京都市市民経済計算 平成27年度推計結果について

この度、京都市における平成27年度市民経済計算の推計結果を取りまとめましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1 結果の概要

<table>
<thead>
<tr>
<th>平成27年度</th>
<th>平成26年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>市内総生産 名目</td>
<td>6兆3194億円</td>
</tr>
<tr>
<td>実質</td>
<td>6兆1837億円</td>
</tr>
<tr>
<td>経済成長率 名目</td>
<td>6.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>実質</td>
<td>5.8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

平成27年度の市民経済計算推計結果では、市内総生産（注1）が名目値（注2）で6兆3,194億円（経済成長率（注3）＋6.8％）、実質値（注4）で6兆1,837億円（同＋5.8％）となり、非常に高い成長率となりました。

名目値で6％、実質値で5％を超えたのは、いずれも平成19年度以来8年ぶりです。（表-1参照）

（用語の解説）
注1）市内総生産：京都市の区域内において、経済活動により1年間に生み出された付加価値の総額
注2）名目値：各年の実際の市場価格に基づいた金額
注3）経済成長率：市内総生産の対前年度増加（減少）率
注4）実質値：名目値から物価変動の影響を除いた金額（物価基準年：平成23年）経済の実質的な動きを見る指標として用いられる。

表－1 経済成長率の推移（市・府・国）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>平成18年度</th>
<th>19年度</th>
<th>20年度</th>
<th>21年度</th>
<th>22年度</th>
<th>23年度</th>
<th>24年度</th>
<th>25年度</th>
<th>26年度</th>
<th>27年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>京都市</td>
<td>名目</td>
<td>…</td>
<td>6.0 △ 7.9 △ 4.5</td>
<td>0.2</td>
<td>1.5</td>
<td>0.8 △ 2.2</td>
<td>1.8</td>
<td>6.8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実質</td>
<td>…</td>
<td>6.2 △ 8.1 △ 3.5</td>
<td>1.2</td>
<td>2.3</td>
<td>1.3 △ 2.0 △ 0.2</td>
<td>5.8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>京都府</td>
<td>名目</td>
<td>…</td>
<td>2.4 △ 6.7 △ 4.0</td>
<td>0.5</td>
<td>0.7</td>
<td>△ 0.5 △ 0.1</td>
<td>3.5</td>
<td>5.3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実質</td>
<td>…</td>
<td>2.8 △ 6.5 △ 3.2</td>
<td>1.8</td>
<td>1.8 △ 0.3 △ 0.1</td>
<td>1.3</td>
<td>4.2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>国</td>
<td>名目</td>
<td>0.7</td>
<td>0.3 △ 4.1 △ 3.4</td>
<td>1.4 △ 1.1</td>
<td>0.2</td>
<td>2.6</td>
<td>2.1</td>
<td>2.8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>実質</td>
<td>1.4</td>
<td>1.2 △ 3.5 △ 2.2</td>
<td>3.2</td>
<td>0.5</td>
<td>0.9</td>
<td>2.6 △ 0.4</td>
<td>1.3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2 経済活動別市内総生産

経済活動別の総生産では、製造業が大幅に伸びております（名目値・対前年度増加率+27%）。とりわけ、食料品製造業（飲料・たばこ含む。）が、市内総生産全体を底上げするほどの伸びを示しています。

表－2 経済活動別市内総生産（名目値）

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>実数（単位 百万円）</th>
<th>対前年度増加率（％）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>平成26年度</td>
<td>平成27年度</td>
</tr>
<tr>
<td>1. 農林水産業</td>
<td>6,916</td>
<td>7,340</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 鉱業</td>
<td>101</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 製造業</td>
<td>1,139,680</td>
<td>1,447,564</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)食料品</td>
<td>444,484</td>
<td>699,591</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)繊維製品</td>
<td>45,850</td>
<td>55,287</td>
</tr>
<tr>
<td>(3)パルプ・紙・紙加工品</td>
<td>10,147</td>
<td>9,362</td>
</tr>
<tr>
<td>(4)化学</td>
<td>33,622</td>
<td>49,847</td>
</tr>
<tr>
<td>(5)石油・石炭製品</td>
<td>1,550</td>
<td>569</td>
</tr>
<tr>
<td>(6)金属・土石製品</td>
<td>25,227</td>
<td>26,741</td>
</tr>
<tr>
<td>(7)一次金属</td>
<td>8,912</td>
<td>8,353</td>
</tr>
<tr>
<td>(8)金属製品</td>
<td>29,104</td>
<td>33,628</td>
</tr>
<tr>
<td>(9)はな用・生産用・業務用機械</td>
<td>178,405</td>
<td>180,487</td>
</tr>
<tr>
<td>(10)電子部品・デバイス</td>
<td>158,512</td>
<td>137,279</td>
</tr>
<tr>
<td>(11)電気機械</td>
<td>73,847</td>
<td>112,356</td>
</tr>
<tr>
<td>(12)情報・通信機器</td>
<td>801</td>
<td>736</td>
</tr>
<tr>
<td>(13)輸送用機械</td>
<td>27,709</td>
<td>30,745</td>
</tr>
<tr>
<td>(14)印刷業</td>
<td>17,230</td>
<td>26,741</td>
</tr>
<tr>
<td>(15)その他の製造業</td>
<td>45,279</td>
<td>46,004</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業</td>
<td>114,326</td>
<td>127,052</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 建設業</td>
<td>266,713</td>
<td>231,981</td>
</tr>
<tr>
<td>6. 賃宿・小売業</td>
<td>735,055</td>
<td>738,683</td>
</tr>
<tr>
<td>7. 運輸・倉庫業</td>
<td>263,210</td>
<td>276,689</td>
</tr>
<tr>
<td>8. 宿泊・飲食サービス業</td>
<td>229,026</td>
<td>238,891</td>
</tr>
<tr>
<td>9. 情報通信業</td>
<td>226,130</td>
<td>229,208</td>
</tr>
<tr>
<td>10. 金融・保険業</td>
<td>278,400</td>
<td>291,220</td>
</tr>
<tr>
<td>11. 不動産業</td>
<td>770,333</td>
<td>777,455</td>
</tr>
<tr>
<td>12. 専門・科学技術・業務支援サービス業</td>
<td>415,880</td>
<td>443,729</td>
</tr>
<tr>
<td>13. 公務</td>
<td>258,509</td>
<td>266,388</td>
</tr>
<tr>
<td>14. 教育</td>
<td>340,539</td>
<td>344,932</td>
</tr>
<tr>
<td>15. 保健衛生・社会福祉事業</td>
<td>177,897</td>
<td>180,487</td>
</tr>
<tr>
<td>16. その他のサービス</td>
<td>324,049</td>
<td>321,781</td>
</tr>
<tr>
<td>17. 小計</td>
<td>5,846,916</td>
<td>6,253,450</td>
</tr>
<tr>
<td>18. 輸入品に課される税・関税</td>
<td>101,703</td>
<td>106,443</td>
</tr>
<tr>
<td>19. （控除）総資本形成に係る消費税</td>
<td>30,401</td>
<td>40,477</td>
</tr>
<tr>
<td>20. 市内総生産（名目）</td>
<td>5,918,217</td>
<td>6,319,417</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3 市民所得の分配

市民所得（注5）の名目値は4兆5,880億円（対前年度増加率+5.5％）、1人当たりの市民所得は311万円（同+5.4％）となりました。

（用語の解説）
注5）市民所得：生産活動により生み出された付加価値は、従業者への賃金、株主への配当や預金者への利子、企業の利潤等として分配される。市民所得はその分配額の合計

表-3 市民所得の分配

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>実数（単位: 百万円）</th>
<th>対前年度増加率(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 市民雇用者報酬</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 賃金・俸給</td>
<td>2,522,317</td>
<td>6.2</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 雇主の社会負担</td>
<td>425,659</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 財産所得（非企業部門）</td>
<td>240,123</td>
<td>25.6</td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 一般政府</td>
<td>△ 62,502</td>
<td>2.2</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 家計</td>
<td>296,679</td>
<td>19.0</td>
</tr>
<tr>
<td>(3) 対家計民間非営利団体</td>
<td>5,946</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 企業所得（法人企業の第1次所得バランス）</td>
<td>1,161,669</td>
<td>△ 10.4</td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 民間法人企業</td>
<td>625,262</td>
<td>△ 13.2</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 公的企業</td>
<td>33,353</td>
<td>△ 19.4</td>
</tr>
<tr>
<td>(3) 個人企業</td>
<td>503,055</td>
<td>△ 6.1</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 市民所得</td>
<td>4,349,768</td>
<td>1.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

対前年度増加率（%）実数（単位: 百万円）

表-4 1人当たり市民・府民・国民所得の推移

（単位:千円）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>平成18年度</th>
<th>19年度</th>
<th>20年度</th>
<th>21年度</th>
<th>22年度</th>
<th>23年度</th>
<th>24年度</th>
<th>25年度</th>
<th>26年度</th>
<th>27年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>京都市</td>
<td>3,048</td>
<td>3,225</td>
<td>2,942</td>
<td>2,831</td>
<td>2,869</td>
<td>2,873</td>
<td>2,923</td>
<td>2,899</td>
<td>2,950</td>
<td>3,110</td>
</tr>
<tr>
<td>京都府</td>
<td>2,903</td>
<td>3,013</td>
<td>2,797</td>
<td>2,650</td>
<td>2,687</td>
<td>2,705</td>
<td>2,704</td>
<td>2,711</td>
<td>2,805</td>
<td>2,942</td>
</tr>
<tr>
<td>国</td>
<td>3,068</td>
<td>3,065</td>
<td>2,843</td>
<td>2,760</td>
<td>2,827</td>
<td>2,806</td>
<td>2,822</td>
<td>2,938</td>
<td>2,977</td>
<td>3,059</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4 市内総生産（支出側）

市内総生産を支出側から見ると、民間最終消費支出（注6）が名目3兆5,179億円（対前年度増加率+1.7%）、市内総資本形成（注7）が名目9,038億円（同+9.8%）となっており、家計での購買意欲の増加や、企業の設備投資の活発化がうかがえます。

（用語の解説）
注6）民間最終消費支出：家計や非営利団体が、物やサービスを取得するために支出した金額（生産活動に付随する支出は含まない。）
注7）総資本形成：新規に購入した有形又は無形の固定資産の総額。有形資産は建物や機械設備等が、無形資産にはコンピュータ・ソフトウェア等が該当する。

<table>
<thead>
<tr>
<th>表-5 市内総生産（支出側・名目）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>实数（単位 百万円）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 民間最終消費支出</td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 家計最終消費支出</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 対家計民間非営利団体最終消費支出</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 政府最終消費支出</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 市内総資本形成</td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 総固定資本形成</td>
</tr>
<tr>
<td>a 民間</td>
</tr>
<tr>
<td>(a) 住宅</td>
</tr>
<tr>
<td>(b) 企業設備</td>
</tr>
<tr>
<td>b 公的</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 在庫変動</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 財貨・サービスの移出入等</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 市内総生産（支出側）</td>
</tr>
</tbody>
</table>