業員各自が設定，計画的に年次有給休腵を取得しています。〈永年勤続制度〉では勤続10年ごとに従業員に感謝の意を表し，連続5日間の休暇を付与する制度を導入しています。

○永く働ける環境のために
病気や怪我によって会社を休むことになった場合でも，生活の心配をすることなく療養に専念 できる環境を創りだすこと，早期の就労復帰を支援することを目的に，GTLD制度（傷病による長期療養時の給与補筫制度）を導入しました。
※GTLD ：Group Long Term Disabilityの頭文字をとったもので長期間仕事ができない状態という意味。

## ○健康食堂への取り組み

従業員の食生活改善は，健康経営において重要な取り組みのひとつです。従業員の健康な身体づくりをサポートするため，夏バテ防止をテーマにしたメニュー，動脈硬化や糖尿病の予防 をテーマにしたメニューなど，毎月テーマ毎に管理栄養士考案のメニューの提供を行い，旬の食材を通して健康について意識できるようにしています。


## —安全衛生に向けた取り組み

当社では，従業員の安全と健康の確保が企業の存続の基盤をなすものと認識し，安全衛生管理規定に基づいて，さまざまな安全運動に取り組んでいます。

## －安全衛生委員会の開催

毎月1回，それぞれの職場で発生した事故やケガの状況，安全に関する取り組み事例の紹介など，安全衛生に関する情報交換や問題解決に向けた話し合いを行っています。


安全衛生委員会の様子

## －防災訓練•AED講習

 う時に従業員自らが安全行動を取れるよう，大規模地震を想定し た訓練を行つています。また，防災䚯練時や入社した従業員に対し AED講習会を行い緊急事態の場合に対応できるようにしています。


消火訓練の様子


AED講習の様子
－安全巡視（パトロール）の実施 メンバーが作業エリアを分担してパトロールを実施し，不安全な作業の廃止や，不安全な状況の改善に向けて，見回り活動を行っています。


安全巡視の様子

## －安全体感教育の実施

災害を疑似体感できる装置を用いた「安全体感教育をを協力会社 を含め全従業員に実施しています。今年度よりVR（パーチャルリ） アリティー）体感装置を導入し，よりリアルルな安全教㐬を実施する ことで，危険に対する感受性を高めています。


## －職場改善活動の実施

外部コンサルタントを講師に迎え，業務遂行に必要なスキル を実践を通して身に着けることを目的に，グループ毎に問題点を抽出し，共有•改善を進めることで職場環境を整えてい ます。


発表会の様子
モデル職場

## 

■安全成績

労働災害発生件数の削減に取り組んでおりますが，2020年度は16件，202年度は13件発生しました。2021年度はあらためて「労㗢災害ゼロ」を目標に，従業員の健康管理を含めた労災防止に努めてまいります。


■営業活動での安全対策

事故や災害は工場に限ったことではありません。当社では，日々の営業活動に おいてより安全で，且つ安心して移動できるよう，社有車にドライブレコー ダー，通信機能やGPS機能を備えた専用端末を取り付け，運行状況を見える化できるシステム（テレマティツクシステム）を導入しています。
速度超過のほか，急ブレーキや急加速といった不安全運転を察知し指導する ことで，社用車を使用する従業員の安全と，車による事故を未然に防止してい ます。


## $9 \mid$ environment

## 基本姿勢

当社は生産に必要な資源やエネルギーはもちろんのこと，さまざまな点で自然から多大なる恩恵を受けて事業活動を行っています。これを念頭に，地球環境をより良い状態で時代に引き継ぐための活動を，あらゆる事業の場面で自主的かつ積極的に行っています。私たち人類にとつて，地球環境は かけがえのないものです。当社は，環境を守ることが企業の責務であり，経営の重要課題であると考えています。


1
環境問題に積極的に取り組み循環型社会を追求する

2 地球環境の保全に役立つ技術開発を指向する

3 公害防止，省エネルギーに配慮する

4 製品の再資源化に注カする

## ■IS014001への対応

環境保全活動を組緎的に運学していくため，本社事業所，音羽
5
良好な環境の維持向上に努める事業所，御津事業所の3つの全事業所においてIS014001の認証を取得しています。

## 9 environment <br> 環境への取り組み

## 推進体制

社長を環境最高責任者とする推進体制を構築しています。また，対象部署 では各部長を環境保全責任者，各課長を環境保全推進者とし，部署ごとに1名以上の推進担当者を配置して活動の底上げを図っています。


## 9 environment <br> 環境への取り組み

■脱炭素社会にむけて

施設内照明のLED化，省エネ機器の導入，社用車への次世代車両導入，太陽光発電の実施など，温室効果ガスの削減に取り組んでいます。今後は生産工程を含めた業務効率の改善に重点的に取り組み，事業活動全体での脱炭素化を目指します。

○エネルギー使用による二酸化炭素（CO2）排出量の推移


■自社植林のアカシア材を製品に使用

弊社では，2004年5月よりマレーシア・サバ州で植林事業を開始しました。


そして，2020年より成長したアカシア材を製材し，トレーラやトラックの床材とし
て製品に使用しております。
伐採した後には，挿し木苗による再植林をし再びアカシアを育て森を再生
しています。これからもトレクスでは，持続可能な事業活動を行っていきます。



## 9 ｜environment <br> 環境への取り組み

■ 環境リスクを減らすために

○定期的な排水の水質調査


当社は，環境マネジメントシステムを運用するにあたり，法令順守を大前提に管理を行って います。定期的に排水•騒音•粉塵などを測定管理し，違反につながる事例については，早急に改善を行い再発防止に努めています。

○近隣住民の生活環境の保全
春と秋の年2回，事業所周辺にお住まいの方々へ騒音•粉塵•臭いなどでご意見がないか聞き取り調査を行い，地域住民の皆さまとの良好な関係を築くべく改善活動に役立てています。

## ○車両プールの集約化

遠方に複数借りていた車両ブールを集約することで，事業所間の回送距離が大幅に減少し， $\mathrm{CO}_{2}$ 削減を行うことができております。



水質調査の様子


御津1区プール

■省エネルギー活動

○モーダルシフト
完成品の陸送を行うにあたりフェリー輸送を積極的に活用することで，エネルギー消費効率の向上および $\mathrm{CO}_{2}$ 削減に努めています。

○自然エネルギーの有効活用
音羽事業所の屋上に太陽光パネルを設置し，自然エネルギーの有効利用と環境負荷の低減に努めています。

## ○照明LED化

各事業所では順次照明のLED化を進めています。より明るい光を少量の電力で供給する ことが可能です。


音羽事業所屋上の太陽光発電パネル


音羽事業所メラミン塗装ブースのLED化

## 9 environment <br> 環境への取り組み

■SOCフリー化に向けた取り組み

当社では，欧州廃車指令（ELV指令：End of Life Vehicle」，業界団体である一般社団法人日本自動車車体工業会の『環境負荷物質自主取り組み基準」， およびお客様からの要求を踏まえ，2005年よりSOC（カドミウム・鉛•水銀•六価ク ロムノフリー化に取り組んでまいりました。結果としてトラック系に続いてト レーラ系においても2010年度末に自主基準を達成しました。今後はエビデ ンスの徹底管理によるSOCフリー化の維持とともに，製品に対するお客様 からの新たな化学物質管理の要求に適切に対応していくため，生産本部長を トップとする管理体制を敷き，化学物質の管理強化に取り組んでまいります。

## ■溶接ヒューム規制対応について

溶接ヒューム（ 溶接のアーク火花によって蒸発した金属）にさらされることに よる健康被害防止措置の取り組みの一環として，粉じん発生量により作業場 ごとに電動ファン付呼吸用保護具，取替式防じんマスク，使い捨て防じん マスクの使い分けを行なうとともに，職場に正しいマスクの使用方法を掲示 するなど，従業員が安心して作業に取り組めるよう環境作りを行なっています。


啓蒙ポスターを職場へ揭示


電動ファン付き呼吸用保護具


## 10 community involvement



明神社例祭の様子
［明神社例祭の実施］
11月の第1土曜日には明神祭を実施し，従業員やその家族，近隣の住民の方々を招待し地域との交流，地域への社会貢献の機会となっています。2020年，2021年と新型コロナウイ ルスにより明神祭は中止とし，例祭のみ事業所内の明神社に て実施しました。


会社見学の様子
［会社見学の受け入れ］
当社のことをもっと知っていただくため，お客様から要望が あれば会社見学の受入れを行なっています。会社見学では事業内容や従業員の仕事内容を紹介するとともに，生産う インなどを公開して当社への理解を深めていただきます。

## $10 \mid$ community involvement



ローソン日本トレクス店


オリジナルグッズ販売コーナー
[コンビニ経営]

本社事業所の敷地を利用してコンビニエンスストアを運営し ています。一般のお客様にも多くご利用いただくことで，従業員の福利厚生としてだけではなく，暮らしやすい街づくりにも貢献しています。


収集BOX

## 使用済み切手回収実績

第4回（2／1～4／27）回収分 865 g
団体へ発送しました。
ご協力ありがとうございました！

認定NPO法人
世界の子どもにワクチンを
日本委員会（JCV）


## 社内活動報告

## ［使用済み切手回収プロジェクトへの参加］

社会貢献への取り組みの一環として，当社で収集した使用済み切手を，NPO法人『世界の子どもにワクチンを日本委員会』へ寄付させていただきました。使用済み切手は，切手収集家の方々への販売により換金され，アジアやアフリカ の保健医療協力のため，役立てられます。

清掃活動の様子

## ［工場周辺清掃活動］

きれいな街づくりは安全•安心の第一歩という考えのもと，工場周辺道路を中心に，定期的に清掃活動を実施していま す。活動の結果，環境保全の意識が高まり，年々ゴミの量は減少しています。今後も継続した活動を実施することで，環境活動の保全に努めて参ります。

## 編集方針

本報告書では持続可能な社会の実現に向けた，日本トレクスの取組みを今後の計画とともに報告しています。

## 報告範囲•対象期間

対象組織 日本トレクス株式会社を中心にグループの活動を報告しています。
対象期間 2021年4月1日～2022年3月31日
（一部記事には2022年4月以降の内容を掲載しています。）
対象読者 日本トレクスに関わる全てのステークホルダーの皆さま
発 行 日 2023年2月

