Durchschnittspreise für Ölsaaten, Öle und tierische Fette

Suggested Citation: Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) (Ed.) (1957) : Durchschnittspreise für Ölsaaten, Öle und tierische Fette, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 37, Iss. 11, pp. 653

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/132562

Terms of use:
Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.
You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.
If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.
Der westdeutsche Außenhandel mit Eisen und Stahl


Weltwirtschaftliche Chronik

Seeschifffahrt


Einen direkten Schiffsdienst Irland—Mittelmeer haben die Beton Lines vor kurzem eingeführt. (Shipping World, 28. 9. 57)


Ihren kurzem eingeführten Liendienst Hamburg/europäische Häfen—Port Sudan/Dschida wollen die Hellenic Lines bei Bedarf nach den weiter südlich gelegenen Häfen Massaua—Assab—Dschibuti—Aden—Berbera ausdehnen. (*)

Mit vier modernen Schnellfrachtern hat die Ben Line Steamers Ltd. in Edinburg einen direkten Schnellzugsdienst Hamburg—Hongkong über Rotterdam—London—Port Swettenham—Singapur und Pointe Noire gegründet. Die Fahrt dauert 34 Tage. (*)


1957/11

647

Westdeutscher Außenhandel mit Eisen und Stahl

<table>
<thead>
<tr>
<th>Position</th>
<th>Mengen in 1000 t</th>
<th>Werte in Mill. DM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>Eisenerz, Abb.</td>
<td>3251</td>
<td>1951</td>
</tr>
<tr>
<td>Manganerz</td>
<td>309</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>Schrott</td>
<td>698</td>
<td>1209</td>
</tr>
<tr>
<td>Eisen, Stahl, Erzeugn. daraus</td>
<td>1953</td>
<td>304</td>
</tr>
<tr>
<td>Halblezeug</td>
<td>339</td>
<td>508</td>
</tr>
<tr>
<td>Walzwerkserzeugnisse</td>
<td>1647</td>
<td>2440</td>
</tr>
<tr>
<td>Blech</td>
<td>450</td>
<td>539</td>
</tr>
<tr>
<td>Draht</td>
<td>290</td>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>Enderzeugnisse</td>
<td>17</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausfuhr insgesamt</td>
<td>2453,9</td>
<td>2129,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgangsmaterialien</td>
<td>645</td>
<td>562</td>
</tr>
<tr>
<td>Schrott</td>
<td>297</td>
<td>307</td>
</tr>
<tr>
<td>Roheisen</td>
<td>218</td>
<td>235</td>
</tr>
<tr>
<td>Walzwerkserzeugnisse</td>
<td>2243</td>
<td>3231</td>
</tr>
<tr>
<td>Blech</td>
<td>783</td>
<td>836</td>
</tr>
<tr>
<td>Draht</td>
<td>430</td>
<td>335</td>
</tr>
<tr>
<td>Eisenbahanovaumaterial</td>
<td>170</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige</td>
<td>45</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>Enderzeugnisse</td>
<td>699</td>
<td>857</td>
</tr>
<tr>
<td>Messerschmiedewaren</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Werkzeuge, landw. Geräte</td>
<td>139</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige</td>
<td>552</td>
<td>526</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Chronik / Verkehr


Die Ino Kaiun K.K., Tokio, eröffnet einen Schiffsdienst Singapur—Yokohama—Köbe. Es ist der erste Schiffsdienst USA-Pacific Trade Reederei, den bisher die Pacific Transport Lines eingerichtet.


Die Einführung des Winterfluges (vgl. Tab. 3) in die Strecke New Orleans—Hongkong über die Küste von Brasilien eignet sich für die Eisen- und Stahlindustrie.


Die Entwicklung des Außenhandelsvolumens mit Eisen und Stahl

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einfuhr insgesamt</td>
<td>27</td>
<td>71</td>
<td>100</td>
<td>99</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>Eisen, Stahl, Erzeugnisse daraus</td>
<td>47</td>
<td>74</td>
<td>100</td>
<td>118</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>Rohleisen, Legierungen, Halbleug</td>
<td>17</td>
<td>68</td>
<td>100</td>
<td>84</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>Fertigerzeugnisse</td>
<td>51</td>
<td>70</td>
<td>100</td>
<td>91</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>Walzwerkezeugnisse</td>
<td>17</td>
<td>53</td>
<td>100</td>
<td>84</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>Endzeugnisse</td>
<td>22</td>
<td>70</td>
<td>100</td>
<td>116</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausfuhr insgesamt</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>100</td>
<td>123</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>Eisen, Stahl, Erzeugnisse daraus</td>
<td>160</td>
<td>106</td>
<td>100</td>
<td>165</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>Rohleisen, Legierungen, Halbleug</td>
<td>99</td>
<td>90</td>
<td>100</td>
<td>118</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>Fertigerzeugnisse</td>
<td>80</td>
<td>89</td>
<td>100</td>
<td>127</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>Walzwerkezeugnisse</td>
<td>80</td>
<td>98</td>
<td>100</td>
<td>146</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>Endzeugnisse</td>
<td>79</td>
<td>90</td>
<td>100</td>
<td>109</td>
<td>124</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Die Entwicklung des Außenhandelsvolumens mit Eisen und Stahl

Tab. 3

<table>
<thead>
<tr>
<th>Eisenaufnahmehandel mit den Ländern der Montanunion</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Periode</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>J.D. 1950/52</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
</tr>
<tr>
<td>1955</td>
</tr>
<tr>
<td>1956</td>
</tr>
<tr>
<td>1.Hj. 1957</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Einfuhr

| J.D. 1950/52 | 39,8 | 23,6 | 25,4 | 22,5 | 212,4 | 17,6 | 277,7 | 18,7 |
| 1952 | 32,7 | 26,3 | 41,4 | 29,7 | 264,3 | 17,8 | 338,4 | 19,4 |
| 1953 | 82,4 | 81,4 | 72,2 | 66,6 | 250,8 | 21,5 | 405,4 | 24,0 |
| 1954 | 97,1 | 76,3 | 122,8 | 55,7 | 283,0 | 22,7 | 567,7 | 31,4 |
| 1955 | 101,5 | 8,7 | 120,8 | 52,9 | 360,9 | 24,9 | 595,8 | 32,9 |
| 1956 | 105,0 | 7,8 | 123,5 | 39,9 | 350,0 | 28,3 | 567,3 | 32,9 |
| 1.Hj. 1957 | 112,5 | 8,2 | 99,2 | 45,7 | 356,5 | 22,6 | 597,3 | 24,9 |

Ausfuhr

| J.D. 1950/52 | 39,8 | 23,6 | 25,4 | 22,5 | 212,4 | 17,6 | 277,7 | 18,7 |
| 1952 | 32,7 | 26,3 | 41,4 | 29,7 | 264,3 | 17,8 | 338,4 | 19,4 |
| 1953 | 82,4 | 81,4 | 72,2 | 66,6 | 250,8 | 21,5 | 405,4 | 24,0 |
| 1954 | 97,1 | 76,3 | 122,8 | 55,7 | 283,0 | 22,7 | 567,7 | 31,4 |
| 1955 | 101,5 | 8,7 | 120,8 | 52,9 | 360,9 | 24,9 | 595,8 | 32,9 |
| 1956 | 105,0 | 7,8 | 123,5 | 39,9 | 350,0 | 28,3 | 567,3 | 32,9 |
| 1.Hj. 1957 | 112,5 | 8,2 | 99,2 | 45,7 | 356,5 | 22,6 | 597,3 | 24,9 |

1) In % der Gesamteinfuhr bzw. -ausfuhr der betroffenen Erzeugnisse.

1957/XI
Eisenfuhr in regionaler Gliederung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Position</th>
<th>Mengen in 1000 t</th>
<th>Werte in Mill. DM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eisenerz</td>
<td>14 335</td>
<td>17 825</td>
</tr>
<tr>
<td>Europa— Mittelmeer</td>
<td>10 729</td>
<td>13 209</td>
</tr>
<tr>
<td>Montanunion</td>
<td>7 121</td>
<td>8 239</td>
</tr>
<tr>
<td>Spanien</td>
<td>1 122</td>
<td>1 175</td>
</tr>
<tr>
<td>Türkei</td>
<td>179</td>
<td>305</td>
</tr>
<tr>
<td>Asien u. Portug. Indien</td>
<td>719</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>Marokko</td>
<td>360</td>
<td>661</td>
</tr>
<tr>
<td>Übersee</td>
<td>3 596</td>
<td>4 616</td>
</tr>
<tr>
<td>Afrika (ohne Mittelmeerländer)</td>
<td>851</td>
<td>841</td>
</tr>
<tr>
<td>Kanada</td>
<td>1 904</td>
<td>1 440</td>
</tr>
<tr>
<td>Lateinamerika</td>
<td>917</td>
<td>1 802</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorderindien</td>
<td>724</td>
<td>536</td>
</tr>
<tr>
<td>Manganerz</td>
<td>326</td>
<td>424</td>
</tr>
<tr>
<td>Europa— Mittelmeer</td>
<td>87</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>Montanunion</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittelmeerraum</td>
<td>34</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>Sowjetunion</td>
<td>32</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>Übersee</td>
<td>238</td>
<td>331</td>
</tr>
<tr>
<td>Afrika (ohne Mittelmeerländer)</td>
<td>77</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>Asien (ohne Mittelmeerländer)</td>
<td>161</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>Indien u. Portug. Indien</td>
<td>146</td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td>Venezuela</td>
<td>790</td>
<td>719</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Eisenfuhr in regionaler Gliederung 1957/1958

<table>
<thead>
<tr>
<th>Schrott</th>
<th>Werte in Mill. DM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Europa— Mittelmeer</td>
<td>261,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Montanunion</td>
<td>71,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Montanunion</td>
<td>52,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Skandinavien</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>Israel</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Übersee</td>
<td>190,0</td>
</tr>
<tr>
<td>USA</td>
<td>170,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kanada</td>
<td>44</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Roheisen, Ferrolegierungen, Halbezeug

| Europa— Mittelmeer   | 305               | 263               | 145    |
| Montanunion          | 293               | 135               | 100    |
| Skandinavien         | 74               | 99                | 32     |
| Israel               | 3                | 1,7               |       |
| Übersee              | 814               | 407               | 516    |
| USA                  | 729               | 245               | 381    |
| Kanada               | 44               | 120               | 39     |

Weltwirtschaftszugänge

| Europa— Mittelmeer   | 2 340             | 1 995             | 856    |
| Montanunion          | 2 263             | 1 898             | 684    |
| Skandinavien         | 2 165             | 1 760             | 740    |
| Skandinavien         | 51               | 50                | 17     |
| Österreich           | 54               | 61                | 42     |
| Übersee              | 41               | 29                | 8      |
| Japan                | 19               | 10                | 1      |
| USA                  | 7                | 4                 | 3      |

Börsen-Veränderungen

| Europa— Mittelmeer   | 327               | 35               | 17     |
| Skandinavien         | 24               | 33                | 16     |
| Großbritannien       | 2                | 2                 | 1      |
| Brasilien            | 2                | 2                 | 1      |
| Italien              | 2                | 2                 | 1      |
| Österreich           | 2                | 3                 | 2      |
| Schweiz              | 1                | 2                 | 1      |
| Übersee              | 3                | 2                 | 1      |
| USA                  | 2                | 2                 | 1      |

Weltwirtschaftszugänge

1. Halbjahr 1957 mit 54.500 t fast schon die Höhe des ganzen Jahres 1956 (59 300 t) erreicht haben. Im übrigen sind Schweden (1956: 722 500 t) und Spanien (175 400 t) die wichtigsten Bezugsländer. Auch der Mittelmeerraum ist ein bedeutender Erliederfür der Bundesrepublik (einschließlich Spanien 1950 371 000 t), in Afrika in erster Linie Liberia und Sierra Leone, in Lateinamerika Brasilien, Chile, Peru und Venezuela. Manganerze werden vorwiegend aus überseeischen Gebieten importiert (Belgisch-Kongo, Südafrikanische Union, Indien, Indonesien, 1957 erstmals auch Venezuela). In der Schrottein­

Chronik / Währung

WELT


EUROPA

Belgien

Das belgische Kabinett hat Vorschläge des Ministeriums Lebert, die eine weitere Einschränkung der Staatsaus­

Deutschland (West)

Die in der Zeit vom 28. 10. bis 9. 11. 1957 zur Zeichnung aufgelegte 2%ige Annahne der Deutschen Bundespost (1. Ausgabe) ist bereits an den ersten beiden Zeichnungstagen voll gezeichnet worden. Die Zeichnung wurde deshalb am 29. 10. vorzeitig geschlossen. (Temes, 7. 10. 57)

Deutschland (Ost)

Am 13. 10. 1957 sind die bisherigen Banknoten für ungültig erklärt und im Verhältnis 1:1 umgetauscht worden. Beträge über 300 Osmark pro Kopf mussten auf Konten eingezahlt werden, um auf den rechtmäßigen Erwerb hinüberprüft zu werden. Nach offiziellen Angaben sind insgesamt 4 700 Per­

Frankreich

Nach einer am 27. 10. 1957 veröffentlichten Verordnung wird das System des 20 %igen Zuschlags zu den Devisen­

Großbritannien

Die Regierung hat 250 Mill. $ (die Hälfte der Gesamtsumme) von den 15 Ländern abgerufen, die ihr die Export­Import-Bank zur Erhöhung des Devi­

Agence Economique et Financiere, 1. 11 57)
**Tab. 5**

**Eisenbauförderung in regionaler Gliederung**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Position</th>
<th>Mengen in 1000 t</th>
<th>Werte in Mill. DM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Schott</td>
<td>562</td>
<td>937</td>
</tr>
<tr>
<td>Europa—Mittelmeer</td>
<td>506</td>
<td>912</td>
</tr>
<tr>
<td>Montanunion</td>
<td>541</td>
<td>894</td>
</tr>
<tr>
<td>Italien</td>
<td>446</td>
<td>525</td>
</tr>
<tr>
<td>Übersee</td>
<td>6</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Japan</td>
<td>—</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Rohöl, Ferroregierung, Halbzeug</td>
<td>688</td>
<td>745</td>
</tr>
<tr>
<td>Europa—Mittelmeer</td>
<td>579</td>
<td>538</td>
</tr>
<tr>
<td>Montanunion</td>
<td>383</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>Benelux</td>
<td>33</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Frankreich</td>
<td>41</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Italien</td>
<td>75</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Britannienn</td>
<td>21</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>Schweiz</td>
<td>47</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Übersee</td>
<td>109</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>USA</td>
<td>20</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>Argentinien</td>
<td>36</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Indien u. Pakistan</td>
<td>9</td>
<td>13</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Weltwirtschaftsverzeichnis**

- 3 231 3 396 1 134 1 479,2 3 330,4 1 576,4
- 1 719 2 335 1 441 1 090,6 1 615,2 1 996,4
- 589 779 469 352 3 155,0 2 355,6
- 449 554 394 272,0 | 350,3 | 249,1
- 75 110 68 48,7 | 78,6 | 53,2
- 28 94 57 42,0 | 65,1 | 45,1
- 49 65 38 53,5 | 53,3 | 33,9
- 101 209 135 113,3 | 161,1 | 110,3
- 347 363 184 291,5 | 236,2 | 133,5
- 76 86 57 47,1 | 62,1 | 44,4
- 41 15 21 19,3 | 31,2 | 18,2
- 45 39 33 24,4 | 34,1 | 20,1
- 76 61 18 50,1 | 43,2 | 13,9
- 107 111 45 40,2 | 63,2 | 27,4
- 74 300 200 73,7 | 241,9 | 156,4
- 30 61 64 29,4 | 57,7 | 57,0
- 6 74 49 8,4 | 64,1 | 44,4
- 0 133 66 2,0 | 89,3 | 45,4
- 38 32 21 33,9 | 30,8 | 20,6
- 602 1 061 723 380,7 | 715,2 | 510,0
- 67 80 51 39,5 | 55,9 | 32,5
- 64 201 57 42,0 | 65,1 | 45,1
- 37 58 31 24,4 | 37,9 | 20,7
- 109 207 112 45,6 | 101,2 | 57,9
- 6 201 97 138,6 | 162,5 | 100,6
- 20 61 6 15,3 | 44,8 | 10,8
- 0 133 66 2,0 | 89,3 | 45,4
- 38 32 21 33,9 | 30,8 | 20,6

**Chronik / Währung**

**Irland**

Die Zentralbank von Irland hat den Diskontsatz von 5 auf 6% heraufgesetzt.

(Agence Economique et Financière, 1. 10. 57)

**Niederlande**

Die Niederländische Bank hat den Satz für Mindestreserven, die die Privatbanken bei der Zentralbank unterhalten müssen, um 2,5% auf 4% gesenkt, was eine Liquiditätsverbesserung für die Banken von ungefähr 50 Mill. fl. bedeutet.

(Agence Economique et Financière, 1. 10. 57)

**Südamerika**

Argentinien


(Neue Zürcher Zeitung, 30. 10. 57)


(Agence Economique et Financière, 1. 11. 57)

**Ecuador**

Die Weltbank hat Ecuador eine Anleihe von 600 000 $ mit einem Zinssatz von 6% und einer Laufzeit von 4 Jahren für Reparaturarbeiten bei der Staatsbank, die zu zahlen, gewährt.

(Financial Times, 11. 11. 57)

**Afrika**

Ghana


(Financial Times, 12. 11. 57)

**Fernost**

Ceylon

Um den aus der Liquidation ausländischer Kapitalanlagen, die ein beunruhigendes Ausmaß angenommen hat, resultierenden Devisenverlusten ein Ende zu setzen, hat die ceylonische Regierung die Transfermöglichkeiten für Kapitalien ins Ausland weiter be schränkt.

(Wirtschaftliche Mitteilungen, Lausanne, 9. 10. 57)

**Pakistan**

Die Weltbank hat Pakistan eine zweite Anleihe über 31 Mill. $, die sie in Form von Devisen gibt, für die Finanzierung und die "Modernisierung" der Eisenbahnen gewährt. Die Anleihe ist mit 6% verzinslich, einschließlich der Bankkommis sion, und ist in 15/3 Jahren zurückzuzahlen.

(Agence Economique et Financière, 22. 10. 57)

Übersicht über neue Handelsabkommen

**Argentinien — Israel**
Ein Handels- und Zahlungsabkommen wurde am 8. 10. 1957 geschlossen. Es wurden Warenlisten aufgestellt, wonach Israel hauptsächlich Schwerchemikalien, Kali, Werkzeuge, Maschinenteile, Farben, Düngemittel und Medikamente liefern und Gefrierfleisch, Fischkonserven, Getreide und Häute beziehen wird. Der vereinbarte Swing beträgt 0,3 Mill. $.

**Argentinien — Tschechoslowakei**

**Argentinien — Ungarn**

**Bulgarien — Jugoslawien**

**Bulgarien — Mongolei**

**Deutschland (Ost) — Jugoslawien**

**Finland — Israel**

**Frankreich — Deutschland (Ost)**

**EUROPA**

**Großbritannien**
Das größte Gaswerk Großbritannien, das eine Kapazität von 31 Mill. cbm Gas erhält, wird vom "Scottish Gas Board" in Westfield (East Fife) gebaut, in unmittelbarer Nähe des neuen Werkes wird ein neuer Kohlentagebau vom "National Coal Board" eingeführt. Für das Gaswerk ist eine Rohleitung durch das Firth of Forth vorgesehen. (Manchester Guardian, 7. 9. 57)

**NAHER OSTEN**

**Israel**
Ausgedehnte Phosphatvorkommen sind bei Ein Yahav, nördlich des Hafens Eliat am Roten Meer, festgestellt worden. Das Vorkommen erstreckt sich über eine Fläche von 40 qkm und wird auf 100 Mill. $ in der ersten Phase geschätzt. Der Phosphatgehalt beträgt 26 % gegenüber 23,5 % in den Vorkommen von Oron in der nördlichen Negev-Wüste. (Financial Times 22. 10. 1957)

**Iran**
Die internationale Nachfolge-Organisation der Anglo-Iranian Oil Co. plant, 140 Mill. $ für den Ausbau der Erdölphase im südlichen Persischem Golf sowie ein neues Öl und Gasfeld. (Manchester Guardian, 28. 10. 1957)

**OZEANIEN**

**Australien**
Zur Erschließung der Bauxitvorkommen in den nördlichen Queensland haben die "Consolidated Zinc Pty." und die "British Aluminium" die "Commonwealth Aluminium Corporation" (Kapitel 4 Mill. $) gekauft. (Times Review of Industry, September 1957)

**Deutschland**

**Spanien — Polen**

**Polen — Israel**

**Frankreich — Ungarn**

**Griechenland — Uruguay**
Das kürzlich abgeschlossene und bis zum 25. 5. 1958 geltende Handelsabkommen sieht griechische Lieferungen von Öliven und Olivenöl, Tabak, Schwämmen und Schmirgel gegen Rohhaut, Leinsaatöl, Rohwolle und Gefriertrockenfrüchte vor.

**Japan — Korea (Nord)**
### Durchschnittspreise für Olsaaten, Öle und tierische Fette

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pflanzliche Speseele:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Baumwollsaat, Erz.-Pr.</td>
<td>Memphis</td>
<td>$ / 2000 lbs</td>
<td>21.18</td>
<td>58.79</td>
<td>55.30</td>
<td>50.40</td>
<td>50.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Baumwollkauf, roh, in Tanks, fob</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6.70</td>
<td>14.04</td>
<td>14.43</td>
<td>18.57</td>
<td>14.80</td>
</tr>
<tr>
<td>Erdnüsse, sudanes, c</td>
<td>New York</td>
<td>cts / lb</td>
<td>7.89</td>
<td>16.03</td>
<td>15.92</td>
<td>14.55</td>
<td>15.92</td>
</tr>
<tr>
<td>Erdnüse, span, Nr. 1, geschält, fob</td>
<td>London</td>
<td>E.s.d. / 2240 lbs</td>
<td>5.85</td>
<td>19.65</td>
<td>20.40</td>
<td>29.50</td>
<td>25.40</td>
</tr>
<tr>
<td>Erdnüse, indische, in Fässern, c &amp; f</td>
<td></td>
<td></td>
<td>20.13</td>
<td>137.33</td>
<td>128.85</td>
<td>104.05</td>
<td>132.54</td>
</tr>
<tr>
<td>Erdnüse, roh, in Tanks, f.o.t. Mühle.</td>
<td>New York</td>
<td>cts / lb</td>
<td>5.60</td>
<td>21.20</td>
<td>18.51</td>
<td>17.66</td>
<td>18.06</td>
</tr>
<tr>
<td>Sojabohnen, gelb II, Wagenh. I. Term.</td>
<td>Chikago</td>
<td>cts / 60 lbs</td>
<td>88.70</td>
<td>285.85</td>
<td>326.01</td>
<td>246.44</td>
<td>202.50</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonnenblumenansatz, aml. Erz.-Preis</td>
<td>B. Aires</td>
<td>Pesos / 1000 kg</td>
<td>4.90</td>
<td>44.00</td>
<td>66.50</td>
<td>180.40</td>
<td>185.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Olivenöl, I. Qualität</td>
<td>Perugia</td>
<td>lire / kg</td>
<td>1.75</td>
<td>453.29</td>
<td>428.46</td>
<td>326.51</td>
<td>489.04</td>
</tr>
<tr>
<td>Sesamesaat, sudanes, u. äthiop., ckt.</td>
<td>London</td>
<td>E.s.d. / 2240 lbs</td>
<td>14.11</td>
<td>72.14</td>
<td>86.50</td>
<td>83.75</td>
<td>78.11</td>
</tr>
<tr>
<td>Palmöle:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kopra, ohliph., cifo USA-Pazifikküste</td>
<td>New York</td>
<td>$ / 3000 lbs</td>
<td>39.00</td>
<td>210.56</td>
<td>178.24</td>
<td>159.05</td>
<td>154.82</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokosöl, Manila, roh, unver., in Tanks</td>
<td>New York</td>
<td>cts / 56 lbs</td>
<td>8.00</td>
<td>15.79</td>
<td>15.24</td>
<td>11.47</td>
<td>11.11</td>
</tr>
<tr>
<td>Palmkerne, Westafrika, cif</td>
<td>New York</td>
<td>E.s.d. / 2240 lbs</td>
<td>9.71/0%</td>
<td>62.19%</td>
<td>58.10%</td>
<td>61.10%</td>
<td>62.09%</td>
</tr>
<tr>
<td>Palmkerne, roh, tech., ab Mühle</td>
<td>New York</td>
<td>cts / 56 lbs</td>
<td>18.32/0%</td>
<td>117.16%</td>
<td>108.49%</td>
<td>93.10%</td>
<td>96.43%</td>
</tr>
<tr>
<td>Palmöl, Lagos, roh, tech., cif</td>
<td>New York</td>
<td>E.s.d. / 2240 lbs</td>
<td>14.73</td>
<td>80.16%</td>
<td>74.12%</td>
<td>81.80%</td>
<td>80.94%</td>
</tr>
<tr>
<td>Technische Öle:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leinsaat, I. Qualität, loco</td>
<td>Minneapolis</td>
<td>cts / 56 lbs</td>
<td>191.25</td>
<td>881.04</td>
<td>866.88</td>
<td>290.40</td>
<td>289.08</td>
</tr>
<tr>
<td>Leinöl, roh, in Tanks, loco</td>
<td>New York</td>
<td>cts / lb</td>
<td>9.04</td>
<td>16.06</td>
<td>15.78</td>
<td>14.08</td>
<td>15.38</td>
</tr>
<tr>
<td>Rizinnsaat, ready f.a.Q</td>
<td>Bombay</td>
<td>Rs / 112 lbs</td>
<td>15.04/0%</td>
<td>115.10%</td>
<td>109.23%</td>
<td>106.48%</td>
<td>106.87%</td>
</tr>
<tr>
<td>Rizinnsaat, tehn. III. in Fässern, cifo</td>
<td>New York</td>
<td>cts / lb</td>
<td>9.20</td>
<td>23.97</td>
<td>24.45</td>
<td>17.19</td>
<td>17.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapssaat, abyss, cif</td>
<td>London</td>
<td>E.s.d. / 2240 lbs</td>
<td>11.65</td>
<td>61.18%</td>
<td>56.62%</td>
<td>56.16%</td>
<td>56.16%</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapßöll, tehn. IV. in Fässern, cif</td>
<td>New York</td>
<td>cts / lb</td>
<td>8.80</td>
<td>16.84</td>
<td>16.92</td>
<td>15.32</td>
<td>15.75</td>
</tr>
<tr>
<td>Tungöl, chines, in Fässer, cif</td>
<td>London</td>
<td>E.s.d. / 2240 lbs</td>
<td>15.50</td>
<td>27.79</td>
<td>23.88</td>
<td>24.41</td>
<td>22.60</td>
</tr>
<tr>
<td>Tungöl, chines, in Fässer, cif</td>
<td>New York</td>
<td>cts / lb</td>
<td>23.60</td>
<td>27.79</td>
<td>23.88</td>
<td>24.41</td>
<td>22.60</td>
</tr>
<tr>
<td>Waliö:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>roh, tech., I. Qualität, ab Schiff</td>
<td>London</td>
<td>E.s.d. / 2240 lbs</td>
<td>17,60</td>
<td>75.6%</td>
<td>88.15%</td>
<td>88.10%</td>
<td>80.92</td>
</tr>
<tr>
<td>Butter:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bundesgebiet, insl. Markenbutter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Molkereiverkaufspreis:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dänemark, I. Qualität, frisch</td>
<td>Kopenhagen</td>
<td>dkr / kg</td>
<td>230.00</td>
<td>601.71</td>
<td>605.10</td>
<td>675.10</td>
<td>608.11</td>
</tr>
<tr>
<td>Großbritannien, alle Grade, ab Lager.</td>
<td>USA, Grad A (92°), loco</td>
<td>dkr / 112 lbs</td>
<td>117.4%</td>
<td>314.4%</td>
<td>370.9%</td>
<td>384.7%</td>
<td>364.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>USA, Grad A (92°), loco</td>
<td>New York</td>
<td>cts / 112 lbs</td>
<td>34.50</td>
<td>81.81</td>
<td>79.20</td>
<td>69.62</td>
<td>78.01</td>
</tr>
<tr>
<td>Schmalz:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bundesgebiet, amerik. Importeure-Verkaufspreis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Großbritannien, amerik. ab Lager.</td>
<td>USA, prime western steam, loco</td>
<td>dkr / 112 lbs</td>
<td>49.9%</td>
<td>183.4%</td>
<td>181.5%</td>
<td>147.4%</td>
<td>155.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>USA, prime western steam, loco</td>
<td>New York</td>
<td>cts / lb</td>
<td>8.13</td>
<td>14.02</td>
<td>18.30</td>
<td>18.30</td>
<td>18.30</td>
</tr>
<tr>
<td>Tafel:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bundesgebiet, techn., Großbrit. Eink.-Pr.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Großbrit. reh, tech., gebührt, ab W.</td>
<td>USA, extra fancy techn., lose, fob...</td>
<td>RM / DM / 100 kg</td>
<td>36.60</td>
<td>76.24</td>
<td>78.87</td>
<td>83.65</td>
<td>82.81</td>
</tr>
<tr>
<td>USA, extra fancy techn., lose, fob...</td>
<td>New York</td>
<td>cts / lb</td>
<td>5.74</td>
<td>4.67</td>
<td>6.90</td>
<td>7.57</td>
<td>7.14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Zweimonatsdurchschnitt. 2) U.s.w., nicht ab Hafenlager.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Warenbezeichnung</th>
<th>Notierung</th>
<th>USA 30. 9. 57</th>
<th>Höchstwert</th>
<th>Tiefstwert</th>
<th>31. 10. 57</th>
<th>Veränd. in %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Weltindex der Rohstoffpreise des Handels- und Wirtschafts-Archivs</td>
<td>New York</td>
<td>263,50 / 60 lbs</td>
<td>268,00 (31)</td>
<td>261,25 (8)</td>
<td>268,00</td>
<td>+ 1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahrungsmittelrohstoffe</td>
<td>Winnipeg</td>
<td>162,00 / 60 lbs</td>
<td>163,13 (8)</td>
<td>159,50 (29-30)</td>
<td>159,98</td>
<td>- 1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Rohstoffe für dauerhafte Güter</td>
<td>New York</td>
<td>102,12 / 56 lbs</td>
<td>107,75 (17)</td>
<td>103,00 (30)</td>
<td>104,37</td>
<td>+ 2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Baumwollsaatöl, raff., fob New York</td>
<td>New York</td>
<td>95,13 / 60 lbs</td>
<td>96,50 (17)</td>
<td>92,00 (29)</td>
<td>93,00</td>
<td>+ 2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Erdnußöl, roh, fob New York</td>
<td>New York</td>
<td>69,12 / 32 lbs</td>
<td>74,50 (20)</td>
<td>64,90 (31)</td>
<td>67,00</td>
<td>+ 4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Palmöl, in Fässern, cif New York</td>
<td>New York</td>
<td>60,50 / 32 lbs</td>
<td>70,60 (22)</td>
<td>69,00 (22)</td>
<td>69,00</td>
<td>+ 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kokosöl, cif Pazifikküste</td>
<td>New York</td>
<td>148,38 / 100 lbs</td>
<td>155,25 (24-25)</td>
<td>147,98 (30)</td>
<td>148,13</td>
<td>- 0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Leinsaat, I. Qualität, loco</td>
<td>New York</td>
<td>10,75 / 60 lbs</td>
<td>11,75 (16-31)</td>
<td>11,50 (17)</td>
<td>11,50</td>
<td>+ 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zucker, Weltkontrakt No. IV, loco</td>
<td>New York</td>
<td>4,59 / 40 lbs</td>
<td>4,60 (31)</td>
<td>3,64 (31)</td>
<td>3,64</td>
<td>- 20,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Mais, gelb II, loco</td>
<td>New York</td>
<td>49,50 / 50 lbs</td>
<td>51,50 (9-31)</td>
<td>49,50 (1-31)</td>
<td>51,50</td>
<td>+ 4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Reis, extra fancy, mbh</td>
<td>New York</td>
<td>39,86 / 32lbs</td>
<td>41,50 (31)</td>
<td>39,86 (1-31)</td>
<td>39,86</td>
<td>- 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zucker, Weltkontrakt No. IV, loco</td>
<td>New York</td>
<td>41,00 / 100 lbs</td>
<td>42,00 (24)</td>
<td>40,50 (2-31)</td>
<td>40,50</td>
<td>- 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaffee, Santos IV, loco</td>
<td>New York</td>
<td>72,00 / 70 lbs</td>
<td>71,00 (1-31)</td>
<td>62,00 (31)</td>
<td>63,00</td>
<td>- 12,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Hafer, 1. T</td>
<td>New York</td>
<td>310,00 / 56 lbs</td>
<td>345,00 (11-16)</td>
<td>337,00 (7-12-30)</td>
<td>338,00</td>
<td>+ 0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Kakao, Accra loco</td>
<td>New York</td>
<td>15,60 / 160 lbs</td>
<td>16,00 (11-31)</td>
<td>15,00 (1-31)</td>
<td>15,60</td>
<td>+ 2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Eier</td>
<td>New York</td>
<td>162,00 / 60 lbs (1-8)</td>
<td>161,00 (9-10)</td>
<td>181,00 (18)</td>
<td>181,00</td>
<td>+ 2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Nickel, cif Antwerpen</td>
<td>New York</td>
<td>13,00 / 62 lbs</td>
<td>13,00 (25)</td>
<td>12,00 (1-7)</td>
<td>12,37</td>
<td>+ 2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinn, Standard, Kassapreis</td>
<td>New York</td>
<td>9,12 / 240 lbs</td>
<td>9,32 (24-30)</td>
<td>9,25 (2-31)</td>
<td>9,25</td>
<td>+ 0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Butter, für den Export verfügbar</td>
<td>New York</td>
<td>18,00 / 175 lbs</td>
<td>18,75 (1-3)</td>
<td>17,50 (22)</td>
<td>17,50</td>
<td>+ 4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Syndalen, leicht, Lebedewigt</td>
<td>New York</td>
<td>4,10 / 40 (28-31)</td>
<td>4,10 (11-31)</td>
<td>4,40</td>
<td>+ 1,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eier</td>
<td>Chicago</td>
<td>15,75 / 75 lbs</td>
<td>15,75 (5-25)</td>
<td>14,25 (2)</td>
<td>15,50</td>
<td>- 1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Wolle, Schwellwolle, loco</td>
<td>New York</td>
<td>136,50 / 90 lbs</td>
<td>141,10 (18)</td>
<td>133,00 (31)</td>
<td>135,00</td>
<td>- 1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Wolle, Kamzunge, loco</td>
<td>New York</td>
<td>102,50 / 90 lbs</td>
<td>107,00 (27-3)</td>
<td>103,00 (31)</td>
<td>103,00</td>
<td>+ 2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Schmalz, middle western, loco</td>
<td>New York</td>
<td>102,50 / 90 lbs</td>
<td>107,00 (27-3)</td>
<td>103,00 (31)</td>
<td>103,00</td>
<td>+ 2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Gold, Barren, frei</td>
<td>New York</td>
<td>320,00 / 90 lbs</td>
<td>345,00 (11-16)</td>
<td>337,00 (7-12-30)</td>
<td>338,00</td>
<td>+ 0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Stahlknüppel, nachgewa., ab Werk</td>
<td>New York</td>
<td>4,40 / 47 lbs</td>
<td>4,47 (1-31)</td>
<td>4,40 (9-31)</td>
<td>4,40</td>
<td>+ 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Reyon, Viscose, 150/36 den.</td>
<td>New York</td>
<td>975,00 / 70 lbs</td>
<td>975,00</td>
<td>unverändert</td>
<td>unverändert</td>
<td>unverändert</td>
</tr>
<tr>
<td>Jute, First, cif Antwerp/Rott.</td>
<td>New York</td>
<td>96,00 / 100 lbs</td>
<td>96,00 (1-3-4)</td>
<td>100,00</td>
<td>+ 4,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kautschuk, R. S. S. I, 1. T.</td>
<td>New York</td>
<td>29,20 / 30 lbs</td>
<td>30,10 (2)</td>
<td>27,90 (28)</td>
<td>28,70</td>
<td>- 4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kautschuk, R. S. S. I, loco</td>
<td>New York</td>
<td>24,88 / 22 lbs</td>
<td>25,13 (1-3)</td>
<td>23,80 (30)</td>
<td>23,94</td>
<td>- 3,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Erdöl, Pennsylv., 46,6° Be</td>
<td>New York</td>
<td>4,65 / 42 gall.</td>
<td>4,66</td>
<td>unverändert</td>
<td>unverändert</td>
<td>unverändert</td>
</tr>
<tr>
<td>Aluminium, unnotched</td>
<td>New York</td>
<td>191,15 / 200 lbs</td>
<td>193,15/ - / (31)</td>
<td>180,50 (22)</td>
<td>193,15/ + 0,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nickel, Exportpreis, cif Antwerpen</td>
<td>London sh/2240 lbs/Eins.</td>
<td>10,6</td>
<td>10,6 (1-4)</td>
<td>10,6 (1-4)</td>
<td>10,6 (1-4)</td>
<td>+ 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Gold, Barr, frei</td>
<td>London sh/2240 lbs/Eins.</td>
<td>78%</td>
<td>78% (1-8, 11-31)</td>
<td>78% (10)</td>
<td>78% (10)</td>
<td>+ 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Dr. v. G.