**第２部**

**大阪府の男女共同参画の推進状況**

**Ⅰ　基　礎　状　況**

　大阪府の人口は約88３万９千人で、女性は約45８万３千人で人、男性は約42５万人６千です。65歳未満では女性約３２４万、男性約３１９万５千人ですが、６５歳以上では女性約１２８万８千人に対し男性約９９万１千人となっています（下記図1参照）。

大阪府の外国人の人口は約１５万１千人で、その5３.３％が女性です。（P８７表１参照）

大阪府の世帯数は約３９０万８千世帯で、その５６.２％が核家族世帯、３７.６％が単独世帯です。（P８７図２参照） また、高齢者単独世帯の女性は約３４万３千人、男性は約１７万８千人となっています。（P８８図３参照）

　大阪府における女性の有業者数は約1８５万２千人、男性は約２４５万９千人であり、そのうちパート、アルバイト、派遣社員の占める割合は、女性では４割強となっているのに対し、男性では約1割となっています。（P８８図４参照）

|  |
| --- |
| 大阪府の人口 |

**図１　性別・年齢階級別大阪府の人口**

資料出所：総務省「平成27年国勢調査　第１次基本集計結果」

|  |
| --- |
| 外国人の女性 |

**表１　性別・国籍別外国人人口(大阪府)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 女性(人) | 男性(人) | 計(人) |
| 韓国・朝鮮 | 40,134 | 33,219 | 73,353 |
| 中国 | 19,474 | 14,388 | 33,862 |
| フィリピン | 3,076 | 922 | 3,998 |
| ブラジル | 626 | 758 | 1,384 |
| アメリカ | 542 | 1,174 | 1,716 |
| べトナム | 1,591 | 2,575 | 4,166 |
| タイ | 889 | 266 | 1,155 |
| ペルー | 324 | 431 | 755 |
| インドネシア | 372 | 760 | 1,132 |
| イギリス | 112 | 426 | 538 |
| その他 | 13,121 | 15,326 | 28,447 |
| 計 | 80,377 | 70,513 | 150,890 |
| (53.3%) | (46.7%) | (100.0%) |

資料出所：総務省「平成27年国勢調査　第１次基本集計結果」

|  |
| --- |
| ひとり親家庭 |

**図２　世帯の家族類型別一般世帯数(大阪府)**

資料出所：総務省「平成27年国勢調査　第１次基本集計結果」

注）一般世帯は、親族世帯、非親族世帯、単独世帯に区分される。

親族世帯は、核家族世帯その他の親族世帯に区分される。

母子世帯(父子世帯)とは、核家族世帯のうち、未婚、死別又は離別の女親(男親)と未婚の20歳未満の子ども

のみからなる世帯をいう。

|  |
| --- |
| 高齢の女性 |

**図３　性別・世帯の家族類型別６５歳以上世帯人員数(大阪府)**

資料出所：総務省「平成27年国勢調査　第１次基本集計結果」

|  |
| --- |
| 女性の労働 |

**図４　　性別、従業上の地位、雇用形態別有業者数(大阪府)**

資料出所：総務省「就業構造基本調査」（平成２４年度）

**Ⅱ　大阪府の男女共同参画の状況を見るための基本的な指標**

|  |  |
| --- | --- |
| 指　　標　　名 | |
| 社会参画 | 〇審議会等における女性委員の登用状況の推移（大阪府　国） |
| 〇大阪府における知事部局の女性職員・役職者比率の推移 |
| 〇学校における管理職に占める女性の登用状況の推移（大阪府） |
| 〇地方議会における女性議員の割合の推移（大阪府） |
| 〇女性の管理職比率の推移（大阪府　全国） |
| 〇団体等における女性の登用状況（自治会長に占める女性の割合等） |
| 社会環境 | 〇職場における男女の平等感 |
| 〇雇用形態別有業者数 |
| 〇年齢階級別女性の潜在的就業率（大阪府） |
| 〇保育所定員、入所児童数、待機児童数の推移（大阪府） |
| 〇育児休業取得率（大阪府　全国） |
| 〇年次有給休暇の取得率（大阪府　全国） |
| 〇性別・年齢階級別平均週間就業時間（大阪府） |
| 〇６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 |
| 〇男性が家事・育児・介護・地域活動等に参加するために必要なこと |
| 〇高等教育機関への男女別進学率の推移（大阪府　全国） |
| 〇府内大学の理工系学部（※理学、工学分野）の女子学生の割合 |
| 〇女性の人権が尊重されていないと感じること |
| 府民意識 | 〇男女平等の現状認識（社会全体）（社会通念・慣習・しきたり） |
| 〇好ましい女性の生き方について（大阪府） |
| 〇子どもに受けさせたい教育程度（大阪府） |

**審議会等における女性委員の登用状況の推移（大阪府　国）**

資料出所：大阪府男女参画・府民協働課調べ（各年4月1日現在）

　（注）大阪府附属機関条例の改正（H24.11）により、審議会数が大幅に増加し、これまで算定の対象外で女性委員登用を意識してい

なかった会議が対象となったため

**大阪府における知事部局の女性職員・役職者比率の推移**

資料出所：大阪府人事局調べ(各年5月1日現在)

(注)役職者は、主査(係長)級以上の職。平成18年度の全職種で女性割合が大きく減少しているのは、独立行政法人化に伴い病院

職員を除外したためである。なお、Ｈ26までは知事部局、Ｈ27は一般行政部門（学校・警察を除く、知事部局・議会事務局・行政

委員会事務局）の比率。

**学校における管理職に占める女性の登用状況(大阪府)**

資料出所：大阪府統計課「大阪の学校統計」(平成28年度)

(注)小中学校は大阪市、堺市を除く。　管理職とは、校長と教頭の計

(参考) 公立小学校(大阪市立、堺市立を含む)　　 教諭64.6%　 管理職 24.9%

公立中学校(大阪市立、堺市立を含む)　　 　教諭47.2% 管理職 9.7%

公立高等学校(市立を含む) 　　　　　　　 教諭35.7% 管理職 9.2%

公立特別支援学校(市立を含む)　　　　　　 教諭59.5% 管理職 33.7%

地方議会における女性議員の割合の推移（大阪府）

資料出所：府議会、府内の市・町村議会は、大阪府男女参画・府民協働課調べ

(H13は6月1日現在、H14からは4月1日現在)

都道府県議会、全国の市・町村議会は、H13は内閣府「女性の政策決定参画状況調べ」(12月現在)、

H14からH26は総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調」

H27からは内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」

**女性の管理職比率の推移（大阪府　全国）※基本的な指標**

資料出所：総務省「国勢調査」※男女雇用者（役員を除く）のうち、「管理的職業従事者」に女性が占める割合としている。

**団体等における女性の登用状況（自治会長に占める女性の割合等）※基本的な指標**

資料出所：内閣府「女性の政策・方針決定参画状況調べ」（平成29年1月）

内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況

**職場における男女の平等感(大阪府)**





資料出所：大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査」(平成26年度)

**従業上の地位、雇用形態別有業者数(大阪府)**

資料出所：総務省「就業構造基本調査」

(＊)非正規就業者は、パート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員・嘱託、その他の合計

**年齢階級別女性の潜在的就業率(大阪府)**

資料出所：総務省｢就業構造基本調査｣(平成24年)

　　　 　 (注)潜在的就業率＝(就業者数(年齢階級別)＋就業希望者数(年齢階級別))／15歳以上人口(年齢階級別)

**保育所等定員、利用児童数、待機児童数の推移(大阪府)**

資料出所：大阪府子ども室調べ（各年度４月１日現在）

　　　　　　　　　（注）大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市を除く。平成24年度以降は豊中市も除く。平成26年度以降は枚方市も除く。

**育児休業を取得している人の割合**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大阪府 | | 全　国 | |
| （常用労働者３０人以上規模） | 女性（％） | 男性（％） | 女性（％） | 男性（％） |
| 平成１４年 | ８１．５ | ０．４ | ７１．２ | ０．０５ |
| 平成２０年 | ８６．１ | ０．９ | ８９．０ | １．２２ |
| 平成２５年 | ８３．８ | １．９ | ９１．１ | ２．０２ |
| 平成２６年 | － | － | ９１．６ | １．５８ |
| 平成２７年 | － | － | ９１．１ | ２．３０ |
| 平成２８年 | － | － | ９１．１ | ３．３９ |

資料出所：厚生労働省｢女性雇用管理基本調査｣（～H18）、「雇用均等基本調査」（H19～）

大阪府雇用推進室「基本的労働条件調査」（H14）大阪府総合労働事務所「大阪府労働関係調査」（Ｈ20・Ｈ25）

**性別・年齢階級別平均週間就業時間(大阪府)**

資料出所：大阪府統計課｢大阪の就業状況｣(平成28年平均)

**６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間（１日当たり、国際比較）**

資料出所：内閣府「平成27年度版男女共同参画白書」、総務省「平成23年社会生活基本調査」

**男性が家事・育児・介護・地域活動等に参加するために必要なこと**

（％）

（男性）

**高等教育機関への男女別進学率の推移(大阪府)**

資料出所：文部科学省｢学校基本調査｣をもとに、大阪府男女参画・府民協働課で作成

(注)大学院等への進学は、大学を卒業後、大学の学部・短期大学へ進学した者等も含む。

**大阪府内大学における学部学科別生徒数**

（千人）

**【参考】府内大学の理工系学部（※理学、工学分野）の女子学生数の推移**

（千人）

資料出所：大阪府統計課「大阪の学校統計」（平成20～28年度）

（注）「その他」は、人間科学部、理工学部（城）（群）、国際コミュニケーション学部、システム理工学部、学芸学部等。

「保健」は、薬学部、医学部、看護学部、保健医療学部、歯学部等

**女性の人権が尊重されていないと感じること**

資料出所：「男女共同参画に関する府民意識調査」（平成16・21年度）

　　　　　　　　　注１）これらの項目は、平成21年度調査時から追加した調査項目

　　　　　　　　　注２）これらの項目は、平成21年度調査時には削除した調査項目

資料出所：「男女共同参画に関する府民意識調査」（平成16・21年度）

　　　　　　　　　注１）これらの項目は、平成21年度調査時から追加した調査項目

　　　　　　　　　注２）これらの項目は、平成21年度調査時には削除した調査項目

**男女平等の現状認識（社会全体）（社会通念・慣習・しきたり）**

問　次にあげる分野で、男女の地位はどの程度平等になっていると思いますか。

（社会全体）

（社会通念・

慣習・しきたり）

（％）

資料出所：男女共同参画に関する府民意識調査（平成16･21･26年度）

　　　「男性が優遇されている」の割合については、「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計

　　　「女性が優遇されている」の割合については、「女性が優遇されている」と「どちらかといえば女性が優遇されている」の合計

**好ましい女性の生き方について（女性が仕事に就くことへの考え）**

資料出所：男女共同参画に関する府民意識調査（平成21・26年度）

**子どもに受けさせたい教育程度**

資料出所：男女共同参画に関する府民意識調査（平成11･16･21年度）