大学への進学者数の将来推計について

過去の進学率の伸び率を参考に、将来の進学率及び進学者数を推計。進学率については、都道府県別、男女別に推計。

推計の考え方

2014年度〜2017年度における都道府県別、男女別の大学進学率の伸び率によって、今後2040年度まで大学進学率が上昇したと仮定して推計

■男性の進学率が2017年度と比較して5pt以上上回った場合、＋5ptを上限として以降据え置き[12県]

■女性の進学率が男性の進学率を上回った場合、以降を男性の進学率と同値と仮定[25県]

■進学率伸び率がマイナスの場合、2017年度の大学進学率が今後維持されると仮定[26県]

＜進学率及び進学者数の推計＞

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>進学率（男女計）</th>
<th>進学者数（男女計）</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>男子</td>
<td>女子</td>
<td>進学者数</td>
</tr>
<tr>
<td>2017年</td>
<td>52.6%</td>
<td>55.9%</td>
<td>49.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>2033年</td>
<td>56.7%</td>
<td>57.8%</td>
<td>55.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>2040年</td>
<td>57.4%</td>
<td>58.4%</td>
<td>56.3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
推計の考え方

■大学進学者数推計
2040年度までの推計大学進学率 × 推計18歳人口

■進学率推計
2014年度〜2017年度における都道府県別、男女別の大学進学率の伸び率によって今後2040年まで大学進学率が上昇したと仮定して推計。
※例外
①男性の進学率が2017年度と比較して5pt以上上回った場合、+5ptを上限として以降据置き。
②女性の進学率が男性の進学率を上回った場合、以降を男性の進学率と同値と仮定。
③進学率伸び率がマイナスの場合、2017年度の大学進学率が今後維持されると仮定。

■18歳人口推計（2018〜2040年）
①2018〜2029年・・・文部科学省「学校基本統計」を元に推計
2018年：2015年度中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数
2019年：2016年度中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数
2020年：2017年度中学校及び義務教育学校卒業者数並びに中等教育学校前期課程修了者数
2021年：2017年度中学校及び中等教育学校前期課程の3年生並びに義務教育学校の9学年の数
2022年：2017年度中学校及び中等教育学校前期課程の2年生並びに義務教育学校の8学年の数
2023年：2017年度中学校及び中等教育学校前期課程の1年生並びに義務教育学校の7学年の数
2024年：2017年度小学校及び義務教育学校の6年生の数
2025年：2017年度小学校及び義務教育学校の5年生の数
2026年：2017年度小学校及び義務教育学校の4年生の数
2027年：2017年度小学校及び義務教育学校の3年生の数
2028年：2017年度小学校及び義務教育学校の2年生の数
2029年：2017年度小学校及び義務教育学校の1年生の数
②2030〜2034年・・・厚生労働省「人口動態統計」の出生数に生存率を乗じて推計
2030年：2011年度に生まれた者の数に生存率を乗じた数
2031年：2012年度に生まれた者の数に生存率を乗じた数
2032年：2013年度に生まれた者の数に生存率を乗じた数
2033年：2014年度に生まれた者の数に生存率を乗じた数
2034年：2015年度に生まれた者の数に生存率を乗じた数
③2035〜2040年・・・国立社会保障・人口問題研究所による日本の将来推計人口
（2018年の都道府県比率で並分）
2000年度〜2040年度の進学者数・進学率・18歳人口

※2018年度以降は推計値

■進学者数

■進学率

■18歳人口
<table>
<thead>
<tr>
<th>都道府県</th>
<th>全国</th>
<th>北海道</th>
<th>北海道</th>
<th>北海道</th>
<th>北海道</th>
<th>北海道</th>
<th>北海道</th>
<th>北海道</th>
<th>北海道</th>
<th>北海道</th>
<th>北海道</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
<td>45.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>福岡</td>
<td>49.4%</td>
<td>49.3%</td>
<td>49.3%</td>
<td>49.3%</td>
<td>49.3%</td>
<td>49.3%</td>
<td>49.3%</td>
<td>49.3%</td>
<td>49.3%</td>
<td>49.3%</td>
<td>49.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>宮城</td>
<td>52.8%</td>
<td>52.8%</td>
<td>52.8%</td>
<td>52.8%</td>
<td>52.8%</td>
<td>52.8%</td>
<td>52.8%</td>
<td>52.8%</td>
<td>52.8%</td>
<td>52.8%</td>
<td>52.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>大阪</td>
<td>64.6%</td>
<td>64.6%</td>
<td>64.6%</td>
<td>64.6%</td>
<td>64.6%</td>
<td>64.6%</td>
<td>64.6%</td>
<td>64.6%</td>
<td>64.6%</td>
<td>64.6%</td>
<td>64.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>長野</td>
<td>43.4%</td>
<td>43.4%</td>
<td>43.4%</td>
<td>43.4%</td>
<td>43.4%</td>
<td>43.4%</td>
<td>43.4%</td>
<td>43.4%</td>
<td>43.4%</td>
<td>43.4%</td>
<td>43.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>豊島</td>
<td>37.4%</td>
<td>37.4%</td>
<td>37.4%</td>
<td>37.4%</td>
<td>37.4%</td>
<td>37.4%</td>
<td>37.4%</td>
<td>37.4%</td>
<td>37.4%</td>
<td>37.4%</td>
<td>37.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>岐阜</td>
<td>46.5%</td>
<td>46.5%</td>
<td>46.5%</td>
<td>46.5%</td>
<td>46.5%</td>
<td>46.5%</td>
<td>46.5%</td>
<td>46.5%</td>
<td>46.5%</td>
<td>46.5%</td>
<td>46.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>静岡</td>
<td>54.2%</td>
<td>54.2%</td>
<td>54.2%</td>
<td>54.2%</td>
<td>54.2%</td>
<td>54.2%</td>
<td>54.2%</td>
<td>54.2%</td>
<td>54.2%</td>
<td>54.2%</td>
<td>54.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>奈良</td>
<td>41.3%</td>
<td>41.3%</td>
<td>41.3%</td>
<td>41.3%</td>
<td>41.3%</td>
<td>41.3%</td>
<td>41.3%</td>
<td>41.3%</td>
<td>41.3%</td>
<td>41.3%</td>
<td>41.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>愛知</td>
<td>52.4%</td>
<td>52.4%</td>
<td>52.4%</td>
<td>52.4%</td>
<td>52.4%</td>
<td>52.4%</td>
<td>52.4%</td>
<td>52.4%</td>
<td>52.4%</td>
<td>52.4%</td>
<td>52.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>三重</td>
<td>49.5%</td>
<td>49.5%</td>
<td>49.5%</td>
<td>49.5%</td>
<td>49.5%</td>
<td>49.5%</td>
<td>49.5%</td>
<td>49.5%</td>
<td>49.5%</td>
<td>49.5%</td>
<td>49.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>滋賀</td>
<td>50.2%</td>
<td>50.2%</td>
<td>50.2%</td>
<td>50.2%</td>
<td>50.2%</td>
<td>50.2%</td>
<td>50.2%</td>
<td>50.2%</td>
<td>50.2%</td>
<td>50.2%</td>
<td>50.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>京都</td>
<td>47.9%</td>
<td>47.9%</td>
<td>47.9%</td>
<td>47.9%</td>
<td>47.9%</td>
<td>47.9%</td>
<td>47.9%</td>
<td>47.9%</td>
<td>47.9%</td>
<td>47.9%</td>
<td>47.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>小倉</td>
<td>57.3%</td>
<td>57.3%</td>
<td>57.3%</td>
<td>57.3%</td>
<td>57.3%</td>
<td>57.3%</td>
<td>57.3%</td>
<td>57.3%</td>
<td>57.3%</td>
<td>57.3%</td>
<td>57.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>金沢</td>
<td>57.8%</td>
<td>57.8%</td>
<td>57.8%</td>
<td>57.8%</td>
<td>57.8%</td>
<td>57.8%</td>
<td>57.8%</td>
<td>57.8%</td>
<td>57.8%</td>
<td>57.8%</td>
<td>57.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>札幌</td>
<td>50.0%</td>
<td>50.0%</td>
<td>50.0%</td>
<td>50.0%</td>
<td>50.0%</td>
<td>50.0%</td>
<td>50.0%</td>
<td>50.0%</td>
<td>50.0%</td>
<td>50.0%</td>
<td>50.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>北見</td>
<td>53.0%</td>
<td>53.0%</td>
<td>53.0%</td>
<td>53.0%</td>
<td>53.0%</td>
<td>53.0%</td>
<td>53.0%</td>
<td>53.0%</td>
<td>53.0%</td>
<td>53.0%</td>
<td>53.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>大津</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>兵庫</td>
<td>53.5%</td>
<td>53.5%</td>
<td>53.5%</td>
<td>53.5%</td>
<td>53.5%</td>
<td>53.5%</td>
<td>53.5%</td>
<td>53.5%</td>
<td>53.5%</td>
<td>53.5%</td>
<td>53.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>静岡</td>
<td>37.9%</td>
<td>37.9%</td>
<td>37.9%</td>
<td>37.9%</td>
<td>37.9%</td>
<td>37.9%</td>
<td>37.9%</td>
<td>37.9%</td>
<td>37.9%</td>
<td>37.9%</td>
<td>37.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>小倉</td>
<td>45.0%</td>
<td>45.0%</td>
<td>45.0%</td>
<td>45.0%</td>
<td>45.0%</td>
<td>45.0%</td>
<td>45.0%</td>
<td>45.0%</td>
<td>45.0%</td>
<td>45.0%</td>
<td>45.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>北海道</td>
<td>44.1%</td>
<td>44.1%</td>
<td>44.1%</td>
<td>44.1%</td>
<td>44.1%</td>
<td>44.1%</td>
<td>44.1%</td>
<td>44.1%</td>
<td>44.1%</td>
<td>44.1%</td>
<td>44.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>東京</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
<td>45.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>東京</td>
<td>33.7%</td>
<td>33.7%</td>
<td>33.7%</td>
<td>33.7%</td>
<td>33.7%</td>
<td>33.7%</td>
<td>33.7%</td>
<td>33.7%</td>
<td>33.7%</td>
<td>33.7%</td>
<td>33.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>沖縄</td>
<td>39.6%</td>
<td>39.6%</td>
<td>39.6%</td>
<td>39.6%</td>
<td>39.6%</td>
<td>39.6%</td>
<td>39.6%</td>
<td>39.6%</td>
<td>39.6%</td>
<td>39.6%</td>
<td>39.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>福岡</td>
<td>48.3%</td>
<td>48.3%</td>
<td>48.3%</td>
<td>48.3%</td>
<td>48.3%</td>
<td>48.3%</td>
<td>48.3%</td>
<td>48.3%</td>
<td>48.3%</td>
<td>48.3%</td>
<td>48.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>福岡</td>
<td>52.1%</td>
<td>52.1%</td>
<td>52.1%</td>
<td>52.1%</td>
<td>52.1%</td>
<td>52.1%</td>
<td>52.1%</td>
<td>52.1%</td>
<td>52.1%</td>
<td>52.1%</td>
<td>52.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>福岡</td>
<td>44.4%</td>
<td>44.4%</td>
<td>44.4%</td>
<td>44.4%</td>
<td>44.4%</td>
<td>44.4%</td>
<td>44.4%</td>
<td>44.4%</td>
<td>44.4%</td>
<td>44.4%</td>
<td>44.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>香川</td>
<td>53.4%</td>
<td>53.4%</td>
<td>53.4%</td>
<td>53.4%</td>
<td>53.4%</td>
<td>53.4%</td>
<td>53.4%</td>
<td>53.4%</td>
<td>53.4%</td>
<td>53.4%</td>
<td>53.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>鳥取</td>
<td>58.6%</td>
<td>58.6%</td>
<td>58.6%</td>
<td>58.6%</td>
<td>58.6%</td>
<td>58.6%</td>
<td>58.6%</td>
<td>58.6%</td>
<td>58.6%</td>
<td>58.6%</td>
<td>58.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>三重</td>
<td>47.8%</td>
<td>47.8%</td>
<td>47.8%</td>
<td>47.8%</td>
<td>47.8%</td>
<td>47.8%</td>
<td>47.8%</td>
<td>47.8%</td>
<td>47.8%</td>
<td>47.8%</td>
<td>47.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>山口</td>
<td>36.5%</td>
<td>36.5%</td>
<td>36.5%</td>
<td>36.5%</td>
<td>36.5%</td>
<td>36.5%</td>
<td>36.5%</td>
<td>36.5%</td>
<td>36.5%</td>
<td>36.5%</td>
<td>36.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>長野</td>
<td>40.1%</td>
<td>40.1%</td>
<td>40.1%</td>
<td>40.1%</td>
<td>40.1%</td>
<td>40.1%</td>
<td>40.1%</td>
<td>40.1%</td>
<td>40.1%</td>
<td>40.1%</td>
<td>40.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>長野</td>
<td>32.6%</td>
<td>32.6%</td>
<td>32.6%</td>
<td>32.6%</td>
<td>32.6%</td>
<td>32.6%</td>
<td>32.6%</td>
<td>32.6%</td>
<td>32.6%</td>
<td>32.6%</td>
<td>32.6%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

■ 都道府県別男女大学進学率（実績・推計値）
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>合計</td>
<td>60.3%</td>
<td>59.5%</td>
<td>59.6%</td>
<td>59.6%</td>
<td>60.4%</td>
<td>60.5%</td>
<td>60.7%</td>
<td>61.1%</td>
<td>61.3%</td>
<td>61.5%</td>
<td>61.6%</td>
<td>61.7%</td>
<td>61.8%</td>
<td>61.9%</td>
<td>62.0%</td>
<td>62.1%</td>
<td>62.2%</td>
<td>62.3%</td>
<td>62.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>男</td>
<td>43.3%</td>
<td>42.5%</td>
<td>42.4%</td>
<td>42.4%</td>
<td>43.2%</td>
<td>43.3%</td>
<td>43.5%</td>
<td>43.9%</td>
<td>44.1%</td>
<td>44.3%</td>
<td>44.4%</td>
<td>44.5%</td>
<td>44.6%</td>
<td>44.7%</td>
<td>44.8%</td>
<td>44.9%</td>
<td>45.0%</td>
<td>45.1%</td>
<td>45.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>女</td>
<td>17.0%</td>
<td>16.9%</td>
<td>16.7%</td>
<td>16.7%</td>
<td>17.1%</td>
<td>17.1%</td>
<td>17.3%</td>
<td>17.6%</td>
<td>17.8%</td>
<td>18.0%</td>
<td>18.1%</td>
<td>18.2%</td>
<td>18.3%</td>
<td>18.4%</td>
<td>18.5%</td>
<td>18.6%</td>
<td>18.7%</td>
<td>18.8%</td>
<td>18.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>都道府県別</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
大学進学者数等の将来推計について

● 18歳人口が減少し続ける中でも、大学進学率は一貫して上昇し、大学進学者数も増加傾向にあったが、2018年以降は18歳人口の減少に伴い、大学進学率が上昇しても大学進学者数は減少局面に突入すると予測される。
<table>
<thead>
<tr>
<th>北海道</th>
<th>青森</th>
<th>岩手</th>
<th>宮城</th>
<th>秋田</th>
<th>山形</th>
<th>福島</th>
<th>茨城</th>
<th>栃木</th>
<th>群馬</th>
<th>埼玉</th>
<th>千葉</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>18歳人口【2017】</td>
<td>47,624</td>
<td>13,256</td>
<td>12,530</td>
<td>22,026</td>
<td>9,303</td>
<td>10,850</td>
<td>19,782</td>
<td>28,661</td>
<td>18,920</td>
<td>19,530</td>
<td>65,774</td>
</tr>
<tr>
<td>高校等卒業者数【2017】</td>
<td>42,484</td>
<td>12,094</td>
<td>11,558</td>
<td>19,806</td>
<td>8,524</td>
<td>10,073</td>
<td>17,607</td>
<td>25,284</td>
<td>17,493</td>
<td>17,056</td>
<td>57,262</td>
</tr>
<tr>
<td>大学進学者数【2017】</td>
<td>20,912</td>
<td>5,056</td>
<td>4,735</td>
<td>10,132</td>
<td>3,592</td>
<td>4,240</td>
<td>7,785</td>
<td>14,793</td>
<td>9,085</td>
<td>9,139</td>
<td>34,585</td>
</tr>
<tr>
<td>大学進学率【2017】</td>
<td>43.5%</td>
<td>38.1%</td>
<td>37.2%</td>
<td>46.0%</td>
<td>36.8%</td>
<td>39.1%</td>
<td>39.4%</td>
<td>54.0%</td>
<td>48.0%</td>
<td>46.8%</td>
<td>52.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>①【国公私別】</td>
<td>9.0%</td>
<td>2.6%</td>
<td>3.1%</td>
<td>4.3%</td>
<td>5.1%</td>
<td>2.2%</td>
<td>12.6%</td>
<td>2.4%</td>
<td>1.4%</td>
<td>2.1%</td>
<td>10.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>流入者数【2017】</td>
<td>5,000</td>
<td>1,473</td>
<td>1,266</td>
<td>5,957</td>
<td>1,195</td>
<td>1,906</td>
<td>1,774</td>
<td>4,298</td>
<td>2,543</td>
<td>4,086</td>
<td>20,387</td>
</tr>
<tr>
<td>県外から流入【2017】</td>
<td>6,859</td>
<td>3,108</td>
<td>3,376</td>
<td>4,244</td>
<td>2,728</td>
<td>3,352</td>
<td>6,208</td>
<td>11,830</td>
<td>7,031</td>
<td>6,505</td>
<td>24,168</td>
</tr>
<tr>
<td>流出者数【2017】</td>
<td>1,859</td>
<td>1,635</td>
<td>2,110</td>
<td>1,713</td>
<td>1,533</td>
<td>1,144</td>
<td>1,434</td>
<td>7,532</td>
<td>4,488</td>
<td>2,419</td>
<td>3,781</td>
</tr>
<tr>
<td>①【国公私別】</td>
<td>67.2%</td>
<td>38.5%</td>
<td>28.7%</td>
<td>58.1%</td>
<td>24.1%</td>
<td>20.9%</td>
<td>20.3%</td>
<td>22.6%</td>
<td>28.8%</td>
<td>30.1%</td>
<td>32.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>自県進学率【2017】</td>
<td>79.7%</td>
<td>75.6%</td>
<td>73.4%</td>
<td>65.3%</td>
<td>65.3%</td>
<td>65.3%</td>
<td>65.3%</td>
<td>65.3%</td>
<td>65.3%</td>
<td>65.3%</td>
<td>65.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>専門学校進学者数【2017】</td>
<td>15,398</td>
<td>2,408</td>
<td>1,866</td>
<td>8,533</td>
<td>1,391</td>
<td>1,947</td>
<td>2,422</td>
<td>5,507</td>
<td>3,432</td>
<td>4,951</td>
<td>25,630</td>
</tr>
<tr>
<td>専門学校進学率【2017】</td>
<td>54.5%</td>
<td>45.3%</td>
<td>43.9%</td>
<td>47.5%</td>
<td>40.9%</td>
<td>39.1%</td>
<td>47.5%</td>
<td>53.5%</td>
<td>50.9%</td>
<td>49.1%</td>
<td>60.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>(国公私別)【2017】</td>
<td>81.4%</td>
<td>69.4%</td>
<td>66.0%</td>
<td>75.0%</td>
<td>66.5%</td>
<td>61.3%</td>
<td>71.5%</td>
<td>79.3%</td>
<td>73.0%</td>
<td>77.6%</td>
<td>87.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>入学定員充足率推計【2040】</td>
<td>59.1%</td>
<td>35.3%</td>
<td>79.7%</td>
<td>72.0%</td>
<td>75.6%</td>
<td>85.3%</td>
<td>75.3%</td>
<td>74.8%</td>
<td>56.1%</td>
<td>72.0%</td>
<td>73.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>(国公私別)【2040】</td>
<td>81.4%</td>
<td>69.4%</td>
<td>66.0%</td>
<td>75.0%</td>
<td>66.5%</td>
<td>61.3%</td>
<td>71.5%</td>
<td>79.3%</td>
<td>73.0%</td>
<td>77.6%</td>
<td>87.4%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※注】2017年の国公私の割合(実績値)のまま機械的に試算したもの。
| 高等教育に関する基礎データ（2017年基準＋2040年推計）② |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | 東京   | 神奈川 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井   | 山梨   | 長野   | 岐阜   |
| 18歳人口【2017】 | 105,971 | 80,472 | 22,252 | 10,063 | 11,393 | 8,156 | 8,325 | 21,297 | 20,795 |
| 高校等卒業者数【2017】 | 102,326 | 66,400 | 19,427 | 9,115 | 10,550 | 7,564 | 8,229 | 18,898 | 18,379 |
| 大学進学者数【2017】 | 77,103 | 43,758 | 9,169 | 4,559 | 5,658 | 4,092 | 5,041 | 8,980 | 9,725 |
| 大学進学者率【2017】 | 72.8% | 54.4% | 41.2% | 45.3% | 49.7% | 50.2% | 60.6% | 42.2% | 46.8% |
| 大学進学者数【2017】 | 6.2% | 0.9% | 85.7% | 3.4% | 1.1% | 49.9% | 8.6% | 3.0% | 29.7% |
| (国公私別)【2017】 | 6.2% | 0.9% | 85.7% | 3.4% | 1.1% | 49.9% | 8.6% | 3.0% | 29.7% |
| 大学進学者数【2017】 | 2.5% | 3.5% | 4.3% | 6.7% | 6.9% | 5.3% | 5.6% | 8.7% | 6.9% |
| (国公私別)【2017】 | 2.5% | 3.5% | 4.3% | 6.7% | 6.9% | 5.3% | 5.6% | 8.7% | 6.9% |
| 専門学校進学者数【現役】【2017】 | 11.7% | 15.7% | 26.0% | 17.0% | 13.5% | 14.8% | 17.5% | 20.8% | 13.2% |
| 大学数【2017】 | 138 | 32 | 18 | 5 | 12 | 6 | 7 | 9 | 12 |
| (国公私別)【2017】 | 12 | 2 | 124 | 2 | 2 | 28 | 3 | 3 | 12 |
| 入学定員【2017】 | 142,722 | 45,971 | 5,907 | 2,450 | 5,901 | 2,275 | 3,835 | 4,308 | 4,820 |
| 入学定員【国公私別】【2017】 | 9,740 | 1,576 | 13,142 | 1,662 | 1,070 | 1,433 | 2,282 | 585 | 2,840 |
| 大学入学者数【2017】 | 153,113 | 49,011 | 5,972 | 2,480 | 6,063 | 2,418 | 3,829 | 3,621 | 4,649 |
| 大学入学者数【国公私別】【2017】 | 1,018 | 641 | 41,262 | 1,713 | 1,188 | 46,110 | 2,588 | 620 | 2,764 |
| 県外から流入【2017】 | 102,137 | 31,242 | 2,711 | 1,547 | 3,534 | 1,135 | 2,622 | 2,173 | 2,730 |
| 県内から流出【2017】 | 26,127 | 25,989 | 5,908 | 3,626 | 3,129 | 2,809 | 3,834 | 7,532 | 7,806 |
| 流出入差（流入-流出）【2017】 | 76,010 | 5,253 | -3,197 | -2,079 | 405 | -1,674 | -1,121 | -5,359 | -5,076 |
| 自県進学率【2017】 | 66.1% | 40.6% | 35.6% | 20.5% | 44.7% | 31.4% | 23.9% | 16.1% | 19.7% |
| 18歳人口推計【2040】 | 106,569 | 61,879 | 14,216 | 6,610 | 7,819 | 5,414 | 5,195 | 13,687 | 13,839 |
| 大学進学者数推計【2040】 | 77,539 | 34,848 | 5,863 | 3,157 | 4,179 | 3,255 | 3,721 | 5,770 | 6,949 |
| 大学進学者率推計【2040】 | 72.8% | 56.3% | 41.2% | 47.8% | 53.4% | 60.1% | 71.6% | 42.2% | 50.2% |
| 大学入学者数推計【2040】 | 131,389 | 40,573 | 4,032 | 1,804 | 4,469 | 1,883 | 2,942 | 2,610 | 3,516 |
| (国公私別)【2040】（※注） | 8,736 | 41,408 | 1,418 | 983 | 36,171 | 1,747 | 419 | 1,866 | 3,459 | 259 | 1,311 | 277 | 2,881 | 681 | 371 | 831 | 656 | 882 | 1,404 | 1,965 | 323 | 792 | 961 | 160 | 2,305 | 1,658 | 747 | 3,762 | 2,247 | 1,385 | 289 | 914 | 1,014 | 74 | 1,354 |
| (国公私別)【2040】（※注） | 92.1% | 88.3% | 68.3% | 73.6% | 75.7% | 82.8% | 76.7% | 76.2% | 73.0% |

（※注）2017年の国公私の割合（実績値）のまま機械的に試算したもの。
<table>
<thead>
<tr>
<th>18歳人口【2017】</th>
<th>滋賀</th>
<th>京都</th>
<th>大阪</th>
<th>兵庫</th>
<th>奈良</th>
<th>和歌山</th>
<th>鳥取</th>
<th>島根</th>
<th>岡山</th>
<th>広島</th>
<th>山口</th>
<th>徳島</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12,884</td>
<td>23,480</td>
<td>75,858</td>
<td>47,201</td>
<td>12,061</td>
<td>8,986</td>
<td>4,881</td>
<td>6,045</td>
<td>17,762</td>
<td>23,780</td>
<td>11,321</td>
<td>6,443</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7,182</td>
<td>15,884</td>
<td>47,347</td>
<td>30,147</td>
<td>8,016</td>
<td>4,324</td>
<td>2,115</td>
<td>2,650</td>
<td>9,183</td>
<td>14,995</td>
<td>5,069</td>
<td>3,318</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49.4%</td>
<td>64.7%</td>
<td>55.3%</td>
<td>55.0%</td>
<td>57.0%</td>
<td>43.2%</td>
<td>39.0%</td>
<td>40.7%</td>
<td>47.9%</td>
<td>54.9%</td>
<td>38.7%</td>
<td>46.3%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(国公私別)【2017】</td>
<td>2.9%</td>
<td>39.4%</td>
<td>8.4%</td>
<td>3.9%</td>
<td>32.4%</td>
<td>2.7%</td>
<td>47.2%</td>
<td>8.5%</td>
<td>3.8%</td>
<td>42.7%</td>
<td>9.6%</td>
<td>3.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>専門学校進学者数【2017】</td>
<td>5.7%</td>
<td>5.4%</td>
<td>5.5%</td>
<td>4.4%</td>
<td>5.4%</td>
<td>5.6%</td>
<td>7.3%</td>
<td>6.9%</td>
<td>4.1%</td>
<td>3.8%</td>
<td>5.0%</td>
<td>4.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>大学進学者数【2017】</td>
<td>16.9%</td>
<td>13.7%</td>
<td>15.0%</td>
<td>13.9%</td>
<td>14.1%</td>
<td>16.7%</td>
<td>19.3%</td>
<td>22.0%</td>
<td>17.1%</td>
<td>11.8%</td>
<td>16.5%</td>
<td>16.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>大学数【2017】</td>
<td>8</td>
<td>34</td>
<td>55</td>
<td>37</td>
<td>11</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>17</td>
<td>20</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>(国公私別)【2017】</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>27</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>51</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>32</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注)2017年の国公私別(実績値)のまま機械的に試算したもの。
大学入学者数推計

<table>
<thead>
<tr>
<th>区域</th>
<th>18歳人口【2017】</th>
<th>高校卒業者数【2017】</th>
<th>大学進学者数【2017】</th>
<th>大学進学率【2017】</th>
<th>大学進学者数推計【2040】</th>
<th>大学進学者数推計【2040】(※注)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>香川</td>
<td>9,652</td>
<td>13,586</td>
<td>6,626</td>
<td>48,031</td>
<td>9,058</td>
<td>14,269</td>
</tr>
<tr>
<td>愛媛</td>
<td>8,862</td>
<td>11,480</td>
<td>6,081</td>
<td>42,435</td>
<td>8,106</td>
<td>12,977</td>
</tr>
<tr>
<td>高知</td>
<td>4,733</td>
<td>6,373</td>
<td>2,685</td>
<td>23,157</td>
<td>3,566</td>
<td>4,029</td>
</tr>
<tr>
<td>福岡</td>
<td>12.5%</td>
<td>30.0%</td>
<td>33.5%</td>
<td>13.9%</td>
<td>36.9%</td>
<td>37.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>佐賀</td>
<td>1,217</td>
<td>9,058</td>
<td>1,075</td>
<td>8,731</td>
<td>1,092</td>
<td>1,129</td>
</tr>
<tr>
<td>長崎</td>
<td>3.6%</td>
<td>24.5%</td>
<td>29.5%</td>
<td>26.1%</td>
<td>20.8%</td>
<td>20.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>熊本</td>
<td>9,058</td>
<td>14,269</td>
<td>11,299</td>
<td>16,389</td>
<td>11,299</td>
<td>16,389</td>
</tr>
<tr>
<td>大分</td>
<td>640</td>
<td>640</td>
<td>640</td>
<td>640</td>
<td>640</td>
<td>640</td>
</tr>
<tr>
<td>宮崎</td>
<td>17.6%</td>
<td>17.6%</td>
<td>17.2%</td>
<td>17.2%</td>
<td>20.5%</td>
<td>20.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>鹿児島</td>
<td>20.5%</td>
<td>20.5%</td>
<td>20.5%</td>
<td>20.5%</td>
<td>20.5%</td>
<td>20.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>沖縄</td>
<td>85.0%</td>
<td>85.0%</td>
<td>85.0%</td>
<td>85.0%</td>
<td>85.0%</td>
<td>85.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>長崎</td>
<td>85.3%</td>
<td>85.3%</td>
<td>85.3%</td>
<td>85.3%</td>
<td>85.3%</td>
<td>85.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>宮崎</td>
<td>85.8%</td>
<td>85.8%</td>
<td>85.8%</td>
<td>85.8%</td>
<td>85.8%</td>
<td>85.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>3.6%</td>
<td>3.6%</td>
<td>3.6%</td>
<td>3.6%</td>
<td>3.6%</td>
<td>3.6%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※「その他」とは、「外国において、学校教育における12年の課程を修了した者」「専修学校高等課程の修了者」及び「高等学校卒業者」と「高等学校卒業者認定試験」の合格者等である。

(学校教育法施行規則第150条)
高等教育に関する基礎データ（2017年基準＋2040年推計）について

郊18歳人口：各県における3年前の中学校卒業者及び中等教育学校前期課程修了者
高校卒業者数：各県における当該年度の高等学校卒業者数及び中等教育学校後期課程修了者数
大学進学者数：各県における18歳人口に占める大学進学者数の割合（過年度卒業者等を含む）
大学進学率（国公私別）：各県における国公私別の「大学進学率」
短大進学率：各県における18歳人口に占める短大進学者数の割合（過年度卒業者等を含む）
専門学校進学率（現役）：各県における高校等卒業者数のうち、直ちに専門学校へ進学した者の割合（現役進学者のみ）
大学数：各県に所在する大学の数（※大学本部の所在地による。大学院大学を含む。）
大学数（国公私別）：各県に所在する国公私別の「大学数」
入学定員：各県に所在する大学（学部）の入学定員（※入学時の学部の所在地による。大学内の学科が複数の県にまたがる場合は、入学定員数が最も多い県に集計するなど補正している。）
入学定員（国公私別）：各県に所在する国公私別の大学（学部）の入学定員
大学入学者数：当該年度に、各県に所在する大学（※入学時の学部の所在地による。）に入学した者の数（過年度卒業者等を含む）
大学入学者数（国公私別）：各県に所在する国公私別の大学入学者数
県外から流入：当該大学の所在地と県外の高校等卒業者で当該大学へ入学した者（過年度卒業者等を含む）
県内から流出：当該大学の所在地と県内の高校等卒業者で当該県（自県）以外の大学へ入学した者（過年度卒業者等を含む）
流出入差（流入-流出）：「県外から流入」「県内から流出」
自県進学率：各県における「大学進学者数」のうち、自県に所在する大学に進学した者の数（過年度卒業者数を含む）
18歳人口推計【2040】：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）（出生中位・死亡中位）」を元に都道府県別18歳人口比率で案分
大学進学者数推計【2040】：2040年の都道府県別18歳人口推計×都道府県別大学進学率推計
大学進学率推計【2040】：過去3年間（2014～2017年度）の都道府県別の大学進学率の伸び率を推計（※男性は進学率の上昇が著しい県は+5ptを上限とし、女性は同県の男性の進学率の上昇を上限として推計。）
大学入学者数推計【2040】：2040年の都道府県別大学進学者数推計を2017年現在の都道府県別大学入学者比率で案分
大学入学者数推計（国公私別）【2040】：2040年の都道府県別大学進学者数推計を2017年現在の都道府県別・国公私別大学入学者比率で案分
入学定員充足率推計【2040】★：大学入学者数推計【2040】÷入学定員【2017】×100（入学定員が2017年と同じと仮定した場合の2040年の入学定員充足率推計）
入学定員充足率推計（国公私別）【2040】★：各県に所在する国公私別の大学入学定員充足率推計（2040年）

出典：文部科学省「学校基本統計（平成29年度）」を元に作成、★印は文部科学省の二次利用により得たデータを元に作成。
外国人留学生の状況について

1 「留学生 30 万人計画」について
○ 「留学生 30 万人計画」は平成 20 年 1 月 8 日の第 169 回国会における福田内閣総理大臣の施政方針演説において発表された。

平成 25 年 6 月 14 日に関議決定された「日本再興戦略」及び「第 2 期教育振興基本計画」において、平成 32（2020）年までに受け入れる外国人留学生を 30 万人に倍増することが明記された。

2 外国人留学生について
(1) 現状
平成 25 年度に約 16 万 8 千人であった外国人留学生は、平成 29 年度には 26 人に達している。そのうち学部の正規生 1 年は 16,445 人である。

日本語教育機関だけでなく、学部生や専修学校（専門課程）でも着実に外国人留学生が増加しているところである。

○ 学校種別・外国人留学生在籍者数の推移

【出典】（独）日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」
「出入国管理及び難民認定法」別表第 1 に定める「留学」の在留資格（いわゆる「留学ビザ」）により、我が国の大学（大学院を含む）、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）、我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設及び日本語教育機関において教育を受ける外国人留学生数（年 5 月 1 日現在）
出入国管理及び難民認定法の改正（平成 21 年 7 月 15 日公布）により、平成 22 年 7 月 1 日付けで在留資格「留学」「就学」が一本化されたことから、平成 23 年 5 月以降は日本語教育機関に在籍する留学生を含めた留学生数も計上
〇外国人留学生正規生（1年生、高専のみ4年）（平成25〜29年度）（単位：人）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>H25</th>
<th>H26</th>
<th>H27</th>
<th>H28</th>
<th>H29</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大学院</td>
<td>14,227</td>
<td>14,445</td>
<td>15,390</td>
<td>16,210</td>
<td>17,578</td>
</tr>
<tr>
<td>学部</td>
<td>11,437</td>
<td>11,338</td>
<td>12,040</td>
<td>13,960</td>
<td>16,445</td>
</tr>
<tr>
<td>短期大学</td>
<td>560</td>
<td>511</td>
<td>577</td>
<td>664</td>
<td>907</td>
</tr>
<tr>
<td>高等専門学校（4年）</td>
<td>113</td>
<td>112</td>
<td>164</td>
<td>162</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>専修学校（専門課程）</td>
<td>12,512</td>
<td>17,514</td>
<td>23,805</td>
<td>28,452</td>
<td>34,069</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【出典】（独）日本学生支援機構「留学生調査」の結果による。

留学コーディネーターを配置し、日本留学の魅力に関する情報発信の強化を図っている。

〇留学コーディネーター配置国・地域からの外国人留学生数（高等教育機関）

「留学生就職促進プログラム」による外国人留学生の国内企業への就職促進や奨学金等の支援など、受入環境の充実により、日本留学の魅力向上を図っている。

〇外国人留学生の日本国内での就職率

（２）外国人留学生に係る試算 ※（独）日本学生支援機構「留学生調査」の結果に基づき試算

＜2020年に外国人留学生が30万人となると仮定した場合＞
外国人留学生における学部正規生1年生は
（2017年）16,445人 → （2020年）18,475人
【2,030人増加】
「留学生30万人計画」骨子の概要

1. 日本留学への誘い
〜日本留学への動機づけとインストラクターの展開〜
○積極的留学情報発信
○留学相談強化
○海外での日本語教育の充実など

2. 入試・入学・入国の入り口の改善
〜日本留学の円滑化〜
○大学の情報発信強化
○渡日前入学許可の推進
○各種手続きの渡日前決定促進
○大学の在籍管理徹底と入国審査等の簡素化など

3. 大学等のグローバル化の推進
〜魅力ある大学づくり〜
○国際化拠点大学(30)の重点的育成
○英語のみによるコースの拡大
○ダブルディグリーパッケージ、短期留学等の推進
○大学等の専門的な組織体制の強化など

4. 受入れ環境づくり
〜安心して勉学に専念できる環境への取組み〜
○渡日1年以内は宿舎提供を可能に
○国費留学生制度等の改善・活用
○地域・企業等との交流支援・推進
○国内の日本語教育の充実
○留学生等への生活支援など

5. 卒業・修了後の社会の受入れの推進
〜日本の社会のグローバル化〜
○産学官が連携した就職支援や起業支援
○在留資格の明確化、在留期間の見直しの検討
○帰国後のフォローアップの充実など

ポイント
☆「グローバル戦略」展開の一環として2020年を目途に留学生受入れ30万人を目指す。
☆大学等の教育研究の国際競争力を高め、優れた留学生を戦略的に獲得。
☆関係省庁・機関等が総合的・有機的に連携して計画を推進
社会人受講者・大学入学者の状況について

1 大学・専門学校等の社会人受講者数に係る KPI について

未来投資戦略 2017（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）において、2022 年までに大学・専門学校等の社会人受講者数を約 49 万人から 100 万人にするとの KPI が設定されている。

○「未来投資戦略 2017 II-A-3. 人材の育成・活用力の強化」（抜粋）

未来投資戦略 2017 Ⅱ-A-3. 人材の育成・活用力の強化」（抜粋）

KPI 2022 年までに大学・専門学校等の社会人受講者数※を約 49 万人から 100 万人にする。⇒2015 年：約 49 万人

※ 正規課程と短期プログラムの受講者数を合計した値。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>正規課程</th>
<th>約 30 万人 (61.7%)</th>
<th>短期プログラム</th>
<th>約 19 万人 (38.3%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>短期大学</td>
<td>受講者数</td>
<td></td>
<td>順修等制度</td>
<td>の受講者数</td>
</tr>
<tr>
<td>大学</td>
<td>(通学・通信を含む)</td>
<td></td>
<td>科目等順修生制度</td>
<td>(通学・通信を含む)</td>
</tr>
<tr>
<td>大学院</td>
<td></td>
<td></td>
<td>聴講生</td>
<td>の受講者数</td>
</tr>
<tr>
<td>専修学校</td>
<td>受講者数</td>
<td></td>
<td>科目等順修生制度</td>
<td>附帯事業</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) 一部推計値を含む。

2 社会人入学者数について

（1）現状（平成 27～29 年度）（単位：人）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>H27</th>
<th>H28</th>
<th>H29</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>短期大学（通学）入学者（25 歳以上）</td>
<td>1,358</td>
<td>1,185</td>
<td>1,166</td>
</tr>
<tr>
<td>大学（通学）入学者（25 歳以上）</td>
<td>3,999</td>
<td>3,876</td>
<td>3,888</td>
</tr>
<tr>
<td>大学院（通学）入学者（30 歳以上）</td>
<td>15,554</td>
<td>15,878</td>
<td>15,740</td>
</tr>
<tr>
<td>専修学校（専門課程）</td>
<td>11,139</td>
<td>10,319</td>
<td>9,760</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【出典】学校基本調査

（2）未来投資戦略 2017 の KPI に係る試算

＜2022 年に社会人受講者数が 100 万人となると仮定した場合＞
大学（通学）における 25 歳以上の入学者数は

(2017 年) 3,888 人 → (2022 年) 8,196 人

【4,308 人増加】