東北の景気動向

1. 概況
平成24年12月の経済指標の動きを中心とした東北の景気は「東日本大震災の影響からは、回復基調にあるものの弱めの動きが見られる。」
個別項目をみると鉱工業生産指数は輸送機械工業、情報通信機械工業、電子部品・デバイス工業等で上昇し、2カ月連続で上昇した。個人消費は、大型小売店販売額が前年同月比5.3%増で2カ月連続の増加となった。乗用車新車販売については前年同月比▲4.0%減と4カ月連続で前年を下回った。住宅投資は21.5%増と4カ月連続で前年を上回った。公共投資は、震災復旧関連工事受注が引き続き好調で17カ月連続で上昇している。ただし、製造業を中心として新規求人数は減少している。企業倒産については倒産件数が8カ月振りに前年を上回ったものの、小康状態を保っている。

2. 個別指標
○生産動向
東北6県12月の鉱工業生産指数は前月比0.2%増の87.6となり、2カ月連続で増加となった。輸送機械工業、情報通信機械工業等10業種で上昇したが、精密機械工業、金属製品工業等8業種で低下した。今回増加については小型乗用車、自動車部品等の生産が回復傾向で推移したことが影響しており、産業の下がり止まりの兆しが見られる。
東北7県12月の大口電力使用量は、輸出関連企業を中心に稼働減少の動きが見られ、前年同月比では▲1.1%の減少となり、2カ月連続で前年を下回った。昨年比でも▲12.0%の減少となっている。

○個人消費
東北6県12月の大型小売店販売額（全店ベース）は1,292億円で前年同月比5.3%増と2カ月連続で増加した。既存店ベースでも同2.7%増加した。百貨店販売額（全店ベース）は、252億円で同▲2.9%減少し、既存店ベースでも同▲1.9%増と3カ月連続で減少した。スーパー販売額（全店ベース）は1,040億円で同7.5%増加し、2カ月連続で増加となった。既存店ベースでも同3.9%増加した。一部スーパーにおける売上総額の変動が影響している。東北6県のコンビニエンスストア販売額（全店ベース）は606億円で同4.3%増の20カ月連続での増加となったが、既存店ベースでは同▲0.3%減となった。全体に冬物商材や鍋物商材は好調だったものの、昨年の復興需要の動向で家庭用品、ギフト等が減少している。
東北7県12月の乗用車新車販売台数（乗用車新車登録台数＋軽自動車販売台数）は25,729台で前年同月比▲4.0%減と4カ月連続で前年を下回った。エコカー補助金終了の影響はあるものの、昨年12月比では23.3%増加しており、小型車を中心に底堅い動きとなっている。普通車は6,329台で前年同月比▲9.9%減少、小型車は8,946台で同1.3%増加、軽自動車は10,454台で同▲4.5%減少した。

○生産動向
大口電力使用量（前年比%）

養工業指数（平成7年＝100）
住宅投資・公共投資・設備投資
東北7県12月の新設住宅着工戸数は5,253戸で前年同月比21.5%増加し、4カ月連続で前年を上回った。一昨年12月比でも、5.9%増加している。利用関係別では持家が2,740戸で前年同月比9.9%増加、貸家は1,867戸で同41.0%増加、分譲は646戸で同27.7%増加した。着工戸数は被災県を中心に住宅再建需要が好調で、新潟を除く6県で前年同月比プラスとなった。
東北7県12月の公共工事請負額は、1,736億円で、前年同月比71.7%増加し、17カ月連続で前年を上回った。被災3県の震災復旧関連工事受注が引き続き好調であった。着工建築物非居住床面積は同6.4%増加し、2カ月振りに前年を上回った。
○雇用

東北7県12月の有効求人倍率は、0.92倍と前月比0.04倍改善し、2カ月連続で前月を上回った。また、11カ月連続で全国水準を上回った。宮城・福島では依然として1倍を超えており、高い水準となっている。復興関連求人の増加と、求職者の減少が影響した。被災県を中心に建設業、医療・福祉、運輸業の求人が依然高止まりしているものの、製造業での新規求人数は減少している。雇用保険受給者実人員は48千人で、10カ月連続で前年を下回った。

![有効求人倍率](image)

○企業倒産

東北7県12月の企業倒産件数（倒産5法に基づく法的整理のみ対象）は38件で、前年同月比22.6%増と8カ月振りに前年を上回った。負債総額は65億円で同△70.6%の減少となった。県別件数では、新潟12件、青森・山形6件、秋田・宮城4件、岩手・福島3件、となっている。依然として震災復興需要や国の中小企業支援策が倒産の抑制効果を発揮しており、小康状態を保っている。ただし、資材・人件費の高騰により、企業収益環境は厳しさを増している。また、日本の家電メーカーの経営悪化により東北の部品製造企業にもその影響が広がり始めた。金融庁の指導により「中小企業金融円滑化法」終了後の企業支援体制については変化のないことが示されており、また、新政権の経済対策にも期待が高まり、倒産急増の可能性は低くなったものの、今後は徐々に倒産が増加に転じていく可能性が高くなっている。

![企業倒産](image)

（文責 佐々木）
### 主要経済指標

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>鉱工業生産指数</th>
<th>鉱工業在庫指数</th>
<th>電灯・電力使用量</th>
<th>大型小売店販売額</th>
<th>コンビニストア販売額</th>
<th>業用車新車販売台数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>単位</td>
<td>平成17年=100</td>
<td>平成17年=100</td>
<td>億kWh</td>
<td>5,132億</td>
<td>481億</td>
<td>47,801億</td>
</tr>
<tr>
<td>地域</td>
<td>全国 * 全国</td>
<td>* 東部</td>
<td>* 東部</td>
<td>* 東部</td>
<td>* 東部</td>
<td>* 東部</td>
</tr>
<tr>
<td>平成20年</td>
<td>103.8</td>
<td>103.0</td>
<td>109.0</td>
<td>114.5</td>
<td>9,055.6</td>
<td>836.6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>81.1</td>
<td>81.3</td>
<td>93.1</td>
<td>93.6</td>
<td>8,392.7</td>
<td>774.1</td>
</tr>
<tr>
<td>平成22年</td>
<td>94.4</td>
<td>92.5</td>
<td>96.6</td>
<td>81.0</td>
<td>8,888.9</td>
<td>827.1</td>
</tr>
<tr>
<td>平成23年10-12</td>
<td>92.2</td>
<td>87.3</td>
<td>103.0</td>
<td>102.0</td>
<td>8,522.0</td>
<td>747.5</td>
</tr>
<tr>
<td>平成24年1-3</td>
<td>94.1</td>
<td>88.4</td>
<td>101.5</td>
<td>95.6</td>
<td>1,993.3</td>
<td>181.2</td>
</tr>
<tr>
<td>平成24年4-6</td>
<td>95.3</td>
<td>94.3</td>
<td>107.5</td>
<td>107.0</td>
<td>2,348.6</td>
<td>223.0</td>
</tr>
<tr>
<td>平成24年7-9</td>
<td>93.4</td>
<td>92.5</td>
<td>108.6</td>
<td>109.9</td>
<td>1,979.0</td>
<td>182.6</td>
</tr>
<tr>
<td>平成24年10月</td>
<td>89.5</td>
<td>88.9</td>
<td>109.1</td>
<td>107.8</td>
<td>2,202.1</td>
<td>189.7</td>
</tr>
<tr>
<td>平成24年11月</td>
<td>94.5</td>
<td>88.5</td>
<td>103.8</td>
<td>92.0</td>
<td>662.2</td>
<td>57.8</td>
</tr>
<tr>
<td>平成24年12月</td>
<td>92.9</td>
<td>87.4</td>
<td>103.3</td>
<td>95.0</td>
<td>642.2</td>
<td>58.2</td>
</tr>
<tr>
<td>平成25年4月</td>
<td>95.8</td>
<td>104.6</td>
<td>100.8</td>
<td>100.7</td>
<td>801.9</td>
<td>75.4</td>
</tr>
<tr>
<td>平成25年5月</td>
<td>94.4</td>
<td>93.9</td>
<td>103.1</td>
<td>101.1</td>
<td>785.9</td>
<td>75.4</td>
</tr>
<tr>
<td>平成25年6月</td>
<td>93.6</td>
<td>95.0</td>
<td>107.5</td>
<td>107.0</td>
<td>761.0</td>
<td>72.2</td>
</tr>
<tr>
<td>平成25年7月</td>
<td>94.5</td>
<td>94.2</td>
<td>109.6</td>
<td>109.2</td>
<td>695.4</td>
<td>65.0</td>
</tr>
<tr>
<td>平成25年8月</td>
<td>92.2</td>
<td>91.8</td>
<td>108.8</td>
<td>111.1</td>
<td>649.4</td>
<td>59.5</td>
</tr>
<tr>
<td>平成25年9月</td>
<td>92.6</td>
<td>91.5</td>
<td>107.5</td>
<td>104.9</td>
<td>634.2</td>
<td>58.1</td>
</tr>
<tr>
<td>平成25年10月</td>
<td>91.7</td>
<td>91.4</td>
<td>106.9</td>
<td>109.0</td>
<td>677.7</td>
<td>59.3</td>
</tr>
<tr>
<td>平成25年11月</td>
<td>90.2</td>
<td>89.1</td>
<td>108.8</td>
<td>106.4</td>
<td>761.8</td>
<td>64.8</td>
</tr>
<tr>
<td>平成25年12月</td>
<td>86.5</td>
<td>88.1</td>
<td>107.8</td>
<td>107.9</td>
<td>756.3</td>
<td>65.8</td>
</tr>
<tr>
<td>平成26年1月</td>
<td>87.9</td>
<td>86.3</td>
<td>107.7</td>
<td>106.0</td>
<td>653.3</td>
<td>59.5</td>
</tr>
<tr>
<td>平成26年2月</td>
<td>86.7</td>
<td>87.4</td>
<td>106.4</td>
<td>99.9</td>
<td>673.9</td>
<td>58.5</td>
</tr>
<tr>
<td>平成26年3月</td>
<td>88.9</td>
<td>88.7</td>
<td>106.0</td>
<td>104.9</td>
<td>708.8</td>
<td>67.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 資料

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>経済産業省・東北経済産業局</th>
<th>東北電力</th>
<th>経済産業省・東北経済産業局</th>
<th>自衛隊運営事務管理 東北開</th>
<th>日本銀行</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>業用車新車販売台数</td>
<td>13,909</td>
<td>12,083</td>
<td>11,142</td>
<td>1,163</td>
<td>26,687</td>
</tr>
<tr>
<td>鉱工業生産指数</td>
<td>98.5</td>
<td>89.1</td>
<td>109.9</td>
<td>107.8</td>
<td>15,927</td>
</tr>
<tr>
<td>鉱工業在庫指数</td>
<td>99.9</td>
<td>98.5</td>
<td>109.5</td>
<td>107.4</td>
<td>16,083</td>
</tr>
<tr>
<td>電灯・電力使用量</td>
<td>8,700</td>
<td>8,390</td>
<td>9,371</td>
<td>9,371</td>
<td>33,871</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 前年同月比

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>特記</td>
<td>▲2.5</td>
<td>▲0.2</td>
<td>▲▲1.1</td>
<td>▲0.2</td>
<td>3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>協会</td>
<td>3.2</td>
<td>3.2</td>
<td>0.0</td>
<td>2.7</td>
<td>▲2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>協会</td>
<td>▲0.3</td>
<td>▲0.2</td>
<td>3.2</td>
<td>▲37.1</td>
<td>▲4.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 主要経済指標

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>平成22年=100</th>
<th>平成23年=100</th>
<th>平成24年=100</th>
<th>平成25年=100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>前年同月比</td>
<td>▲0.2</td>
<td>▲0.2</td>
<td>▲1.1</td>
<td>▲0.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 資料

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>国土交通省</th>
<th>厚生労働省</th>
<th>総務省</th>
<th>帝国データバンク</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>業用車新車販売台数</td>
<td>13,909</td>
<td>12,083</td>
<td>11,142</td>
<td>1,163</td>
</tr>
<tr>
<td>鉱工業生産指数</td>
<td>98.5</td>
<td>89.1</td>
<td>109.9</td>
<td>107.8</td>
</tr>
<tr>
<td>鉱工業在庫指数</td>
<td>99.9</td>
<td>98.5</td>
<td>109.5</td>
<td>107.4</td>
</tr>
<tr>
<td>電灯・電力使用量</td>
<td>8,700</td>
<td>8,390</td>
<td>9,371</td>
<td>9,371</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 前年同月比

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>特記</td>
<td>▲2.5</td>
<td>▲0.2</td>
<td>▲▲1.1</td>
<td>▲0.2</td>
<td>3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>协会</td>
<td>3.2</td>
<td>3.2</td>
<td>0.0</td>
<td>2.7</td>
<td>▲2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>协会</td>
<td>▲0.3</td>
<td>▲0.2</td>
<td>3.2</td>
<td>▲37.1</td>
<td>▲4.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 資料

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>国土交通省</th>
<th>厚生労働省</th>
<th>総務省</th>
<th>帝国データバンク</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>業用車新車販売台数</td>
<td>13,909</td>
<td>12,083</td>
<td>11,142</td>
<td>1,163</td>
</tr>
<tr>
<td>鉱工業生産指数</td>
<td>98.5</td>
<td>89.1</td>
<td>109.9</td>
<td>107.8</td>
</tr>
<tr>
<td>鉱工業在庫指数</td>
<td>99.9</td>
<td>98.5</td>
<td>109.5</td>
<td>107.4</td>
</tr>
<tr>
<td>電灯・電力使用量</td>
<td>8,700</td>
<td>8,390</td>
<td>9,371</td>
<td>9,371</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 前年同月比

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
<th>前年同月比(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>特記</td>
<td>▲2.5</td>
<td>▲0.2</td>
<td>▲▲1.1</td>
<td>▲0.2</td>
<td>3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>协会</td>
<td>3.2</td>
<td>3.2</td>
<td>0.0</td>
<td>2.7</td>
<td>▲2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>协会</td>
<td>▲0.3</td>
<td>▲0.2</td>
<td>3.2</td>
<td>▲37.1</td>
<td>▲4.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 資料

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>国土交通省</th>
<th>厚生労働省</th>
<th>総務省</th>
<th>帝国データバンク</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>業用車新車販売台数</td>
<td>13,909</td>
<td>12,083</td>
<td>11,142</td>
<td>1,163</td>
</tr>
<tr>
<td>鉱工業生産指数</td>
<td>98.5</td>
<td>89.1</td>
<td>109.9</td>
<td>107.8</td>
</tr>
<tr>
<td>鉱工業在庫指数</td>
<td>99.9</td>
<td>98.5</td>
<td>109.5</td>
<td>107.4</td>
</tr>
<tr>
<td>電灯・電力使用量</td>
<td>8,700</td>
<td>8,390</td>
<td>9,371</td>
<td>9,371</td>
</tr>
</tbody>
</table>