**令和３年度**

**大阪市民経済計算の概要**

**大阪市計画調整局**

大阪市民経済計算について

「大阪市民経済計算」は、大阪市の経済活動を生産、分配、支出の三面において各種資料を用いて推計することにより、大阪市経済の実態を包括的に明らかにする総合的な経済指標です。

利用上の注意

１　「令和３年度大阪市民経済計算」は、2008SNA（注１）に基づき「県民経済計算標準方式（2015年（平成27年）基準版）」（内閣府経済社会総合研究所）に準拠して推計しています。

２　平成23年度から令和３年度までを遡及して推計しています。時系列比較をする場合には、今回の報告書の数値を使用してください。

３　数値は、在庫品評価調整後のものです。

４　統計表の増加率は「国民経済計算」に準じて次式により算出しました。これにより、マイナスからプラスに転じた場合及びマイナス幅が縮小した場合の前年度比の符号はプラスで表示されます。

当年度の計数

前年度の計数

－１

×（前年度の計数の符号）×100

５　統計表で内訳が総数と一致しない場合があるのは、四捨五入によるものです。なお、連鎖方式（注２）による実質値においては、加法整合性がないため、総数と内訳は一致しません。

６　実質市内総生産は連鎖方式による実質値を計算しています。実質値は平成27暦年を基準としています。

７　国内総生産等の全国値は「2021年度（令和３年度）国民経済計算年次推計」（内閣府経済社会総合研究所）を、大阪府内総生産等の大阪府値は「令和３年度 大阪府民経済計算」を用いています。

（注１）「SNA」とは、「System of National Accounts」の略称であり、「国民経済計算」または「国民経済計算体系」と訳されています。「SNA」は、一国の経済状況について体系的に記録する国際的な基準です。

「2008SNA」とは、2009年に国連が加盟各国にその導入を勧告した国民経済計算体系の名称です。

（注２）「連鎖方式」とは、前年を基準年として算出した各年の物価変動率を、参照年（平成27暦年）を起点に、鎖のように乗じ続けることで算出する方法です。

１　令和３年度大阪市民経済計算の概要

■市内総生産　　名目20兆1,577億円、実質19兆3,773億円

■経済成長率　　名目5.1％増加、実質3.6％増加

■市民所得　　　11兆986億円（5.8％増加）、１人あたり市民所得 403.5万円

２　令和３年度日本経済の概況

2021年に入り、欧米を中心に景気が世界的に同時に持ち直したことから、日本の輸出は緩やかに増加し、７-９月期は東南アジアにおける新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」という。）感染拡大に伴う部品供給不足による自動車の生産調整や中国経済の回復テンポの鈍化により減少したものの、輸出が日本の景気の持ち直しを先導した。日本経済は、ワクチン接種進展の遅れに伴う個人消費の遅れ、設備投資の回復の遅れ及び前述の部品供給不足といった感染拡大による強い下押し圧力を受けながらも、持ち直しの動きを続け、2022年１-３月期に実質GDPは、概ね新型コロナ感染拡大前の水準まで回復した。

個人消費は2021年７-９月期まで断続的に緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置（以下、「緊急事態宣言等」という。）を発出してきたことから、外食や国内旅行といったサービス消費を中心に弱さがみられた。2021年10月以降、緊急事態宣言等が全国的に解除され経済社会活動の水準は段階的に引き上げられ、2022年１-３月期はオミクロン株の感染が拡大したものの、ウイズコロナの取組が進んだことにより、個人消費は概ね横ばいで推移した。

設備投資は2021年７-９月期に緊急事態宣言等による影響により一時的に減少し、その後は企業収益が改善する中で緩やかな持ち直しの動きがみられるものの、感染症前の水準を下回って推移した。

参考：「令和４年度 年次経済財政報告」（内閣府）、「アジア太平洋と関西 関西経済白書2022」（一般財団法人アジア太平洋

研究所）

３　令和３年度大阪市民経済計算の推計結果

（１）市内総生産（生産側）

令和３年度の市内総生産は名目で20兆1,577億円、経済成長率（市内総生産の対前年度増加率）はプラス5.1％となり、実質で19兆3,773億円、経済成長率はプラス3.6％と、名目・実質ともに３年ぶりの増加となった。

市内総生産額（名目）の推移



経済成長率（名目）の推移



市内総生産額（実質）の推移



経済成長率（実質）の推移



令和３年度の市内総生産額（実質）の対前年度増加率を経済活動別にみると、「製造業」（16.2％）、「金融・保険業」（8.2％）、「農林水産業」（7.9％）等の10業種でプラスとなり、「鉱業」（△19.2％）、「電気・ガス・水道・廃棄物処理業」（△5.8％）、「教育」（△0.7％）等の６業種がマイナスとなった。

令和３年度の市内総生産額（実質）における経済活動別の対前年度増加率



令和３年度の実質成長率（3.6％）に対して、「製造業」（1.19％ポイント）、「卸売・小売業」（1.11％ポイント）、「金融・保険業」（0.49％ポイント）等の10業種がプラスに寄与し、「電気・ガス・水道・廃棄物処理業」（△0.14％ポイント）、「不動産業」（△0.09％ポイント）、「教育」（△0.02％ポイント）等の６業種がマイナスに寄与した。

令和３年度の実質経済成長率（3.6％）に対する寄与度（経済活動別）



平成23年度と令和３年度の実質生産額に対する経済活動別の構成比を比較すると、平成23年度から令和３年度にかけて、「卸売・小売業」や「運輸・郵便業」等の割合が低下し、「不動産業」や「保健衛生・社会事業」等の割合が増加した。

実質生産額に対する経済活動別構成比

（２）市民所得の分配

令和３年度の市民所得（要素費用表示）は総額で11兆986億円となり、前年度比はプラス5.8％（6,125億円）となり、３年ぶりの増加となった。

市民所得（要素費用表示）の推移



市民所得（要素費用表示）増加率の推移



市民所得（要素費用表示）の増加率に対する寄与度の推移を項目別にみると、４年ぶりに企業所得（民間法人企業）が、２年ぶりに市民雇用者報酬（賃金・俸給）がプラスに寄与する等、企業所得（公的企業）を除く項目がプラスに寄与している。

市民所得増加率と項目別寄与度



令和３年度の１人あたり市民所得は403万５千円となり、３年ぶりの増加となった。

１人あたり市民所得、１人あたり府民所得、１人あたり国民所得



注：１人あたり市（府・国）民所得は、市（府・国）民所得（要素費用表示）を常住人口で除した

値で、地域経済全体の所得水準を表す指標だが、個人の所得（年収）を示すものではない。

（３）市内総生産（支出側）

令和３年度の市内総生産（支出側）は実質で19兆3,773億円、前年度比はプラス3.6％（6,784億円）となった。

市内総生産（支出側、実質）の推移



市内総生産（支出側・実質）の増加率に対する寄与度の推移を項目別にみると、家計最終消費支出及び総固定資本形成（民間）が３年ぶりにプラスに寄与する等、総固定資本形成（公的）を除き、プラスに寄与している。

市内総生産（支出側、実質）の増加率と項目別寄与度

４　参考資料

