Power Automate for desktop のフローに以下を貼り付ける

-----------------------------------------------------------------------------------------

# マクロのExcelを起動

Display.SelectFileDialog.SelectFile Title: $'''メール作成マクロを選択してください。''' IsTopMost: False CheckIfFileExists: False SelectedFile=> SelectedFile ButtonPressed=> ButtonPressed

Excel.LaunchExcel.LaunchAndOpen Path: SelectedFile Visible: True ReadOnly: False LoadAddInsAndMacros: False Instance=> ExcelInstance

# 内容のExcelを起動

Display.SelectFileDialog.SelectFile Title: $'''メール内容のExcelを選択してください''' IsTopMost: False CheckIfFileExists: False SelectedFile=> SelectedFile2 ButtonPressed=> ButtonPressed2

Excel.LaunchExcel.LaunchAndOpen Path: SelectedFile2 Visible: True ReadOnly: False LoadAddInsAndMacros: False Instance=> ExcelInstance2

Excel.GetFirstFreeColumnRow Instance: ExcelInstance2 FirstFreeColumn=> FirstFreeColumn FirstFreeRow=> FirstFreeRow

Excel.ReadFromExcel.ReadCells Instance: ExcelInstance2 StartColumn: $'''A''' StartRow: 1 EndColumn: FirstFreeColumn - 1 EndRow: FirstFreeRow - 1 ReadAsText: True FirstLineIsHeader: True RangeValue=> ExcelData1

Excel.CloseExcel.Close Instance: ExcelInstance2

# マクロのExcelにメール内容を入力

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['件名1'] Column: $'''E''' Row: 7

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['件名2'] Column: $'''F''' Row: 7

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['本文'] Column: $'''B''' Row: 3

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['署名'] Column: $'''G''' Row: 7

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['CC'] Column: $'''C''' Row: 7

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['BCC'] Column: $'''D''' Row: 7

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['送信元'] Column: $'''H''' Row: 3

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['一度の送信件数'] Column: $'''I''' Row: 3

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['送信間隔(秒)'] Column: $'''J''' Row: 3

# 宛先のExcelを起動

Display.SelectFileDialog.SelectFile Title: $'''宛先リストのExcelを選択してください''' IsTopMost: False CheckIfFileExists: False SelectedFile=> SelectedFile3 ButtonPressed=> ButtonPressed3

Excel.LaunchExcel.LaunchAndOpen Path: SelectedFile3 Visible: True ReadOnly: False LoadAddInsAndMacros: False Instance=> ExcelInstance3

Excel.GetFirstFreeColumnRow Instance: ExcelInstance3 FirstFreeColumn=> FirstFreeColumn2 FirstFreeRow=> FirstFreeRow2

Excel.ReadFromExcel.ReadCells Instance: ExcelInstance3 StartColumn: $'''A''' StartRow: 1 EndColumn: FirstFreeColumn2 - 1 EndRow: FirstFreeRow2 - 1 ReadAsText: True FirstLineIsHeader: False RangeValue=> ExcelData2

Excel.CloseExcel.Close Instance: ExcelInstance3

# マクロのExcelに宛先を入力

/# 差込み項目名を入力

組織名、宛名、差し込み項目1～10#/

LOOP LoopIndex FROM 0 TO 11 STEP 1

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData2[0][1 + LoopIndex] Column: 8 + LoopIndex Row: 6

END

/# 宛先を入力

一件毎に行を変えるために変数を設定

変数は宛先件数になる#/

SET i TO 0

LOOP FOREACH CurrentItem IN ExcelData2

# 項目が入っているため、一回目は入力しない

IF CurrentItem[0] = $'''メールアドレス''' THEN

NEXT LOOP

END

# メールアドレスを入力

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: CurrentItem[0] Column: $'''B''' Row: 7 + i

# 組織名、宛名、差し込み項目1～10、添付ファイルを入力

LOOP LoopIndex FROM 0 TO 12 STEP 1

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: CurrentItem[1 + LoopIndex] Column: 8 + LoopIndex Row: 7 + i

END

Variables.IncreaseVariable Value: i IncrementValue: 1 IncreasedValue=> i

END

/# 最初の項目と最後の増加分があるので

変数から2を引く#/

Variables.DecreaseVariable Value: i DecrementValue: 2 DecreasedValue=> i

Display.SelectFromListDialog.SelectFromList Title: $'''添付ファイルの読み込み''' Message: $'''全員に同じファイルを添付する場合はメール内容から個別に添付する場合は宛先から読み込みます。''' List: $'''メール内容

宛先リスト

添付しない''' IsTopMost: False AllowEmpty: False SelectedItem=> SelectedItem SelectedIndex=> SelectedIndex ButtonPressed=> ButtonPressed4

/# 添付ファイルの場所を入力

指定されていないときにメッセージ#/

IF SelectedItem <> $'''添付しない''' THEN

IF IsEmpty(ExcelData1) THEN

EXIT Code: 0 ErrorMessage: $'''添付ファイルの場所が入力されていません。'''

END

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['添付ファイルの場所'] Column: $'''T''' Row: 3

END

SWITCH SelectedItem

CASE = $'''メール内容'''

# 添付ファイル名を入力

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['添付ファイル（同じものを添付する場合）'] Column: $'''T''' Row: 7

# 宛先の数分コピー

LOOP LoopIndex FROM 0 TO i STEP 1

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData1[0]['添付ファイル（同じものを添付する場合）'] Column: $'''T''' Row: 8 + LoopIndex

END

CASE = $'''宛先リスト'''

# すでに入力してあるので、何もしない

CASE = $'''添付しない'''

/# 入力されているものを削除

添付ファイルの欄に空白を入力#/

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: $'''%''%''' Column: $'''T''' Row: 7

# 宛先の数分コピー

LOOP LoopIndex FROM 0 TO i STEP 1

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: $'''%''%''' Column: $'''T''' Row: 8 + LoopIndex

END

END

# 宛先の件数分、送信内容をコピー

Excel.ReadFromExcel.ReadCells Instance: ExcelInstance StartColumn: $'''C''' StartRow: 7 EndColumn: $'''G''' EndRow: 7 ReadAsText: True FirstLineIsHeader: False RangeValue=> ExcelData3

LOOP LoopIndex FROM 0 TO i STEP 1

Excel.WriteToExcel.WriteCell Instance: ExcelInstance Value: ExcelData3 Column: $'''C''' Row: 8 + LoopIndex

END

Display.SelectFromListDialog.SelectFromList Title: $'''マクロの実行''' Message: $'''メールを作成、送信します。''' List: $'''メールを作成

メールを作成して送信

キャンセル''' IsTopMost: True AllowEmpty: False SelectedItem=> SelectedItem2 SelectedIndex=> SelectedIndex2 ButtonPressed=> ButtonPressed5

IF ButtonPressed5 <> $'''Cancel''' THEN

SWITCH SelectedItem2

CASE = $'''メールを作成'''

Excel.RunMacro Instance: ExcelInstance Macro: $'''Sheet1.Outlook起動してメール作成する'''

Excel.CloseExcel.Close Instance: ExcelInstance

CASE = $'''メールを作成して送信'''

Excel.RunMacro Instance: ExcelInstance Macro: $'''Sheet1.Outlook起動してメール作成して送信'''

Excel.CloseExcel.Close Instance: ExcelInstance

CASE = $'''キャンセル'''

Excel.CloseExcel.Close Instance: ExcelInstance

END

Excel.CloseExcel.Close Instance: ExcelInstance

END

# [ControlRepository][PowerAutomateDesktop]

{

"ControlRepositorySymbols": [],

"ImageRepositorySymbol": {

"Name": "imgrepo",

"ImportMetadata": {},

"Repository": "{\r\n \"Folders\": [],\r\n \"Images\": [],\r\n \"Version\": 1\r\n}"

}

}