Invesco


## 「株式投資の王道」にこだわつて世界のベストに厳選投資

日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から，独自の視点で厳選した世界のベストと考える銘柄に投資を行います。「成長」＋「配当」＋「割安」の3つの観点に着目して投資を行うことを，当ファンドでは「株式投資の王道」と考えています。


運用責任者からのメッセージ動画やフアンドの最新情報は，こちらでご覧いただけます。 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社のウェブサイトへつながります。


インベスコ 世界撖退株式オープン
月次運用しポート

| 商品概要 | 設定日 | 2018年10月5日 | 信託期間 | 無期限 | 決算日 | 12月23日（休業日の場合は翌営業日） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

運用実績 〈為替ヘツジあり＞
■ 基準価額の推移

```
— 基準価額（円）— 基準価額（課税前分配金再投資）（円）— ベンチマーク ——純資産総額（右軸：億円）
```


※基準価額は信託報酬（後述の「フアンドの費用」参照）控除後のものです。
※当ファンドのベンチマークは，設定日から2023年9月20日まで「M S C I ワールド・インデックス（円ヘッジ指数）」，2023年9月21日以降は「M S C I ワールド・インデックス（税引後配当込み，円ヘッジベース）」に変更しています。主な変更点 は「配当なし指数」から「配当込み指数」への変更です。本資料のベンチマークは両指数を指数化し，結合したものを掲載し ています。
※ベンチマークはフアンドの設定日の前営業日を10，000として指数化しています。

| ■ 基準価額と純資産総額 |  |
| :---: | ---: |
| 純資産総額 | $3,120($ 百万円） |
| 基漼価額 | $12,996 円$ |
| 前月末比 | $-52 円$ |

## － 1 万口当たり分配実績（課税前）

|  | 分配金 |
| :---: | ---: |
| 第1期（2018．12．25） | 0円 |
| 第2期 $(2019.12 .23)$ | 0円 |
| 第3期 $(2020.12 .23)$ | 0円 |
| 第4期 $(2021.12 .23)$ | 0円 |
| 第5期 $(2022.12 .23)$ | 0円 |
| 第6期（2023．12．25） | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

※分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しま すが，委託会社の判断等により分配を行わない場合もあります。

■ 為替ヘッジ比率

■ 騰落率（課税前分配金再投資ベース）

|  | 1 力月 | 3 力月 | 6 力月 | 1 年 | 3 年 | 設定来 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| ファンド | $-0.40 \%$ | $14.53 \%$ | $3.74 \%$ | $12.08 \%$ | $31.06 \%$ | $29.96 \%$ |
| ベンチマーク | $2.46 \%$ | $15.12 \%$ | $3.85 \%$ | $12.68 \%$ | $15.19 \%$ | $37.00 \%$ |

※基準価額の騰落率は，課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています。

## 運用実績 〈為替ヘツジなし＞

## 【過去の運用実績は，将来の運用成果を保証するものではありません。】

```
■ 基準価額の推移
```

```
— 基準価額 (円) — 基準価額 (課税前分配金再投資) (円) — ベンチマーク
```

— 基準価額 (円) — 基準価額 (課税前分配金再投資) (円) — ベンチマーク
——純資産総額 (右軸: 億円)

```
——純資産総額 (右軸: 億円)
```

 ※基準価額は信託報酬（後述の「ファンドの費用」参照）控除後のものです。
※当ファンドのベンチマークは，設定日から2023年9月20日まで「M S C I ワールド・インデックス（円換算指数）」 2023年9月21日以降は「 M S C I ワールド・インデックス（税引後配当込み，円換算ベース）」に変更しています。主な変更点は「配当なし指数」から「配当込み指数」への変更です。本資料のベンチマークは両指数を指数化し，結合したものを掲載しています。ベンチマークは，基準日前営業日の数値を元に，基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）を乗じ，フアンドの設定日の前営業日を10，000として指数化しています。

■ 基準価額と純資産総額

| 純資産総額 | $75,688($ 百万円） |
| :---: | ---: |
| 基準価額 | $18,631 円$ |
| 前月末比 | $+592 円$ |

■ 1 万口当たり分配実績（課税前）

| 第1期（2018．12．25） | 分配金 |
| :---: | ---: |
| 0円 |  |
| 第2期（2019．12．23） | 0円 |
| 第3期（2020．12．23） | 0円 |
| 第4期（2021．12．23） | 0円 |
| 第5期（2022．12．23） | 0円 |
| 第6期（2023．12．25） | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

※分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しま すが，委託会社の判断等により分配を行わない場合もあります。

■ 騰落率（課税前分配金再投資ベース）

|  | 1 力月 | 3 力月 | 6 力月 | 1 年 | 3 年 | 設定来 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ファンド | 3．28\％ | 16．16\％ | 10．45\％ | 33．01\％ | 91．46\％ | 86．31\％ |
| ベンチマーク | 6．02\％ | 16．19\％ | 11．29\％ | 33．25\％ | 69．39\％ | 92．00\％ |

※基準価額の騰落率は，課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています。

インベスコ

## ポートフォリオの状況

【当ファンドは，ファミリーファンド方式により運用を行っており，マザーファンドのポートフオリオの状況を記載しています。】
－資産配分

|  | 純資産比 |
| :---: | :---: |
| 外国株式 | 97．4\％ |
| 国内株式 | 0．7\％ |
| 現金等 | 1．9\％ |

銘柄数 43
※株式には，投資信託証券などが含まれています。
－組入上位 5 力国

| 国名 | 純資産比 |  |
| ---: | :--- | ---: |
| 1 | アメリカ | $52.4 \%$ |
| 2 | イギリス | $15.9 \%$ |
| 3 | イタリア | $5.2 \%$ |
| 4 | フランス | $5.1 \%$ |
| 5 | オランダ | $4.1 \%$ |

※国名は，発行体の国籍（所在国）などで区分しています。
■ 組入上位11業種

| 業種 | 純資産比 |  |
| :---: | :--- | ---: |
| 1 | 金融 | $23.4 \%$ |
| 2 | 資本財・サービス | $17.6 \%$ |
| 3 | 情報技術 | $15.7 \%$ |
| 4 | 生活必需品 | $10.7 \%$ |
| 5 | ヘルスケア | $7.8 \%$ |
| 6 | ー般消費狽・サービス | $6.9 \%$ |
| 7 | コミュニケーシヨン・サービス | $5.1 \%$ |
| 8 | 素材 | $4.5 \%$ |
| 9 | 不動産 | $3.4 \%$ |
| 10 | エネルギー | $2.8 \%$ |
| 11 | 公益事業 | - |

※業種はベンチマークで採用している分類に準じています。
■ 組入上位10銘柄

|  | 銘柄名 | 国名 | 業種 | 純資産比 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 3 i グループ | イギリス | 金融 | 6．0\％ |
| 2 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 4．6\％ |
| 3 | ユナイテッドヘルス・グループ | アメリカ | ヘルスケア | 4．4\％ |
| 4 | ユニオン・パシフイツク | アメリカ | 資本財・サービス | 4．4\％ |
| 5 | ブロードコム | アメリカ | 情報技術 | 3．9\％ |
| 6 | テキサス・インスツルメンツ | アメリカ | 情報技術 | 3．7\％ |
| 7 | アメリカン・タワー | アメリカ | 不動産 | 3．4\％ |
| 8 | アゼリス・グル－プ | ベルギー | 資本財・サービス | 3．2\％ |
| 9 | プログレツシブ | アメリカ | 金融 | 2．9\％ |
| 10 | 友邦保険控股（AIAグループ） | 香港 | 金融 | 2．9\％ |

※国名は，発行体の国籍（所在国）などで区分しています。 ※業種はベンチマークで採用している分類に準じています。
－組入上位5通貨

|  | 通貨名 | 純資産比 |
| :--- | :--- | ---: |
| 1 | 米ドル | $53.5 \%$ |
| 2 | ユーロ | $16.3 \%$ |
| 3 | 英ポンド | $15.9 \%$ |
| 4 | 香港ドル | $2.9 \%$ |
| 5 | ノルウエークローネ | $2.8 \%$ |

## ポートフォリオの状況

【当ファンドは，ファミリーファンド方式により運用を行つており，マザーファンドのポートフオリオの状況を記載しています。】
－組入上位 10 銘柄のご紹介

|  | 銘柄名 | 会社の概要 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 3 i グループ | 英国の投資会社。プライベート・エクイテイ事業では一般消費財・サービスやへルレスケア分野の企業，インフラ事業では欧州の企業を中心に投資を行う。優秀な経営陣やコスト管理能力を評価。また，高し利益率から安定した配当を維持していることや，投資している企業の成長性が高いことから今後も配当成長が期待できる。 |
| 2 | マイクロソフト | 米国の大手ソフトウェア・メーカー。「Windows」や「Office」などの主力製品を有し，クラウドプラ ットフォームも手掛ける。デジタル・トランスフォーメーションの加速の恩恵を受け，業績拡大が継続。付加価値の高いツフトウエアの開発を続ける中，長期に渡り利益成長を遂げ，増配も継続 している点を評価。 |
| 3 | ユナイテッドヘルス・グループ | 米国で多角的なヘルスケア企業として事業を展開。医療保険やテクノロジーを駆使した医療情報を提供。同社の強固なポジシヨンと競争優位性から，州の病院と保険適用での最良なレート を交渉，その交渉で得た利益を自社の保険契約者に還元し，ビジネスの好循環が生まれてい ると判断。潤沢なキャッシュフローから事業投資や買収を進めている点も評価。 |
| 4 | ユニオン・パシフィツク | 米国の最大規模の貨物鉄道会社。米国内の主要な鉄道路線を所有し，独占的な地位を確立している。インフレにも対応ができ，ESGの観点からも二酸化炭素の排出量が少ないにとを評価。トラック輸送価格の上昇による鉄道での貨物輸送の増加に伴い，今後も更なる成長が期待できる。 |
| 5 | ブロードコム | 無線および通信インフラ向けの半導体製品，ソフトウェアなどを製造販売する米国の企業。通信機器用半導体チップ分野では強固な地位を誇る。高い利益率と強力なフリーキャッシュフロ一創出力，積極的なソフトウェア事業における投資を評価。 |
| 6 | テキサス・インスツルメンツ | 1930年設立のアナログ半導体製造に強みを持つ米国の半導体メーカー。同社の高度な知的財産権に裏付けられた高い製品競争力と，トップクラスのシェアを誇る強固な地位を評価。長年に渡る配当実績や健全なバランスシートも評価。 |
| 7 | アメリカン・タワー | 米国の不動産投資信託（REIT）。米国内でワイヤレス通信および放送用タワーの保有，運営，開発に従事する。参入障壁が高く，業界内で圧倒的な地位を確立している点を評価。今後，5Gの進展に伴うデータ通信量の増加により通信㚈一への需要が拡大することが見込ま れ，更なる成長が期待できる。 |
| 8 | アゼリス・グループ | 特殊化学品や食品原料の卸売•眅売を行うベルギーの企業。サプライヤーや顧客の大多数は非常に小規模で，細分化されていることから，そのネットワーク内での同社のボジションは非常に確立されている。また，カスタマイズ対応や幅広い製品ラインナップから参入障壁は高く，競合が非常に少ない点も評価。 |
| 9 | プログレツシブ | 主に自動車保険事業を手掛ける米国の損害保険会社。強固な営業基盤や，競合他社対比収益性が高い点を評価。同社は，通販型自動車保険の先駆けであり，今後代理店事業 から直接販売事業へのシフトによる恩恵を受けることが見込まれる。 |
| 10 | 友邦保険控股（AIAグループ） | 100年の歴史を誇る香港の保険会社。香港，中国等アジア・パシフィツク18ヶ国で，生命保険 などを中心に事業展開する。同社の業界での強固なボジションや，長期に渡る高水準の増配実績を評価。今後，アジア各国の成長に伴し保険二ーズは高まる中で，成長が見込まれると判断。 |

※国名は，発行体の国籍（所在国）などで区分しています。
※業種はベンチマークで採用している分類に準じています。

## ファンドマネージャーのコメント

## －市場概況

（1）米国
1月の米国株式市場は上昇しました。月初，12月の米雇用統計で雇用者数が市場予想を上回ったこと，賃金も底堅いペースで上昇した ことなどが好感され，株式市場は堅調に推移しました。月央には，一部の米連邦準備制度理事会（F R B ）高官が，インフレの再燃が なければ利下げ可能と認識を示したこと，12月の米小売売上高が市場予想を上回ったことなどを受け，株式市場はさらに水準を切り上げ て推移しました。月末にかけては，米大手企業の好決算発表が重なったことを好感し，株式市場は高値圏で推移しました。
（2）欧州
1月の欧州主要株式市場は市場によって異なる展開となりました。大陸欧州では，月初，欧州中央銀行（E C B ）による早期の利下げ観測が遠のき，株価の重石となったこと， 11 月のドイツ小売売上高が市場予想を大幅に下回ったことなどを受け，株式市場は上値が重い展開となりました。その後，E C B が政策金利の据え置きを決定したものの，ラガルド総裁が賃上げの動きはわずかに鈍化していると言及し たことが好感され，株式市場は月中の底値から上値を追う展開となり，高値圏で月末を迎えました。英国では，月央に発表された12月の小売売上高の伸び率が鈍化し，個人消費の弱さが意識されたこと，12 月の消費者物価指数の伸び率が市場予想を上回ったことなどが嫌気され，月を通してみると株式市場は下落しました。
（3）アジア
1月のアジア主要株式市場は，市場によって異なる展開となりました。香港株式市場は，月央に発表された中国の2023年10－12月期の国内総生産（G D P ）が市場予想を下回ったことなどが嫌気され，大きく下落しました。オーストラリアでは，月初，オーストラリア準備銀行 R B A）が政策金利の据え置きを決定したこと，11月の雇用統計で雇用者数が市場予想を上回ったことなどが好感され，株式市場はわ ずかに上昇しました。日本では，月初に発生した能登半島地震による経済への打撃懸念が高まり，日銀の金融政策正常化観測が後退し たこと，日銀の金融政策決定会合で大規模金融緩和政策が据え置きされたことなどを受け，株式市場は大きく上昇しました。

## －運用概況

AI 事業の拡大が好感された米国のソフトウェア企業MICROSOFTや，堅調な業績が好感され株価が上昇した米国の保険会社 PROGRESSIVEがプラスに寄与しました。一方，株価上昇が一服したべルギーの化学品企業AZELIS GROUPや，不動産セクターが低迷する中米国の通信施設の所有•運営を主に行う企業AMERICAN TOWERが，マイナスに寄与しました。
1月は，米国の総合ヘルスケア企業UNITEDHEALTH GROUPなどをバリユエーションが魅力的な水準となったため追加で購入しました。
一方，株価が上昇した米国の半導体メーカーBROADCOMや米国のソフトウェア企業MICROSOFTを一部売却しました。
■ 今後の見通し（作成日現在のものであり，市場環境の変動などにより変更される場合があります。）
今後も，金利・インフレ動向，各中央銀行の金融政策，地政学リスクの台頭等を背景に金融市場の変動性が高まる可能性があります。米連邦準備制度理事会（F R B ）をはじめとする各国の中央銀行による利上げにより，インフレは鈍化しておりますが，今後もインフレや金利見通しについては注視が必要と考えています。景気は過度の悪化を伴わないソフトランディングとなるとの見方が多くなってきていますが， これまでの大幅な利上げ，個人貯蓄の減少，銀行の貸出基準の厳格化などが，時間差で経済成長に影響を与える可能性があると考えて おり，株式市場は引き続き変動の激しい展開となると考えています。
今後も政策金利動向や経済イベントなどをめぐり，ボラティリティが高まることも考えられますが，世界の株式市場は中長期的に緩やかな上昇基調で推移すると見ております。

当ファンドでは，経営陣の質，ビジネスの構造的優位性，財務健全性などの観点で魅力的な個別企業に注目しています。セクター配分は あくまで個別銘柄選択の結果ですが，主に金融，資本財・サービスをオーバーウエイト，主に情報技術，ヘルスケアをアンダーウェイトとしていま す。
今後も従来通りのボトムアップ・アプローチにより，キャツシユフロー創出力や配当成長率が高く，堅固な財務力を持ち，長期的視点から見た バリユエーションが魅力的な企業へ投資をしてまいります。

月次運用しポート

主としてマザーファンド＊1受益証券への投資を通じて，日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から，独自のバリュー・アプ ローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。

## 2

銘柄選択にあたっては，独自の財務分析，経営力，ビジネス評価等ファ ンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・ア プローチにより行います。
${ }^{3}$為替変動リスクについて，対応の異なる2つのファンドがあります。
＜為替ヘッジあり＞では，実質外貨建資産について，原則として，対円での為替ヘッジを行うことに より，為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
＜為替ヘッジなし＞では，実質外貨建資産について，原則として，対円での為替ヘッジを行いません。
※1 ファンドが投資対象とするマザーファンドは，「インベスコ世界先進国株式 マザーファンド」です。

## ファンドの特色

# 4 ＜為替ヘッジあり＞はMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み，円ヘッジベース）＊2，＜為替ヘッジなし＞はMSCIワールド・インデック ス（税引後配当込み，円換算ベース）＊2をベンチマーク＊3とします。 

## 5

 インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド（英国，オックスフォー ドシャー）に，マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。※2 2 MSCIワールド・インデックス（税引後配当込み，円ヘッジ ベース）とは，MSCI Inc．が算出する基準日前営業日のMSCI ワールド・インデックス（税引後配当込み，円ヘッジベース） の数値です。MSCIワールド・インデックス（税引後配当込 み，円換算ベース）とは，MSCI Inc．が算出する基準日前営業日のMSCIワールド・インデックス（税引後配当込み，米 ドルベース）の数値を，委託会社が基準日当日の米ドル為替 レート（対顧客電信売買相場の仲値）で独自に円換算したも のです。
$\diamond$ MSCIワールド・インデックスは，MSCI Inc．が算出する株式インデックス（指数）の一つです。MSCIインデックスは， MSCI Inc．の知的財産であり，MSClはMSCI Inc．のサービス マークです。
ここの情報はMSCI Inc．の営業秘密であり，またその著作権は MSCI Inc．に帰属しており，その許諾なしにコピーを含め電子的，機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い，また はあらゆる情報保存，検索システムを用いて出版物，資料， データ等の全部または一部を複製•頒布•使用等することは禁じられています。
また，ここに揭載される全ての情報は，信頼の置ける情報源 から得たものでありますが，その確実性及び完結性をMSCI Inc．は何ら保証するものではありません。
－MSCIワールド・インデックスの構成国や構成銘柄等は，適宜見直しが行われます。したがって，ファンドの投資対象国 および投資対象銘柄は事前の予告なく変更されることがあ ります。
※3 ベンチマークとは，ファンドのパフォーマンス評価やポート フォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。 ファンドは，中長期的にベンチマークを上回る投資成果を得る ことを目的としていますが，ベンチマークを上回る投資成果を あげることを保証するものではありません。
＊各ファンドのベンチマークは，2023年9月21日を変更適用日と して，以下の通り「配当込み指数」に変更しております。
＜為替ヘッジあり＞
（変更前）MSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）
（変更後）MSCDールド・インデックス（梲弓後同尚込み，円ヘッジベース）
＜為替ヘッジなし＞
（変更前）MSCIワールド・インデックス（円換算指数）


# ファンドは預貯金とは異なり，投資元本は保証されているものではないため，基準価額の下落により，損失を被り，投資元本を割り込むことがあります。 ファンドの運用による損益はすべて受益者に帰属します。 

## 基準価額の変動要因

ファンドは実質的に国内外の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので，以下のような要因により基準価額が変動し，損失を被ることがあります。


## 価格変動リスク

〈株式〉株価の下落は，基準価額の下落要因です。
株価は，政治•経済情勢，発行企業の業績や財務状況，市場の需給などを反映し，下落すること があります。

信用リスク 発行体や取引先の債務不履行等の発生は，基準価額の下落要因です。
ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に陥った場合，または懸念される場合，
当該有価証券の価格が大きく下落したり，投資資金を回収できなくなることがあります。また，
投資する金融商品の取引！先に債務不履行等が発生した場合に，損失が生じることがあります。

カントリー・リスク 投資対象国•地域の政治•経済等の不安定化は，基準価額の下落要因 です。
投資対象国•地域において，政治•経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導入される場合な どには，ファンドが投資する有価証券等の価格が下落したり，新たな投資や投資資金の回収がで きなくなる可能性があります。

## 為替変動リスク

〈為替ヘッジあり〉為替の変動（円高）が基準価額に与える影響は限定的です。
為替ヘッジ（原則としてフルヘッジ）を行し為替変動リスクの低減に努めますが，為替変動の影響 を完全に排除できるとは限りません。また，円金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低し場合，当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかります。

〈為替ヘッジなし〉為替の変動（円高）は，基準価額の下落要因です。
為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けることになり，円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での資産価値が下落します。
＊基準価額の変動要因は，上記に限定されるものではありません。

## その他の留意点

## －ファンド固有の留意点

ベンチマークに関する留意点
－ベンチマークは，今後，他の指数へ変更されることがあり
ます。

1ンベスコ 世思厳選株式才ープン
月次連用しポート

## お申し込みメモ

購入単位
お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
＊分配金の受け取り方法により，「自動けいぞ〈投資コース」と「一般コース」の 2 コースがあります。
購入価額
換金価額
換金代金
購入•換金申込不可曰
申込締切時間
換金制限

信託期間
購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
換金の申込受付日の翌営業日の基準価額から，信託財産留保額を控除した価額
原則として換金の申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします。

原則として毎営業日の午後 3 時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため，大口の換金申込には一定の制限を設ける場合がありま す。
無期限（設定日：2018年10月5日）
繰上償還

決算日
収益分配
信託契約の一部解約により，＜為替ヘッジあり＞および＜為替ヘツジなし＞の受益権の総口数の合計 が 40 億口を下回ることとなった場合などは，信託期間の途中で償還することがあります。

毎年12月23日（ただし，同日が休業日の場合は翌営業日）
年1回の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います。
＊「自動けいぞ〈投資コース」でお申し込みの場合は，分配金は税引後無手数料で再投資されます。
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上，NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり，2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。当ファンドは，2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定ですが，販売会社により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは，販売会社 にお問い合わせください。配当控除は適用されません。

## ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

| 購入時手数料 | 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に，販売会社が定める3．30\％（税抜3．00\％）以内の率を乗 |
| :--- | :--- |
| じて得た額 |  |

## 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 日々の投資信託財産の純資産総額に年率1．903\％（税抜1．73\％）を乗じて得た額とします。運用管理 （信託報酬）費用（信託報酬）は日々計上され，ファンドの基準価額に反映されます。なお，毎計算期間の最初の 6 力月終了日および毎計算期末または信託終了のとき，投資信託財産中から支弁します。
その他の費用••組入有価証券の売買委託手数料，資産を外国で保管する場合の費用などは，実費を投資信託財産中か手数料 ら支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため，事前に具体的な料率，金額，計算方法および支払時期を記載できません。
－監査費用，目論見書•運用報告書の印刷費用などは，投資信託財産の純資産総額に対して年率0．11\％ （税抜 $0.10 \%$ ）を上限として，毎計算期間の最初の 6 力月終了日および毎計算期末または信託終了の とき，投資信託財産中から支払うものとします。

[^0]販売会社（投資信託説明書（目論見書）のご請求・お申し込み先）（1）
■ 受益権の募集•販売の取り扱い，投資信託説明書（目論見書）の交付，運用報告書の交付代行，分配金•換金代金•償還金の支払いおよび分配金の再投資※に関する事務などを行います。
※ 分配金を受け取るコースのみを取り扱う販売会社は当該業務を行いません。

| 金融商品取引業者等の名称 |  | 登録番号 | 日本証券業協会 | 一般社団法人日本投資顧問業劦会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業劦会 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| アイザワ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第3283号 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |
| あかつき証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）${ }^{\text {第67号 }}$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |
| 株式会社イオン銀行 （委託金融商品取引業者 マネリクス証劵株式会社） | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第633号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 池田泉州TT証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長（金商）第370号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長（金商）${ }_{\text {第15号 }}$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |
| auカブコム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第61号 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| S M B C 日興証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第2251号 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 株式会社S B I 証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第44号 | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 株式会社SBI新生銀行 （委託金融商品取引業者 株式会社 SBI証券，マネックス証券株式会社） | 登録金融幾関 | 関東財務局長（登金）第10号 | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  |
| 株式会社大垣共立銀行＊ | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第3号 | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  |
| OKB証券株式会社＊＊ | 金融商品取引業者 | 東海財務局長（金商）第191号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 岡三にいがた証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第169号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 香川証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 四国財務局長（金商）第3号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 極東証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第65号 | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ |
| 株式会社三十三銀行 | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第16号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| Jトラストグローバル証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第35号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 株式会社十六銀行＊ | 登録金融幾関 | 東海財務局長（登金）第7号 | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  |
| 株式会社常陽銀行＊ <br> （委託金融商品取引業者 めぶき証券株式会社） | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第45号 | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  |
| スルが銀行株式会社＊ | 登録金融蟣関 | 東海財務局長（登金）第8号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 大熊本証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 九州財務局長（金商）第1号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 大和証券株式会社＊ | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第108号 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 中銀証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 中国財務局長（金商）第6号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 株式会社中国銀行 | 登録金融機関 | 中国財務局長（登金）第2号 | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  |
| 東洋証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第121号 | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ |
| とちぎんTT証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第32号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 株式会社鳥取銀行 | 登録金融機関 | 中国財務局長（登金）第3号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 内藤証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長（金商）第24号 | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ |
| 西日本シテイイT証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 福岡財務支局長（金商）第75号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 日産証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第131号 | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| ニュース証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第138号 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  |
| ひろぎん証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 中国財務局長（金商）第20号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| フイデリテイ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第152号 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  |  |
| PayPay銀行株式会社 | 登録金融幾関 | 関東財務局長（登金）第624号 | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  |

※ インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘツジなし＞（年1回決算型）のみ取り扱いを行います。

販売会社（投資信託説明書（目論見書）のご請求・お申し込み先）（2）

| 金融商品取引業者等の名称 |  | 登録番号 | 日本証券業協会 | $\begin{gathered} \text { 一般社団法人 } \\ \text { 日本投資 } \\ \text { 顧問業協会 } \\ \hline \end{gathered}$ | 一般社団法人金融先物取引業協会 | $\begin{array}{\|l} \hline \text { 一般社団法人 } \\ \text { 第二二種金融 } \\ \text { 商品取引業劦会 } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 松井証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第164号 | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ |  |
| マネックス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第165号 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 三津井証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 北陸財務局長（金商）第14号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 株式会社三井住友銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第54号 | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| ```三菱U F J モルガン•スタンレー証券株式会社``` | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第2336号 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| めぶき証券株式会社＊ | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第1771号 | $\bigcirc$ |  |  |  |
| 楽天証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第195号 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| ワイエム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 中国財務局長（金商）第8号 | $\bigcirc$ |  |  |  |

※ インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）のみ取り扱いを行います。
－当ファンドの照会先
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時まで）
電話番号：03－6447－3100 ホームページ：https：／／www．invesco．com／jp／ja／

## 【ご留意いただきたい事項】

当資料は，インベスコ・アセツト・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり，金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる情報に基づいて作成さ れたものですが，その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また過去の運用実績は，将来の運用成果を保証するものではありません。本文で詳述した当資料 の分析は，一定の仮定に基づくものであり，その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり，それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。投資信託は，株式などの値動きのある有価証券など（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので，基準価額は大きく変動します。した がつて，投資元本が保証されているものではなく，投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。投資信託は預金や保険契約と は異なり，預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また，登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。当ファンドの購入に関しては， クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）制度の適用はありません。当ファンドの購入のお申し込みを行う場合には，投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめま たは同時に販売会社でお渡しいたしますので，必ず内容をご確認の上，ご自身でご判断ください。


[^0]:    ＊上記，ファンドの費用の合計額については，保有期間などに応じて異なりますので，表示することができません。

