


8.01 Sozialausgaben in Österreich 1990 bis 2013
Social expenditure in Austria 1990 to 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Sozialausgaben 1)</th>
<th>Bruttoinlandsprodukt 1)</th>
<th>Sozialquote 1)</th>
<th>Jahr</th>
<th>Sozialausgaben 1)</th>
<th>Bruttoinlandsprodukt 1)</th>
<th>Sozialquote 1)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1990</td>
<td>35,51</td>
<td>136,14</td>
<td>26,1</td>
<td>2002</td>
<td>63,65</td>
<td>226,30</td>
<td>28,1</td>
</tr>
<tr>
<td>1991</td>
<td>38,43</td>
<td>145,95</td>
<td>26,3</td>
<td>2003</td>
<td>66,09</td>
<td>231,00</td>
<td>28,6</td>
</tr>
<tr>
<td>1992</td>
<td>41,59</td>
<td>154,19</td>
<td>27,0</td>
<td>2004</td>
<td>68,17</td>
<td>241,51</td>
<td>28,2</td>
</tr>
<tr>
<td>1993</td>
<td>44,90</td>
<td>159,27</td>
<td>28,2</td>
<td>2005</td>
<td>70,66</td>
<td>253,01</td>
<td>27,9</td>
</tr>
<tr>
<td>1994</td>
<td>48,57</td>
<td>167,22</td>
<td>29,0</td>
<td>2006</td>
<td>73,39</td>
<td>266,48</td>
<td>27,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1995</td>
<td>50,38</td>
<td>176,18</td>
<td>28,6</td>
<td>2007</td>
<td>76,35</td>
<td>282,35</td>
<td>27,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1996</td>
<td>52,06</td>
<td>182,13</td>
<td>28,6</td>
<td>2008</td>
<td>80,63</td>
<td>291,83</td>
<td>27,6</td>
</tr>
<tr>
<td>1997</td>
<td>52,78</td>
<td>188,31</td>
<td>28,0</td>
<td>2009</td>
<td>84,83</td>
<td>286,19</td>
<td>29,6</td>
</tr>
<tr>
<td>1998</td>
<td>54,33</td>
<td>195,83</td>
<td>27,7</td>
<td>2010</td>
<td>87,28</td>
<td>294,21</td>
<td>29,7</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>57,39</td>
<td>203,42</td>
<td>28,2</td>
<td>2011</td>
<td>89,18</td>
<td>308,67</td>
<td>28,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>59,14</td>
<td>213,20</td>
<td>27,7</td>
<td>2012</td>
<td>92,63</td>
<td>317,21</td>
<td>29,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>61,25</td>
<td>220,10</td>
<td>27,8</td>
<td>2013</td>
<td>95,33</td>
<td>322,59</td>
<td>29,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>


8.02 Sozialquote 1990 bis 2013
Social expenditure to GDP ratio 1990 to 2013

Q: STATISTIK AUSTRIA, BMASK. *) Vorläufiger Wert.

8.03 Struktur der Sozialausgaben nach Funktionen 1990 und 2013
Structure of social expenditure by functions in 1990 and 2013

Q: STATISTIK AUSTRIA, BMASK. *) Vorläufige Werte.
### 8.02 Sozialausgaben nach Funktionen 1) 1990 bis 2013

#### Social expenditure by functions 1990 to 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Arbeitslosigkeit</td>
<td>12.740,63</td>
<td>18.176,88</td>
<td>22.832,05</td>
<td>27.765,96</td>
<td>36.450,99</td>
<td>37.561,36</td>
<td>38.195,15</td>
<td>41.365,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Hinterbliebenen</td>
<td>4.573,46</td>
<td>4.444,30</td>
<td>4.770,63</td>
<td>5.091,99</td>
<td>5.611,68</td>
<td>6.530,56</td>
<td>5.790,88</td>
<td>5.882,81</td>
</tr>
<tr>
<td>Familie/Kinder</td>
<td>3.570,09</td>
<td>5.501,73</td>
<td>6.119,25</td>
<td>7.272,01</td>
<td>8.758,82</td>
<td>8.482,40</td>
<td>8.516,03</td>
<td>8.699,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitslosigkeit</td>
<td>1.624,62</td>
<td>2.834,48</td>
<td>2.800,02</td>
<td>3.930,05</td>
<td>4.799,39</td>
<td>4.513,82</td>
<td>4.649,19</td>
<td>5.091,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Wohnen und Soziale Ausgrenzung</td>
<td>537,81</td>
<td>672,81</td>
<td>632,58</td>
<td>995,53</td>
<td>1.382,77</td>
<td>1.429,94</td>
<td>1.506,02</td>
<td>1.558,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>34.473,18</td>
<td>48.931,31</td>
<td>57.390,13</td>
<td>60.431,10</td>
<td>64.912,30</td>
<td>66.753,08</td>
<td>69.071,20</td>
<td>72.581,67</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) STATISTIK AUSTRIA, ESSOSS-Datenbank; Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. - Klassifikation und Berechnung gemäß ESSOSS (Europäisches System der integrierten Sozialstatistik). 1) Vorläufige Werte. 2) Daten ab 2000 mit jenen davor nur teilweise vergleichbar. Für die Länder erfolgte ab 1997, für die Gemeinden ab 2000 eine genauere Differenzierung der Leistungserfassung. Bis dahin sind auch Leistungen anderer Funktionen hier inkorporiert, d.h. die Ausgaben zu hoch ausgewiesen. 3) Die Summe der Sozialausgaben in der hier präsentierten Gliederung ist geringer als die Gesamtsocialausgaben (Tabelle 8.01), weil die Verwaltungslosen und die sonstigen, nicht zurechenbaren Ausgaben in der Gliederung nach Funktionen nicht aufgesucht; ebenfalls hier nicht enthalten sind die Transfers zwischen den Sozialversicherungsträgern (umgeleitete Sozialbeiträge, sonstige Transfers).

#### 8.03 Sozialausgaben nach Funktionen und Leistungen 2) 1990 bis 2013

#### Social expenditure benefits 1990 to 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Krankheits/Gesundheitsversorgung</td>
<td>1.572,77</td>
<td>1.911,57</td>
<td>1.969,91</td>
<td>2.150,71</td>
<td>2.531,12</td>
<td>2.662,44</td>
<td>2.668,78</td>
<td>2.778,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankengeld</td>
<td>239,31</td>
<td>388,00</td>
<td>415,18</td>
<td>371,17</td>
<td>317,07</td>
<td>361,57</td>
<td>364,79</td>
<td>426,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Pflege (40-Jährige)</td>
<td>3.810,22</td>
<td>4.944,19</td>
<td>5.362,19</td>
<td>6.078,49</td>
<td>7.648,89</td>
<td>8.807,30</td>
<td>8.719,03</td>
<td>8.149,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Pflege (älter)</td>
<td>186,00</td>
<td>293,23</td>
<td>243,14</td>
<td>741,93</td>
<td>716,04</td>
<td>852,16</td>
<td>851,23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kinderabsetzbetrag</td>
<td>94,47</td>
<td>147,20</td>
<td>206,35</td>
<td>232,40</td>
<td>249,94</td>
<td>249,62</td>
<td>262,37</td>
<td>286,17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) STATISTIK AUSTRIA, ESSOSS-Datenbank; Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. - Klassifikation und Berechnung gemäß ESSOSS (Europäisches System der integrierten Sozialstatistik). 1) Vorläufige Werte. 2) Daten ab 2000 mit jenen davor nur teilweise vergleichbar. Für die Länder erfolgte ab 1997, für die Gemeinden ab 2000 eine genauere Differenzierung der Leistungserfassung. Bis dahin sind auch Leistungen anderer Funktionen hier inkorporiert, d.h. die Ausgaben zu hoch ausgewiesen. 3) Die Summe der Sozialausgaben in der hier präsentierten Gliederung ist geringer als die Gesamtsocialausgaben (Tabelle 8.01), weil die Verwaltungslosen und die sonstigen, nicht zurechenbaren Ausgaben in der Gliederung nach Funktionen nicht aufgesucht; ebenfalls hier nicht enthalten sind die Transfers zwischen den Sozialversicherungsträgern (umgeleitete Sozialbeiträge, sonstige Transfers).
8.04 Stand der unmittelbar sozialversicherten Personen 1), Jahreshistorisch seit 1970 bis 2013 nach Versicherungszweigen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pensionsversicherung der Selbstdienstler</td>
<td>2.150.900</td>
<td>2.434.000</td>
<td>2.510.000</td>
<td>2.709.492</td>
<td>2.800.270</td>
<td>2.919.221</td>
<td>3.139.266</td>
<td>3.168.995</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionsversicherung der Selbständigen</td>
<td>466.100</td>
<td>383.900</td>
<td>380.200</td>
<td>460.462</td>
<td>466.100</td>
<td>436.462</td>
<td>401.900</td>
<td>408.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitslosenversicherung</td>
<td>1.945.400</td>
<td>2.252.200</td>
<td>2.383.200</td>
<td>2.601.532</td>
<td>2.647.074</td>
<td>2.869.034</td>
<td>3.290.324</td>
<td>3.300.494</td>
</tr>
</tbody>
</table>


8.05 Einnahmen und Ausgaben der Sozialversicherung 2) 2012 und 2013 nach Versicherungszweigen und Versicherungsträgern

<table>
<thead>
<tr>
<th>Versicherungsbereich / Versicherungsgeber</th>
<th>Einnahmen</th>
<th>Ausgaben</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>Veränderung, %</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Krankenversicherung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Krankenversicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau</td>
<td>15.369.829,64</td>
<td>15.883.555,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankenversicherungsanstalt</td>
<td>11.646.967,26</td>
<td>12.064.718,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebskrankenkassen</td>
<td>115.700,88</td>
<td>116.277,82</td>
</tr>
<tr>
<td>Pflegegeldleistungen</td>
<td>265.468,48</td>
<td>0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen des Hilfsfonds und der Selbständigen</td>
<td>1.950.595,65</td>
<td>1.651.562,91</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen des Hilfsfonds und der Selbständigen</td>
<td>880.700,15</td>
<td>821.130,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen des Hilfsfonds und der Selbständigen</td>
<td>567.328,18</td>
<td>589.619,43</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Unfallversicherung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Unfallversicherungsanstalt</td>
<td>1.515.717,25</td>
<td>1.570.911,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Unfallversicherungsanstalt der Bauern</td>
<td>1.334.893,00</td>
<td>1.384.803,31</td>
</tr>
<tr>
<td>Unfallversicherungsanstalt der Bauern</td>
<td>91.703,39</td>
<td>95.205,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Unfallversicherungsanstalt der Bauern</td>
<td>31.774,16</td>
<td>33.100,06</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pensionsversicherung</strong></td>
<td>35.693.604,69</td>
<td>37.125.588,31</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionsversicherungsanstalt der Bauern</td>
<td>30.388.715,36</td>
<td>31.635.795,44</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. 2) Inkl. Umsatzsteuer.
8.06 Einnahmen und Ausgaben der Sozialversicherung 2013 \(^1\) nach Einnahmen- und Ausgabenarten

Receipts and expenditure of social insurance institutions in 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Versicherungsbereich</th>
<th>Einnahmen</th>
<th>davon</th>
<th>Ausgaben</th>
<th>darunter:</th>
<th>Insgesamt</th>
<th>davon</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Insgesamt</td>
<td>Leistungen</td>
<td>Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand</td>
<td>sonstige Ausgaben</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Krankenversicherung</td>
<td>15.893.555,89</td>
<td>13.199.510,68</td>
<td>2.694.045,21</td>
<td>15.675.555,33</td>
<td>32,6%</td>
<td>17,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Unfallversicherung</td>
<td>1.570.911,58</td>
<td>1.513.133,49</td>
<td>57.778,09</td>
<td>1.549.342,57</td>
<td>3,3%</td>
<td>5,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionsversicherung</td>
<td>37.129.588,31</td>
<td>28.302.922,64</td>
<td>7.391.118,36</td>
<td>1.435.547,30</td>
<td>3,6%</td>
<td>19,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sozialversicherung insgesamt</td>
<td>54.994.055,78</td>
<td>43.015.566,82</td>
<td>7.391.118,36</td>
<td>4.187.370,60</td>
<td>7,7%</td>
<td>13,5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. \(^1\) Inkl. Umsatzsteuer bzw. dafür gewährte Beihilfe. \(^2\) Einstichpunkt Ausgleichsfonds-Mittel.

8.07 Ausgaben für Leistungen der Krankenversicherung \(^1\) 2012 und 2013

Expenditure for benefits of the social health insurance institutions in 2012 and 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Art der Leistung</th>
<th>Ausgaben insgesamt</th>
<th>davon</th>
<th>Insgesamt</th>
<th>davon</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Krankengeld</td>
<td>3.684.130,29</td>
<td>3.018.971,07</td>
<td>665.159,21</td>
<td>3.855.975,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Versicherte Angehörige</td>
<td>239.693,02</td>
<td>188.969,59</td>
<td>49.723,43</td>
<td>251.422,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Zahnbehandlung</td>
<td>629.795,57</td>
<td>496.738,79</td>
<td>133.056,78</td>
<td>640.891,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Zahnarztsatz</td>
<td>254.095,81</td>
<td>211.624,16</td>
<td>42.471,64</td>
<td>252.990,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Anstaltspflege</td>
<td>4.446.364,98</td>
<td>3.902.046,11</td>
<td>544.318,87</td>
<td>4.524.775,91</td>
</tr>
<tr>
<td>medizinische Hauskrankengeld</td>
<td>579.668,35</td>
<td>526.668,35</td>
<td>-</td>
<td>624.445,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Mutterschaftsleistungen</td>
<td>576.126,04</td>
<td>556.204,81</td>
<td>7.251,23</td>
<td>593.375,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Früherkennung von Krankheiten und Gesundheitsförderung</td>
<td>83.795,40</td>
<td>76.425,40</td>
<td>7.370,00</td>
<td>83.985,77</td>
</tr>
<tr>
<td>Früherkennung von Krankheiten und Gesundheitsförderung</td>
<td>143.413,91</td>
<td>132.938,71</td>
<td>20.475,20</td>
<td>143.413,91</td>
</tr>
<tr>
<td>Bestattungskostenzuschuss</td>
<td>7.85</td>
<td>6,58</td>
<td>1,27</td>
<td>7.85</td>
</tr>
<tr>
<td>Vertragsärztlicher Dienst und sonstige Betreuung</td>
<td>7.645,96</td>
<td>54.462,04</td>
<td>18.034,35</td>
<td>7.692,20</td>
</tr>
</tbody>
</table>


8.08 Anspruchsberechtigte Personen in der Krankenversicherung, Jahresschnitt 2007 bis 2013

Persons entitled to benefit under social health insurance system, annual average 2007 to 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Insgesamt</th>
<th>davon</th>
<th>Insgesamt</th>
<th>davon</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Männer</td>
<td>8.002.695</td>
<td>5.916.327</td>
<td>2.086.369</td>
<td>1.616.952</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauen</td>
<td>8.049.580</td>
<td>5.988.514</td>
<td>2.081.066</td>
<td>1.600.516</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinder</td>
<td>8.085.295</td>
<td>6.043.084</td>
<td>2.042.206</td>
<td>1.601.348</td>
</tr>
<tr>
<td>Angestellte</td>
<td>8.131.341</td>
<td>6.105.882</td>
<td>2.025.459</td>
<td>1.592.932</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinder</td>
<td>8.273.700</td>
<td>6.288.432</td>
<td>1.985.268</td>
<td>1.572.333</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinder</td>
<td>8.342.875</td>
<td>6.366.794</td>
<td>1.975.081</td>
<td>1.571.901</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
## 8.09 Stand aller Pensionen und Renten, Dezember 1970 bis 2013

**Total pensions, December 1970 to 2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pensionsversicherung</td>
<td>1,276.151</td>
<td>1,484.576</td>
<td>1,718.665</td>
<td>1,978.394</td>
<td>2,069.304</td>
<td>2,219.923</td>
<td>2,273.628</td>
<td>2,299.114</td>
</tr>
<tr>
<td>Renten und Renten aus der Sozialversicherung</td>
<td>1,396.033</td>
<td>1,611.681</td>
<td>1,831.871</td>
<td>2,086.495</td>
<td>2,176.436</td>
<td>2,323.506</td>
<td>2,375.654</td>
<td>2,400.323</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruhe- und Versorgungsgesetze auf Grund einer Dienstpragmatik</td>
<td>251.719</td>
<td>258.896</td>
<td>272.095</td>
<td>294.824</td>
<td>314.465</td>
<td>323.611</td>
<td>322.381</td>
<td>326.972</td>
</tr>
<tr>
<td>Kriegsopferrenten</td>
<td>266.935</td>
<td>187.184</td>
<td>122.139</td>
<td>66.804</td>
<td>48.327</td>
<td>30.474</td>
<td>24.166</td>
<td>20.092</td>
</tr>
<tr>
<td>Heeresversorgungspensionen</td>
<td>569</td>
<td>893</td>
<td>1.335</td>
<td>1.718</td>
<td>1.752</td>
<td>1.833</td>
<td>1.831</td>
<td>1.828</td>
</tr>
<tr>
<td>Optifürsorgemänner</td>
<td>7.274</td>
<td>5.093</td>
<td>3.418</td>
<td>2.350</td>
<td>1.915</td>
<td>1.967</td>
<td>1.869</td>
<td>1.768</td>
</tr>
<tr>
<td>Kiemenrenten</td>
<td>1.346</td>
<td>137</td>
<td>18</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionen und Renten insgesamt</td>
<td>1,923.876</td>
<td>2,063.884</td>
<td>2,230.876</td>
<td>2,451.695</td>
<td>2,542.895</td>
<td>2,681.391</td>
<td>2,725.910</td>
<td>2,750.983</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. - 1) Teilweise inklusive Leistungsgeber- und -bezieherinnen, die auch Leistungen nach dem Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz (KGEG) erhalten.

## 8.10 Stand der Pensionen, Jahresdurchschnitt 1970 bis 2013 nach dem ASVG

**Annual average 1970 to 2013 for pensions covered by employee social security type**

### 8.11 Stand der Pensionen in der Pensionsversicherung, Dezember 2013 nach Bundesländern

**Pensions covered by employee social security schemes, December 2013 by Länder**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Burgen-</th>
<th>Kärnten</th>
<th>Nieder-</th>
<th>Ober-</th>
<th>Salzburg</th>
<th>Steiermark</th>
<th>Tirol</th>
<th>Vorarlberg</th>
<th>Wien</th>
<th>Ausland</th>
<th>Insgesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pensionsversicherung der Unselbständigen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitnehmer</td>
<td>41.526</td>
<td>72.898</td>
<td>233.721</td>
<td>192.833</td>
<td>71.095</td>
<td>158.893</td>
<td>84.968</td>
<td>52.822</td>
<td>253.811</td>
<td>179.910</td>
<td>1,342.477</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitnehmer</td>
<td>12.149</td>
<td>20.728</td>
<td>56.040</td>
<td>49.266</td>
<td>15.035</td>
<td>46.530</td>
<td>18.916</td>
<td>10.825</td>
<td>51.488</td>
<td>65.685</td>
<td>346.443</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitnehmer</td>
<td>1.107</td>
<td>2.677</td>
<td>7.041</td>
<td>6.441</td>
<td>2.137</td>
<td>5.521</td>
<td>2.733</td>
<td>1.448</td>
<td>7.151</td>
<td>4.286</td>
<td>40.541</td>
</tr>
<tr>
<td>Zusammen</td>
<td>61.930</td>
<td>114.735</td>
<td>327.062</td>
<td>292.931</td>
<td>99.246</td>
<td>249.102</td>
<td>122.614</td>
<td>73.412</td>
<td>350.661</td>
<td>263.639</td>
<td>1,945.332</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionsversicherung der Selbständigen</td>
<td>1.025</td>
<td>2.357</td>
<td>5.056</td>
<td>5.256</td>
<td>1.226</td>
<td>5.300</td>
<td>1.740</td>
<td>525</td>
<td>1.200</td>
<td>264</td>
<td>23.949</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitnehmer</td>
<td>539</td>
<td>434</td>
<td>2.089</td>
<td>1.809</td>
<td>460</td>
<td>1.321</td>
<td>444</td>
<td>143</td>
<td>424</td>
<td>94</td>
<td>7.757</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitnehmer</td>
<td>306</td>
<td>592</td>
<td>1.704</td>
<td>1.469</td>
<td>457</td>
<td>1.463</td>
<td>642</td>
<td>280</td>
<td>595</td>
<td>207</td>
<td>7.675</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
Alterspensionen:
- Arbeiter und Arbeiterinnen
- Angestellte
- Gewerbetreibende
- Bauern und Bäuerinnen
- Unselbständige und Selbständige insgesamt

Invaliditätspensionen und Erwerbsunfähigkeitspensionen:
- Arbeiter und Arbeiterinnen
- Angestellte
- Gewerbetreibende
- Bauern und Bäuerinnen
- Unselbständige und Selbständige insgesamt

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, STATISTIK AUSTRIA.

Pensionsbelastungsquoten 2000 bis 2013
Pensions per contributing insured persons 2000 to 2013

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, STATISTIK AUSTRIA.
## 8.12 Stand der Pensionen in der Pensionsversicherung, Dezember 1970 bis 2013

### Pensionsversicherung der Unselbständigen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Direkte Pensionsversicherung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionsversicherungsanstalt</td>
<td>651.564</td>
<td>752.959</td>
<td>909.790</td>
<td>1.068.099</td>
<td>1.199.113</td>
<td>1.296.599</td>
<td>1.424.290</td>
<td>1.470.959</td>
<td>1.495.809</td>
<td>1.522.624</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeiter, Arbeitnehmer</td>
<td>628.315</td>
<td>728.568</td>
<td>935.473</td>
<td>1.044.203</td>
<td>1.172.787</td>
<td>1.271.233</td>
<td>1.417.481</td>
<td>1.446.213</td>
<td>1.471.265</td>
<td>1.498.071</td>
</tr>
<tr>
<td>Angestellte</td>
<td>482.314</td>
<td>512.585</td>
<td>597.813</td>
<td>647.283</td>
<td>691.310</td>
<td>714.667</td>
<td>773.933</td>
<td>784.974</td>
<td>793.555</td>
<td>802.419</td>
</tr>
<tr>
<td>Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau</td>
<td>146.001</td>
<td>151.983</td>
<td>337.660</td>
<td>386.920</td>
<td>481.477</td>
<td>556.566</td>
<td>643.546</td>
<td>661.239</td>
<td>677.710</td>
<td>695.652</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Pensionsversicherung der Selbständigen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pensionsversicherungsanstalt</td>
<td>165.212</td>
<td>207.560</td>
<td>224.156</td>
<td>242.071</td>
<td>249.119</td>
<td>251.522</td>
<td>261.904</td>
<td>264.643</td>
<td>266.962</td>
<td>268.112</td>
</tr>
<tr>
<td>Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft</td>
<td>69.213</td>
<td>86.991</td>
<td>92.959</td>
<td>101.577</td>
<td>106.816</td>
<td>112.240</td>
<td>121.860</td>
<td>124.382</td>
<td>126.806</td>
<td>129.735</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Pensionsversicherung zusammen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hinterbilliabenenpensionen</td>
<td>910.984</td>
<td>960.519</td>
<td>1.183.946</td>
<td>1.310.170</td>
<td>1.484.232</td>
<td>1.548.121</td>
<td>1.704.194</td>
<td>1.735.602</td>
<td>1.762.771</td>
<td>1.790.736</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Pensionsversicherung des österreichischen Notariates

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates</td>
<td>82</td>
<td>92</td>
<td>104</td>
<td>120</td>
<td>161</td>
<td>179</td>
<td>222</td>
<td>231</td>
<td>235</td>
<td>242</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 8.13 Pensionisten und PensionistInnen des Bundes 2010 bis 2013

### Federal government pensioners 2010 to 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pensionen, PensionistInnen (einschließlich Witwer, Witwen und Kinder)</td>
<td>90.140</td>
<td>91.396</td>
<td>92.402</td>
<td>92.326</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoheitsverwaltung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgegliederte Betriebe</td>
<td>123.972</td>
<td>122.794</td>
<td>121.405</td>
<td>117.963</td>
</tr>
<tr>
<td>Österreichische Bundesbahnen</td>
<td>71.705</td>
<td>70.968</td>
<td>70.058</td>
<td>68.395</td>
</tr>
<tr>
<td>Post- und Telekom Austria</td>
<td>46.122</td>
<td>45.836</td>
<td>45.487</td>
<td>45.353</td>
</tr>
<tr>
<td>Österreichische Bundestheater GmbH</td>
<td>2.419</td>
<td>2.390</td>
<td>2.366</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Staatsträger</td>
<td>86</td>
<td>82</td>
<td>77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Münze Österreich</td>
<td>57</td>
<td>52</td>
<td>53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alkohol (Monopool)</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Salz</td>
<td>359</td>
<td>337</td>
<td>317</td>
<td>2.418</td>
</tr>
<tr>
<td>Austria Tabak</td>
<td>14</td>
<td>11</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dorfheime</td>
<td>78</td>
<td>69</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Börsenbeteiligung GmbH</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bonner Pensionisten</td>
<td>40</td>
<td>35</td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige (Statistik/UBA/span. Hofreitschule etc.)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Insgesamt:** 214.112 | 214.190 | 213.807 | 210.289 | 210.133
### 8.14 Pensionisten und Pensionistinnen der Bundesländer und Gemeinden 2009 bis 2012

**Local government pensioners (Länder and communes) 2009 to 2012**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gebietskörperschaft</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>
<th>Österreich</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>2009</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon: Gemeinde-Pensionen</td>
<td>418</td>
<td>821</td>
<td>-</td>
<td>1.910</td>
<td>226</td>
<td>790</td>
<td>90</td>
<td>-</td>
<td>4.255</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gemeinden</td>
<td>13</td>
<td>897</td>
<td>1.360</td>
<td>2.855</td>
<td>1.299</td>
<td>3.251</td>
<td>2.025</td>
<td>302</td>
<td>38.203</td>
<td>50.187</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2010</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon: Gemeinde-Pensionen</td>
<td>417</td>
<td>843</td>
<td>-</td>
<td>1.918</td>
<td>223</td>
<td>793</td>
<td>101</td>
<td>-</td>
<td>4.295</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2011</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon: Gemeinde-Pensionen</td>
<td>411</td>
<td>846</td>
<td>-</td>
<td>1.931</td>
<td>218</td>
<td>777</td>
<td>98</td>
<td>-</td>
<td>4.281</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gemeinden</td>
<td>13</td>
<td>819</td>
<td>1.399</td>
<td>2.850</td>
<td>1.290</td>
<td>3.236</td>
<td>1.977</td>
<td>314</td>
<td>38.410</td>
<td>50.308</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2012</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon: Landes-Pension</td>
<td>2.539</td>
<td>5.558</td>
<td>13.059</td>
<td>11.039</td>
<td>4.474</td>
<td>11.771</td>
<td>4.901</td>
<td>1.673</td>
<td>55.014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon: Gemeinde-Pensionen</td>
<td>417</td>
<td>843</td>
<td>-</td>
<td>1.958</td>
<td>213</td>
<td>770</td>
<td>99</td>
<td>-</td>
<td>4.320</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gemeinden</td>
<td>13</td>
<td>812</td>
<td>1.418</td>
<td>2.834</td>
<td>1.297</td>
<td>3.283</td>
<td>1.894</td>
<td>301</td>
<td>38.638</td>
<td>50.490</td>
</tr>
</tbody>
</table>


### 8.15 Vorzeitige Alterspensionen 1), Gesamtstand und Durchschnittshöhe 2) im Dezember 2013

**Early retirement pensions - total numbers and average amounts, December 2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Zahl der Pensionen</th>
<th>Durchschnittspension EUR</th>
<th>Zahl der Pensionen</th>
<th>Durchschnittspension EUR</th>
<th>Zahl der Pensionen</th>
<th>Durchschnittspension EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pensionsversicherung der Unselbständigen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon: Pensionsversicherungsanstalt</td>
<td>80.404</td>
<td>1.927</td>
<td>43.291</td>
<td>2.231</td>
<td>37.113</td>
<td>1.572</td>
</tr>
<tr>
<td>Angestellte</td>
<td>50.781</td>
<td>2.088</td>
<td>22.960</td>
<td>2.543</td>
<td>27.502</td>
<td>1.707</td>
</tr>
<tr>
<td>Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau</td>
<td>760</td>
<td>2.140</td>
<td>625</td>
<td>2.250</td>
<td>135</td>
<td>1.630</td>
</tr>
<tr>
<td>Eisenbahnen</td>
<td>559</td>
<td>2.546</td>
<td>468</td>
<td>2.619</td>
<td>91</td>
<td>2.171</td>
</tr>
<tr>
<td>Bergbau</td>
<td>3.031</td>
<td>1.596</td>
<td>701</td>
<td>2.355</td>
<td>2.330</td>
<td>1.364</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionsversicherung der Selbständigen</td>
<td>10.118</td>
<td>1.601</td>
<td>5.842</td>
<td>1.916</td>
<td>4.276</td>
<td>1.170</td>
</tr>
<tr>
<td>davon: Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft</td>
<td>6.484</td>
<td>1.899</td>
<td>4.869</td>
<td>2.052</td>
<td>1.625</td>
<td>1.447</td>
</tr>
<tr>
<td>Sozialversicherungsanstalt der Bauern</td>
<td>3.634</td>
<td>1.068</td>
<td>983</td>
<td>1.256</td>
<td>2.651</td>
<td>3.999</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionsversicherung insgesamt</td>
<td>90.522</td>
<td>1.891</td>
<td>49.133</td>
<td>2.194</td>
<td>41.389</td>
<td>1.530</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. - 1) Neben den in der Tabelle angeführten gibt es noch die Schwerarbeitsrente als eine weitere Form vorzeitiger Altersrente. - 2) Pro Monat, 14 x, inkl. aller Zulagen, jedoch ohne Familienbeiträge.
8.06 Vorzeitige Alterspensionen Dezember 2013: bei langer Versicherungsdauer
Early retirement pensions for long-term contribution payers in December 2013

8.07 Vorzeitige Alterspensionen Dezember 2013: Langzeitversicherte
Early retirement pensions for long-term insured persons in December 2013

8.16 Stand der Invaliditäts- bzw. Erwerbsunfähigkeitspensionen in der Pensionsversicherung, Dezember 2013 nach Geschlecht und Krankheitsgruppen
Pensions in case of disability to work covered by social security schemes, December 2013 by sex and diseases

<table>
<thead>
<tr>
<th>Krankheitsgruppe</th>
<th>Invaliditäts- bzw. Erwerbsunfähigkeitspensionen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Insgesamt</td>
</tr>
<tr>
<td>Psychiatrie/ische Krankheiten</td>
<td>73.528</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes</td>
<td>54.439</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankheiten des Nervensystems</td>
<td>11.796</td>
</tr>
<tr>
<td>Herzerkrankheiten</td>
<td>9.188</td>
</tr>
<tr>
<td>Krebs</td>
<td>7.785</td>
</tr>
<tr>
<td>Unfälle</td>
<td>6.178</td>
</tr>
<tr>
<td>Gedeihvaskuläre Krankheiten</td>
<td>6.072</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankheiten der Atmungsorgane</td>
<td>5.835</td>
</tr>
<tr>
<td>Endokrinopathien, Stoffwechselkrankheiten, Immunschwächekrankheiten</td>
<td>5.042</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankheiten des Verdauungssystems</td>
<td>3.281</td>
</tr>
<tr>
<td>Affektionen des Auges</td>
<td>2.927</td>
</tr>
<tr>
<td>Hypertonie</td>
<td>2.569</td>
</tr>
<tr>
<td>Symptome und schlecht bez. Affektionen</td>
<td>2.576</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankheiten der Arterien</td>
<td>2.554</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankheiten der Harnorgane</td>
<td>1.752</td>
</tr>
<tr>
<td>Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten</td>
<td>1.272</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes</td>
<td>1.010</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankheiten des Ohres</td>
<td>598</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankheiten der Venen und Lymphgefäße</td>
<td>490</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Krankheiten</td>
<td>4.442</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankheitsgruppe unbekannt</td>
<td>698</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>204.072</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs träger, STATISTIK AUSTRIA.
8.17 Pensionen, Zulagen und Zuschüsse in der Pensionsversicherung, Dezember 2013 nach Versicherungssträgern

Pensions- und additional payments under social security schemes, December 2013

### Bezeichnung

#### Davon

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Insgesamt</th>
<th>Davon</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pensionen insgesamt</td>
<td>2.295.114</td>
<td>1.072.299</td>
</tr>
<tr>
<td>Zugrunde Ausgleichszulagen</td>
<td>229.366</td>
<td>141.482</td>
</tr>
<tr>
<td>Zugrunde Hilflosenzuschüsse</td>
<td>418.923</td>
<td>323.100</td>
</tr>
<tr>
<td>Zugrunde Kinderzuschüsse</td>
<td>67.956</td>
<td>43.093</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Pensionsversicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau**

- Zugehörige Ausgleichszulagen: 49.024
- Zugehörige Hilflosenzuschüsse: 22
- Zugehörige Kinderzuschüsse: 42.283

**Sozialversicherungsanstalt der Bauern**

- Zugehörige Ausgleichszulagen: 1.586.640
- Zugehörige Hilflosenzuschüsse: 101.036
- Zugehörige Kinderzuschüsse: 25.673

**Vereinigung Öster. Sozialversicherungsverwaltungsnotariats**

- Zugehörige Ausgleichszulagen: 4.168.681
- Zugehörige Hilflosenzuschüsse: 63.469
- Zugehörige Kinderzuschüsse: 43.481

**Sozialversicherungsanstalt öffentlich Bediensteter**

- Zugehörige Ausgleichszulagen: 15.171
- Zugehörige Hilflosenzuschüsse: 239

**Vereinigung der österreichischen Versicherungs- und Versicherungsnotariats**

- Zugehörige Ausgleichszulagen: 1.613.675
- Zugehörige Hilflosenzuschüsse: 119.882

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungssträger.

### Stand der Renten in der Unfallversicherung, Dezember 1970 bis 2013

**Benefits from accident insurance, December 1970 to 2013**

#### Davon

- Direkte Renten
- Hinterbliebenenrenten

**Zusammen**

- Allgemeine Unfallversicherungsanstalt: 94.208
- Sozialversicherungsanstalt der Bauern: 63.472
- Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau: 25.673
- Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter: 784

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungssträger.

### Stand der Renten in der Unfallversicherung, Dezember 2013 nach Rententypen, monatlicher Bruttoleistung pro Rente und Bundesländern

**Benefits from accident insurance, December 2013 by type of benefit and Länder**

#### Bundesländer

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bundesland</th>
<th>Zahl</th>
<th>Brutto- leistung pro Rente, EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burgenland</td>
<td>3.744</td>
<td>359</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärnten</td>
<td>7.304</td>
<td>381</td>
</tr>
<tr>
<td>Niederösterreich</td>
<td>17.075</td>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td>Oberösterreich</td>
<td>16.782</td>
<td>367</td>
</tr>
<tr>
<td>Salzburg</td>
<td>6.169</td>
<td>381</td>
</tr>
<tr>
<td>Steiermark</td>
<td>13.566</td>
<td>388</td>
</tr>
<tr>
<td>Tirol</td>
<td>7.704</td>
<td>371</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorarlberg</td>
<td>2.912</td>
<td>389</td>
</tr>
<tr>
<td>Wien</td>
<td>8.312</td>
<td>405</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausland</td>
<td>2.355</td>
<td>379</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungssträger.
8.20 Stand der Versehrtenrenten in der Unfallversicherung, Dezember 2013 nach Geschlecht der Rentenberechtigten

Direct benefits from accident insurance, December 2013 by sex

<table>
<thead>
<tr>
<th>Geschlecht</th>
<th>Versehrtenrenten</th>
<th>Zusatzzulagen für Schwerverseherte</th>
<th>Kinderzuschüsse</th>
<th>Hilfenzuschüsse</th>
<th>Monatliche Bruttoeinkommen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Zahl</td>
<td>Durchschnitt, EUR</td>
<td>Zahl</td>
<td>Durchschnitt, EUR</td>
<td>Zahl</td>
</tr>
<tr>
<td>Männer</td>
<td>68.964</td>
<td>370</td>
<td>8.308</td>
<td>323</td>
<td>1.564</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauen</td>
<td>17.054</td>
<td>218</td>
<td>1.369</td>
<td>216</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>85.918</td>
<td>340</td>
<td>9.677</td>
<td>508</td>
<td>1.697</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. - ) Hilfenzuschüsse, die gemäß § 46 Bundespensionsgesetz weitergewährt werden.

8.21 Aufwendungen des Familienlastenausgleichsfonds 1980 bis 2013

Expenditures of the family burdens equalisation fund 1980 to 2013

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Mio. EUR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauen</td>
<td>Familienbeihilfen</td>
<td>2.177</td>
<td>1.962</td>
<td>3.217</td>
<td>4.528</td>
<td>5.745</td>
<td>6.769</td>
<td>7.197</td>
<td>7.713</td>
</tr>
<tr>
<td>Männer</td>
<td>Kinderbetreuung (ab 2002), Geburtenbeihilfen, Mutter-Kind-Pass-Bonus, Kleinkindbeihilfen</td>
<td>97.02</td>
<td>89.02</td>
<td>8.58</td>
<td>1.073.89</td>
<td>1.674.77</td>
<td>1.827.75</td>
<td>1.500.33</td>
<td>1.092.34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sonstiges (Familienhilfe, Familienunterstützungsstelle, Unterhaltsvorschüsse, Pensionsbeihilfen etc.)</td>
<td>111.55</td>
<td>458.86</td>
<td>1.201.01</td>
<td>943.15</td>
<td>1.353.55</td>
<td>1.407.42</td>
<td>1.469.11</td>
<td>1.713.26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Insgesamt</td>
<td>2.121.61</td>
<td>3.119.48</td>
<td>4.312.41</td>
<td>5.408.60</td>
<td>6.646.48</td>
<td>7.213.13</td>
<td>8.289.75</td>
<td>8.484.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Bundesrechnungsabteilung.


War victim schemes, special schemes for victims of military accidents and crime: pensions, from January 1st, 1980 to 2014

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beschädigtenrenten</td>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20 %</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>208</td>
<td>192</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>30 %</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>40 %</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>50 %</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>60 %</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>70 %</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>80 %</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinderopferverdiend (sonstige Fälle)</td>
<td>71</td>
<td>78</td>
<td>26</td>
<td>14</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>14</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>davon:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Waisenrenten</td>
<td>3.016</td>
<td>1.568</td>
<td>1.095</td>
<td>986</td>
<td>825</td>
<td>790</td>
<td>766</td>
<td>730</td>
</tr>
<tr>
<td>Elterrenten</td>
<td>15.115</td>
<td>2.944</td>
<td>184</td>
<td>33</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschädigtenrenten</td>
<td>720</td>
<td>1.195</td>
<td>1.618</td>
<td>1.666</td>
<td>1.755</td>
<td>1.757</td>
<td>1.755</td>
<td>1.750</td>
</tr>
<tr>
<td>Hinterbliebenenrenten</td>
<td>117</td>
<td>109</td>
<td>83</td>
<td>76</td>
<td>78</td>
<td>76</td>
<td>76</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>Opferfürsorge</td>
<td>3.194</td>
<td>2.001</td>
<td>1.492</td>
<td>1.234</td>
<td>1.209</td>
<td>1.308</td>
<td>1.299</td>
<td>1.271</td>
</tr>
<tr>
<td>Hinterbliebenenrenten</td>
<td>2.280</td>
<td>1.551</td>
<td>1.002</td>
<td>735</td>
<td>675</td>
<td>659</td>
<td>615</td>
<td>598</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.


Recipients of maternity benefits, annual average 2000 to 2013 by gender

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Männer</td>
<td>Frauen</td>
<td>Männer</td>
<td>Frauen</td>
<td>Männer</td>
<td>Frauen</td>
<td>Männer</td>
<td>Frauen</td>
<td>Männer</td>
<td>Frauen</td>
<td>Männer</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<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></td>
<td>Männer</td>
<td>Frauen</td>
<td>Männer</td>
<td>Frauen</td>
<td>Männer</td>
<td>Frauen</td>
<td>Männer</td>
<td>Frauen</td>
<td>Männer</td>
<td>Frauen</td>
<td>Männer</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>137.464</td>
<td>6.360</td>
<td>131.104</td>
<td>1.896</td>
<td>631</td>
<td>1.265</td>
<td>14.443</td>
<td>353</td>
<td>14.091</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>132.523</td>
<td>5.075</td>
<td>126.448</td>
<td>-</td>
<td>13.195</td>
<td>348</td>
<td>12.848</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>


STATISTIK AUSTRIA Statistisches Jahrbuch 2015 237

08 Soziale Sicherheit
### 8.24 Bezieher und Bezieherinnen von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, Jahresdurchschnitt 1970 bis 2013

**Recipients of unemployment benefit and unemployment assistance, annual average 1970 to 2013**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Arbeitslosengeld</th>
<th>Notstandshilfe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Männer</td>
<td>Frauen</td>
</tr>
<tr>
<td>1970</td>
<td>15.413</td>
<td>25.132</td>
</tr>
<tr>
<td>1975</td>
<td>15.415</td>
<td>19.611</td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td>54.437</td>
<td>43.475</td>
</tr>
<tr>
<td>1995</td>
<td>74.432</td>
<td>49.583</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>63.987</td>
<td>43.969</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>76.563</td>
<td>52.839</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>77.177</td>
<td>54.027</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>75.979</td>
<td>55.239</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>82.752</td>
<td>57.935</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Arbeitsmarktservice Österreich.

### 8.25 Bezieher und Bezieherinnen des Bundespflegegeldes \(^1\) im Dezember 2013 nach Geschlecht, Pflegegeldstufen und durchschnittlicher Höhe \(^2\) des Pflegegeldes

**Recipients of federal care allowance in December 2013, by sex, care level and average amount of care allowance**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pflegegeldstufe</th>
<th>Bezieher und Bezieherinnen des Bundes - Pflegegeld, EUR</th>
<th>Durchschnittliche Höhe, EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Insgesamt</td>
<td>Männer</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>100.266</td>
<td>68.171</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>127.326</td>
<td>82.238</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>76.016</td>
<td>43.921</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>61.349</td>
<td>39.429</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>44.263</td>
<td>21.195</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>18.208</td>
<td>11.109</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>9.184</td>
<td>3.222</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. \(^1\) Auf Basis des Bundespflegegeldgesetzes; inkl. Bezieher und Bezieherinnen früherer Landespflegegelder (ab 1.1.2012 zur Gänze Bundeskompetenz). \(^2\) Pro Monat; 12 x.

### 8.26 Bezieher und Bezieherinnen des Bundespflegegeldes \(^1\) im Dezember 2013 nach Pflegegeldstufen und Entscheidungsträgern

**Recipients of federal care allowance in December 2013, by care level and institution**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Entscheidungsträger</th>
<th>Pflegegeldbezieher und Bezieherinnen des Bundespflegegeldes</th>
<th>Durchschnittliches Pflegegeld, EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Insgesamt</td>
<td>Männer</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>100.266</td>
<td>68.171</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>127.326</td>
<td>82.238</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>76.016</td>
<td>43.921</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>61.349</td>
<td>39.429</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>44.263</td>
<td>21.195</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>18.208</td>
<td>11.109</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>9.184</td>
<td>3.222</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. \(^1\) Auf Basis des Bundespflegegeldgesetzes; inkl. Bezieher und Bezieherinnen früherer Landespflegegelder (ab 1.1.2012 zur Gänze Bundeskompetenz).

### 8.27 Bezieher und Bezieherinnen \(^1\) der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 2013 nach Bundesländern

**Beneficiaries of means-tested minimum income scheme in 2013 by Länder**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</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>
<th>Insgesamt</th>
</tr>
</thead>
</table>

Q: Statistik der Bedarfsorientierten Mindestsicherung. \(^1\) Jahressummen. \(^1\) Geldleistungen zu 50 Proz. des Lebensunterhalts und 50 Proz. des Wohnbedarfs

### Pie Charts and Graphs

- **Pie Chart:** Recipients of unemployment benefit and unemployment assistance, annual average 1970 to 2013.
- **Bar Chart:** Bezieher und Bezieherinnen des Bundespflegegeldes im Dezember 2013 nach Pflegegeldstufen und Entscheidungsträgern.
### 8.28 Ausgaben \(^\ddagger\) für die Bedarfsorientierte Mindestsicherung 2012 nach Bundesländern

**Gross and net expenditure for means-tested minimum income scheme in 2013 by Länder**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Burgenland</th>
<th>Kärnten</th>
<th>Nieder-österreich</th>
<th>Ober-österreich</th>
<th>Salzburg (^\ddagger)</th>
<th>Steiermark</th>
<th>Tirol</th>
<th>Vorarlberg</th>
<th>Wien</th>
<th>Insgesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ausgaben insgesamt</td>
<td>4,962,423</td>
<td>9,250,274</td>
<td>42,059,571</td>
<td>33,312,293</td>
<td>25,328,003</td>
<td>43,744,014</td>
<td>36,087,393</td>
<td>17,322,088</td>
<td>378,501,113</td>
<td>999,587,172</td>
</tr>
<tr>
<td>davon für:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allennachhilfe</td>
<td>3,063,055</td>
<td>5,146,069</td>
<td>22,090,780</td>
<td>15,095,335</td>
<td></td>
<td>22,888,997</td>
<td>14,902,052</td>
<td>7,266,629</td>
<td>230,337,148</td>
<td>720,856,592</td>
</tr>
<tr>
<td>Pflege ohne Kinder</td>
<td>341,190</td>
<td>597,867</td>
<td>2,450,884</td>
<td>1,408,055</td>
<td></td>
<td>1,876,592</td>
<td>905,624</td>
<td>665,913</td>
<td>18,679,678</td>
<td>26,975,903</td>
</tr>
<tr>
<td>Allineinzehrende</td>
<td>616,785</td>
<td>1,066,740</td>
<td>7,183,423</td>
<td>6,868,430</td>
<td></td>
<td>8,576,358</td>
<td>9,256,738</td>
<td>4,398,994</td>
<td>63,572,901</td>
<td>101,334,375</td>
</tr>
<tr>
<td>Pflege mit Kindern</td>
<td>565,471</td>
<td>948,556</td>
<td>7,169,111</td>
<td>6,460,527</td>
<td></td>
<td>6,959,513</td>
<td>7,405,195</td>
<td>2,663,073</td>
<td>68,176,638</td>
<td>95,977,085</td>
</tr>
<tr>
<td>Alternative Wohnformen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Krankenversicherungsbeiträge</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Krankenfallpflege (^\ddagger)</td>
<td>-</td>
<td>216,000</td>
<td>7,967,000</td>
<td>6,788,000</td>
<td></td>
<td>8,567,000</td>
<td>10,235,000</td>
<td>3,596,000</td>
<td>100,356,000</td>
<td>141,397,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Mobile Dienste</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Case- und Caremanagement</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Krankenpflege (^\ddagger)</td>
<td>-</td>
<td>73,000</td>
<td>82,829</td>
<td>172,851</td>
<td>10,783</td>
<td>17,009</td>
<td>542,076</td>
<td>838,345</td>
<td></td>
<td>1,737,302</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\(\ddagger\) Statistik der Bedarfsorientierten Mindestsicherung. \(^\ddagger\) Jahressummen. \(\ddagger\) Untergliederung der Geldleistungsausgaben nicht verfügbar. \(\ddagger\) Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und des Wohnbedarfs außerhalb von stationären Einrichtungen.

### 8.29 Betreute Personen und Personal der Pflege- und Betreuungsdienste \(^\ddagger\) 2012 nach Bundesländern

**Beneficiaries and employment units of care services in 2012 by Länder**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Burgenland</th>
<th>Kärnten</th>
<th>Nieder-österreich</th>
<th>Ober-österreich</th>
<th>Salzburg (^\ddagger)</th>
<th>Steiermark</th>
<th>Tirol</th>
<th>Vorarlberg</th>
<th>Wien</th>
<th>Insgesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Betreute Personen (^\ddagger)</td>
<td>4,455</td>
<td>11,128</td>
<td>26,342</td>
<td>19,542</td>
<td>6,235</td>
<td>21,499</td>
<td>8,921</td>
<td>13,991</td>
<td>26,900</td>
<td>139,013</td>
</tr>
<tr>
<td>Mobile Dienste</td>
<td>2,025</td>
<td>6,033</td>
<td>12,789</td>
<td>13,112</td>
<td>4,073</td>
<td>12,235</td>
<td>5,823</td>
<td>2,151</td>
<td>13,580</td>
<td>71,821</td>
</tr>
<tr>
<td>Stationäre Dienste</td>
<td>130</td>
<td>185</td>
<td>560</td>
<td>903</td>
<td>588</td>
<td>664</td>
<td>385</td>
<td>458</td>
<td>2,110</td>
<td>5,983</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurzzeitpflege (^\ddagger)</td>
<td>-</td>
<td>412</td>
<td>2,377</td>
<td>73</td>
<td>415</td>
<td>336</td>
<td>436</td>
<td>867</td>
<td>4,916</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alternative Wohnformen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Case- und Caremanagement</td>
<td>-</td>
<td>1,794</td>
<td>12,059</td>
<td>11,566</td>
<td>2,579</td>
<td>1,880</td>
<td>4,449</td>
<td>1,311</td>
<td>33,760</td>
<td>69,398</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\(\ddagger\) Pflegedienstleistungsstatistik. \(^\ddagger\) Dienste der Langzeitpflege, soweit sie aus Mitteln der Sozialhilfe bzw. der Mindestsicherung (mit-)finanziert werden; ohne Leistungen der Behindertenhilfe und der Grundversorgung. Wenn kein solcher Dienst vorlag, ist dies mit \(\ddagger\) in der Tabelle gekennzeichnet. \(^\ddagger\) Jahressummen. \(^\ddagger\) Steiermark: Betreute Personen bei den Stationären Diensten enthalten. \(^\ddagger\) Insgesamt ohne fehlende Werte (\(^\ddagger\)). \(^\ddagger\) Stand zum Jahresende. \(^\ddagger\) Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg: Personal bei den Stationären Diensten enthalten.

### 8.30 Brutto- und Nettoausgaben für Pflege- und Betreuungsdienste \(^\ddagger\) 2012 nach Bundesländern

**Gross and net expenditure for care services in 2012 by Länder**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bezeichnung</th>
<th>Burgenland</th>
<th>Kärnten</th>
<th>Nieder-österreich</th>
<th>Ober-österreich</th>
<th>Salzburg (^\ddagger)</th>
<th>Steiermark</th>
<th>Tirol</th>
<th>Vorarlberg</th>
<th>Wien</th>
<th>Insgesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bruttoausgaben EUR</td>
<td>6,616,492</td>
<td>25,580,700</td>
<td>73,246,870</td>
<td>67,849,755</td>
<td>19,267,924</td>
<td>26,928,932</td>
<td>31,035,050</td>
<td>22,523,524</td>
<td>209,952,230</td>
<td>512,371,479</td>
</tr>
<tr>
<td>Stationäre Dienste</td>
<td>55,403,662</td>
<td>157,087,360</td>
<td>322,784,870</td>
<td>357,442,405</td>
<td>48,974,110</td>
<td>370,288,070</td>
<td>140,058,860</td>
<td>82,496,391</td>
<td>713,441,000</td>
<td>2,303,818,847</td>
</tr>
<tr>
<td>Telestationäre Dienste</td>
<td>293,777</td>
<td>462,799</td>
<td>880,695</td>
<td>797,066</td>
<td>695,480</td>
<td>2,885,201</td>
<td>1,034,944</td>
<td>250,970</td>
<td>714,176</td>
<td>25,726,300</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurzzeitpflege (^\ddagger)</td>
<td>-</td>
<td>665,500</td>
<td>5,332,131</td>
<td>21,234</td>
<td>231,694</td>
<td>479,492</td>
<td>1,015,106</td>
<td>5,082,950</td>
<td>12,828,209</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alternative Wohnformen</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Case- und Caremanagement</td>
<td>-</td>
<td>196,682</td>
<td>2,037,990</td>
<td>1,771,398</td>
<td>846,821</td>
<td>202,298</td>
<td>243,087</td>
<td>680,001</td>
<td>4,533,750</td>
<td>10,512,027</td>
</tr>
<tr>
<td>Insgesamt</td>
<td>62,313,929</td>
<td>183,993,032</td>
<td>414,282,607</td>
<td>429,356,201</td>
<td>115,915,029</td>
<td>431,784,943</td>
<td>172,851,134</td>
<td>108,162,838</td>
<td>1,052,324,740</td>
<td>3,043,212,451</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\(\ddagger\) Pflegedienstleistungsstatistik. \(^\ddagger\) Dienste der Langzeitpflege, soweit sie aus Mitteln der Sozialhilfe bzw. der Mindestsicherung (mit-)finanziert werden; ohne Leistungen der Behindertenhilfe und der Grundversorgung. Wenn kein solcher Dienst vorlag, ist dies mit \(\ddagger\) in der Tabelle gekennzeichnet. \(^\ddagger\) Jahresummen. \(^\ddagger\) Steiermark: Ausgaben bei den Stationären Diensten enthalten. \(^\ddagger\) Insgesamt ohne fehlenden Wert (\(^\ddagger\)). \(^\ddagger\) Bruttoausgaben abzüglich Beträge/Ersätze (von betreuten Personen, Angehörigen, Drittverpflichteten) und sonstige Einnahmen (z. B. Landesgesundheitsfonds-Mittel).
### Tätigkeiten der Arbeitsinspektion 2013 nach Bundesländern

**Labour inspection in 2013 by Länder**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilposition</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>
<th>Österreich</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>auf Baustellen und auswärtigen Arbeitsstellen</td>
<td>559</td>
<td>803</td>
<td>3.749</td>
<td>2.419</td>
<td>831</td>
<td>2.190</td>
<td>848</td>
<td>319</td>
<td>3.173</td>
<td>14.891</td>
</tr>
<tr>
<td>dabei Überprüfung besonderer Aspekte</td>
<td>195</td>
<td>128</td>
<td>678</td>
<td>755</td>
<td>392</td>
<td>685</td>
<td>106</td>
<td>83</td>
<td>948</td>
<td>3.970</td>
</tr>
<tr>
<td>Psychische Belastung</td>
<td>106</td>
<td>114</td>
<td>820</td>
<td>532</td>
<td>303</td>
<td>506</td>
<td>89</td>
<td>93</td>
<td>778</td>
<td>3.441</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitsmittel und elektrische Anlagen</td>
<td>407</td>
<td>1.103</td>
<td>2.450</td>
<td>2.135</td>
<td>971</td>
<td>1.121</td>
<td>510</td>
<td>1.251</td>
<td>1.419</td>
<td>11.387</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitshygiene und Arbeitsstoffe</td>
<td>271</td>
<td>434</td>
<td>1.566</td>
<td>847</td>
<td>255</td>
<td>470</td>
<td>201</td>
<td>383</td>
<td>1.179</td>
<td>5.606</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze</td>
<td>385</td>
<td>811</td>
<td>2.150</td>
<td>2.614</td>
<td>941</td>
<td>665</td>
<td>726</td>
<td>695</td>
<td>2.264</td>
<td>11.251</td>
</tr>
<tr>
<td>Bauarbeiterkoordination</td>
<td>151</td>
<td>290</td>
<td>1.011</td>
<td>642</td>
<td>362</td>
<td>505</td>
<td>178</td>
<td>203</td>
<td>862</td>
<td>4.204</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen</td>
<td>26</td>
<td>184</td>
<td>524</td>
<td>341</td>
<td>243</td>
<td>954</td>
<td>94</td>
<td>172</td>
<td>570</td>
<td>3.108</td>
</tr>
<tr>
<td>Mutterschutz</td>
<td>494</td>
<td>575</td>
<td>1.695</td>
<td>1.078</td>
<td>403</td>
<td>679</td>
<td>533</td>
<td>485</td>
<td>1.595</td>
<td>7.537</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitszeit und Arbeitsruhe</td>
<td>157</td>
<td>827</td>
<td>1.634</td>
<td>1.865</td>
<td>1.940</td>
<td>1.505</td>
<td>568</td>
<td>1.469</td>
<td>2.068</td>
<td>12.033</td>
</tr>
<tr>
<td>Hemarbeit</td>
<td>-</td>
<td>12</td>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitsunfälle</td>
<td>202</td>
<td>290</td>
<td>1.256</td>
<td>941</td>
<td>272</td>
<td>605</td>
<td>286</td>
<td>198</td>
<td>989</td>
<td>5.039</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitsunfallanalyse gesteuert nach Prioritäten</td>
<td>79</td>
<td>114</td>
<td>608</td>
<td>826</td>
<td>465</td>
<td>469</td>
<td>104</td>
<td>99</td>
<td>548</td>
<td>3.312</td>
</tr>
<tr>
<td>Berufskrankheiten</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
<td>57</td>
<td>12</td>
<td>5</td>
<td>11</td>
<td>6</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheitsüberwachung</td>
<td>172</td>
<td>211</td>
<td>491</td>
<td>218</td>
<td>93</td>
<td>189</td>
<td>44</td>
<td>34</td>
<td>274</td>
<td>1.726</td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfungen von Betriebsärzten und Krankenkassen</td>
<td>180</td>
<td>406</td>
<td>1.182</td>
<td>882</td>
<td>684</td>
<td>631</td>
<td>242</td>
<td>236</td>
<td>1.117</td>
<td>5.560</td>
</tr>
<tr>
<td>Systemüberprüfung (inkl. Evaluierung)</td>
<td>156</td>
<td>921</td>
<td>2.083</td>
<td>1.039</td>
<td>1.468</td>
<td>692</td>
<td>341</td>
<td>468</td>
<td>1.950</td>
<td>9.118</td>
</tr>
<tr>
<td>an Sonn- und Feiertagen</td>
<td>-</td>
<td>34</td>
<td>61</td>
<td>31</td>
<td>-</td>
<td>241</td>
<td>10</td>
<td>-</td>
<td>23</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>bei Nacht</td>
<td>-</td>
<td>49</td>
<td>308</td>
<td>13</td>
<td>-</td>
<td>348</td>
<td>26</td>
<td>86</td>
<td>120</td>
<td>941</td>
</tr>
<tr>
<td>Kontrollen von Lenkern und Lenkerinnen</td>
<td>40</td>
<td>170</td>
<td>524</td>
<td>408</td>
<td>230</td>
<td>408</td>
<td>100</td>
<td>61</td>
<td>334</td>
<td>2.275</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilnahme an behördlichen Verhandlungen</td>
<td>713</td>
<td>902</td>
<td>2.948</td>
<td>2.547</td>
<td>1.239</td>
<td>2.220</td>
<td>1.517</td>
<td>1.012</td>
<td>3.302</td>
<td>16.400</td>
</tr>
<tr>
<td>Beratungstätigkeit</td>
<td>1.930</td>
<td>1.047</td>
<td>8.613</td>
<td>5.185</td>
<td>1.123</td>
<td>3.275</td>
<td>1.710</td>
<td>1.737</td>
<td>4.513</td>
<td>29.133</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorbereitungen von betrieblichen Projekten</td>
<td>76</td>
<td>218</td>
<td>3.736</td>
<td>2.128</td>
<td>259</td>
<td>1.493</td>
<td>488</td>
<td>278</td>
<td>1.795</td>
<td>10.471</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Tätigkeiten</td>
<td>904</td>
<td>943</td>
<td>8.094</td>
<td>5.681</td>
<td>1.352</td>
<td>3.992</td>
<td>802</td>
<td>700</td>
<td>5.125</td>
<td>27.593</td>
</tr>
<tr>
<td>davon: Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Stellen</td>
<td>643</td>
<td>523</td>
<td>5.604</td>
<td>3.533</td>
<td>171</td>
<td>2.277</td>
<td>139</td>
<td>184</td>
<td>1.981</td>
<td>15.055</td>
</tr>
</tbody>
</table>