# 経済構造実態調査規則 （平成三十一年総務省・経済産業省令第一号）

#### 第一条（趣旨）

統計法（以下「法」という。）第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則（平成二十三年総務省・経済産業省令第一号）第一条に規定するもの（以下「経済センサス活動調査」という。）の実施中間年（経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。）における経済構造統計を作成するための調査のうち製造業及びサービス産業の付加価値等の構造を明らかにする調査（以下「経済構造実態調査」という。）の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

#### 第二条（調査の目的）

経済構造実態調査は、製造業及びサービス産業の付加価値等の構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成することを目的とする。

#### 第三条（定義）

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

###### 一

事業所

###### 二

企業

#### 第四条（調査日）

経済構造実態調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年六月一日（以下「調査日」という。）現在によって行う。

#### 第五条（調査の種類）

経済構造実態調査は、甲調査及び乙調査とする。

#### 第六条（調査の対象）

甲調査は、事業を経営する個人及び法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する法人を除いた企業であって、日本標準産業分類における大分類、中分類又は小分類ごとに、各分類に属する法人の売上高を上位から累積し、当該分類における売上高総額の八割を達成する範囲に含まれるもの（以下「甲調査企業」という。）について行う。

###### 一

大分類Ａ―農業、林業

###### 二

大分類Ｂ―漁業

###### 三

大分類Ｃ―鉱業、採石業、砂利採取業

###### 四

大分類Ｄ―建設業

###### 五

大分類Ｎ―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類七九―その他の生活関連サービス業（小分類七九二―家事サービス業に限る。）

###### 六

大分類Ｒ―サービス業（他に分類されないもの）のうち、中分類九三―政治・経済・文化団体、中分類九四―宗教及び中分類九六―外国公務

###### 七

大分類Ｓ―公務（他に分類されるものを除く）

##### ２

乙調査のうち、企業に関する調査は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる産業に属する企業であって、総務大臣及び経済産業大臣が指定するもの（以下「乙調査企業」という。）について行う。

###### 一

小分類四一一―映像情報制作・配給業

###### 二

小分類四一二―音声情報制作業

###### 三

小分類四一三―新聞業

###### 四

小分類四一四―出版業

###### 五

小分類四一六―映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

###### 六

小分類六四三―クレジットカード業、割賦金融業

##### ３

乙調査のうち、事業所に関する調査は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる産業に属する事業所であって、総務大臣及び経済産業大臣が指定するもの（以下「乙調査事業所」という。）について行う。

###### 一

小分類三九一―ソフトウェア業

###### 二

小分類三九二―情報処理・提供サービス業

###### 三

小分類四〇一―インターネット附随サービス業

###### 四

小分類七〇一―各種物品賃貸業

###### 五

小分類七〇二―産業用機械器具賃貸業

###### 六

小分類七〇三―事務用機械器具賃貸業

###### 七

小分類七〇四―自動車賃貸業

###### 八

小分類七〇五―スポーツ・娯楽用品賃貸業

###### 九

小分類七〇九―その他の物品賃貸業

###### 十

小分類七二六―デザイン業

###### 十一

小分類七三一―広告業

###### 十二

小分類七四三―機械設計業

###### 十三

小分類七四五―計量証明業

###### 十四

小分類七九六―冠婚葬祭業

###### 十五

小分類八〇一―映画館

###### 十六

小分類八〇二―興行場（別掲を除く）、興行団

###### 十七

小分類八〇四―スポーツ施設提供業

###### 十八

小分類八〇五―公園、遊園地

###### 十九

小分類八二三―学習塾

###### 二十

小分類八二四―教養・技能教授業

###### 二十一

小分類九〇一―機械修理業（電気機械器具を除く）

###### 二十二

小分類九〇二―電気機械器具修理業

#### 第七条（調査事項等）

経済構造実態調査は、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、甲調査の場合には第一号に掲げる事項のうち甲調査企業の属性に応じて必要となるものを、乙調査のうち企業に関する調査の場合には第二号に掲げる事項のうち乙調査企業の産業及び従業者数に応じて必要となるものを、乙調査のうち事業所に関する調査の場合には第三号に掲げる事項のうち乙調査事業所の産業及び従業者数に応じて必要となるものを調査する。

###### 一

甲調査企業に関する事項

###### 二

乙調査企業に関する事項

###### 三

乙調査事業所に関する事項

##### ２

総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

#### 第八条（報告の義務）

甲調査企業及び乙調査企業を代表する者並びに乙調査事業所の管理責任者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項（以下「調査事項」という。）に係る情報（以下「調査事項情報」という。）についてそれぞれ報告しなければならない。

#### 第九条（調査の方法及び期間）

甲調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を甲調査企業ごとに送付し、回収することにより行う。

##### ２

乙調査は、総務大臣及び経済産業大臣が調査票を乙調査企業及び乙調査事業所ごとに送付し、回収することにより行う。

##### ３

前二項の規定による調査は、調査日の属する年の五月十五日から六月三十日までの間において行う。

#### 第十条（期間の変更）

総務大臣及び経済産業大臣は、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第三項に規定する期間（以下この条において「調査の期間」という。）により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。

##### ２

総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。

#### 第十一条（電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等）

第九条第一項及び第二項の規定による調査票の送付又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）に係る記録媒体をいう。以下同じ。）を使用して行うことができる。

##### ２

前項の場合において、第八条の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、調査事項情報を記録する方法により、報告しなければならない。

##### ３

前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、第八条及び第九条の規定を適用する。

#### 第十二条（電子情報処理組織による調査票の送付又は回収の手続等）

第九条の規定による調査票の送付又は回収の手続は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

##### ２

前項の場合において、第八条の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機（入出力装置を含む。以下この項において同じ。）に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

#### 第十三条（結果の公表等）

総務大臣及び経済産業大臣は、調査事項情報の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

#### 第十四条（調査票等の保存）

総務省統計局長は、甲調査に係る調査票を三年間、経済産業大臣は、乙調査に係る調査票を三年間、総務省統計局長及び経済産業大臣は、調査事項情報が転写されている電磁的記録及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年それぞれ保存するものとする。

# 附　則

#### 第一条（施行期日）

この省令は、公布の日から施行する。

#### 第二条（工業統計調査の対象となるものについて行う調査の特例）

甲調査企業のうち工業統計調査（工業統計調査規則（昭和二十六年通商産業省令第八十一号）第一条に規定するものをいう。ただし、経済構造実態調査を実施する年と同一の年に実施するものに限る。）の対象となるものについて行う調査は、総務大臣及び経済産業大臣が、工業統計調査規則第二十一条の規定により経済産業大臣が保存している調査票の内容を記録した電磁的記録から経済構造実態調査規則第七条第一項第一号に掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。

# 附　則（令和元年一二月一三日総務省・経済産業省令第四号）

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。