<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>2016年3月末</th>
<th>2016年9月末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(A) 連結ソルベンシー・マージン総額</td>
<td>2,764,768</td>
<td>2,958,034</td>
</tr>
<tr>
<td>資本金又は基金等</td>
<td>734,666</td>
<td>737,084</td>
</tr>
<tr>
<td>価格変動準備金</td>
<td>62,487</td>
<td>67,021</td>
</tr>
<tr>
<td>危険準備金</td>
<td>28,844</td>
<td>29,382</td>
</tr>
<tr>
<td>異常危険準備金</td>
<td>567,883</td>
<td>590,121</td>
</tr>
<tr>
<td>一般貸倒引当金</td>
<td>1,900</td>
<td>2,002</td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益（税効果控除前）</td>
<td>1,022,501</td>
<td>947,695</td>
</tr>
<tr>
<td>土地の含み損益</td>
<td>20,093</td>
<td>33,129</td>
</tr>
<tr>
<td>未認識数理計上上の差異及び未認識過去勤務費用の合計額（税効果控除前）</td>
<td>△34,189</td>
<td>△32,921</td>
</tr>
<tr>
<td>保険料積立金等余剰部分</td>
<td>137,836</td>
<td>141,530</td>
</tr>
<tr>
<td>負債性資本調達手段等</td>
<td>133,560</td>
<td>333,560</td>
</tr>
<tr>
<td>保険料積立金等余剰部分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>少額短期保険業者に係るマージン総額</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>控除項目</td>
<td>54,755</td>
<td>52,138</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>143,938</td>
<td>161,566</td>
</tr>
<tr>
<td>(B) 連結リスクの合計額</td>
<td>649,415</td>
<td>618,031</td>
</tr>
<tr>
<td>未認識数理計上上の差異及び未認識過去勤務費用の合計額（税効果控除前）</td>
<td>△34,189</td>
<td>△32,921</td>
</tr>
<tr>
<td>保険料積立金等余剰部分</td>
<td>137,836</td>
<td>141,530</td>
</tr>
<tr>
<td>負債性資本調達手段等</td>
<td>133,560</td>
<td>333,560</td>
</tr>
<tr>
<td>保険料積立金等余剰部分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>少額短期保険業者に係るマージン総額</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>控除項目</td>
<td>54,755</td>
<td>52,138</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>143,938</td>
<td>161,566</td>
</tr>
<tr>
<td>(C) 連結ソルベンシー・マージン比率</td>
<td>851.4%</td>
<td>957.2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）上記の金額および数値は、保険業法施行規則第210条の11の3および第210条の11の4ならびに平成23年金融庁告示第23号の規定に基づいて算出しております。