

**OSSERVATORIO NAZIONALE**

**Nota congiunturale**

**mensile**

OTTOBRE 2021

Monte retributivo, occupati e ore lavorate nel lavoro in somministrazione (interinale).

**Periodo di riferimento AGOSTO 2021**

* **Ad agosto 2021** il **monte retributivo** dei lavoratori in somministrazione registra un aumento **del 34,2%** rispetto allo stesso mese del 2020**.** Il risultato deriva da un aumento del **45,1% del monte retributivo dei lavoratori a tempo determinato e dell’11,4% di quello riferito al tempo indeterminato.** La variazione congiunturale (su dati destagionalizzati) è pari al **+3,2%.**
* Il numero medio mensile di occupati mostra unincremento pari al **27,4% su base annua con +103.905 unità (+36%** per il tempo determinato e **+3,7%** per il tempo indeterminato).
* Il numero di **ore lavorate ad agosto 2021** mostra un incremento pari al **+29,1%** su base annua **(+38,5% per il tempo determinato e +6,6% per il tempo indeterminato).** Le ore lavorate per lavoratore mostrano un **incremento** in termini tendenziali pari al +**1,3%** rispetto ad agosto 2020.
* **La crescita acquisita** ad Agosto 2021 del monte retributivo è pari al **+18,5%**.

*Per crescita acquisita si intende la variazione che si avrebbe nell’anno in corso rispetto all’anno precedente nell’ipotesi di variazioni nulle nel corso del resto dell’anno.*









|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tab. 1 - Monte retributivo, occupati e giornate retribuite nel lavoro in somministrazione: variazioni per i periodi indicati \*)** | | | |
|  | **ago-21** | **ago-21** | **Gen - ago. 2021** |
|  | **lug-21** | **ago-20** | **Gen - ago. 2020** |
| **Monte retributivo** | **3,2%** | **34,2%** | **23,9%** |
| **Occupati** | **2,8%** | **27,4%** | **31,4%** |
| **Ore lavorate** | **0,6%** | **29,1%** | **27,8%** |
| **Ore lavorate per occupato** | **-2,2%** | **1,3%** | **6,3%** |
| **\*) dati destagionalizzati (media mobile a 6 mesi) per le variazioni congiunturali mese su mese** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tab. 2 - Occupati in somministrazione, ore retribuite e retribuzioni lorde. Variazioni tendenziali (sullo stesso mese anno precedente) per tipo di rapporto di lavoro (tempo determinato e indeterminato)** | | | | | | |
|  | **Occupati in somministrazione** | | **Monte retributivo lordo** | | **Ore retribuite** | |
|  | **T. Determinato** | **T. Indeterminato** | **T. Determinato** | **T. Indeterminato** | **T. Determinato** | **T. Indeterminato** |
| **ago-20** | -16,4% | 28,1% | -20,3% | 27,8% | -16,0% | 25,8% |
| **set-20** | -11,5% | 22,3% | -13,8% | 26,2% | -12,2% | 23,9% |
| **ott-20** | -11,3% | 18,8% | -8,8% | 16,3% | -9,2% | 13,0% |
| **nov-20** | 0,6% | 15,3% | 0,7% | 23,5% | 3,4% | 14,6% |
| **dic-20** | 1,8% | 16,3% | 4,9% | 18,2% | 8,2% | 19,7% |
| **gen-21** | 2,7% | 10,6% | 1,2% | 6,3% | 1,9% | 1,1% |
| **feb-21** | 5,2% | 8,1% | 7,4% | 9,0% | 7,4% | 5,6% |
| **mar-21** | 15,8% | 5,8% | 25,8% | 17,7% | 43,6% | 28,9% |
| **apr-21** | 42,6% | 5,9% | 54,0% | 19,0% | 75,0% | 35,4% |
| **mag-21** | 53,4% | 4,3% | 57,1% | 10,8% | 70,5% | 17,4% |
| **giu-21** | 54,7% | 2,5% | 57,1% | 8,7% | 60,9% | 8,8% |
| **lug-21** | 45,3% | 2,5% | 49,3% | 3,3% | 42,7% | 2,2% |
| **ago-21** | 36,0% | 3,7% | 45,1% | 11,4% | 38,5% | 6,6% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tab. 3 - Rapporti fra occupazione in somministrazione e occupazione totale** | | | |
|  | **Agosto 2020** | **Agosto 2021** | **Diff. In punti %** |
| **Somministrati su occ. Totale** | **1,59%** | **2,06%** | **0,47%** |
| **Somministrati su occupazione dipendente** | **2,04%** | **2,62%** | **0,58%** |
| **Somministrati su occupazione a T.det.** | **13,53%** | **16,21%** | **2,69%** |





















Il mercato del lavoro a luglio 2021 (Fonte ISTAT)[[1]](#footnote-1).

* Il numero di occupati ad agosto 2021 mostra un incremento dello 0,7% rispetto ad agosto 2020 (+162mila unità); variazioni ancora negative si registrano per gli indipendenti e per i lavoratori tra i 35 e i 49 anni. Tuttavia, il tasso di occupazione – in aumento di 0,8 punti percentuali – sale per tutte le classi di età.
* Rispetto ad agosto 2020, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-7,2%, pari a -180mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,7%, pari a -230mila), che era aumentato in misura eccezionale all’inizio dell’emergenza sanitaria.





**Il fatturato industriale a luglio 2021 (ISTAT)**

* A luglio 2021, corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 di luglio 2020), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 19,1% (+19,0% sul mercato interno e +19,2% su quello estero).
* Sempre con riferimento agli indici corretti per gli effetti di calendario, si registrano sensibili incrementi tendenziali per diversi settori: +31,8% l’energia, +26,9% i beni intermedi, +16,8% i beni strumentali e +9,9% i beni di consumo. Con riferimento al solo comparto manufatturiero, si evidenziano aumenti tendenziali per tutti i settori di attività economica.



























|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 4 - Lavoratori in somministrazione, giornate retribuite e Indici del monte retributivo (2010 = 100). Dati mensili** | | | | | |
|  | | **Numero Lavoratori** | di cui a tempo indeterminato | **Ore lavorate** | **Monte retributivo. Indici, media 2010 = 100** |
| 2019 | gen | **386.381** | 59.983 | **45.584.866** | **196,1** |
| feb | **382.569** | 62.122 | **43.875.609** | **180,2** |
| mar | **390.917** | 64.349 | **47.733.510** | **201,3** |
| apr | **396.776** | 67.916 | **46.501.384** | **206,7** |
| mag | **411.440** | 70.432 | **52.144.446** | **221,9** |
| giu | **427.574** | 71.897 | **49.452.408** | **244,6** |
| lug | **436.825** | 75.974 | **56.480.545** | **237,1** |
| ago | **411.459** | 78.837 | **41.277.189** | **203,9** |
| set | **421.826** | 82.626 | **49.500.067** | **214,3** |
| ott | **445.410** | 85.396 | **52.531.894** | **218,6** |
| nov | **417.349** | 88.047 | **48.312.150** | **275,4** |
| dic | **406.580** | 89.006 | **44.896.620** | **239,5** |
| 2020 | gen | **385.942** | 94.426 | **45.227.773** | **195,1** |
| feb | **383.191** | 96.187 | **44.618.418** | **186,1** |
| mar | **375.222** | 98.332 | **40.527.126** | **192,7** |
| apr | **332.704** | 98.580 | **33.353.011** | **170,1** |
| mag | **334.410** | 100.406 | **37.263.600** | **175,4** |
| giu | **353.516** | 101.656 | **41.500.955** | **212,0** |
| lug | **378.626** | 101.838 | **48.546.271** | **205,5** |
| ago | **378.905** | 100.981 | **38.456.196** | **185,1** |
| set | **401.145** | 101.046 | **47.773.590** | **205,3** |
| ott | **420.894** | 101.414 | **50.703.261** | **213,6** |
| nov | **432.821** | 101.505 | **51.377.341** | **296,6** |
| dic | **426.884** | 103.541 | **49.907.120** | **260,1** |
| 2021 | gen | **403.886** | 104.481 | **45.990.888** | **200,5** |
| feb | **405.910** | 103.974 | **47.685.636** | **200,8** |
| mar | **424.802** | 104.044 | **56.351.196** | **237,4** |
| apr | **438.277** | 104.383 | **53.964.435** | **241,0** |
| mag | **463.677** | 104.770 | **56.735.276** | **246,4** |
| giu | **493.941** | 104.234 | **59.518.877** | **295,0** |
| lug | **506.468** | 104.418 | **63.088.664** | **274,9** |
| ago | **482.810** | 104.696 | **49.632.256** | **248,3** |

1. Dal 1° gennaio 2021 è stata avviata la nuova rilevazione sulle Forze di lavoro che recepisce quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2019/1700.

   Nella precedente rilevazione era classificato come occupato anche il dipendente assente da oltre 3 mesi che manteneva una retribuzione pari almeno al 50% (ad esempio, i cassaintegrati). Similmente il lavoratore indipendente assente dal lavoro era considerato occupato solo nel caso di attività momentaneamente sospesa e non definitivamente conclusa.

   Nella nuova rilevazione il lavoratore assente dal lavoro da più di tre mesi viene considerato non occupato – a prescindere dalla retribuzione se dipendente o dalla conclusione dell’attività se indipendente – a meno che non si tratti di: assenza per maternità, malattia, part time verticale, formazione pagata dal datore di lavoro, congedo parentale se retribuito;

   lavoratore stagionale che nel periodo di chiusura dichiara di svolgere attività relative al mantenimento, al rinnovo o alla prosecuzione dell’attività lavorativa, ad esempio per la manutenzione degli impianti (sono esclusi gli obblighi legali o amministrativi e le attività relative al pagamento delle tasse). [↑](#footnote-ref-1)