Angestellte Flaschenweinmenge* bis Ende April in hl ...
... nach Betriebsgruppen in Rheinland-Pfalz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Betriebsart</th>
<th>hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Handel</td>
<td>1.050.054</td>
<td>53,5</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Weingut</td>
<td>667.293</td>
<td>34,0</td>
<td>-11,1</td>
</tr>
<tr>
<td>WG / EZG</td>
<td>244.275</td>
<td>12,5</td>
<td>7,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>1.961.623</td>
<td>100,0</td>
<td>-3,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkung:
Unter der Spalte '+/- zu 2019' werden die Veränderungen in % zum Vergleichszeitraum des Vorjahres ausgewiesen.
* ohne Perlwein
Angestellte Faschenweinmenge* bis Ende April in hl ...
... nach Weinart und Anbaugebiet in Rheinland-Pfalz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Weinachtliche</th>
<th>hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Weißein</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ahr</td>
<td>3.417</td>
<td>0,3</td>
<td>-5,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittelrhein</td>
<td>8.878</td>
<td>0,7</td>
<td>-24,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Mosel</td>
<td>214.603</td>
<td>16,0</td>
<td>-14,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahe</td>
<td>89.299</td>
<td>6,6</td>
<td>1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Pfalz</td>
<td>464.312</td>
<td>34,5</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Rheinhessen</td>
<td>564.691</td>
<td>42,0</td>
<td>-6,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt Weißein</td>
<td>1.345.202</td>
<td>100,0</td>
<td>-4,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rotein</th>
<th>hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ahr</td>
<td>4.042</td>
<td>1,1</td>
<td>-10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittelrhein</td>
<td>292</td>
<td>0,1</td>
<td>-64,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Mosel</td>
<td>10.911</td>
<td>2,9</td>
<td>-13,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahe</td>
<td>12.538</td>
<td>3,3</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Pfalz</td>
<td>167.829</td>
<td>44,1</td>
<td>-10,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Rheinhessen</td>
<td>184.981</td>
<td>48,6</td>
<td>9,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt Rotein</td>
<td>380.594</td>
<td>100,0</td>
<td>-1,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>sonstige</th>
<th>hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ahr</td>
<td>6.327</td>
<td>2,7</td>
<td>57,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittelrhein</td>
<td>931</td>
<td>0,4</td>
<td>-32,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Mosel</td>
<td>17.875</td>
<td>7,6</td>
<td>-6,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahe</td>
<td>20.187</td>
<td>8,6</td>
<td>30,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Pfalz</td>
<td>94.027</td>
<td>39,9</td>
<td>-11,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Rheinhessen</td>
<td>96.481</td>
<td>40,9</td>
<td>17,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt sonstige</td>
<td>235.828</td>
<td>100,0</td>
<td>3,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkung:
Die Spalte "in %" weist den Anteil des Anbaugebietes in % der Gesamtmenge der Weinart aus.
Unter der Spalte '± +/- zu 2019' werden die Veränderungen in % zum Vergleichszeitraum des Vorjahres ausgewiesen.
"Sonstige" beinhalten: Rosé, Weißherbst, Weißherbst Blanc de Noir, Blanc de Noir und Rotling
* ohne Perlwein
Monatsstatistik 2020

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Handel</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>trocken</td>
<td>465.394</td>
<td>44,3</td>
<td>7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>halbtrocken</td>
<td>192.952</td>
<td>18,4</td>
<td>-0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>lieblich</td>
<td>339.942</td>
<td>32,4</td>
<td>-6,9</td>
</tr>
<tr>
<td>süß</td>
<td>51.767</td>
<td>4,9</td>
<td>-6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt Handel</td>
<td>1.050.054</td>
<td>100,0</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Weingut</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>trocken</td>
<td>387.420</td>
<td>58,1</td>
<td>-4,8</td>
</tr>
<tr>
<td>halbtrocken</td>
<td>115.704</td>
<td>17,3</td>
<td>-10,9</td>
</tr>
<tr>
<td>lieblich</td>
<td>120.149</td>
<td>18,0</td>
<td>-18,9</td>
</tr>
<tr>
<td>süß</td>
<td>44.021</td>
<td>6,6</td>
<td>-32,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt Weingut</td>
<td>667.293</td>
<td>100,0</td>
<td>-11,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>WG / EZG</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>trocken</td>
<td>97.188</td>
<td>39,8</td>
<td>-7,0</td>
</tr>
<tr>
<td>halbtrocken</td>
<td>58.321</td>
<td>23,9</td>
<td>9,7</td>
</tr>
<tr>
<td>lieblich</td>
<td>83.770</td>
<td>34,3</td>
<td>34,2</td>
</tr>
<tr>
<td>süß</td>
<td>4.996</td>
<td>2,0</td>
<td>-27,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt WG / EZG</td>
<td>244.275</td>
<td>100,0</td>
<td>7,6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>trocken</td>
<td>950.002</td>
<td>48,4</td>
<td>0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>halbtrocken</td>
<td>366.977</td>
<td>18,7</td>
<td>-2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>lieblich</td>
<td>543.860</td>
<td>27,7</td>
<td>-5,5</td>
</tr>
<tr>
<td>süß</td>
<td>100.784</td>
<td>5,1</td>
<td>-20,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>1.961.623</td>
<td>100,0</td>
<td>-3,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkung:
* ohne Perlwein
Angestellte Flaschenweinmenge* bis Ende April in hl ...
... nach ausgesuchten Rebsorten und Betriebsgruppen in Rheinland-Pfalz

<table>
<thead>
<tr>
<th>Handel</th>
<th>hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>andere Sorten</td>
<td>222.526</td>
<td>21,2</td>
<td>-4,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Dornfelder</td>
<td>256.211</td>
<td>24,4</td>
<td>4,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Müller-Thurgau/Rivaner</td>
<td>100.809</td>
<td>9,6</td>
<td>-15,5</td>
</tr>
<tr>
<td>ohne Sortenangabe</td>
<td>160.398</td>
<td>15,3</td>
<td>-6,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Riesling</td>
<td>224.703</td>
<td>21,4</td>
<td>4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruländer</td>
<td>85.408</td>
<td>8,1</td>
<td>34,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gesamt Handel | 1.050.054 | 100,0 | 0,2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Weingut</th>
<th>hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>andere Sorten</td>
<td>281.978</td>
<td>42,3</td>
<td>-8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Dornfelder</td>
<td>28.285</td>
<td>4,2</td>
<td>-15,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Müller-Thurgau/Rivaner</td>
<td>31.940</td>
<td>4,8</td>
<td>-13,8</td>
</tr>
<tr>
<td>ohne Sortenangabe</td>
<td>71.180</td>
<td>10,7</td>
<td>-1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Riesling</td>
<td>178.900</td>
<td>26,8</td>
<td>-19,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruländer</td>
<td>75.010</td>
<td>11,2</td>
<td>-3,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gesamt Weingut | 667.293 | 100,0 | -11,1

<table>
<thead>
<tr>
<th>WG / EZG</th>
<th>hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>andere Sorten</td>
<td>62.854</td>
<td>25,7</td>
<td>0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Dornfelder</td>
<td>34.986</td>
<td>14,3</td>
<td>5,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Müller-Thurgau/Rivaner</td>
<td>17.123</td>
<td>7,0</td>
<td>-1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>ohne Sortenangabe</td>
<td>22.336</td>
<td>9,1</td>
<td>10,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Riesling</td>
<td>91.667</td>
<td>37,5</td>
<td>18,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruländer</td>
<td>15.309</td>
<td>6,3</td>
<td>-7,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gesamt WG / EZG | 244.275 | 100,0 | 7,6

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gesamt</th>
<th>hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>andere Sorten</td>
<td>567.359</td>
<td>28,9</td>
<td>-6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Dornfelder</td>
<td>319.482</td>
<td>16,3</td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Müller-Thurgau/Rivaner</td>
<td>149.872</td>
<td>7,6</td>
<td>-13,8</td>
</tr>
<tr>
<td>ohne Sortenangabe</td>
<td>253.914</td>
<td>12,9</td>
<td>-3,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Riesling</td>
<td>495.270</td>
<td>25,2</td>
<td>-3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruländer</td>
<td>175.726</td>
<td>9,0</td>
<td>11,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gesamt | 1.961.623 | 100,0 | -3,1

Anmerkung:
* ohne Perlwein
Angestellte Flaschenweinmenge bis Ende April in hl ...  
... Sonderweine nach Anbaugebiet

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anbaugebiet</th>
<th>Classic hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ahr</td>
<td>13</td>
<td>0,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mittelrhein</td>
<td>231</td>
<td>1,2</td>
<td>-10,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Mosel</td>
<td>4.026</td>
<td>21,1</td>
<td>-18,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahe</td>
<td>1.359</td>
<td>7,1</td>
<td>-14,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Pfalz</td>
<td>7.022</td>
<td>36,8</td>
<td>23,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Palatinate</td>
<td>6.428</td>
<td>33,7</td>
<td>-16,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt Classic</td>
<td>19.079</td>
<td>100,0</td>
<td>-5,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anbaugebiet</th>
<th>Hochgewächs hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ahr</td>
<td>848</td>
<td>5,3</td>
<td>-27,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittelrhein</td>
<td>9.843</td>
<td>61,1</td>
<td>-20,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Mosel</td>
<td>1.281</td>
<td>7,9</td>
<td>-20,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahe</td>
<td>17</td>
<td>0,1</td>
<td>-98,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Pfalz</td>
<td>4.127</td>
<td>25,6</td>
<td>94,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt Hochgewächs</td>
<td>16.116</td>
<td>100,0</td>
<td>-12,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gesamt RLP</th>
<th>Classic hl</th>
<th>in %</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Classic</td>
<td>19.079</td>
<td>54,2</td>
<td>-5,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Hochgewächs</td>
<td>16.116</td>
<td>45,8</td>
<td>-12,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>35.196</td>
<td>100,0</td>
<td>-8,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkung: 
Spalte 3 "in %" weist den Anteil des Anbaugebiets am jeweiligen Sonderwein aus. Unter der Spalte '+/- zu 2019' werden die Veränderungen in % zum Vergleichszeitraum des Vorjahres ausgewiesen.
Monatsstatistik 2020

Angestellte Flaschenweinmenge bis Ende April in hl ...

... Liebfrau(en)milch nach Anbaugebiet

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anbaugebiet</th>
<th>hl</th>
<th>in % der Lfm</th>
<th>in % des bA</th>
<th>in % zu 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nahe</td>
<td>1.828</td>
<td>4,6</td>
<td>1,5</td>
<td>-49,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Pfalz</td>
<td>7.393</td>
<td>18,6</td>
<td>1,0</td>
<td>20,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Rheinhessen</td>
<td>30.482</td>
<td>76,8</td>
<td>3,6</td>
<td>-7,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>39.703</td>
<td>100,0</td>
<td>2,3*</td>
<td>-7,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*ausgehend von der Gesamtanstellmenge der Anbaugebiete Nahe, Pfalz und Rheinhessen: 1.694.346

Anmerkung:
In der Spalte "in % des b.A." wird der Anteil der Liebfrau(en)milch an der geprüften Weinmenge ausgewiesen.
Unter der Spalte '+/- zu 2019' werden die Veränderungen in % zum Vergleichszeitraum des Vorjahres ausgewiesen.