## Beschäftigte und Umsatz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Beschäftigte</th>
<th>Umsatz in Millionen Euro</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Insgesamt</td>
<td>Inland</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>427 251</td>
<td>86 586</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>413 440</td>
<td>89 979</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>403 937</td>
<td>95 391</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>413 016</td>
<td>101 003</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>405 927</td>
<td>101 491</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>384 584</td>
<td>88 088</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>385 330</td>
<td>99 934</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>399 502</td>
<td>112 541</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>400 144</td>
<td>110 573</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>401 064</td>
<td>110 340</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>406 072</td>
<td>112 152</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>403 848</td>
<td>110 406</td>
</tr>
<tr>
<td>2016</td>
<td>405 466</td>
<td>109 838</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>411 331</td>
<td>115 863</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Exportquote

<table>
<thead>
<tr>
<th>Betriebe nach Größenklassen (mit ... Beschäftigten)</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Betriebe 1 bis 49</td>
<td>1 379</td>
<td>1 386</td>
<td>1 394</td>
</tr>
<tr>
<td>50 bis 499</td>
<td>1 286</td>
<td>1 276</td>
<td>1 286</td>
</tr>
<tr>
<td>500 oder mehr</td>
<td>123</td>
<td>128</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte 1 bis 49</td>
<td>38 852</td>
<td>39 069</td>
<td>39 776</td>
</tr>
<tr>
<td>50 bis 499</td>
<td>180 784</td>
<td>178 351</td>
<td>181 378</td>
</tr>
<tr>
<td>500 oder mehr</td>
<td>184 212</td>
<td>188 046</td>
<td>190 177</td>
</tr>
<tr>
<td>Entgelte (1000 Euro) 1 bis 49</td>
<td>1 225 402</td>
<td>1 242 393</td>
<td>1 302 956</td>
</tr>
<tr>
<td>50 bis 499</td>
<td>7 862 379</td>
<td>7 819 734</td>
<td>8 050 841</td>
</tr>
<tr>
<td>500 oder mehr</td>
<td>10 777 479</td>
<td>11 065 434</td>
<td>11 476 612</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtabsatz (1000 Euro) 1 bis 49</td>
<td>5 533 710</td>
<td>5 582 688</td>
<td>5 847 619</td>
</tr>
<tr>
<td>50 bis 499</td>
<td>42 341 518</td>
<td>39 922 453</td>
<td>41 621 696</td>
</tr>
<tr>
<td>500 oder mehr</td>
<td>62 530 912</td>
<td>64 332 667</td>
<td>68 393 829</td>
</tr>
<tr>
<td>Inlandsumsätze (1000 Euro) 1 bis 49</td>
<td>4 484 596</td>
<td>4 508 784</td>
<td>4 662 301</td>
</tr>
<tr>
<td>50 bis 499</td>
<td>25 163 057</td>
<td>23 821 712</td>
<td>24 118 589</td>
</tr>
<tr>
<td>500 oder mehr</td>
<td>26 140 295</td>
<td>26 114 188</td>
<td>26 084 840</td>
</tr>
<tr>
<td>Auslandsumsätze (1000 Euro) 1 bis 49</td>
<td>1 049 114</td>
<td>1 073 924</td>
<td>1 185 318</td>
</tr>
<tr>
<td>50 bis 499</td>
<td>17 178 461</td>
<td>16 100 741</td>
<td>17 503 107</td>
</tr>
<tr>
<td>500 oder mehr</td>
<td>36 390 617</td>
<td>38 218 479</td>
<td>42 308 989</td>
</tr>
<tr>
<td>Exportquote 1 bis 49</td>
<td>19,0</td>
<td>19,2</td>
<td>20,3</td>
</tr>
<tr>
<td>50 bis 499</td>
<td>40,6</td>
<td>40,3</td>
<td>42,1</td>
</tr>
<tr>
<td>500 oder mehr</td>
<td>58,2</td>
<td>59,4</td>
<td>61,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Für die einzelnen Branchen verlief das Jahr unterschiedlich. Die Chemische Industrie steigerte die Umsätze (+ 2,2 % auf 14,6 Mrd. Euro), die Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren (+ 3,3 % auf 7,9 Mrd. Euro), die Hersteller von Metallerzeugnissen (+ 6,0 % auf 6,7 Mrd. Euro), der Maschinenbau (+ 0,3 % auf 10,9 Mrd. Euro). Rückläufige Umsätze verzeichneten die Pharmaindustrie (- 0,3 % auf 11,6 Mrd. Euro) und die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen (- 3,1 % auf 4,8 Mrd. Euro).

Die Zahl der Beschäftigten in der hessischen Industrie stieg im Jahresdurchschnitt 2017 um 1,4 % auf gut 411 300 Personen. Damit beschäftigten die Betriebe ca. 5 850 Personen mehr als noch 2016.

Alle Zahlen beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten.


Für die einzelnen Branchen verlief das Jahr unterschiedlich. Die Chemische Industrie steigerte die Umsätze (+ 2,2 % auf 14,6 Mrd. Euro), die Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren (+ 3,3 % auf 7,9 Mrd. Euro), die Hersteller von Metallerzeugnissen (+ 6,0 % auf 6,7 Mrd. Euro), der Maschinenbau (+ 0,3 % auf 10,9 Mrd. Euro). Rückläufige Umsätze verzeichneten die Pharmaindustrie (- 0,3 % auf 11,6 Mrd. Euro) und die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen (- 3,1 % auf 4,8 Mrd. Euro).

Die Zahl der Beschäftigten in der hessischen Industrie stieg im Jahresdurchschnitt 2017 um 1,4 % auf gut 411 300 Personen. Damit beschäftigten die Betriebe ca. 5 850 Personen mehr als noch 2016.

Alle Zahlen beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten.