## Behindertenhilfe 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Merkmale</th>
<th>Österreich</th>
<th>Burgenland</th>
<th>Kärnten</th>
<th>Niederösterreich</th>
<th>Oberösterreich</th>
<th>Salzburg</th>
<th>Steiermark</th>
<th>Tirol</th>
<th>Vorarlberg</th>
<th>Wien</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ausgaben in Mio. Euro</td>
<td>1,325,443</td>
<td>25,250</td>
<td>55,838</td>
<td>179,736</td>
<td>334,758</td>
<td>69,724</td>
<td>224,174</td>
<td>121,314</td>
<td>81,045</td>
<td>233,505</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Unterbringung, Betreuung inkl. Tagesstrukturierung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben in Mio. Euro</td>
<td>599,842</td>
<td>1,088</td>
<td>10,079</td>
<td>79,747,125</td>
<td>173,978</td>
<td>4,654</td>
<td>78,842</td>
<td>87,815</td>
<td>51,462</td>
<td>111,976</td>
</tr>
<tr>
<td>Personen/Fälle</td>
<td>.</td>
<td>89</td>
<td>282</td>
<td>3.127</td>
<td>.</td>
<td>521</td>
<td>3.328</td>
<td>.</td>
<td>21,467</td>
<td>3,190</td>
</tr>
<tr>
<td>Geschäftigungstherapie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben in Mio. Euro</td>
<td>400,112</td>
<td>21,484</td>
<td>40,483</td>
<td>54,890,691</td>
<td>73,134</td>
<td>49,505</td>
<td>83,719</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>17,022</td>
</tr>
<tr>
<td>Personen/Fälle</td>
<td>.</td>
<td>959</td>
<td>817</td>
<td>4,271</td>
<td>.</td>
<td>1,802</td>
<td>958</td>
<td>.</td>
<td>1,078</td>
<td>4,360</td>
</tr>
<tr>
<td>Geschützte Arbeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben in Mio. Euro</td>
<td>44,315</td>
<td>419</td>
<td>1,715</td>
<td>6,825</td>
<td>16,000</td>
<td>5,593</td>
<td>5,419</td>
<td>1,913</td>
<td>4,485</td>
<td>1,947</td>
</tr>
<tr>
<td>Personen/Fälle</td>
<td>.</td>
<td>94</td>
<td>290</td>
<td>2,076</td>
<td>.</td>
<td>558</td>
<td>2,269</td>
<td>.</td>
<td>557</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>Suchtkrankenhilfe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben in Mio. Euro</td>
<td>28,734</td>
<td>.</td>
<td>1,064</td>
<td>.</td>
<td>12,830</td>
<td>2,082</td>
<td>4,514</td>
<td>2,355</td>
<td>5,889</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>Personen/Fälle</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>270</td>
<td>193</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>776</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>Heilmittel, Heilbehandlung und sonstige Hilfsmittel zur Eingliederung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben in Mio. Euro</td>
<td>125,524</td>
<td>2,260</td>
<td>1,354</td>
<td>34,530</td>
<td>10,356</td>
<td>7,847</td>
<td>33,254</td>
<td>15,875</td>
<td>539</td>
<td>19,510</td>
</tr>
<tr>
<td>Personen/Fälle</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>12,016</td>
<td>.</td>
<td>270</td>
<td>3,141</td>
<td>.</td>
<td>136</td>
<td>.</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Leistungen(2)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben in Mio. Euro</td>
<td>127,116</td>
<td>.</td>
<td>1,243</td>
<td>3,743</td>
<td>48,460</td>
<td>42</td>
<td>18,425</td>
<td>12,520</td>
<td>1,648</td>
<td>41,034</td>
</tr>
<tr>
<td>Personen/Fälle</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>1,319</td>
<td>.</td>
<td>43</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>41</td>
<td>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>


1) Da die Meldungen nicht für alle Bundesländer vorliegen und weil aus den vorhandenen Meldungen nicht immer eindeutig hervorgeht, ob es sich bei den Angaben um Personenzahlen oder Fallzahlen handelt, wurden keine Summen gebildet. - 2) Die vergleichsweise hohen Ausgaben für Sonstige Leistungen in Oberösterreich sind vor allem auf die Ausgaben für die Unterbringung und Betreuung psychisch Behindert er nach dem Sozialhilfegesetz zurückzuführen.