<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>36年度 (A)</th>
<th>37年度 (B)</th>
<th>38年度 (C)</th>
<th>39年度 (D)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 国民所得</td>
<td>10,048.5</td>
<td>11,999.7</td>
<td>14,215.8</td>
<td>15,746.9</td>
</tr>
<tr>
<td>2 関税事業費</td>
<td>1,183.0</td>
<td>1,403.9</td>
<td>1,661.6</td>
<td>1,742.8</td>
</tr>
<tr>
<td>3 資本消耗引当</td>
<td>1,261.3</td>
<td>1,637.7</td>
<td>2,050.6</td>
<td>2,289.0</td>
</tr>
<tr>
<td>4 統計上の不確実</td>
<td>84.7</td>
<td>△ 262.4</td>
<td>△ 198.5</td>
<td>△ 488.4</td>
</tr>
<tr>
<td>5 合計（国民総生産）</td>
<td>12,877.8</td>
<td>14,678.9</td>
<td>17,737.5</td>
<td>19,290.0</td>
</tr>
<tr>
<td>6 個人消費支出</td>
<td>13,882.3</td>
<td>7,701.7</td>
<td>8,916.6</td>
<td>10,242.0</td>
</tr>
<tr>
<td>7 政府の賃金サービス</td>
<td>1,177.1</td>
<td>1,342.9</td>
<td>1,888.4</td>
<td>1,869.0</td>
</tr>
<tr>
<td>8 国内総資本形成</td>
<td>4,650.5</td>
<td>5,613.7</td>
<td>7,789.1</td>
<td>7,162.1</td>
</tr>
<tr>
<td>9 輸入と海外からの所得</td>
<td>1,615.0</td>
<td>1,820.0</td>
<td>1,904.8</td>
<td>1,974.3</td>
</tr>
<tr>
<td>10 小計</td>
<td>14,075.5</td>
<td>16,493.5</td>
<td>19,998.9</td>
<td>21,457.4</td>
</tr>
<tr>
<td>11 （破棄）輸入と海外への所得</td>
<td>52.1</td>
<td>1,601.1</td>
<td>1,801.4</td>
<td>2,261.4</td>
</tr>
<tr>
<td>12 合計（総支出）</td>
<td>12,677.8</td>
<td>14,678.9</td>
<td>17,737.5</td>
<td>19,290.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）国民総生産と国民総支出は、ほとんど一致するものであるが、それらの各値は、ある程度の不確実が生じてくるのは免れ得ない。故に余計な一部の変更が国の場合、国際関係にしたがって、この不確実を国民総生産の側にかかげ困難である。しかし、本報告では、国民経済の成長率を測定するためにあたって、諸成績項目は、それそれぞれいくらかの誤差をふくんだ各種の統計資料を利用して推計される点である。
<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>34年度</th>
<th>35年度</th>
<th>36年度</th>
<th>37年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>個人消費支出</td>
<td>6,882.3</td>
<td>7,701.7</td>
<td>8,916.6</td>
<td>10,242.0</td>
</tr>
<tr>
<td>個人税および税外負担</td>
<td>468.4</td>
<td>602.9</td>
<td>753.3</td>
<td>938.7</td>
</tr>
<tr>
<td>海外への純送金</td>
<td>56.1</td>
<td>18.6</td>
<td>20.5</td>
<td>20.6</td>
</tr>
<tr>
<td>個人貯蓄</td>
<td>1,561.3</td>
<td>2,042.2</td>
<td>2,538.0</td>
<td>2,686.4</td>
</tr>
<tr>
<td>合計（個人支出）</td>
<td>8,893.4</td>
<td>10,326.3</td>
<td>12,187.3</td>
<td>13,848.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>38年度</th>
<th>39年度</th>
<th>対前年度比（％）</th>
<th>構成比（％）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>38年度</td>
<td>11,829.9</td>
<td>13,437.3</td>
<td>111.9</td>
<td>115.8</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>1,126.9</td>
<td>3,615.8</td>
<td>100.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>対前年度比（％）</td>
<td>5.2</td>
<td>6.2</td>
<td>6.8</td>
<td>7.0</td>
</tr>
<tr>
<td>構成比（％）</td>
<td>11.6</td>
<td>1.6</td>
<td>0.2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 個人可処分所得 | 28-14 | 1.425.0 | 9,723.4 | 11,434.0 | 12,909.8 |
| 個人貯蓄 | 18.5 | 21.0 | 22.2 | 20.8 |
| 個人可処分所得（％） | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |

(単位：10億円)
<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>34年度 A</th>
<th>35年度 B</th>
<th>36年度 C</th>
<th>37年度 D</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>26</td>
<td>政府の財政サービス</td>
<td>1,177.1</td>
<td>1,342.9</td>
<td>1,588.4</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>振替支出</td>
<td>486.5</td>
<td>562.6</td>
<td>668.1</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>補助金</td>
<td>7.2</td>
<td>34.9</td>
<td>71.8</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>海外への純支出</td>
<td>46.5</td>
<td>42.1</td>
<td>29.2</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>政府経常余剰</td>
<td>828.3</td>
<td>1,236.4</td>
<td>1,627.4</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>合計（政府支出）</td>
<td>2,545.6</td>
<td>3,218.9</td>
<td>3,984.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>34年度 A</th>
<th>35年度 B</th>
<th>36年度 C</th>
<th>37年度 D</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>32</td>
<td>個人税および税外負担</td>
<td>468.4</td>
<td>602.9</td>
<td>753.3</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>法人税および税外負担</td>
<td>489.8</td>
<td>675.9</td>
<td>845.8</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>間接事業税</td>
<td>1,190.2</td>
<td>1,438.8</td>
<td>1,733.4</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>官公事業剰余等</td>
<td>144.0</td>
<td>173.4</td>
<td>221.4</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>(税除)政府の負債利益</td>
<td>66.1</td>
<td>67.8</td>
<td>69.6</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>社会保険に対する負担</td>
<td>319.5</td>
<td>395.7</td>
<td>500.6</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>合計（政府収入）</td>
<td>2,545.6</td>
<td>3,218.9</td>
<td>3,984.9</td>
</tr>
<tr>
<td>項目</td>
<td>年次</td>
<td>34年度 A</td>
<td>35年度 B</td>
<td>36年度 C</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>39 外国のサービスの輸入</td>
<td></td>
<td>1,578.0</td>
<td>1,773.6</td>
<td>1,848.7</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>商 品</td>
<td></td>
<td>1,265.2</td>
<td>1,466.7</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>政 府</td>
<td></td>
<td>155.6</td>
<td>159.7</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>そ の 他</td>
<td></td>
<td>135.3</td>
<td>148.2</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>海外からの所得受取</td>
<td></td>
<td>22.1</td>
<td>31.5</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>海外人本邦内消費</td>
<td></td>
<td>14.7</td>
<td>16.9</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>外国の観光支払 (39+43+44)</td>
<td>9</td>
<td>1,614.8</td>
<td>1,822.0</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>財貿サービスの輸入</td>
<td></td>
<td>1,427.1</td>
<td>1,691.7</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>商 品</td>
<td></td>
<td>1,186.2</td>
<td>1,398.3</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>政 府</td>
<td></td>
<td>0.6</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>そ の 他</td>
<td></td>
<td>240.3</td>
<td>292.9</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>海外の所得受取</td>
<td></td>
<td>60.5</td>
<td>86.5</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>本邦人海外消費</td>
<td></td>
<td>13.5</td>
<td>23.2</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>本邦人海外消費計 (46+50+51)</td>
<td>11</td>
<td>1,501.1</td>
<td>1,801.4</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>経常海外余剰 (45−52)</td>
<td></td>
<td>113.7</td>
<td>20.6</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>国際収支差(注)</td>
<td>60</td>
<td>85.8</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>国際支出差(注)</td>
<td>15</td>
<td>18.6</td>
<td>20.5</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>海外からの純所得 (43+50)</td>
<td>25</td>
<td>46.5</td>
<td>42.1</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>海外からの純所得 (43+50)</td>
<td></td>
<td>1,614.8</td>
<td>1,822.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※ 国際収支差＝経常海外余剰＋個人送金純受取＋政府純寄与

<table>
<thead>
<tr>
<th>取支 (単位 10億円)</th>
<th>38年度</th>
<th>39年度</th>
<th>対 前 年 比(%)</th>
<th>構 成 比(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E</td>
<td>F</td>
<td>B/C</td>
<td>D/C</td>
<td>E/F</td>
</tr>
<tr>
<td>2,365.2</td>
<td>3,004.7</td>
<td>112.4</td>
<td>104.2</td>
<td>111.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 14 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>年次</th>
<th>34年度</th>
<th>35年度</th>
<th>36年度</th>
<th>37年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2,874.1</td>
<td>3,204.3</td>
<td>3,574.6</td>
<td>4,043.1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2,297.2</td>
<td>2,600.3</td>
<td>2,952.5</td>
<td>3,412.6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>5,852.1</td>
<td>6,282.3</td>
<td>6,734.6</td>
<td>7,286.7</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>8,732.4</td>
<td>9,262.3</td>
<td>9,802.6</td>
<td>10,342.7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>年次</th>
<th>34年度</th>
<th>35年度</th>
<th>36年度</th>
<th>37年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>3,204.3</td>
<td>3,574.6</td>
<td>4,043.1</td>
<td>4,512.6</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2,600.3</td>
<td>2,952.5</td>
<td>3,412.6</td>
<td>3,872.7</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>6,282.3</td>
<td>6,734.6</td>
<td>7,286.7</td>
<td>7,838.8</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>9,262.3</td>
<td>9,802.6</td>
<td>10,342.7</td>
<td>10,882.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 第6表 産業別

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>34年度</th>
<th>35年度</th>
<th>36年度</th>
<th>37年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>1,222.4</td>
<td>1,338.0</td>
<td>1,456.0</td>
<td>1,578.6</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>1,014.8</td>
<td>1,164.6</td>
<td>1,324.0</td>
<td>1,483.0</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>242.7</td>
<td>271.5</td>
<td>314.0</td>
<td>383.6</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>193.2</td>
<td>204.8</td>
<td>227.2</td>
<td>242.7</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>567.6</td>
<td>739.2</td>
<td>936.0</td>
<td>1,301.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 産業別国所得は、人間方法によって推計された分配所得を産業別に組み合わせたものである。
<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>年次</th>
<th>34年度 A</th>
<th>35年度 B</th>
<th>36年度 C</th>
<th>37年度 D</th>
<th>38年度 E</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>勤労所得</td>
<td></td>
<td>5,091.1</td>
<td>6,985.8</td>
<td>7,230.3</td>
<td>8,372.7</td>
<td>9,787.5</td>
</tr>
<tr>
<td>賃金および給与</td>
<td></td>
<td>4,467.3</td>
<td>5,175.6</td>
<td>6,254.1</td>
<td>7,234.8</td>
<td>8,456.2</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td>623.8</td>
<td>783.0</td>
<td>976.2</td>
<td>1,137.9</td>
<td>1,332.3</td>
</tr>
<tr>
<td>個人消費所得</td>
<td></td>
<td>2,910.1</td>
<td>3,313.6</td>
<td>3,738.4</td>
<td>4,049.7</td>
<td>4,581.1</td>
</tr>
<tr>
<td>帯水産業</td>
<td></td>
<td>1,389.3</td>
<td>1,634.7</td>
<td>1,660.1</td>
<td>1,808.1</td>
<td>1,721.5</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td>1,520.8</td>
<td>1,778.9</td>
<td>2,088.3</td>
<td>2,241.6</td>
<td>2,659.6</td>
</tr>
<tr>
<td>個人消費支出所得</td>
<td></td>
<td>288.0</td>
<td>273.4</td>
<td>313.2</td>
<td>342.2</td>
<td>388.5</td>
</tr>
<tr>
<td>個人消費支出所得</td>
<td></td>
<td>399.0</td>
<td>486.2</td>
<td>574.7</td>
<td>673.0</td>
<td>779.9</td>
</tr>
<tr>
<td>法人所得</td>
<td></td>
<td>1,404.1</td>
<td>1,953.2</td>
<td>2,319.7</td>
<td>2,290.8</td>
<td>2,714.7</td>
</tr>
<tr>
<td>法人税</td>
<td></td>
<td>489.6</td>
<td>675.9</td>
<td>846.8</td>
<td>940.3</td>
<td>1,030.7</td>
</tr>
<tr>
<td>個人配当</td>
<td></td>
<td>169.6</td>
<td>218.5</td>
<td>277.5</td>
<td>354.4</td>
<td>395.3</td>
</tr>
<tr>
<td>法人留保</td>
<td></td>
<td>764.9</td>
<td>1,085.8</td>
<td>1,196.4</td>
<td>996.1</td>
<td>1,288.7</td>
</tr>
<tr>
<td>官公事業剰余等</td>
<td></td>
<td>144.0</td>
<td>173.4</td>
<td>221.4</td>
<td>226.8</td>
<td>243.6</td>
</tr>
<tr>
<td>海外からの純所得</td>
<td></td>
<td>38.4</td>
<td>455.0</td>
<td>△ 66.2</td>
<td>△ 52.4</td>
<td>△ 102.5</td>
</tr>
<tr>
<td>(除)政府と消費者の負債利息</td>
<td></td>
<td>99.1</td>
<td>103.6</td>
<td>117.7</td>
<td>124.9</td>
<td>144.7</td>
</tr>
<tr>
<td>合計（分配国民所得）</td>
<td></td>
<td>10,048.8</td>
<td>11,999.7</td>
<td>14,213.8</td>
<td>15,746.9</td>
<td>18,265.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>年次</th>
<th>対前年比（％）</th>
<th>構成比（％）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>F</td>
<td>B/A</td>
<td>C/B</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>11,440.7</td>
<td>117.0</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>9,866.4</td>
<td>115.9</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>1,574.3</td>
<td>125.8</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>4,985.1</td>
<td>113.9</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>2,075.1</td>
<td>110.8</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>2,910.0</td>
<td>117.0</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>447.5</td>
<td>114.9</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>950.4</td>
<td>121.9</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>2,873.5</td>
<td>139.1</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>1,169.4</td>
<td>138.1</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>442.6</td>
<td>136.9</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>1,263.0</td>
<td>140.3</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>124.0</td>
<td>120.4</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>413.6</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>166.6</td>
<td>104.8</td>
</tr>
<tr>
<td>39年度</td>
<td>20,522.5</td>
<td>119.4</td>
</tr>
<tr>
<td>項目</td>
<td>34年度</td>
<td>35年度</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>個人消費支出</td>
<td>6,882.3</td>
<td>7,701.7</td>
</tr>
<tr>
<td>飲食費</td>
<td>3,324.8</td>
<td>3,583.0</td>
</tr>
<tr>
<td>服費</td>
<td>544.1</td>
<td>630.3</td>
</tr>
<tr>
<td>光熱費</td>
<td>232.7</td>
<td>274.1</td>
</tr>
<tr>
<td>住居費</td>
<td>886.0</td>
<td>1,032.9</td>
</tr>
<tr>
<td>雑費</td>
<td>1,894.7</td>
<td>2,181.4</td>
</tr>
<tr>
<td>国内民間総資本形成</td>
<td>3,289.4</td>
<td>4,273.6</td>
</tr>
<tr>
<td>個人住宅</td>
<td>276.1</td>
<td>342.7</td>
</tr>
<tr>
<td>生産者耐久施設</td>
<td>2,170.2</td>
<td>3,072.7</td>
</tr>
<tr>
<td>法人</td>
<td>1,901.7</td>
<td>2,765.8</td>
</tr>
<tr>
<td>個人</td>
<td>268.6</td>
<td>316.9</td>
</tr>
<tr>
<td>在庫品増加</td>
<td>843.1</td>
<td>858.2</td>
</tr>
<tr>
<td>法人</td>
<td>726.1</td>
<td>664.6</td>
</tr>
<tr>
<td>個人</td>
<td>115.0</td>
<td>193.7</td>
</tr>
<tr>
<td>政府の財政サービス購入</td>
<td>2,292.4</td>
<td>2,683.0</td>
</tr>
<tr>
<td>経常支出</td>
<td>1,177.1</td>
<td>1,342.9</td>
</tr>
<tr>
<td>資本形成</td>
<td>1,118.3</td>
<td>1,340.1</td>
</tr>
<tr>
<td>経常海外余剰</td>
<td>113.7</td>
<td>20.6</td>
</tr>
<tr>
<td>輸出と海外からの所得</td>
<td>1,614.8</td>
<td>1,822.0</td>
</tr>
<tr>
<td>(推除)輸入と海外への所得</td>
<td>1,501.1</td>
<td>1,801.4</td>
</tr>
<tr>
<td>合計（国民総支出）</td>
<td>12,577.8</td>
<td>14,678.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>支出</th>
<th>39年度</th>
<th>対前年比（%）</th>
<th>(単位：10億円)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>B/A</td>
<td>C/D/C</td>
<td>E/D/E/F</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13,437.3</td>
<td>111.9</td>
<td>116.8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5,644.4</td>
<td>107.8</td>
<td>112.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,049.4</td>
<td>115.8</td>
<td>117.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>422.8</td>
<td>117.8</td>
<td>112.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,792.6</td>
<td>116.6</td>
<td>120.7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4,527.9</td>
<td>115.1</td>
<td>119.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 20 -

- 21 -
### 第9表 実質国民総支出

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>年次</th>
<th>34年度</th>
<th>35年度</th>
<th>36年度</th>
<th>37年度</th>
<th>38年度</th>
<th>39年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>個人消費支出</td>
<td>A</td>
<td>7,030.5</td>
<td>7,636.3</td>
<td>8,207.9</td>
<td>8,958.6</td>
<td>9,762.6</td>
<td>10,555.1</td>
</tr>
<tr>
<td>国内民間総資本形成</td>
<td>B</td>
<td>3,025.4</td>
<td>2,626.4</td>
<td>5,626.8</td>
<td>5,758.2</td>
<td>5,940.8</td>
<td>6,369.8</td>
</tr>
<tr>
<td>総固定資本形成</td>
<td>C</td>
<td>2,478.8</td>
<td>3,401.3</td>
<td>4,311.4</td>
<td>4,716.1</td>
<td>4,628.1</td>
<td>5,390.6</td>
</tr>
<tr>
<td>個人住宅</td>
<td>D</td>
<td>296.7</td>
<td>333.8</td>
<td>350.0</td>
<td>410.0</td>
<td>536.7</td>
<td>605.3</td>
</tr>
<tr>
<td>生産者耐久廃棄物</td>
<td>E</td>
<td>2,182.1</td>
<td>3,067.6</td>
<td>3,959.4</td>
<td>3,766.1</td>
<td>4,091.4</td>
<td>4,735.3</td>
</tr>
<tr>
<td>在庫品増加</td>
<td>F</td>
<td>943.8</td>
<td>869.1</td>
<td>1,313.6</td>
<td>382.1</td>
<td>312.7</td>
<td>379.9</td>
</tr>
<tr>
<td>政府の財政サービス購入</td>
<td>A</td>
<td>2,317.2</td>
<td>2,666.4</td>
<td>3,142.8</td>
<td>3,824.5</td>
<td>4,288.0</td>
<td>4,876.7</td>
</tr>
<tr>
<td>経常購入</td>
<td>B</td>
<td>1,199.1</td>
<td>1,329.2</td>
<td>1,473.0</td>
<td>1,628.5</td>
<td>1,803.2</td>
<td>1,987.0</td>
</tr>
<tr>
<td>総固定資本形成</td>
<td>C</td>
<td>1,118.2</td>
<td>1,337.2</td>
<td>1,669.8</td>
<td>2,198.7</td>
<td>2,484.8</td>
<td>2,889.7</td>
</tr>
<tr>
<td>経常海外余剰</td>
<td>D</td>
<td>123.9</td>
<td>31.7</td>
<td>260.0</td>
<td>99.8</td>
<td>212.6</td>
<td>165.2</td>
</tr>
<tr>
<td>輸出と海外からの所得</td>
<td>E</td>
<td>1,608.1</td>
<td>1,846.4</td>
<td>2,007.3</td>
<td>2,333.0</td>
<td>2,550.2</td>
<td>3,200.7</td>
</tr>
<tr>
<td>（含まれる）輸入と海外への所得</td>
<td>F</td>
<td>1,484.2</td>
<td>1,814.7</td>
<td>2,287.3</td>
<td>2,333.2</td>
<td>2,762.8</td>
<td>3,037.5</td>
</tr>
<tr>
<td>国民総支出</td>
<td>A1</td>
<td>12,974.2</td>
<td>15,947.0</td>
<td>16,285.6</td>
<td>17,668.5</td>
<td>19,778.8</td>
<td>21,964.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）本表の計数は前年度と同様の方法によって推計した。なお、その方法をより一

### 参考表 総供給と

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>年次</th>
<th>34年度</th>
<th>35年度</th>
<th>36年度</th>
<th>37年度</th>
<th>38年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>総供給</td>
<td>A</td>
<td>14,079.9</td>
<td>16,480.3</td>
<td>19,995.0</td>
<td>21,437.4</td>
<td>21,626.5</td>
</tr>
<tr>
<td>国民総生産</td>
<td>B</td>
<td>12,577.6</td>
<td>14,678.4</td>
<td>16,377.0</td>
<td>19,290.2</td>
<td>22,383.6</td>
</tr>
<tr>
<td>輸入と海外への所得</td>
<td>C</td>
<td>1,501.1</td>
<td>1,801.4</td>
<td>2,261.4</td>
<td>2,167.4</td>
<td>2,805.2</td>
</tr>
<tr>
<td>総需要</td>
<td>D</td>
<td>14,079.9</td>
<td>16,480.3</td>
<td>19,995.0</td>
<td>21,437.4</td>
<td>21,626.5</td>
</tr>
<tr>
<td>個人消費支出</td>
<td>E</td>
<td>6,863.5</td>
<td>7,710.7</td>
<td>9,166.6</td>
<td>10,422.0</td>
<td>11,829.9</td>
</tr>
<tr>
<td>民間総資本形成</td>
<td>F</td>
<td>3,289.4</td>
<td>4,273.6</td>
<td>5,863.9</td>
<td>4,949.1</td>
<td>6,216.1</td>
</tr>
<tr>
<td>個人住宅</td>
<td>G</td>
<td>276.1</td>
<td>342.7</td>
<td>449.5</td>
<td>534.1</td>
<td>759.4</td>
</tr>
<tr>
<td>生産者耐久廃棄物</td>
<td>H</td>
<td>2,170.2</td>
<td>3,072.7</td>
<td>4,086.7</td>
<td>3,828.4</td>
<td>4,142.7</td>
</tr>
<tr>
<td>在庫品増加</td>
<td>I</td>
<td>843.1</td>
<td>858.2</td>
<td>1,327.7</td>
<td>579.4</td>
<td>1,334.0</td>
</tr>
<tr>
<td>政府の財政サービス購入</td>
<td>J</td>
<td>2,292.4</td>
<td>2,683.0</td>
<td>3,313.6</td>
<td>4,092.0</td>
<td>7,030.3</td>
</tr>
<tr>
<td>輸出と海外からの所得</td>
<td>K</td>
<td>1,614.8</td>
<td>1,822.0</td>
<td>1,904.8</td>
<td>2,174.3</td>
<td>2,439.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（昭和35年価格による）

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>前年度</th>
<th>比（％）</th>
<th>構成比（％）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(B/A)</td>
<td>108.6</td>
<td>89.8</td>
<td>108.6</td>
</tr>
<tr>
<td>(C/B)</td>
<td>102.0</td>
<td>97.2</td>
<td>102.2</td>
</tr>
<tr>
<td>(D/C)</td>
<td>105.6</td>
<td>101.4</td>
<td>105.3</td>
</tr>
<tr>
<td>(E/D)</td>
<td>107.2</td>
<td>103.9</td>
<td>107.5</td>
</tr>
<tr>
<td>(F/E)</td>
<td>104.6</td>
<td>101.4</td>
<td>104.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：10億円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>年次</th>
<th>34年度</th>
<th>35年度</th>
<th>36年度</th>
<th>37年度</th>
<th>38年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>総需要</td>
<td>A</td>
<td>117.1</td>
<td>121.4</td>
<td>107.3</td>
<td>117.4</td>
<td>114.0</td>
</tr>
<tr>
<td>D/C</td>
<td>116.7</td>
<td>120.8</td>
<td>108.6</td>
<td>116.0</td>
<td>114.7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E/D</td>
<td>120.0</td>
<td>126.5</td>
<td>96.8</td>
<td>129.4</td>
<td>108.9</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：10億円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>年次</th>
<th>34年度</th>
<th>35年度</th>
<th>36年度</th>
<th>37年度</th>
<th>38年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>総需要</td>
<td>A</td>
<td>117.1</td>
<td>121.4</td>
<td>107.3</td>
<td>117.4</td>
<td>114.0</td>
</tr>
<tr>
<td>D/C</td>
<td>116.7</td>
<td>120.8</td>
<td>108.6</td>
<td>116.0</td>
<td>114.7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E/D</td>
<td>120.0</td>
<td>126.5</td>
<td>96.8</td>
<td>129.4</td>
<td>108.9</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：10億円）