<table>
<thead>
<tr>
<th>年次</th>
<th>出 生 率</th>
<th>死 産 率</th>
<th>増 減 率</th>
<th>死 産 率</th>
<th>自 然 周 産 期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1947</td>
<td>34.3</td>
<td>14.6</td>
<td>76.7</td>
<td>31.4</td>
<td>19.7</td>
</tr>
<tr>
<td>1948</td>
<td>35.5</td>
<td>11.8</td>
<td>61.7</td>
<td>27.5</td>
<td>21.6</td>
</tr>
<tr>
<td>1949</td>
<td>33.0</td>
<td>11.6</td>
<td>62.5</td>
<td>26.9</td>
<td>21.4</td>
</tr>
<tr>
<td>1950</td>
<td>28.1</td>
<td>10.9</td>
<td>69.0</td>
<td>31.4</td>
<td>19.7</td>
</tr>
<tr>
<td>1951</td>
<td>25.3</td>
<td>9.9</td>
<td>55.4</td>
<td>27.5</td>
<td>15.4</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>23.4</td>
<td>8.9</td>
<td>49.4</td>
<td>25.4</td>
<td>14.4</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>21.5</td>
<td>8.9</td>
<td>48.9</td>
<td>25.5</td>
<td>12.6</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>20.0</td>
<td>8.2</td>
<td>46.6</td>
<td>24.1</td>
<td>11.9</td>
</tr>
<tr>
<td>1955</td>
<td>19.4</td>
<td>7.8</td>
<td>39.8</td>
<td>23.3</td>
<td>11.7</td>
</tr>
<tr>
<td>1956</td>
<td>18.4</td>
<td>8.0</td>
<td>40.6</td>
<td>21.6</td>
<td>8.9</td>
</tr>
<tr>
<td>1957</td>
<td>17.2</td>
<td>8.3</td>
<td>34.5</td>
<td>19.5</td>
<td>10.5</td>
</tr>
<tr>
<td>1958</td>
<td>18.0</td>
<td>7.4</td>
<td>36.5</td>
<td>19.5</td>
<td>10.5</td>
</tr>
<tr>
<td>1959</td>
<td>17.5</td>
<td>7.4</td>
<td>33.7</td>
<td>18.6</td>
<td>10.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注: 平成16年以前は県域を含めない。
1) 妊産数が1000人以下に落ちる場合は、県平均を含めない。
2) 死産率は死産数を出産数（死産数に出生数を加えたもの）で除したものである。
3) 妊産期死産率は妊娠期死産数を出産数（妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除したものである。
4) 平成29年以前の概況とは、数値が一致しない箇所がある。
5) 平成31年3月29日公表による再集計を行ったことにより、平成29年以前の概況とは数値が一致しない箇所がある。
<table>
<thead>
<tr>
<th>年次</th>
<th>婚姻率</th>
<th>離婚率</th>
<th>出生率</th>
<th>合計特殊</th>
<th>男</th>
<th>女</th>
<th>年齢調整死亡率&lt;昭和60年モデル人口&gt;</th>
<th>(人口千対)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(人口千対)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(人口千対)</td>
</tr>
<tr>
<td>1947</td>
<td>23.6</td>
<td>18.3</td>
<td>4.54</td>
<td>1.00</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1948</td>
<td>19.3</td>
<td>15.4</td>
<td>4.54</td>
<td>1.02</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1949</td>
<td>19.8</td>
<td>15.0</td>
<td>4.54</td>
<td>1.04</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1950</td>
<td>18.6</td>
<td>14.6</td>
<td>4.66</td>
<td>1.12</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1951</td>
<td>16.9</td>
<td>13.4</td>
<td>4.67</td>
<td>1.24</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>15.7</td>
<td>12.4</td>
<td>4.65</td>
<td>1.34</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>16.4</td>
<td>12.8</td>
<td>4.66</td>
<td>1.40</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>15.2</td>
<td>11.9</td>
<td>4.61</td>
<td>1.44</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1955</td>
<td>14.8</td>
<td>11.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1956</td>
<td>16.5</td>
<td>11.5</td>
<td>4.55</td>
<td>1.40</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1957</td>
<td>16.3</td>
<td>11.5</td>
<td>4.56</td>
<td>1.40</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1958</td>
<td>15.4</td>
<td>11.0</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1959</td>
<td>14.7</td>
<td>10.0</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1960</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1961</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1962</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1963</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1964</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1965</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1966</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1967</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1968</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1969</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1970</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1971</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1972</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1973</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1974</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1975</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1976</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1977</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1978</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1979</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1980</td>
<td>14.7</td>
<td>10.1</td>
<td>4.39</td>
<td>1.37</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>4.04</td>
<td>1.59</td>
</tr>
</tbody>
</table>

年齢調整死亡率の平成27年モデル人口については、令和3年調査結果において昭和25年~平成12年(5年ごと)まで遡及する予定である。

周産期死亡率(妊娠満28週以後)は妊娠満28週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出生数で除したものである。

平成7年から、周産期死亡のうち死産については妊娠満22週以後から妊娠満28週以後に変更されたが、継続観察のため本数値を参考として掲載している。