## 平成22年度公営企業会計決算の概況 $<1>$

## 概 要

《事業数》 149事業（対前年度 $\boldsymbol{\Delta} 0.7 \% \cdot \Delta 1$ 事業）

```
《経営状況》
    黒字事業数 131事業/149事業(対前年度 +1.6% - +2事業)
    総収支 \108億 2百万円(対前年度 30.6%改善 - 47億61百万円改善)
```

        全体事業の88\%が黒字ですが, 下水道事業, 宅地造成事業の多額の赤字が影響し, 総収支では赤字となっています。
    《決算規模》 1, 425億23百万円 (対前年度 — 3. \(0 \%\) • \(\mathbf{A 4 4}\) 億15百万円)
        公的資金補償金免除繰上償還分を除いた場合, 1, 394億67百万円 (対前年度 \(\mathbf{A} 2.1 \%\) • \(\mathbf{\Delta} 30\) 億 61 百万円)
    《企業債 (現在高) 》 3, 635億73百万円 (対前年度 A1.4\%• A 52 億72百万円)
    - 下水道事業
- 水道（含簡水）事業
- 病院事業

3，635億73百万円（対前年度
1，884億48百万円（対前年度 989億12百万円（対前年度 462億 7百万円（対前年度
－1． $4 \%$ • © 52 億 72 百万円）
＋0． $6 \%$ • +11 億59百万円）

- 2．4\％－－24億26百万円）
- 2． $1 \%$ •－9億76百万円）

上記事業で，全体の91，7\％を占めます。
《他会計繰入金》 241 億43百万円（対前年度 AO．1\％• A 27百万円）
事業別にみると下水道事業 49． $6 \%$ ，病院事業 $31.5 \%$ で全体の $81.1 \%$ を占めます。
$\square$
括

全体からみると，黒字事業が多数を占めており，総収支も改善傾向にありますが，一部事業においては赤字の額が未だ多額にのぼることから，引き続き経営の健全化を進めていく必要があります。

## 平成22年度公営企業会計決算の概況＜2＞

## 全体の経営状況

## 総収支は赤字であるものの改善傾向

- 黒字事業数 131事業／149事業中 対前年度＋1．6\％•＋2事業
- 総収支－108億 2百万円

対前年度 30． $6 \%$ 改善－47億61百万円改善

- 黒字事業は131事業で全体の88\％を占めていますが，総収支では赤字となっています。
- 総収支は平成19年度以降改善傾向にあります。

全体の経営状況

|  | 平成22年度（A） |  |  | 平成21年度（B） |  |  | 対前年度増減（A）－（B） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 法適用 | 法非適用 | 合計 | 法適用 | 法非適用 | 合計 | 法適用 | 法非適用 | 合計 |
| 黒字事業数 | 32 | 99 | 131 | 30 | 99 | 129 | 2 | 0 | 2 |
| 比率 | 80．0\％ | 90．8\％ | 87．9\％ | 75．0\％ | 90．0\％ | 86．0\％ |  |  |  |
| 赤字事業数 | 8 | 10 | 18 | 10 | 11 | 21 | － 2 | －1 | $\triangle 3$ |
| 比率 | 20．0\％ | 9．2\％ | 12．1\％ | 25．0\％ | 10．0\％ | 14．0\％ |  |  |  |
| 総事業数 | 40 | 109 | 149 | 40 | 110 | 150 | 0 | A 1 | － 1 |
| 黒字額 | 3，374 | 801 | 4，174 | 3，006 | 977 | 3，983 | 367 | － 176 | 191 |
| 赤字額 | 600 | 14，376 | 14，977 | 1，599 | 17，947 | 19，546 | － 999 | －3，571 | －4，570 |
| 総収支額 | 2，773 | A 13，576 | A 10，802 | 1，407 | A 16，970 | A 15,563 | 1，366 | 3，395 | 4，761 |

※ 1．地方公㗬企業は，地方公営企業法の適用の有無により「法適用企業」と「法非適用企業」に大別される。会計処理の方式は，前者が企業会計方式，後者が官公庁会計方式である。
2黒字額，赤字額は，法適用企業にあっては純損益，法非適用企業にあっては実質収支による 3．比率は，総事業数に対する割合。


## 平成22年度公営企業会計決算の概況＜3＞

## 事業別経営状況 <br> 病院，下水道及び宅地造成事業の赤字が縮小

－総収支を事業別にみると，主に以下の3事業において，前年度と比較して改善が見られました。病院事業対前年度10億23百万円改善（総収支 4 3億 43 百万円）
下水道事業 対前年度 10億42百万円改善（総収支 495 億 92 百万円）
宅地造成事業 対前年度 26 億 96 百万円改善（総収支 $\mathbf{2} 26$ 億02百万円）

| 事業別総収支額 | （単位：百万円，\％） |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 平 成 22年度 （A） | 平 成 21年度 （B） | 対前年度増減 （A）－（B） | 対前年度増減比率 （\％） | 全国増減率 （\％） | 【参考】 <br> 平成22年度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 黒字事業数 | 赤字事業数 | 計 |
| 上水道 | 2，460 | 2，271 | 190 | 8.4 | （ 16.4 | 24 | 0 | 24 |
| 法 工業用水道 | 664 | 522 | 142 | 27.1 | 106.0 | 2 | 0 | 2 |
| 適 病院 | － 343 | －1，367 | 1，023 | 74.9 | 100.9 | 5 | 7 | 12 |
| 用 観光施設 | － 7 | － 19 | 12 | 61.5 |  | 1 | 1 | 2 |
| 法適用計 | 2，773 | 1，407 | 1，366 | 97.1 | 72.1 | 32 | 8 | 40 |
| 簡易水道 | 275 | 382 | － 107 | － 28.0 | － 3.3 | 20 | 0 | 20 |
| 下水道 | －9，592 | （ 10，634 | 1，042 | 9.8 | （ 16.7 | 50 | 4 | 54 |
| 港湾整備 | 0 | 1 | －1 | － 53.6 |  | 1 | 0 | 1 |
| 法 市場 | －1 | － 2 | 1 | 56.2 |  | 1 | 1 | 2 |
| 非 と畜場 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  | 1 | 0 | 1 |
| 適 観光施設 | 160 | 144 | 16 | 11.4 |  | 7 | 0 | 7 |
| 用 宅地造成 | －2，602 | － 5,298 | 2，696 | 50.9 |  | 3 | 2 | 5 |
| 駐車場 | －1，980 | －1，747 | － 233 | － 13.3 |  | 2 | 3 | 5 |
| 介護サービス | 163 | 184 | － 21 | A 11.3 |  | 14 | 0 | 14 |
| 非適用計 | －13，576 | －16，970 | 3，394 | 20.0 | － 8.7 | 99 | 10 | 109 |
| 合 計 | A 10，802 | A 15,563 | 4，761 | 30.6 | 53.4 | 131 | 18 | 149 |

※収支額は，法適用企業にあっては純損益，法非適用企業にあっては実質収支による。
法適用の上水道に係る対前年度全国増減率は，法適用簡易水道事業を含んだ値。


## 平成22年度公営企業会計決算の概況＜4＞

## 決算規模

H19年度から減少傾向
－1，425億23百万円
対前年度 $\mathbf{A}$ 3． $0 \%$ • 444億15百万円
－公的資金補償金免除繰上償還（22年度：30億56百万円）分を除くと， 1，394億67百万円 対前年度 $\mathbf{A} 2.1 \%$ • $\mathbf{A} 30$ 億61百万円
－下水道事業における，建設投資額の減少（19年度：161億 1百万円 $\rightarrow 22$ 年度：121億99百万円）が主な要因となっています。


事業別決算規模


## 平成22年度公営企業会計決算の概況＜5＞

## 企業債現在高

## H18年度をピークに減少傾向

－3，635億73百万円
（全国ベース 53兆3，141億円
対前年度 $\mathbf{A} 1.4 \%$ • $\boldsymbol{4}$ 5億72百万円
対前年度 $\mathbf{A}$ 3．O\％• A1兆6，341億円）
－本県の減少幅が全国ベースより少ない要因は，供用開始後間もない下水道事業において企業債残高が増加しているためです。
－現在高を事業別にみると下水道事業が最も多く，次いで水道事業，病院事業の順となっています。


| 水 |  |  | 平 成 22年度 <br> （A） | 平 成 21年度 （B） | （A）の構成比 （\％） | 対前年度増減 （A）－（B） | 対前年度増減率 （\％） | 全国増減率 （\％） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 98，912 | 101，338 | 27.2 | －2，426 | － 2.4 | － 3.5 |
| 病院 |  | 院 | 46，207 | 47，183 | 12.7 | － 976 | － 2.1 | － 2.2 |
| 下 | 水 | 道 | 188，448 | 187，289 | 51.8 | 1，159 | 0.6 | － 2.3 |
| そ | の | 他 | 30，006 | 33，035 | 8.3 | －3，030 | － 9.2 | － 4.9 |
|  |  | 計 | 363，573 | 368，845 | 100.0 | （ 5， 272 | （1．4 | － 3.0 |



## 平成22年度公営企業会計決算の概況＜6＞

## 他会計繰入金

## 基準外繰入で，4． $5 \%$ の増

－繰入金総額 241億43百万円 対前年度 AO．1\％• A 27百万円
うち基準内繰入 155億66百万円 対前年度 $\boldsymbol{\Delta}$ 2．5\％• $\mathbf{\Delta}$ 3億97百万円
うち基準外繰入 85億77百万円 対前年度＋4．5\％•＋3億70百万円
－他会計繰入金を事業別にみると下水道事業が最も多く，次いで病院事業，水道事業の順となって います。


※数値の単位未満は四捨五入しているため，合計と内訳が一致しない場合もある。

