Finanz- und Wirtschaftsreport

2010/2011
Vorwort

Im Jahr 2010 führte das weltwirtschaftliche Wachstum auch in Kärnten zu einem beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwung und spürbaren Effekten am Arbeitsmarkt. Mit einem Beschäftigungswachstum von 0,4% und einem BIP-Wachstum im Österreichschnitt hat sich Kärnten schneller als erwartet erholt und ist – trotz derzeit gedämpfter Konjunktur - wieder auf Zukunftskurs.


Auch die historische Lösung der Ortstafelfrage als Meilenstein in der Geschichte Kärntens wird künftig im Rahmen einer aktiven Nachbarschaftspolitik dazu beitragen, gemeinsame wirtschaftliche Zukunftschancen im Alpen Adria Raum zu nutzen.

Klagenfurt am Wörthersee, im Dezember 2011

Der Landesrat:  
Mag. Harald Doberneck
GESAMTÜBERSICHT

Darstellung Landesdaten 2010 und Ausblick...............................................................4

A) Politische Organisation..........................................................................................5

B) Die Kärntner Wirtschaft – Strategien und Zielsetzungen der Landespolitik ......6

1. Rahmenbedingungen ............................................................................................6
   1.1. Wirtschaftliche Entwicklung bzw. Rahmenbedingungen .....................................6
       1.1.1. Konjunkturelle Entwicklung ........................................................................6
       1.1.2. Beschäftigung und Arbeitsmarkt .................................................................7
       1.1.3. Unternehmensneugründungen ......................................................................9
       1.1.4. Entwicklung des Tourismus .........................................................................9
       1.1.5. Wichtigste regionale Arbeitgeber Kärntens im Bereich Industrie/ Gewerbe ...12
   1.2. Leitlinien ..........................................................................................................13
       1.2.1. Regierungsprogramm für 2009 – 2014 .........................................................14
       1.2.2. Masterplan ..................................................................................................17
       1.2.3. Sondervermögen „Zukunft Kärnten“ ..........................................................18
       1.2.4. Standortabkommen ......................................................................................22

Wirtschaftspolitische Schwerpunkte 2010 und Ausblick.............................................29

2. Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsförderung.............................................30
   2.1. Entwicklungsagentur Kärnten GmbH – Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des
        Landes Kärnten ....................................................................................................35
       2.1.1. Wirtschaftsservice Kärnten ..........................................................................36
       2.1.2. Standorte und Infrastruktur ........................................................................48
       2.1.3. Breitbandinitiative Kärnten .........................................................................52
   2.2. Wirtschaftsförderung in Kärnten ........................................................................55
       2.2.1. Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds .........................................................56
           2.2.1.1. Förderungen des KWF im Jahr 2010 ..................................................58
           2.2.1.2. Technologiefonds Kärnten ..................................................................61
           2.2.1.3. Maßnahmen im Technologiebereich - Leitprojekte ...............................62
           2.2.1.4. KWF Tourismusförderung ..................................................................68
           2.2.1.5. Sonderthema: Konjunkturpakete ..........................................................69
       2.3. Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH ...............71
   2.4. Tourismus-Offensive Kärntens ..........................................................................75

3. Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik ......................................................................92
   3.1. Beschäftigungspolitik .......................................................................................92
       3.1.1. Territorialer Beschäftigungspakt .................................................................94
       3.1.2. Sonstige Maßnahmen im Arbeitsmarktbereich (außerhalb des TEP) .........104
       3.1.3. Arbeitnehmerförderung ..............................................................................105
       3.1.4. Erwachsenenbildung Kärnten .................................................................107
   3.2. Bildungspolitische Maßnahmen und Infrastruktur .............................................108
3.2.1. Universität Klagenfurt ................................................................. 108
3.2.2. Fachhochschule Kärnten ............................................................. 108

4. Entwicklungen am Verkehrssektor .................................................. 110
4.1. Infrastrukturprojekte Schiene ......................................................... 111
4.1.1. Realisierung der Koralmbahn ...................................................... 111
4.1.2. Weiterführung der Hochleistungsstrecke im Zentralraum von Kärnten 112
4.1.3. CCT Combi-Cargo-Terminal Villach-Süd (Standort Fürnitz) .............. 112
4.1.4. ÖBB Haltestelle Wörthersee Klagenfurt ..................................... 113
4.1.5. Lärmschutz Bahn ....................................................................... 114
4.1.6. Laufende Umsetzung von Park&Ride-Anlagen .......................... 114
4.1.7. Konjunkturpaket Schiene zwischen BMVIT und Land Kärnten ...... 115
4.2. Investitionen in den Öffentlichen Personenverkehr und in das übergeordnete Straßennetz ................................................................. 115
4.2.1. S-Bahn ....................................................................................... 115
4.2.2. Go-Mobil .................................................................................. 117
4.2.3. „Lebensland Kärnten“ ............................................................... 117
4.2.4. Verkehrsmodell mittleres Lavanttal .......................................... 117
4.2.5. S 37 Klagener S-K in der Südbahn (Knoten Villach) ....................... 118
4.2.6. Einbindung der Tauernbahn in die Südbahn (Knoten Villach) ......... 119
4.2.7. Weitere Maßnahmen im höherrangigen Straßennetz .................... 119
4.3. Verkehrsverbund Kärnten ............................................................. 120
4.4. Investitionen der Landesstraßenverwaltung .................................. 121
4.4.1. Maßnahmen auf Landesstraßen L und B ................................... 121

5. Verwaltungsreform ......................................................................... 124

C) Der Kärntner Landeshaushalt ....................................................... 133

1. Externe rechtliche Rahmenbedingungen ......................................... 134
1.1. Bundesverfassungsgesetz ............................................................. 134
1.2. Finanzverfassungsgesetz .............................................................. 134
1.3. Finanzausgleichsgesetz ............................................................... 134
1.3.1. Finanzausgleichsgesetz 2008 BGBl. I Nr. 103/2007 ....................... 134
1.4. Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden über Form und Gliederung der Voranschräge und Rechnungsabschlüsse der Länder, Gemeinden und von Gemeindeverbänden - 1999 .............................................. 139
1.6. Österreichischer Stabilitätsfakt 2011 ............................................. 140
1.7. Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens ...................................................... 142
1.8. Steuerreform 2009 .................................................................... 143

2. Interne (gesetzliche) Rahmenbedingungen .................................... 146
2.2. Durchführungsbestimmungen zum jeweiligen Landesvoranschlag (Beschluss der Kärntner Landesregierung) .............................. 148
2.3. Budgetrichtlinien ................................................................. 148
2.4. Kärntner Budgetkonsolidierungsgesetz ................................. 148
2.5. Landtagsbeschluss über die Regelung in Bezug auf die zukünftige Übernahme von Haftungen im Lichte der Umsetzung des Art. 10 des Österr. Stabilitätspaktes 2011 ...... 149


4. Schuldenentwicklung, Haftungen und Garantien des Landes ........... 248

5. Bilanz ....................................................................................... 256

6. Beteiligungen des Landes Kärnten ............................................. 264
6.1. Struktur der Landesbeteiligungen ............................................. 267

7. Daten zum Landesvoranschlag 2011 (inkl. NVA) und 2012 ............. 269

8. Spezielle Themenbereiche ......................................................... 316
8.1. Personalentwicklung ............................................................. 316
8.2. Pensionsreform ..................................................................... 329
8.3. Finanzierung Landeslehrer ..................................................... 330
8.4. Krankenanstaltenfinanzierung ............................................... 333
8.5. Familienförderung/Kinderbetreuung ....................................... 339
8.6. Landesfonds und ausgegliederte Rechtsträger ......................... 342

9. Budgetprogramm ..................................................................... 345

D) Entwicklung der Kärntner Gemeinden ..................................... 356

1. Allgemeines und rechtliche Rahmenbedingungen: .......................... 357
1.1. Allgemeines ................................................................. 357
1.2. Rechtliche Rahmenbedingungen für die Gemeindehaushalte ...... 357
   1.2.1. Externe Rahmenbedingungen ....................................... 357
1.3. Interne (gesetzliche) Rahmenbedingungen............................... 358
   1.3.1. Kärntner Landesverfassung LGBl. Nr. 85/1996, idF. LGBl. Nr. 56/2003 ... 358
   1.3.2. Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung LGBl. Nr. 66/1998 idF. LGBl. Nr. 1/2006 ... 358

2. Haushaltsergebnisse der Kärntner Gemeinden: ............................ 359

3. Schulden der Kärntner Gemeinden: ......................................... 361

4. Entwicklung der Haftungen der Kärntner Gemeinden ................. 365
DARSTELLUNG LANDESDATEN 2010 UND AUSBlick
A) Politische Organisation


Die Freiheitlichen in Kärnten (FPK vormals BZÖ) 17 Mitglieder
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 11 Mitglieder
Österreichische Volkspartei (ÖVP) 6 Mitglieder
Die Grünen IG 2 Mitglieder
36 Mitglieder

Der Landeshauptmann steht an der Spitze der Landesregierung, die er auch nach außen vertritt. Gerhard Dörfler (FPK) ist regierender Landeshauptmann. Erster Landeshauptmann-Stellvertreter ist DI Uwe Scheuch (FPK). Zweiter Landeshauptmann-Stellvertreter ist Mag. Dr. Peter Kaiser (SPÖ).

Als Grundlage für die Zusammenarbeit haben die FPK (vormals BZÖ) und die ÖVP ein Koalitionsübereinkommen, das die Schwerpunkte der Regierungsarbeit für die 30. Gesetzgebersperiode (2009 – 2014) festlegt, verabschiedet.
B) **DIE KÄRNTNER WIRTSCHAFT – STRATEGIEN UND ZIELSETZUNGEN DER LANDESPOLITIK**

1. Rahmenbedingungen

1.1. Wirtschaftliche Entwicklung bzw. Rahmenbedingungen

1.1.1. Konjunkturelle Entwicklung

Das Jahr 2010 stand im Zeichen der globalen Konjunkturerholung, die vor allem von den asiatischen Schwellenländern ausging. Österreich profitierte von der starken Exportnachfrage, die sich im Jahresverlauf auf die Investition übertrug. Das reale Bruttoinlandsprodukt in Österreich stieg im Jahresdurchschnitt um 2,1 %.

In Kärnten dürfte das reale Bruttoregionalprodukt (BRP) ebenfalls um 2,1 % zugelegt haben. Vor allem die Sachgüterzeugung partizipierte am Aufschwung. Verglichen mit der gesamtösterreichischen Entwicklung zeigte sich auch in Kärnten eine klar rückläufige Dynamik, dennoch stieg die technische Produktion des produzierenden Bereichs Kärntens im Vergleich zum 1. Halbjahr 2010 um +11,1 % auf insgesamt € 6,1 Mrd. an.


Kernaussage der Herbstprognose im Rahmen des WIBIS Kärnten:
Es gibt ein deutliches Abflachen der Wachstumsdynamik 2012, aber ein Rückfall in die Rezession ist aus derzeitiger Sicht nicht zu erwarten. Auch das IHS erwartet keine Rezession in den Industrieländern und geht von einer Beschleunigung der Konjunktur im Laufe der nächsten Jahre aus.

Veränderung (%) des realen Bruttoinlandprodukts (Österreich) bzw. Bruttoregionalprodukts (Kärnten) im Zeitraum 2007 bis 2012

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Kärnten</th>
<th>Österreich</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>2,9</td>
<td>3,7</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>0,7</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>-3,7</td>
<td>-3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>2,1</td>
<td>2,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>2,8</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>1,3</td>
<td>1,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Quellen: Statistik Austria, Berechnungen und Prognose IHS Wien

1.1.2. Beschäftigung und Arbeitsmarkt


Die Beschäftigung nahm im Jahr 2010 um 0,3 % zu, womit Kärnten marginal unter dem Bundesdurchschnitt von 0,6 % liegt. Der Einbruch der Beschäftigung des Jahres 2009 (-2,2 %) konnte damit jedoch nicht wettgemacht werden; die Beschäftigungszahlen liegen (noch) deutlich unter den Werten des Jahres 2008.

Mittlerweile liegt der durchschnittliche Frauenanteil an der Gesamtbeschäftigung bei 47,4 %. Da Kärnten bei den Frauen nach wie vor eine der geringsten Erwerbsquoten Österreichs aufweist, ist noch Potential im Sinne eines Aufholprozesses vorhanden.

Ebenso größtenteils parallel zur bundesweiten Entwicklung verlief in den letzten Jahren die Entwicklung der Arbeitslosigkeit: ab Mitte des Jahres 2008 wurde der

Im Jahr 2010 hat sich die Arbeitsmarktsituation allmählich entspannt. So lag die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2010 in Kärnten bei 9,1 %, womit Kärnten im Vergleich der Bundesländer den letzten Platz einnimmt. Die höchste Arbeitslosenquote innerhalb Kärntens verzeichnete der Bezirk Spittal/Drau (11,2 %), die niedrigste Hermagor (6,9 %). Kärnten weist zudem eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit (2010: 9,0 %) auf, welche im Verlauf des Jahres 2010 allerdings deutlich reduziert werden konnte.

Etwas höher als die Jugendarbeitslosigkeit ist die Arbeitslosenquote von älteren Arbeitnehmer/inne/n (2010: 9,7 %), die darüber hinaus im Vergleich zum Jahr 2009 konstant geblieben ist.

Im Jahresdurchschnitt 2011 setzt sich der Aufschwung des Jahres 2010 fort und es wird für Kärnten ein Beschäftigungswachstum von +1,4% bzw. +2.680 Stellen prognostiziert.


### Arbeitslosenquote im Zeitraum 2008 bis 2012

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>2011p</th>
<th>2012p</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kärnten</td>
<td>7,2</td>
<td>9,4</td>
<td>9,1</td>
<td>8,5</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Österreich</td>
<td>5,9</td>
<td>7,2</td>
<td>6,9</td>
<td>6,7</td>
<td>6,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

p: Prognose
Quellen: Arbeitmarktservice, Prognose IHS Wien, IHS Kärnten


1.1.3. Unternehmensneugründungen

Im Jahr 2010 wurden für Kärnten mit 1.914 Unternehmensneugründungen um 1,3 % mehr Gründungen als im Vorjahr gemeldet. Die Gründungsintensität belief sich 2010 auf 7,2 %; sie lag damit um 0,6 Prozentpunkte höher als 2009.

1.1.4. Entwicklung des Tourismus

Der Wintertourismus, der in den letzten Jahren deutliche Zugewinne bei den Nächtingzahlen erzielen konnte, weist jedoch in der vergangenen Saison (2010/11) ein erhebliches Minus auf (- 4,0 %). Trotzdem konnten im Vergleich zur Vorsaison bei Gästen aus der Schweiz, der Ukraine, Russland sowie Frankreich deutliche Zugewinne erreicht werden. Darüber hinaus ist ein deutlicher Trend zum Qualitätstourismus erkennbar, der vor allem in der Wintersaison den 5- und 4-Stern-Betrieben steigende Nächtingzahlen bescherte.

**Aktivitäten und Pläne im Tourismus**


Die Zielvision für Kärnten lautet „Urlaubsland für das ganze Jahr“. Dieses Ziel soll durch konsequente Maßnahmen zur Saisonverlängerung realisiert werden. Über strukturelle und organisatorische Grundmaßnahmen bis hin zu Qualitätsmaßnahmen beim bestehenden Angebot sollen neue Stärkefelder in neuen Märkten verwirklicht werden.

Die künftige Entwicklung des Tourismuslandes Kärnten liegt in den wenigen, aber professionell aufbereiteten touristischen Kernthemen. Neben Kernkompetenzen (bereits bestehende Stärken) können für das Tourismusland Kärnten auch Boomthemen (schon entwickelte, noch auszubauende Stärken) sowie Aufbauthemen definiert werden.
Tourismusthemen für Kärnten

Für Kärnten können

✓ Kernkompetenzen (bereits bestehende Stärken)
✓ Boomthemen (schon entwickelte, noch auszubauende Stärken) und
✓ Strategische Aufbauthemen

wie in o.a. Abbildung definiert werden.

Quelle: Österreichische Gesellschaft für Marketing (2005)
1.1.5. Wichtigste regionale Arbeitgeber Kärntens im Bereich Industrie/Gewerbe

<table>
<thead>
<tr>
<th>Firmenbezeichnung</th>
<th>Standort</th>
<th>Beschäftigte</th>
<th>Industriezweig</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Infineon Technologies Austria AG</td>
<td>Villach Klagenfurt</td>
<td>2.477</td>
<td>Elektro- u. Elektronikindustrie</td>
</tr>
<tr>
<td>STRABAG AG</td>
<td>Spittal an der Drau</td>
<td>1.330</td>
<td>Bauindustrie</td>
</tr>
<tr>
<td>KELAG AG Kärnten</td>
<td>Standorte in ganz Kärnten</td>
<td>1.467</td>
<td>Elektro- und Alarmanlagentechnik sowie Kommunikations-Elektronik etc.</td>
</tr>
<tr>
<td>MAHLE Filtersysteme Austria GmbH</td>
<td>St. Michael bei Bleiburg und Wolfsberg</td>
<td>2.400</td>
<td>Maschinen- u. Stahlbauindustrie</td>
</tr>
<tr>
<td>Steiner Bau Ges.m.b.H.</td>
<td>St. Paul im Lavanttal, Klagenfurt</td>
<td>295</td>
<td>Bauindustrie</td>
</tr>
<tr>
<td>Flextronics International Gesellschaft m.b.H.</td>
<td>Treibach-Althofen</td>
<td>899</td>
<td>Elektro- u. Elektronikindustrie</td>
</tr>
<tr>
<td>Mondi Frantschach GmbH</td>
<td>St. Gertraud</td>
<td>450</td>
<td>Papierindustrie</td>
</tr>
<tr>
<td>Treibacher Industrie AG</td>
<td>Treibach-Althofen</td>
<td>651</td>
<td>Chemische Industrie</td>
</tr>
<tr>
<td>Philips Austria GmbH</td>
<td>Klagenfurt</td>
<td>394</td>
<td>Elektro- u. Elektronikindustrie</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostmann GesmbH</td>
<td>St. Andrä im Lavanttal</td>
<td>594</td>
<td>Bauindustrie</td>
</tr>
<tr>
<td>FUNDERMAX GmbH</td>
<td>St. Veit an der Glan</td>
<td>350</td>
<td>Chemische Industrie</td>
</tr>
<tr>
<td>Veitsch Radex GmbH &amp; Co OG - a RHI AG Company</td>
<td>Radenthein</td>
<td>372</td>
<td>Bergwerke und Eisen-erz. Industrie; etc.</td>
</tr>
<tr>
<td>SEZ AG</td>
<td>Villach</td>
<td>450</td>
<td>Mechatronik</td>
</tr>
<tr>
<td>GREENoneTEC Solarindustrie GmbH</td>
<td>St. Veit</td>
<td>287</td>
<td>Solarindustrie</td>
</tr>
<tr>
<td>LUVATA Gailtal GmbH (vormals ECO Wärmeaustauscher-gesellschaft m.b.H.)</td>
<td>Kötschach-Mauthen</td>
<td>212</td>
<td>Maschinen- u. Stahlbauindustrie</td>
</tr>
<tr>
<td>Wild GmbH</td>
<td>Völkermarkt</td>
<td>250</td>
<td>Maschinen- u. Stahlbauindustrie</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1.2. Leitlinien


Der Strategieentwicklungsprozess bzw. die Ausgestaltung und Formulierung des Leitbildes erfolgte in Zusammenarbeit mit externen Experten in Workshops, die Abschlusspräsentation des wirtschaftspolitischen Leitbildes, fand schließlich am 10.2.2011 statt.

Nachstehend einige Kernaussagen:

Die angestrebten wirtschaftspolitischen Ziele für Kärnten sind nur dann erreichbar, wenn es dem Land gelingt, die folgenden Schwerpunktthemen und daraus resultierenden Handlungsfelder konsequent umzusetzen und sämtliche Maßnahmen der Wirtschaftspolitik darauf auszurichten:

- Erfolgsfaktor Unternehmertum (unternehmerische Tätigkeiten und Unternehmensgründungen erleichtern, Innovationen weiter ankurbeln, etc.)
• Erfolgsfaktor Mensch (Kompensation der demografischen Entwicklung, Flexibilität am Arbeitsmarkt erhöhen, Bildung und Qualifikation als kritische Faktoren behandeln etc)
• Erfolgsfaktor Lebensraum (Tourismus zum entscheidenden Wirtschaftsfaktor weiterentwickeln, nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums etc.)
• Erfolgsfaktor Offenheit (Internationalisierung vorantreiben, Regionen-Bildung über die Grenzen)
• Erfolgsfaktor Öffentliches Management (Schuldenabbau, weniger Bürokratie für Unternehmer – Verwaltungskosten senken etc.)

1.2.1. Regierungsprogramm für 2009 – 2014


**Wirtschaft**


Wesentliche Voraussetzungen für eine wirtschaftlich aussichtsreiche Entwicklung des Landes Kärnten sind hierbei:

• ein wirtschaftsfreundliches Klima in Politik und Öffentlichkeit
• unternehmerische Freiräume und weniger Reglementierungen
• eine für den internationalen Wettbewerb geeignete Infrastruktur
• eine ausgewogene Struktur von Kleinst-, Klein-, Mittel- und Großbetrieben
• eine unternehmensfreundliche und einfache Abwicklung der Wirtschaftsförderung
• ein innovations- und investitionsförderndes Umfeld
• gute Rahmenbedingungen für Internationalisierung und Exportwirtschaft
• qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf sicheren Arbeitsplätzen.

Die Kärntner Landesregierung sieht den Schlüssel für die positive wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes neben der erfolgreichen, Beschäftigung sichernden Tätigkeit der industriellen Leitbetriebe in dem immensen endogenen Potential der vielen Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe.

Die oben genannten Ziele werden von der Kärntner Landesregierung durch geeignete Maßnahmen unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Effekte sowie der budgetären Auswirkungen zielgerichtet verfolgt. Dabei werden insbesondere die folgenden Maßnahmen aus heutiger Sicht in den Vordergrund gestellt:

• unternehmerische Freiräume und weniger Reglementierungen
• ausgewogene Struktur von Kleinst-, Klein-, Mittel- und Grossbetrieben
• unternehmensfreundliche und einfache Wirtschaftsförderung
• wirtschafts- und investitionsförderndes Umfeld
• Internationalisierung und Exportwirtschaft
• wettbewerbsfähige Infrastrukturen
• qualifizierte und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
• wirtschaftsfreundliches Klima in Politik und Öffentlichkeit.

**Arbeit, Arbeitsmarkt**

Regionale arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sind für die Aufrechterhaltung und Schaffung neuer Arbeitsplätze wichtige Instrumentarien. Spezifische zielgruppenorientierte Fördermaßnahmen sollen weiterentwickelt werden, um effektive Maßnahmen für Jugendliche (bis 25), ältere Arbeitnehmer (45+), Langzeitarbeitslose etc. zu ermöglichen. In Abstimmung mit dem AMS werden komplementäre Förderungsprogramme zu Bundesprogrammen entwickelt, um eine Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt rascher zu ermöglichen.
Höherqualifizierung und Weiterbildung sollen einerseits im Rahmen der betrieblichen Weiterbildungsförderung aber auch im Rahmen der individuellen Weiterbildungsförderung der Arbeitnehmer durch das Land Kärnten unterstützt werden. Durch eine inhaltliche und auch organisatorische Neuausrichtung im Rahmen des Kärntner Arbeitnehmer- und Weiterbildungsförderungsgesetzes sollen zukünftig wieder mehr Personen an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, um durch Höherqualifikation bessere Chancen am Arbeitsmarkt zu erhalten.

Basis für die Lehrlingsausbildung bleiben die über 3.000 Kärntner Betriebe. Darüber hinaus soll durch den Ausbau von betrieblichen und überbetrieblichen Lehrwerkstätten die Qualität der Facharbeiterausbildung nachhaltig hoch gehalten werden.

**Finanzpolitik**


Vor diesem Hintergrund werden in der Finanzpolitik dieser Legislaturperiode folgende Prioritäten gesetzt:

- Sicherung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung Kärntens
- Beibehaltung der Standortgarantie der einzelnen Häuser des Krankenanstaltenverbundes unter Forcierung einer gezielten Leistungsangebotsplanung zwischen den einzelnen Häusern des Krankenanstaltenverbundes
- Sicherstellung der Finanzierbarkeit des Krankenanstaltenwesens
- Stärkung der Position Kärntens als Wirtschafts- und Technologiestandort
- Förderung von Bildung, Forschung und Entwicklung
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
- Stärkung des ländlichen Raumes.
Das Budget des Landes Kärnten für das Jahr 2009 wurde unter Berücksichtigung der oben angeführten Prioritäten erstellt, diese haben auch im Budgetprogramm für die Legislaturperiode und in den Budgets für die Jahre 2010 und 2011 ihren Niederschlag gefunden.


**Forschung, Innovation und Technologie**

- Bewusstseinsbildung, das Forschung, Innovation und Technologie die Triebfeder und der Erfolgsfaktor für Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Wachstum sind.
- Technologieoffensive für eine umfassende Innovations- und Technologieorientierung auf allen Ebenen (Schule, FH, UNI, Politik, Unternehmen, Sozialpartner).
- Abgestimmte und koordinierte Vorgehensweise von Landespolitik und Interessensvertretungen bei der Schwerpunktsetzung von Zukunfts-Technologien.

**1.2.2. Masterplan**

Im Rahmen des letzten Regierungsprogramms und damit sich Kärnten als starker und innovativer Wirtschaftsstandort positionieren kann, wurde, unter Einbeziehung


1.2.3. Sondervermögen „Zukunft Kärnten“


Folgende Ziele werden mit den Mitteln des Sondervermögens „Zukunft Kärnten“ verfolgt:

- Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes Kärnten
- Nachhaltige Sicherung bestehender und Schaffung von 10.000 neuen Arbeitsplätzen, dies insbesondere um Kärnten als High-tech Wirtschafts- und Produktionsstandort mit Drehscheibenfunktion im Alpen-Adria-Raum und als Nachhaltigkeitsregion Europas zu positionieren und damit Wachstum und Beschäftigung zu entwickeln.
- Steigerung der Dynamik, Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung der Wirtschaft Kärntens und Setzung von innovativen Impulsen durch überregional wirksame infrastrukturbpezogene Maßnahmen, um Kärnten zu einem leistungsfähigen Wirtschaftsraum von internationaler Dimension auszubauen.

Der Zukunftsfonds weist, auch den Zielen der Lissabon-Strategie der EU folgend, folgende Schwerpunkte auf:
Infrastruktur, mit dem Ziel der Verbesserung der wirtschaftsbezogenen infrastrukturellen Ausstattung
Bildung, im Hinblick auf den Ausbau und die Modernisierung der Ausbildungsinfrastruktur zur Schaffung eines innovativen, hoch-qualitativen Angebotes für die Kärntner Wirtschaft
Forschung und Entwicklung, im Sinne einer Hightech Offensive zur Stärkung der F&E-Infrastruktur bzw. der F&E-Kapazitäten zur Entwicklung von Kompetenzfeldern im betrieblichen und überbetrieblichen Bereich
Informations- und Kommunikationstechnik, im Wege der Schaffung von günstigen infrastrukturellen Voraussetzungen für die elektronische Kommunikation bzw. Anwendung moderner Technologien der mobilen Kommunikation
Regionalentwicklung, durch Aktivierung und Ausschöpfung der endogenen Entwicklungspotenziale in den Regionen Kärntens zur Sicherung eines wirtschaftlich gesunden und leistungsfähigen ländlichen Raumes
Kultur, durch Ausbau der Kulturinfrastruktur
Tourismus, im Wege der Etablierung infrastrukturorientierter Leitprojekte, welche die Tourismusregion Kärnten mit innovativen Produkten im weltweiten Wettbewerb mit einer Vielfalt von Urlaubsdestinationen in ihrer Marktposition stärkt
Umweltschutz sowie Entwicklung von Initiativen zur Stimulierung von Innovationen im Bereich des Einsatzes nachhaltiger Technologien bzw. nachwachsender Rohstoffe.


Von den 43 genehmigten Projekten entfallen 27% auf den Bereich Wirtschaft & Tourismus, 19% auf Infrastruktur, 15% auf Regionalentwicklung, 12% auf den Sportbereich, 7% auf den Bereich Familie, 6% auf Informations- und
Kommunikationstechnik, je 5% auf die Bereiche Bildung & Wissenschaft und Kunst- und Kultur, 3% auf Umweltschutz und 1% auf Forschung & Entwicklung.

1.2.4. Standortabkommen

Im November 2007 wurde zwischen dem Land Kärnten und der Industriellenvereini- gung ein neues Standortabkommen abgeschlossen. In fünf Schwerpunkten einigte man sich über die wesentlichen, am Standort beeinflussbaren Faktoren und gießt sie in konkrete Maßnahmen. Sie sollen Garant dafür sein, dass das Industrieland Kärnten seinen Weg erfolgreich fortsetzt. Schlagwortartig steht über allem folgende Mission:

„Industrieland Kärnten – Leistung und Lebensqualität!“


a) „Infrastruktur ist Standortvoraussetzung“

- Schaffung einer hochentwickelten nationalen wie internationalen Erreichbar- keit sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr zu konkurrenz- fähigen Kosten
- Höchstmaß an Versorgungssicherheit (einschließlich konkurrenzfähiger Tarife) bei Energie (Gas, Strom, vor allem durch Forcierung der heimischen Wasserkraft) und Rohstoffen (Holz)
- einen breiten Netzabdeckungsgrad/eine verlässliche Versorgungsqualität im Bereich Telekommunikationsdienstleistungen
Wesentliche Verkehrsprojekte wurden umgesetzt, wie
- A 10 Tauernautobahn: Katschbergtunnel 2. Röhre
- Tauern_tunnel zweite Tunnelröhre
- Ausbau der B100 Drautal-Bundesstraße
- Generalsanierung des Wolfsbergtunnels
- Bau der Lippitzbachbrücke als direkter Anschluss des Südkärntner Raumes an Slowenien
- Vollausbau der A2 im Packabschnitt
  Mittelfristig wurden Investitionen in Höhe von rd. € 26,5 Mio. in den Ausbau des Flughafens und für Maßnahmen von Sicherheitseinrichtungen durchgeführt
- Landesmittel i.H.v. rd. € 8 Mio. im Wege des „Zukunftsfonds“ für flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes zur Verfügung gestellt
- LKW-Roadpricing: Forderung nach bundesweit einheitlichen Tarifen pro gefahrenem Kilometer ohne Benachteiligung Kärntens umgesetzt
- Cargo-Terminal Fürnitz in Umsetzung
- Gemeinsam mit dem Land Steiermark Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund und der ÖBB, über die Realisierung des Projektes „Koralmbahn“ mit Fertigstellung im Jahr 2020 abgeschlossen

b) „Bildung sichert die persönliche Arbeitsfähigkeit“

- international orientierte Schulen
- ein breites Angebot an Facharbeitern und Technikern
- weltoffene und mobile Mitarbeiter
- eine weiterbildungsbereite Bevölkerung

- Ausbau der Universität und Fachhochschulen im Bereich neuer Technologien (Konzepte für den Ausbau des Bereiches Erneuerbare Energien/Nachhaltigkeit) und neue Ausbildungsformen, wie Bakkalaureat an der Fachhochschule
Lehramt „Informatik“ und „Informationsmanagement“ wurden an der Universität Klagenfurt eingeführt

Etablierung einer Fakultät für Technische Wissenschaften. Finanzierung der Lakeside Labs durch BABEG und KWF über eine Dauer von 5 Jahren

Pädagogische Hochschule Kärnten eröffnet

Einführung eines Bildungsmonitorings zur laufenden Ermittlung des Fachkräftebedarfs in Kärnten

Lehre mit Matura


c) „Innovation & Technologie ist Zukunftssicherung“

- das Bewusstsein, dass Innovation & Technologie die Triebfeder und der Erfolgsfaktor für Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Wachstum im Land sind
- eine umfassende Innovations- und Technologieorientierung auf allen Ebenen (Schule-FH-Uni-Wirtschaftspolitik - Unternehmen-Sozialpartner)
- international erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen, die in unserem Land ihren Ursprung haben, hier erdacht, entwickelt und zur Marktreife gebracht werden

- Innovationsfonds 2: ab 2005 Aufstockung des Beteiligungskapitals im Wege der Übernahme von Gesellschaftsanteilen im Rahmen des BABEG Zukunftsfonds vorgesehen

- Erhöhung des Innovationsgrades der Kärntner Unternehmen mit Start des Projektes „FOKUS“ der Entwicklungsagentur Kärnten GmbH eingeleitet

- Aktive Unterstützung bei Innovationsprozessen in den Regionen durch die EAK z.B. Masterpläne, InnovationsERFA Runden durch die EAK
Zusätzliche Forschungsmittel des Bundes für die Bereiche Technologie- 
transfer, Entwicklung der Technologie- und Innovationsinfrastruktur in 
Höhe von rund € 10,1 Mio. wurden im Wege der BABEG bzw. des KWF 
bereitgestellt

Kooperation mit internationalen Forschungsverbündeten: Unterstützung 
von Kärntner Schwerpunkten im 6. Rahmenprogramm in Abstimmung mit 
dem EU-Innovation Relay Center Austria bei der Wirtschaftskammer

2010 Förderung (KWF) von 130 Forschungs- und Entwicklungs-projekten 
mit einem Barwert von € 15,5 Mio., darin enthalten 110 einzelnbe-
trieblichen F&E-Projekten mit einem Barwert von € 9,77 Mio. (Bundes-
förderungen i.d.H.v. € 11,8 Mio.) im Rahmen des Technologiefonds 
Kärnten durch den KWF

Unterstützung der Initiative IMST (Innovationen machen Schulen Top) 
Stärkung des Informatikunterrichts von der Grundschule bis zur Matura/ 
läuft gut

KWF: genehmigtes EU-Projekt (Österreich-Slowenien) mit KWF als 
Leadpartner zum Thema Aktiver Technologietransfer (3 Jahre, Start 
Sept. 2010)

Initiative Kundenzentrierte Innovation des KWF (Erweiterte Untersuchung 
und Publikation geplant)

Aktive Unterstützung bei der Projektentwicklung und Umsetzung in den 
Bereichen Innovation, Kooperation, Aus- und Weiterbildung, Infrastruktur 
und Logistik durch die EAK

Erfolgreiche Antragstellung der CTR AG im Kompetenz-zentren-
programm COMET mit dem K-Projekt IPOT Innovative Photovoltaic 
Module Technologies mit Partnern wie Kioto Photovoltaics, Isovolta, Blue 
Chip Energy, Energetica, Infineon, Flextronics, Qcells.

Erfolgreiche Antragstellung des W3C im Bundesprogramm COIN mit dem 
Projekt Innocomp.

Erfolgreiche COMET 3-Jahresevaluierung (2012+). Genehmigtes 
Projektvolumen 2012-2014 von € 14 Mio. (Steigerung um 30%)

Mio. (Steigerung um 20%).
Alpe-Adria-Universität: Unterstützung der Antragstellung beim FWF (Wissenschaftsfonds)
Durchführung der Langen Nacht der Forschung im Lakesidepark durch den KWF.
Durchführung des Calls TDIKT 2010 im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien sowie (neu) der technologischen Dienstleistungen
Call Biokunststoffe gemeinsam mit Niederösterreich
KWF Programm Innovationsassistent bereits zum 9. Mal ausgeschrieben
Alpen-Adria-Universität: Unterstützung der Antragstellung beim FWF (Wissenschaftsfonds)
Kärnten 2020/Zukunft durch Innovation
Plattform und Buchreihe „Landschaft des Wissens“
„Nachhaltigkeitsnetzwerk Kärnten“

d) „Internationalität schafft Wohlstand“

- ein weltoffenes Image im Ausland
- einen liberalisierten Arbeitsmarkt
- ausländerfreundliche Gesinnung der Bevölkerung
- international erfolgreiche Leitbetriebe (LCU)

Exportoffensive des Landes unter Nutzung der Synergien des Netzwerkes der Hypo Alpe Adria Bank gestartet, um Kärntner Unternehmen im benachbarten EU-Raum Export-fit zu machen
Entwicklung eines grenzüberschreitenden Arbeitsmarktobservatoriums
Erstellung einer Datenbank für regionale Wirtschaftsdaten durch das WIBIS Kärnten
Regelmäßiges Benchmarking der F&E Leistungen Kärntens mit führenden Regionen
Projektbezogene Zusammenarbeit in den Schwerpunktbereichen grenzüberschreitende Kooperation, Qualifizierung, Infrastruktur, Innovation, F&E, Kultur, Sport und Medien

FTI Strategie Kärnten 2020 beschlossen

Regionale Koordinationsstelle Kärnten für Ziel 3 INTERREG IV-2007-2013 Crossborder: Abwicklung Wirtschaftsprojekte, Aktive Unterstützung bei der Projektentwicklung durch den KWF.

Aktive Mitarbeit bei den Vorbereitungen für die Förderperiode 2014 +. Kärntner integrierte Regionalstrategie unter den Top-10 der EU

2009: Start mit dem Projekt der EAK „Interkommunale Wirtschaftsregionen gemeinsam mit Abteilung 3

Interreg Projekte (tw. gemeinsam) der Universität, CTR, FH, W3C (Cross-Inno, DESIRE, TRI-ICT, CESLA, Koop Flexible Automation)

Durchführung von internationalen Konferenzen (2010: Data and Mobility) im Lakesidepark

Exportförderung des KWF

e) „Bewusstseinsbildung verankert Kärnten als Industrieland“

- das Bewusstsein bei Entscheidungsträgern und Bevölkerung, dass Kärnten ein Industrieland und die Industrie hauptverantwortlich für Wohlstand und Beschäftigung ist
- öffentliche Akzeptanz für die Erfolgsfaktoren international tätiger Unternehmen; klare Positionierung Kärntens als attraktiver Industriestandort im Herzen der EU-Zukunftsregion nach innen und nach außen

Standortmarketingoffensive im Wege der Entwicklungsagentur Kärnten eingeleitet

Langfristige Flächensicherung von Standorten durch abgestimmte Entwicklungsstrategie und Vermarktung im Wege eines Managementverbundes der Entwicklungsagentur Kärnten GmbH mit der GIG Grundstücks- und Infrastruktur Besitz AG und in Abstimmung mit dem Kärntner Bodenbeschaffungsfonds

✓ Carinthian Center of Excellence: Etablierung eines Forschungszentrums für vernetzte Elektronik – Lake Side Labs im Lakesidepark

✓ Logistik Zentrum mit Gewerbepark in Fünrith in Umsetzung

✓ Erweiterung des Technologiepark Villach um eine 3 Baustufe mit Schwerpunktsetzung auf technische Labors in Planung
WIRTSCHAFTSPOLITISCHE SCHWERPUNKTE 2010
UND AUSBlick
2. Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsförderung


steigenden Lebenserwartung verstärkt nachgefragt werden. Aber auch die Arbeitskräfteverleiher – als Teilbereich des Dienstleistungssektors – gewinnen zunehmend an Bedeutung am Arbeitsmarkt. Diese bekamen als flexible Personalbereitsteller die Auswirkungen der Wirtschaftskrise als erste zu spüren, sind nun aber die ersten, die vom Aufschwung profitieren.


Eine vom WIFO vorgenommene Analyse der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der fiskalpolitischen Maßnahmen im In- und Ausland mit Hilfe des WIFO Macromod ergab, dass dadurch das reale BIP in Österreich in den nächsten 2 Jahren um kumuliert 2,1% gesteigert wird. Knapp die Hälfte dieses Anstiegs entsteht durch die Konjunkturpakete des Bundes und die Steuerreform 2009, die von allen Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) „finanziert“ wurde, 0,4 Prozentpunkte sind auf Maßnahmen der Bundesländer zurückzuführen. Hervorzuheben ist der damit verbundene beschäftigungspolitische Effekt, der den Anstieg der Arbeitslosenquote im Jahr 2010 um 0,3 Prozentpunkte gedämpft hat.

Im Jahr 2010 wurden die bereits im Jahr 2008 zur Gegensteuerung initiierten im Wesentlichen auf die Förderung von Betrieben des Tourismus und der Bauwirtschaft, auf die Stärkung und Erhöhung der Kaufkraft sowie auf die Stärkung des Arbeitsmarktes bzw. auf die Sicherung von Arbeitsplätzen und Ausbau der Infrastruktur abzielten, zu Ende geführt.

Die Maßnahmen im Detail:

A) Förderung von industriell-gewerblichen Betrieben/Tourismus:


Im Hinblick auf das Maßnahmenpaket zur Entwicklung des Gewerbewesens durch Förderung u.a. der Forcierung des Aufbaus einer Europa-Kompetenz und Marktoffensive für Kärntner Unternehmen wurden im Jahr 2010 im Rahmen der Abteilung 7 Fördermittel in Höhe von rd. € 1.224.257,12 (inkl. Organisationsaufwand) verausgabt.

In Bezug auf die weiteren wesentlichen Sonderprojekte, deren Umsetzung in den Jahren 2009/2010 geplant war, liegt folgender Status vor:


Stärkung der Kaufkraft:
Das Maßnahmenpaket zur Stärkung der Kärntner Kaufkraft wurde im Jahr 2010 wie folgt ausgeschöpft:

Das „Kärntner Pendlergeld“ in Form eines einmaligen Zuschusses in der Höhe von € 50,00, € 75 oder € 100,00 für den Bezug von Treibstoff an Vertragstankstellen oder wahlweise für Monatskarten des öffentlichen Verkehrs steht 2010 mit € 1.432.572,81 zu Buche.


**Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen:**

Zur Stärkung der Wettbewerbsposition im tertiären Bildungssektor wurden die für das UNI-Klagenfurt IT-Projekt, das die Modernisierung und die Ergänzung der Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur des Campus der Universität Klagenfurt umfasst, vorgesehenen Mittel aus dem Sondervermögen Zukunft Kärnten in Höhe von € 2 Mio. bereits 2009 zur Auszahlung gebracht.

Die über die Abteilung 13 – Soziales, Jugend Familie und Frau für sozialökonomische Projekte budgetierten Landesmittel (Sozialökonomische Betriebe, Neue Arbeit, Jugend am Werk) wurden ausgeschöpft.
Investitionsbereich:

Im gesamten Bereich der Landesstraßen L und B wurden im Jahr 2010 für rein investive Maßnahmen Mittel iHv € 67,46 Mio. eingesetzt.

In den Bereichen des Wohnungsneubaus und der Wohnhaussanierung konnte mit einem Fördervolumen in Höhe von rd. € 155 Mio. ein beträchtliches Investitionsvolumen bewirkt und damit die Bauwirtschaft und auch der Einzelhandel in den Segmenten der Einrichtungsgegenstände und Haushaltsgeräte massiv belebt werden.


2.1. Entwicklungsagentur Kärnten GmbH – Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Landes Kärnten


Zielsetzung der EAK ist es, durch Betriebsansiedlungen neue und hochwertige Arbeitsplätze in Kärnten zu schaffen und die Kärntner Unternehmen bei dem Erhalt bestehender Arbeitsplätze bestmöglich zu unterstützen.

Die strategische Fokussierung der EAK beinhaltet drei Geschäftsbereiche:

- Wirtschaftsservice Kärnten (Akquisition von Neuansiedlungen und Unterstützung bestehender Betriebe)
- Standorte und Infrastruktur (Standortentwicklung und -management)
- Sonderprojekt Breitbandinitiative Kärnten

2.1.1. Wirtschaftsservice Kärnten

Internationales Wirtschaftsservice


Hat sich ein Unternehmen erfolgreich in Kärnten angesiedelt, begleitet die EAK dieses Unternehmen bei seiner wirtschaftlichen Entwicklung in Kärnten bei Bedarf gerne weiter, z.B. bei Expansionsaktivitäten in Kärnten.

Um Ansiedlungen zu generieren, vermarktet die Entwicklungsagentur den Wirtschafts- und Technologiestandort Kärnten im In- und Ausland, vor allem in den Hauptzielmärkten Italien, Deutschland und Österreich.
One-Stop-Shop Investorenservice


Nicht umsonst haben sich im Jahr 2010 32 Unternehmen für einen Unternehmensstandort in Kärnten bzw. eine Expansion entschieden. Aus Österreich kommen 15 (47%) der realisierten Projekte, gefolgt von 10 (31%) Ansiedlungs- bzw. Expansionsprojekten aus Italien, 4 (13%) Projekten aus Deutschland und 3 (9%) aus weiteren Ländern. Damit knüpfte die Entwicklungsagentur an die sehr guten Ergebnisse des Jahres 2009 an.

Beispielhafte Ansiedlungen und Expansionen für das Jahr 2010:

- **PMS Elektro- und Automatisationstechnik GmbH**
  Das Lavanttaler Unternehmen übernahm die insolvente Industrieservice GmbH in Arnoldstein und expandierte gleichzeitig auch räumlich in das Innovationszentrum Arnoldstein, wo zukünftig eventuell auch eine Produktion im Metallbereich errichtet werden soll.
  - Neue Arbeitsplätze: mittelfristig 41

- **Kohlbach-Gruppe**
  In Bleiburg errichtet die Kohlbach-Gruppe eine neue Produktionsstätte der Kohlbach-Tochter HKI Heizkessel- und Industrieanlagenbau GmbH. Im neuen Bleiburger Werk werden jedes Jahr für 100 „Kohlbach“-Anlagen alle technologie relevanten Teile gefertigt. Außerdem entstehen genügend Flächen für Lagerung und Manipulation, für zügige und effiziente Logistik von Rohmaterial und Endprodukte sowie für Forschung und Schulungen.
  - Neue Arbeitsplätze: mittelfristig 120

- **Schenker & Co AG**
  Südosteuropa zählt zu den stärksten Wachstumsregionen innerhalb des internationalen Schenker-Netzwerkes. Deshalb investiert das Unternehmen in die Errichtung eines Terminals mit Logistikzentrum am Klagenfurter
Flughafen. Im neuen Terminal wird auch die Zentralabteilung für Qualität, Sicherheit und Umweltmanagement angesiedelt sein. Ein geplanter Gleisanschluss soll die Möglichkeit bieten, multimodal tätig zu sein.
   o Gesicherte Arbeitsplätze: 66 bei Schenker / 30 bei Auftragsnehmer
   o Neue Arbeitsplätze: mittelfristig 40

- TR Produktion GmbH
  o Neue Arbeitsplätze: mittelfristig 50

Standortmarketing
Die Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Kärnten im In- und Ausland ist wichtig, wenn es darum geht, neue Unternehmen aus dem Ausland für Kärnten zu interessieren.


Beispielhaft für Aktivitäten im Jahr 2010 im Bereich Standortmarketing können folgende Projekte angeführt werden:

- Präsentation des Wirtschaftsstandortes Kärnten im Rahmen der Investorenveranstaltung „L’Austria e la Carinzia: sinonimo di stabilità e successo.“ in Brescia/Italien.
Mehrere Fachseminare über die Standortvorteile Kärntens für Rechtsanwälte und Notare in Italien, z.B. Pordenone und Udine

Teilnahme Kärntens an der Leistungsshow „Forschung & Entwicklung – Forschungsland Österreich“ in Stuttgart/Deutschland

Standortpräsentation auf der Global Connect und der Immobilienmesse Expo Real sowie auf der Matching Milano (Fachmesse für Innovation und Internationalisierung)

Finanzinvestorenservice

Der Wirtschaftsstandort Kärnten wird gestärkt, bestehende Arbeitsplätze können gesichert und durch die Umsetzung neuer Projekte neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Im Jahr 2010 betreuten und bearbeiteten die Mitarbeiter der EAK 66 Investmentprojekte. Diese wurden zum Beispiel im Rahmen der European Venture Market in Berlin oder der Finanzierungsmesse „Nicht ohne meine Bank?!“ in Wildbad Kreuth beworben.


Personalkoordination
Neu angesiedelte und expandierende Unternehmen unterstützt die EAK unter anderem:
• mit Basisinformationen zum Arbeitsrecht, Kollektivverträgen
• bei der Mitarbeitersuche (z.B. Erstellung von Jobprofilen)
• bei der Durchführung von Vorinformationsgesprächen und
• bei der Abklärung von Mitarbeiterförderungen und Qualifizierungs- und
  Zertifizierungsmaßnahmen.

Damit gibt die EAK dem Unternehmen die Möglichkeit, sich verstärkt auf die
eigentlichen betrieblichen Aufgaben, die mit dem Aufbau oder dem Ausbau eines
Unternehmens verbunden sind, zu konzentrieren.

Für das Jahr 2010 wurden auszugsweise folgende Unternehmen erfolgreich betreut:

• DDr. Wagner Alterspflege und Wohnheim Frantschach
• Bosch Mahle Turbo Systems GmbH & Co KG
• THI Total Healthcare Innovation GmbH
• EPS Industries GmbH
• Ondulati ed Imballaggi del Friuli
• PMS Elektro- und Automatisationstechnik GmbH

Regionales Wirtschaftsservice
Im Jahr 2010 wurden 44 Projekte (davon 4 EU-Projekte) in diesem Bereich
bearbeitet und erfolgten 38 einzelbetriebliche Unterstützungen. 198 Veran-
staltungen, Workshops und Sitzungen mit über 6.500 Teilnehmern wurden
abgehalten. In den Vereinen Lavanttaler Wirtschaft, Industrie Gewerbe Oberkärnten
und Zukunft Handwerk & Industrie Gailtal wurden 161 Mitgliedsbetriebe mit über
8.500 Mitarbeitern betreut.

Das Dienstleistungsangebot der EAK richtet sich nicht nur an internationale
Unternehmen, sondern zum großen Teil auch an heimische Betriebe. Mit gezielten
Aktivitäten, vor allem im Innovations- und Kooperationsbereich, werden bestehende
Unternehmen gestärkt und Arbeitsplätze in Kärnten erhalten. Dabei spielen
Vernetzungen und Kooperationen innerhalb der Wirtschaft und mit externen
Dienstleistern wie z.B. Forschungs- und Bildungseinrichtungen eine wesentliche
Rolle, um die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Kärntner Wirtschaft zu
stärken. In diesem Sinne arbeitet die EAK auch aktiv an einer langfristigen optimalen Standortentwicklung und –sicherung.

Zielgruppe des regionalen Wirtschaftsservice sind Kärntner Betriebe aus Industrie/Gewerbe, industriennahen Dienstleistungen sowie innovative Handwerksbetriebe. Ihnen bietet die EAK ein umfangreiches Projekt-management in den Themenbereichen

- Innovation
- Qualifizierungs/Aus- und Weiterbildung,
- Kooperation und
- wirtschaftliche Rahmenbedingungen/Logistik.


Im Rahmen von EU-Projekten, vor allem im Innovations- und Logistikbereich, ist die EAK zusätzlich grenzüberschreitend aktiv.

**Kärntenweite Aktivitäten**

Beispielhafte Erfolgsprojekte im Jahr 2010:

**Innovationsprojekte**
- Innovations-ERFA-Runden
  Die EAK initiiert regelmäßig Erfahrungsaustauschrunden zum Thema Innovation, kurz ERFA-Runden. Zielsetzung ist es, dass vor allem kleine und mittelständische Kärntner Unternehmen ein (ERFA-)Netzwerk aufbauen. Im Jahr 2010 wurden 3 ERFA-Runden veranstaltet, bei denen rund 100 Kärntner Unternehmen teilnahmen.

- RegioLAB
  Im Zuge des Projekts wurde das Programm des „temporären Innovationscoachings“ entwickelt, das flexibel, kurzfristig und bedarfsorientiert zum Einsatz kommen soll. Das Programm zielt auf eine Verbesserung und Intensivierung der Innovationsaktivitäten von KMUs sowie das Umsetzen von kreativem Potenzial ab. Es schafft damit beste Voraussetzungen, um in kurzer Zeit innovative Ideen und Lösungen zu produzieren.

**Qualifizierung/Aus- & Weiterbildungsprojekte**
- innovation@school
Schulen, vor allem den Innovationsgeist junger Menschen zu fördern und ihnen einen Einblick in die Unternehmenspraxis zu ermöglichen. 2010 wurden über 60 Projekte eingereicht, von denen die 10 besten von einer unabhängigen Jury für die von Experten begleitete Umsetzungsphase und den Schlusswettbewerb ausgewählt wurden.

- **KVP-Netzwerk Kärnten**

**Kooperationsprojekte**

- **Wertschöpfungspartnerschaften**

**Logistikprojekte**

- **Castel**
  Mit dem Interreg-IVC-Projekt unter der Leadpartnerschaft des ITL (Institute for Transport and Logistics) aus der Emiglia Romagna, soll die Logistikeffizienz bei KMUs durch eine verstärkte Zusammenarbeit verbessert, regionale Maßnahmen im Bereich Logistik gesetzt und Logistikkompetenzzentren als Unterstützung der KMUs in den Regionen entwickelt werden. 2010 wurde das Konzept für das Logistikkompetenzzentrum Kärnten
fertiggestellt, und mit den Vorbereitungsmaßnahmen zur Gründung begonnen.

- **Batco**

**Regionsspezifische Aktivitäten**
Die EAK unterstützt und begleitet über regionsspezifische Projektarbeit die wirtschaftlichen Entwicklung in einzelnen Regionen Kärntens. Im Mittelpunkt stehen dabei die Unternehmen vor Ort. Die Entwicklungsagentur ist mit eigenem Personal in Unterkärnten und Oberkärnten vertreten, um einen engen Kontakt zu den Betrieben aufzubauen bzw. zu pflegen und die Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft zu erkennen.

Masterplanregion Unterkärnten

Masterplan Lavanttaler Wirtschaft 2007 - 2013


Beispielprojekte:

Einer der Schwerpunkte der Lavanttaler Aktivitäten lag im Bereich KVP – kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Hier sind die Lavanttaler Betriebe Motor für das gesamte Kärntner Netzwerk.

Masterplanregion Oberkärnten

Masterplan Hermagor 2008-2013

„Kooperation Schule und Wirtschaft“ lautete der Themenschwerpunkt bei den Projekten und Veranstaltungen des Vereins Zukunft Handwerk und Industrie Gailtal

Daraus sind unter anderem folgende Projekte entstanden:

- Erstellung der Broschüre „tool times“, die alle Lehrbetriebe des Bezirks Hermagor präsentiert, die vor allem der Berufsorientierung an den Schulen, aber auch gleichzeitig der Präsentation der Betriebe in der Region dient.
- 2010 fand die erste Berufsorientierungsmesse „Lern was Gscheit´s“ aus den Bereichen Handwerk und Industrie statt. 15 Vereinsmitglieder beteiligten sich an der Messe, die gemeinsam mit der Bildungsorientierung Kärnten organisiert wurde.

Masterplan Spittal/Drau 2008 – 2013


Beispielprojekte:
- Auch 2010 wurden Praxisworkshops und Fachvorträge zum Thema Innovation umgesetzt, in denen Innovationsprojekte von Mitgliedsbetrieben vor Ort aufgegriffen und in gemeinsamer Arbeit auf ihre Umsetzbarkeit geprüft bzw. Einblicke in die Innovationsprozesse des jeweiligen Betriebes gegeben wurden wie z.B. durch das Projekt „Innovierbar“.
- Im Bereich Innovation bildeten auch Energie- und Ressourcenmanagement-Themen mit zahlreichen Betriebsbesichtigungen und begleitenden Ausbildungsmodulen eine wesentliche Rolle.
2.1.2. Standorte und Infrastruktur


**Leistungsspektrum**

Im Bereich Standortentwicklung in Kärnten konzentriert sich die EAK darauf, regionale und überregionale Kooperationen, vor allem im Bereich Infrastruktur, zu fördern, optimale Standortlösungen zu finden und die Effizienz in der Infrastrukturverschließung zu erhöhen. Dabei werden wirtschaftliche Impulse zur Stärkung des ländlichen Raumes gesetzt und wird zur Minimierung des Standortwettbewerbs zwischen den einzelnen Gemeinden beigetragen.


**Standortentwicklung**

Wie bereits 2009 begonnen, setzte die Entwicklungsagentur auch 2010 einen Fokus auf die Weiterentwicklung von interkommunalen Wirtschaftsregionen. Weiterhin an Bedeutung gewann auch der Ausbau Kärntens zu einem wichtigen Logistikknoten im Alpen-Adria-Raum. Hier wurde die Zusammenarbeit mit der Kärntner

**Standortmanagement**


Im Jahr 2010 boten die Parks der EAK 222 Unternehmen in denen rd. 4.500 Mitarbeitern beschäftigt waren einen attraktiven Unternehmensstandort.

**Folgende Standorte werden von der EAK gemanagt:**

- Technologieparks und Impulszentren
  1. Technologiepark Klagenfurt
     - Gesamtfläche: ca. 5.700 m², Büro- & Produktionsflächen
     - Schwerpunkt: Telematik, Informatik und Netzwerktechnik
  2. Technologiepark Villach
     - Gesamtfläche: 22.600 m², Büro- & Produktionsflächen
     - Schwerpunkt: IT, Elektronik/Mikroelektronik, Maschinenbau
  3. Impulszentrum Arnoldstein
     - Gesamtfläche: ca. 4.000 m², Büro- & Produktionsflächen
     - Schwerpunkt: Elektronik/Mikroelektronik, Maschinenbau
  4. Impulszentrum Völkermarkt
     - Gesamtfläche: 2.000 m², Büro- & Produktionsflächen
     - Schwerpunkt: technische Dienstleister
Industrie- und Gewerbeparks

5. Industriepark St.Veit
   • Gesamtfläche: ca. 474.000 m², Industrie- & Gewerbeflächen
   • Schwerpunkt: erneuerbare Energie

6. Interkommunaler Gewerbe- & Industriepark Süd – IGP SÜD
   • Gesamtfläche: ca. 540.000 m², Industrie- & Gewerbeflächen sowie 2.000 m² Büro- und Produktionsflächen
   • Schwerpunkt: Kunststoff, Metallbe- und -verarbeitung, Automation, Laser- und Energietechnik, technische Dienstleistungen

7. ALPLOG Carinthia – Logistikzentrum Klagenfurt
   • Gesamtfläche: ca. 120.000 m², Industrie- & Gewerbeflächen
   • Schwerpunkt: Logistik, logistiknahe Dienstleister

Im Bereich Standorte/Infrastruktur werden folgende Projekte (auszugsweise) federführend durch die EAK betreut:

*Interkommunale Wirtschaftsregionen*


**ALPLOG Carinthia – Logistikzentrum Kärnten**

Bereits 2004 wurde die Entwicklungsagentur mit der Erstellung und der operativen Umsetzung eines Positionspapiers zur Logistikentwicklung Kärntens per Regierungsbeschluss betraut. Im Zuge dessen widmet sich die EAK u.a. der konsequenten Weiterentwicklung des Standortes Alplog Carinthia.

Prädestiniert durch die Lage im Dreiländereck Italien, Slowenien und Österreich, durch die Nähe zu den Adriahäfen und die bereits bestehende Autobahn- und Gleisanbindung, ist es Ziel, den 164 Hektar umfassenden Standort zu einem gesamtheitlichen Logistikkompetenzzentrum in Kärnten, insbesondere im Alpen-Adria-Raum zu entwickeln.

Im letzten Jahr wurde an der infrastrukturellen Weiterentwicklung des Standortes und der verkehrsmaßigen Erschließung mit Unterstützung der EAK weitergearbeitet. In Zusammenarbeit mit der deutschen GVZ Gesellschaft, dem Dachverband aller deutschen Güterverkehrszentren, wurden eine Vermarktungskonzeption sowie ein Konzept zur weiteren Ausrichtung ausgearbeitet.

2.1.3. Breitbandinitiative Kärnten

Im Rahmen der Breitbandinitiative Kärnten (BBI), mit dessen Umsetzung die Entwicklungsagentur Kärnten 2005 betraut wurde, erfolgte einerseits die Schaffung der Basisinfrastruktur für Breitband-Internet in Kärnten, andererseits wurde mittels Stimulierungsmaßnahmen Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung und bei Unternehmen betrieben. Kärnten wird so mit einer hochwertigen Breitbandinfrastruktur flächendeckend erschlossen, das Interesse der Bevölkerung für das Medium Internet gesteigert und so gleichzeitig die Nachfrage und die Nutzung erhöht. In einem Stufenmodell wurden 98 % der Kärntner Haushalte und 100 % der Kärntner Betriebe mit hochwertigem Internet (1, 3, 6, 10 und 30 Mbit/s) erschlossen.

2003 waren lediglich 60 % der Haushalte in Kärnten mit Internet potenziell erreichbar (Versorgungsgrad, Platz 7 im Bundesländervergleich) und nutzten nur 30 % dieses Medium (Nutzungsgrad, Platz 9 im Bundesländervergleich). Heute nutzten mittlerweile 75 % der Kärntner Bevölkerung (Quelle: GfK Online Monitor, 4. Quartal 2010) das Internet, dies entspricht einer Steigerung von 150 % und Platz 3 im Bundesländervergleich.

Meilensteine der Breitbandinitiative Kärnten 2010

Stichprobenartige Überprüfungen der Leistungserbringung
2010 wurde die stichprobenartige Überprüfung der tatsächlichen Durchlaufgeschwindigkeiten auf dem Leitungsnetz für die Phase 2 (3,6,10 und 30 Mbit/s) abgeschlossen. Hier wurden insbesondere Regionen in Mittel-, Ober- und Unterkärnten überprüft, um die Dienstequalität zu gewährleisten, aber auch vor dem Hintergrund, dass in bestimmten Regionen vermehrt Interventionen, d.h. Kontaktaufnahmen von Endnutzern, die sich aufgrund eines unzureichenden Internetanschlusses an die Breitbandinitiative gewandt haben, aufgetreten sind. In diesem Zusammenhang konnten 2010 zahlreiche schwierige Interventionen, insbesondere aus dem Raum Oberkärnten, Lavanttal und Gailtal positiv abgeschlossen werden.
Neue Bundes-/EU-Förderung „Breitband Austria Zwanzigdreizehn“

Qualifizierte Internetanschlüsse auf Zeit

Umsetzung bewusstseinsbildender Maßnahmen im Bereich der Breitbandinitiative

Kärnten-Chronik

Kärnten-Regional.TV
Im Rahmen dieses, ebenfalls aus Bundesmitteln geförderten Projektes können sich Regionen bzw. Täler selbst auf einer eigenen Plattform in bewegten Bildern präsentieren. Im Rahmen der Umsetzung dieses Projekts wurden 2010 rd. 1.000 regionale Produktionen aus dem Bereich Gemeinden, Kultur und Brauchtum,
Society und Events sowie Sport, Freizeit und Vereine realisiert, die auf entsprechenden Internetportalen zur Verfügung stehen.

*Internetschulungen für Senioren*

* „Gigacity“ Klagenfurt am Wörthersee*

*Web-TV Plattform www.kaernten.tv*
2.2. Wirtschaftsförderung in Kärnten

Die Organisationsstruktur des KWF stellt sich schematisch mit Ende 2010 wie folgt dar:
Die Wirtschaftsförderung in Kärnten wird im Wesentlichen über den Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds und die Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (BABEG) abgewickelt.


2.2.1. Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds

Als Einrichtung des Landes Kärnten nimmt der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (www.kwf.at) jene Aufgaben wahr, die die lokalen und regionalen Qualitäten als Wirtschafts- und Forschungsstandort unter der Prämisse globaler Wirtschaftsbeziehungen verbessern. Innovationsorientierte und strukturverändernde Förderschwerpunkte sollen den Wirtschaftsstandort Kärnten einer Profilbildung zuführen und im überregionalen Umfeld wettbewerbsfähig machen. Um dieser langfristig angelegten Zielsetzung, der Weiterentwicklung des Wirtschaftspotenzials Kärntens, Folge zu leisten, wird eine Kombination aus überbetrieblichen und einzelbetrieblichen Förderungsmaßnahmen eingesetzt.

In seinem Aufgaben- und Verantwortungsbereich orientiert er sich an langfristig angelegten Zielsetzungen und Strategien. Um Kärnten im Wettbewerb der Regionen zu unterstützen, wird der Fokus auf eine nachhaltige Stärkung der lokalen und regionalen Standortqualitäten gerichtet, die strategische Themenfelder unterstützen und der Erreichung der internationalen Sichtbarkeit dienen.


Vor diesem Hintergrund stellte für den KWF stellte das Jahr 2010 neuerlich ein sehr aktives dar. Mit einem den geförderten Projekten zugrundeliegenden Förderbarwert von € 52,957 Mio. entspricht dies dem zweitstärksten Förderjahr des KWF (+7 %


Sowohl auf österreichischer als auch auf europäischer Ebene kamen 2010 die Vorbereitungen für die Strukturfondsperiode nach 2013 bereits in eine entscheidende Phase. Im November 2010 wurde von der Europäischen Kommission der 5. Kohäsionsbericht veröffentlicht, der bereits klare Rahmenbedingungen für die kommende Förderperiode absteckt. Dabei ist für Kärnten besonders wichtig, dass neben den grenzüberschreitenden Programmen die EU-Kommission vor allem auch an den Ziel 2-Programmen festhält und mit dem Strukturfonds nicht nur die ärmsten, sondern alle europäischen Regionen fördern möchte. Außerdem wird seitens der EU-Kommission auch eine stärkere inhaltliche Fokussierung verlangt, die vom KWF ausdrücklich begrüßt wird, zumal gerade
Kärnten zu jenen EU-Regionen zählt, die schon jetzt ihre Ziel-2-Mittel sehr stark auf den Bereich Forschung und Entwicklung ausrichten.

2.2.1.1. Förderungen des KWF im Jahr 2010


Maßgeblich für das Zustandekommen dieses Ergebnisses waren die Förderaktionen »Investitionen von dynamischen Unternehmen in Gewerbe und Industrie«, »Konjunkturbonus«, »Investitionen in Leitbetriebe in Gewerbe und Industrie«, »Regionale Impulsförderung« sowie die »Forschung & Entwicklung in Unternehmen«. Über diese fünf Förderaktionen wurden 49 % des Barwerts gebunden.

Der Medianwert des Förderbarwerts und des Fördervolumens lag 2010 bei € 3.070,-.

Die EU beteiligte sich im Jahr 2010 mit € 5,219 Mio, was einem Anteil von 9,9 % des Förderbarwerts entspricht.

Förderungen nach Geschäftsfeldern:


Auf das Geschäftsfeld »Infrastruktur und Regionalentwicklung« entfallen mit 70 Fällen 32 % der Mittel. Von den € 16,855 Mio, die über dieses Geschäftsfeld gefördert wurden, beanspruchten die zwei größten Projekte ca. ein Viertel des Volumens. Darunter fällt auch die jährliche Förderung der »Entwicklungsagentur Kärnten GmbH« (EAK: € 3,276 Mio.). Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher
Barwert von € 240.792 je Förderfall, der damit um 32 % unter dem langjährigen Vergleichswert liegt.


**Förderungen nach Betriebsgrößenklassen:**

Die meisten Fördermittel werden weiterhin von Kleinbetrieben absorbiert (€ 17,468 Mio.). Mittels der den Kleinbetrieben in 178 Förderfällen zugeteilten Förderungen konnten 3.624 Arbeitsplätze gesichert und eine geplante Ausweitung um 652 Arbeitsplätze in Aussicht gestellt werden (bereinigt 626).


### Technologiefonds Kärnten

Das strategische Handlungsfeld «Einzelbetriebliche Maßnahmen» ist nach wie vor das bedeutendste Handlungsfeld und liegt weiterhin bei einem Anteil von deutlich über 60 % des Gesamtbarwerts. Mit € 9,767 Mio. hat sich der absolute Barwert 2010 jedoch um -17 % reduziert, während die Zahl der Förderfälle leicht gestiegen ist.

14,4 % des Barwerts entfallen auf das Handlungsfeld «Ausbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen» unter anderem mit den Förderungen für die »Alpen-Adria-Universität Klagenfurt« sowie die der Universität angelagerten »Lakeside Labs GmbH« und »Lakeside Science & Technology Park GmbH«.


2.2.1.3. Maßnahmen im Technologiebereich - Leitprojekte

*KWF Schwerpunkte und Projekte 2010:*

Unter Berücksichtigung der Zielsetzungen und Aufgaben des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds wurden folgende Projekte initiiert bzw. ganz oder teilweise umgesetzt:

Ausschreibung und Prämierung: IKT Informations- und Kommunikationstechnologien 2010

KWF-Beraterforum

Lakeside Labs

Wirtschaftsmonitor Kärnten
Im Juni 2010 wurde unter Kärntens Unternehmen und Bevölkerung die vierteilige Umfrage »Wirtschaftsmonitor Kärnten« gestartet. Den drei Erhebungen im Jahr 2010 folgt die letzte im Frühjahr 2011. Durch die Erhebungsform eines Panels,
wobei die Befragung in derselben Stichprobe (300 Unternehmerinnen und Unternehmer und knapp 900 Erwerbstätigen) mit gleichbleibendem Erhebungsinstrumentarium erfolgt, können relativ stabile Trends erkannt werden. Dabei werden die allgemeine Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen Situation, Wirtschaftsthemen und -kompetenz, das Thema Wirtschaftsförderungen, die Bereiche F&E, der Arbeitsmarkt aus der Sicht der erwerbstätigen Bevölkerung, die volkswirtschaftliche Situation in Kärnten und das Medienutzungsverhalten abgefragt und daraus Schlüsse für die zukünftigen Weichenstellungen im Förder- und Regionalentwicklungsprozess gezogen.

**FTI-Strategie 2020**


Das „Technologiekonzeptes FTI- Strategie Kärnten 2020 beinhaltet im Bereich der Handlungsfelder Bildung, Forschung und Innovation die folgenden vier thematischen Prioritätsachsen, um das Innovationssystem langfristig zu stärken:
Die Ziele sind:

- Kärntens Hochschulen zu stärken
- Die Kooperation von Wissenschaft und wirtschaft zu vertiefen
- Die Innovationsbasis in Kärnten zu verbreiten


Die Dynamik Kärntens in den vergangenen Jahren lässt auf das Potential, das noch in der Region steckt, schließen. Es gilt nun, gezielt Impulse zu setzen und Projekte zu initiieren, die Kärnten dem Ziel ein Stück näher bringen. Die Umsetzung der FTI Strategie erfolgt in einem begleitenden Workshop-Prozess unter Einbindung der beteiligten Institutionen aus den Bereichen der Wirtschaft und Bildung und wurden von der Kärntner Landesregierung am 5.12.2011 für die einzelnen strategischen Entwicklungsrichtungen Maßnahmenpakete wie folgt beschlossen:

 Strategische Entwicklungsrichtung 1/Schwerpunktsetzung
mit dem Ziel der Konzentration und Schwerpunktsetzung in den Bereichen Raumordnung, Bildung, Technologieparks....

Maßnahmenpakete:
- Konzentration auf 3 FTI-Standorte (Zentralraum Klagenfurt/Villach/St.Veit)
• Zusammenführung der Landesgesellschaften zu wenig Leitgesellschaften
• Raumordnung/Infrastruktur Trassensicherung (Strom 380 kV, Gas, Verkehr)
• Industrieflächensicherung
• Technologieparks/Neuordnung des Managements
• koordinierte EU-Programmplanung
• Standorteignungskonzept für Windkraftanlagen

➤ Strategische Entwicklungsrichtung 2/Kärnten als international attraktiven Standort positionieren:
mit dem Ziel der Verbesserung der Standortattraktivität und des Kärnten Image (Betriebsansiedelungen, internationale Schule, Infrastrukturen, Software für Menschen, Lebensqualität erhalten....) unter Öffnung unserer „Grenzen“ (Gemeindegrenzen, mentale Grenzen, Denkmodelle....) mit dem Fokus auf Internationalisierung

Maßnahmenpakete:
• Standortattraktivität sichern (Baltisch-Adriatische Achse, Fluganbindung ins internationale Flugnetz, Infrastruktur Trassensicherung 380 kV, Gas, Verkehr )
• Rahmenbedingungen für ausländische Mitarbeiter schaffen (internationale Schule)

➤ Strategische Entwicklungsrichtung 3/Unternehmerische Basis schaffen/Stärkefelder:
mit dem Ziel die Möglichkeiten zu schaffen, damit sich mehr Unternehmen mit FTI beschäftigen (Netzwerke, Wissens- und Technologietransfers...) unter Konzentration auf unsere Stärkefelder: Nachhaltigkeit, Humanressourcen, Produktionstechnologien sowie Informations- und Kommunikationstechnologien
Maßnahmenpakete:
• FTI-Schwerpunktfelder für Bildung/Forschung/Unternehmen weiter entwickeln (IKT, nachhaltige Energie wie Solar, BV, U.ST, Prozesstechnologie)
• Technologie Transfer
• Ausbau Lake-Side-Park um ein zweites Standbein

Strategische Entwicklungsrichtung 4/Bildung stärken:
mit dem Ziel Anforderungen der Wirtschaft an die Bildungsinstitutionen zu formulieren und diese zu gestalten

Maßnahmenpakete:
• Bildungsstandorte
• mittelfristig max. tertiäre Bildungsstandorte (UNI/FH)
• Ausbau der technischen Fakultät und 3 Stiftungsprofessoren bis 2015
• Naturwissenschaftliches, technisches Interesse fördern/Projekte in Kindergarten und Schulen
• Internationales Doktorantenkolleg
• Neutrale Bildungsplattform – Bildungskonzept für alle Bereiche

Strategische Entwicklungsrichtung 5/Innovative FTI-Förderungen entwickeln:
mit dem Ziel neue, innovative und transparente Instrumente der (Wirtschafts-) FTI-Förderung (klare Kriterien, Innovative Finanzierung, Struktur) zu schaffen

Maßnahmenpakete:
• Fokussierung der Wirtschaftsförderungen für Unternehmen über den KWF
• Instrument der Haftungen bedarfsgerecht optimieren
• neue Finanzierungsinstrumente, wie Aufstockung Beteiligungsfinanzierung
• neue Förderansätze zur Steigerung der Selektivität und Qualität durch Ausschreibung, Verstärkung nicht monetärer Förderungen, Einrichtung Beratungsleistungen, Ausweitung der Kreditfinanzierung statt Zuschüsse
Zur Umsetzung der einzelnen Entwicklungsrichtungen bedarf es eines vernetzten Agierens von unterschiedlichen Akteuren auf der fachlichen und politischen Ebene.

2.2.1.4. KWF Tourismusförderung

Aufgrund des besonderen Stellenwertes für die regionale Wirtschaft, einer identitätsstiftenden Bedeutung und der über die Landesgrenzen hinaus wirkenden Imagebildung, wird dem Tourismus auch von öffentlicher Seite großes Interesse gewidmet. Nach den rückläufigen Nächtigungszahlen in der Vergangenheit werden daher weiterhin erhebliche öffentliche Unterstützungen für die notwendigen Infrastrukturmodernisierungen und für einen qualitativen Anpassungsbedarf eingesetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit dieses Wirtschaftszweiges zu verbessern.

Tabelle 53: Tourismusförderungen des KWF, 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Förderfälle</th>
<th>absolut</th>
<th>in %</th>
<th>Δ % zum VJ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Investitionsvolumen in €</td>
<td>126.996.196</td>
<td>33,1%</td>
<td>-19,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Förderbarwert in €</td>
<td>15.957.899</td>
<td>30,1%</td>
<td>-7,8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Barwert pro Fall in €</td>
<td>33.809</td>
<td>91,9%</td>
<td>-22,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Neue Arbeitsplätze</td>
<td>499</td>
<td>23,6%</td>
<td>84,1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Im Jahr 2010 gab es beim Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) ein genehmigtes Fördervolumen im Tourismussektor im Barwert von rund € 16,0 Mio., mit dem ein Investitionsvolumen von € 127,0 Mio. unterstützt wurde und insgesamt 499 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollten. Mit diesen Förderungen wurden 472 Projekte umgesetzt. Der Barwert je Förderfall betrug rund € 33.800. Der Anteil an Förderungen, der im Jahr 2010 in den Tourismus floss, betrug 30,1 % der gesamten KWF- Förderungen. Im Vergleich zum Jahr 2009 sind – abgesehen von...
der Anzahl der Förderfälle (+19,2 %) und den geplanten Arbeitsplätzen (+84,1 %) – alle Förderkennzahlen deutlich gesunken.


2.2.1.5. Sonderthema: Konjunkturpakete

Konjunkturpaket Kärnten 2009-2010

Aufbau des »Konjunkturpakets Kärnten 2009 – 2010«

Konjunkturbonus:
Ziel war es, Unternehmen dazu zu bewegen Investitionsprojekte möglichst vorzuziehen und somit die Nachfrage zu stützen und gleichzeitig die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sicherzustellen.

Investitionsbezogene Lohnkostenförderung:
Diese Maßnahme wurde angelegt, um auf direktem Weg neue Beschäftigungsverhältnisse zu fördern und gleichzeitig Unternehmen einen Anreiz zu geben, Investitionen durchzuführen.

Förderung von Kleinstunternehmen:
Es wurden ebenfalls Investitionsprojekte stärker unterstützt

„Tourismus Qualitätsoffensive“:
Ziel ist die Stärkung des Kärntner Tourismusangebots im mittleren Berherbergungssegment (Betriebe der Kategorie 2-Stern/3-Stern), um dem markanten Betten- und Nächtigungsrückgang in diesem Segment entgegenzuwirken.
Die Mittelverwendung für das »Konjunkturbelebungspaket 2009 - 2010« gliedert sich in € wie folgt:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Programm</th>
<th>Stand 31.12.2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Konjunkturbonus</td>
<td>12.464.989,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Tourismus</td>
<td>8.374.718,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Qualitätsoffensive</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Investitionskostenbezogene</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lohnkostenförderung</td>
<td>3.330.913,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Kleinstunternehmen – Förderfälle ab 2009</td>
<td>4.303.070,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GESAMT</strong></td>
<td><strong>28.473.690,49</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.3. Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH


**BABEG-Zukunftsleasing**


Im Rahmen des „Zukunftsleasing“ ist die BABEG zum 31.12.2010 an 4 Unternehmen beteiligt.

Weiters hält die BABEG Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:
GIG Grundstücks- und Infrastruktur Besitz AG (97, 62 %)
Lakeside Science & Technology Park GmbH (66, 67 %)
BUILD! Gründerzentrum Kärnten GmbH (45 %)

GIG Grundstücks- und Infrastruktur Besitz AG

Die wesentlichsten Infrastrukturprojekte der GIG AG sind:
Industriepark St.Veit/Glan
Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Südkärnten
Industriepark Völkermarkt (Zone I des IGP Südkärnten)
DANA Austria GmbH
Innovationszentrum Arnoldstein
MG immobilienentwicklungs- und Ansiedlungsgesellschaft mbH
Logistikzentrum Fürnitz (ALPLOG Carinthia)
IGP Süd Völkermarkt Zone II

In den Büro-, Werkstatt- und Industrieflächen, die im Besitz der GIG AG sind bzw. von dieser verkauft werden, sind derzeit rd. 1.730 Mitarbeiter bei 57 Unternehmen beschäftigt.

Lakeside Science & Technology Park GmbH
Der Lakeside Science & Technology Park richtet sich an forschungsintensive, innovative, wachstumsorientierte Unternehmen, die im Bereich der Informations und Kommunikationstechnologien (Telematik/Verkehrstelematik, ergänzende und weiterführende Technologien) tätig sind.


**BUILD! Akademisches Gründerzentrum Kärnten GmbH**
Die BABEG ist am Stammkapital dieser Gesellschaft, welches € 35.000,-- beträgt, mit 45% beteiligt.


**Forschungseinrichtung »Lakeside Labs»**
Um den Ausbau der technischen Fakultät an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt zu forcieren und die vorhandenen Kapazitäten auf eine signifikante Größe zu erweitern, finanziert die BABEG mit zweckgewidmeten Bundesmitteln auf die Dauer von 5 Jahren die Lakeside Labs.

Die Lakeside Labs wurden Anfang 2008 gegründet und beschäftigen derzeit ein Team von 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Forschung, Projektleitung und Assistenz. Im nunmehr dritten Jahr ihrer Forschungsstätigkeit wurden drei weitere, durch die BABEG kofinanzierte Projektvorhaben gestartet sowie die Arbeit in internationalen Forschungs- und Vernetzungsprojekten mit


**Wood Carinthian Competence Center, W3C**


**CTR-Technologiedrehscheibe Kärntens**


Sonderprogramm Forschung und Entwicklung
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden aus diesem Sonderprogramm Mittel in Höhe von € 648.750,00 für ein Projekt genehmigt.

2.4. Tourismus-Offensive Kärntens

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Kärnten. Um die Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft auszubauen, wurde die Tourismuspolitik in den letzten eineinhalb Jahren gravierend geändert. Am Reformieren und Sanieren führte kein Weg vorbei, um Freiräume für Investitionen zu schaffen.


**Ganzjahrestourismus**


**Neustrukturierung der Kärnten Werbung**


**Relaunch Marke Kärnten – Erste Marktforschungsstudie für den Kärntner Tourismus**

Die Kärnten Werbung hat im Frühjahr 2010 einen Relaunchprozess der Tourismusmarke Kärnten gestartet. „Von der Tourismuswirtschaft für die Tourismuswirtschaft“

**Lustvoll leben, gelassen genießen**


**Qualitätssicherungsmodell Kärnten**

Qualitätsoptimierung von Angebot und Dienstleistung sowie eine Steigerung des gesamtwirtschaftlichen Erfolges der Kärntner Tourismusunternehmer sind die erklärten Ziele des Qualitätssicherungsmodells Kärnten. Qualitätscoaches, die von den Kärntner Tourismusregionen eingesetzt werden, stehen allen Betrieben beratend und begleitend zur Verfügung. Partner des Modells, das 2010 aus der Taufe gehoben wurde, sind die Kärnten Werbung, die Wirtschaftskammer Kärnten, die Kärntner Regionen, Urlaub am Bauernhof, der Verband der Kärntner Privatvermieter, die Kärnten Card sowie die Kärntner Seilbahnen. Kärnten ist somit das erste Bundesland das ein von allen touristischen Segmenten getragenes Qualitätsmodell umsetzt. In Qualitätszirkeln werden gemeinsam die Kriterien
erarbeitet, die u.a. eine Optimierung bei der Servicequalität, die Orientierung an der Tourismusmarke Kärnten sowie eine Verbesserung der Management-Qualität sicherstellen sollen. Bereits bestehende Qualitäts-Programme wie zum Beispiel Hotel-Sterne, Urlaub am Bauernhof-Blumen, Segel vom Wörthersee etc. werden im neuen Modell berücksichtigt.

Pilotprojekt "GET A JOB - deine Chancen im Tourismus"

Produktentwicklung

Evaluierung Events - Eventmarketing
Events sind ein wichtiger Bestandteil im touristischen Angebotsmix. Doch erst durch das Zusammenspiel von Events mit anderen touristischen Strukturen und Angeboten entstehen nachhaltige touristische Effekte. Das Jahr 2010 wurde intensiv genutzt, Gespräche und Workshops mit den größten Eventveranstalter zu
führen, um im Zuge des Markenprozesses Schwerpunkte im Eventtourismus festzulegen und die bestehenden Events auf ihre touristische Relevanz zu bewerten. Für den Tourismus ist wichtig, dass Events eine Saison verlängern, zusätzliche Nächtigungen und Wertschöpfung bringen und auch Initiator für eine nachhaltige Angebotsentwicklung sind.


**IT – Bereich**

*Kärntenweites Tourismus-EDV-System*


*Vorreiterrolle für Kärnten durch provisionsfreie Onlinebuchung*

Durch die Vereinbarung einer Flatrate in Bezug auf Buchungsprovisionen wurde es nun erstmals ermöglicht, auf dem Landestourismusportal www.kaernten.at, allen teilnehmenden Regions- und Ortsportalen und sogar für Betriebswebsites die Online-Buchung mit 0% Provision anzubieten. Mit dem integrierten Vertriebsmanagement-System können künftig viele internationale Buchungsplattformen mit wenigen Klicks bedient werden.
**Internet: Vorreiterrolle bei Service, Technologie und Vernetzung**


**Neuer TV-Channel im Internet**


**Flächendeckende Tourenkarte + iPhone App**


**W-Lan**

Das Land Kärnten und Wirtschaftskammer starteten 2009 mit einer Internet Offensive für Tourismusbetriebe. Kärntens Tourismusbetriebe sollen durch diese Aktion ihren Gästen flächendeckend drahtloses Internet anbieten können.

**Elektronisches Gästebrett**

Mit der Einführung einer flächendeckenden, elektronischen Gästemeldung bis Ende 2011, gelingt unserem Land ein zukunftsweisender Innovations (Vor-sprung mit spürbaren Verbesserungen in den Abläufen – vom Betrieb über die Gemeinde bis zur Tourismusregion.
**Gratis Schulskikartenaktion**

**Schigebiete**

**Radland Kärnten**

**Kooperation mit der Österreich Werbung – Allianz der 10**
Folgende Tourismusprojekte sind in Planung bzw. Realisierung:

**Jugend- und Familiengästehaus Weißbriach, Sirnitz/Hochrindl**


**Jugend- und Familiengästehaus – ein Dialog der Kulturen**
Familiengästehäuser“ gegründete „Gemeinnützige Privatstiftung der Jugend- und Familiengästehäuser.

Tibet Zentrum Hüttenberg


**Ausbau Mölltaler Gletscher**


Um die Auslastung dieser zusätzlichen Kapazitäten im Skigebiet zu gewährleisten, ist von Seiten des Unternehmers die Errichtung eines Chalet-Hotel-Dorfes in Flattach mit Gesamtkosten von € 5,5 Mio. geplant.

Durch das Hotelprojekt ist einerseits eine Impulswirkung für Flattach und die Region zu erwarten, andererseits ist von einer deutlich höheren Auslastung im Skigebiet auszugehen. Die Erweiterung der Beherbergungskapazitäten ist ein unbedingtes Erfordernis, um die derzeitigen saisonalen bzw. wetterbedingten Schwankungen der Erlöse durch Aufenthaltsgäste – mit Mehrtageskarten – zu glätten.

**Neubau Thermenhotel Karawankenhof**


**Ausbau Katschberg**


Ausbau Schigebiet Goldeck

Erlebnisterme Warmbad Villach


Als wichtige freizeittouristische Infrastruktur im Kärntner Zentralraum und stark genutzte Schlechtwetter-Alternative für den Sommertourismus ist die Erlebnis-

Walderlebniswelt Klopeiner See
Um die Attraktivität der Fremdenverkehrsregion Klopeiner See-Südkärnten weiter zu steigern, entstand in Seenähe ein überregionaler Freizeit- und Erlebnispark, der das Thema „Waldabenteuer“ für ein möglichst breites Publikum aktiv erlebar machen soll, und dies fast das ganze Jahr über und zum Großteil witterungsunabhängig.


Das Gesamtprojekt mit einem Kostenvolumen von rund € 2 Mio. wird maßgeblich vom Land Kärnten unterstützt.

Low Cost Airlines und Gleisanschluss Flughafen Klagenfurt
Im dynamischen Umfeld des internationalen Flugverkehrs ist es wichtig, dass auch entsprechenden Flugverbindungen vom Kärnten-Airport in Klagenfurt die Erreichbarkeit des Standortes Kärnten sichern. So bedient im Winterflugplan 2011/2012 die Fluggesellschaft Condor die Strecken Düsseldorf und Hamburg, Germanwings die Strecken Köln und Berlin als Umsteigeverbindung über Köln. Mit den Angeboten der Lufthansa nach München sowie nunmehr auch von 2


**Aussichtsturm Pyramidenkogel**

Der inzwischen fast 40 Jahre alte Aussichtsturm Pyramidenkogel in der Gemeinde Keutschach soll durch einen neuen Aussichtsturm mit einem erweiterten Betriebskonzept ersetzt werden.

**Burgenprojekt Friesach**


**Family Resort Sonnenalpe**

die Infrastruktur für Specials und Trainingslager nutzen und Firmen- und Incentivgruppen, um Business-Meetings und Aktivprogramme bzw. Wellnessangebote zu kombinieren.


**Hotel Wulfenia**

**Badehäuser**

**Therme Bad Bleiberg**

**Obir Tropfsteinhöhlen**
Ggst. Projekt plant die Sanierung und Optimierung der Obir Errichtungs- und Betriebsgesellschaft GmbH mit einem Investitionsvolumen i.H.v. € 700.000,-- die vom Land Kärnten durch Refinanzierung der Beteiligung der Kärnten-Tourismus
Holding GmbH an der Obir Errichtungs- und Betriebsgesellschaft GmbH, dem KWF und der Marktgemeinde Bad Eisenkappel mitgetragen wird.


3. Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik


3.1. Beschäftigungspolitik

Die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise haben sich auch im Jahr 2010 noch bemerkbar gemacht. Am heimischen Arbeitsmarkt wurden verstärkt Maßnahmen gesetzt um diese abzufedern. 2010 ging es am Arbeitsmarkt langsam


3.1.1. Territorialer Beschäftigungspakt


Folgende Zielgruppen werden im TEP berücksichtigt:

- Ältere
- Jugendliche
- Langzeitarbeitslose
- WiedereinsteigerInnen, BerufsrückkehrerInnen
- Frauen
- Besonders benachteiligte Personengruppen
- Besonders von Arbeitslosigkeit bedrohte Personengruppen


A) Rückblick auf die Fördermaßnahmen im TEP 2010

Der TEP 2010 war stark auf Einzelpersonenförderungen ausgerichtet. Mit Eingliederungsbeihilfen, der Aktion 4000 und speziellen Jugendförderprogrammen, wurden verstärkter als in den Vorjahren, Einzelförderungen gewährt und so Beschäftigungsverhältnisse bei Vereinen, aber auch Firmen, gefördert. Damit hatten

- Eingliederungsbeihilfen (EB)
  Im Rahmen der EB wird vom Land und dem AMS die Einstellung von Langzeitarbeitslosen und von Langzeitarbeitslosigkeit bedrohten Personen gefördert (lohnaufwandbezogene Förderung). Diese Förderungen stellen Startförderungen dar und dienen nicht zur dauerhaften Förderung von Arbeitsplätzen. Die grundsätzliche Förderdauer beträgt maximal 12 Monate, die Mindestbeschäftigungsdauer pro Förderfall beträgt grundsätzlich 6 Monate. Kostenaufteilung (förderbarer Personalaufwand): Land 1/6, AMS 4/6, Sonstige 1/6. Das Land behält sich aber vor, in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen auch 2/6 - oder mehr - zu übernehmen.

- Jobs für die Jugend
  Als Fördermaßnahme für den Jugendbereich wurde bereits im Jahr 2009 die Aktion „Jobs für die Jugend“ initiiert. Im Jahr 2010 gab es die Förderaktion für zwei Zielgruppen:
  a) „junge Facharbeiter“, bei denen ein max. Förderzeitraum von 6 Monaten und eine max. Förderung von 3.600 Euro gewährt wurde;
  b) „gering qualifizierte Jugendliche“, bei welchen der Förderanteil des Landes pro Förderfall einheitlich maximal € 1.200,-- betrug. Der Förderzeitraum beträgt max. 6 Monate. Insgesamt wurden an die 150 Beschäftigungsverhältnisse gefördert.

- Aktion 4000
  Ebenfalls fortgesetzt wurde im Jahr 2010 die „Aktion 4000“, um die Chancen von Langzeitarbeitslosen zu erhöhen. Ziel des Programms war es, neue Beschäftigungsmöglichkeiten in Gemeinden und gemeindenahen Vereinen

- 95 -

- Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte (GBP)


- Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Förderung von Kinderbetreuungspersonal trägt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Auch bei dieser Fördermaßnahme werden Lohnkosten gefördert.
Arbeitsstiftungen und stiftungsähnliche Maßnahmen


Die Erfolgsquote einiger Initiativen, welche 2010/2011 geendet haben:

- Implacementstiftung 4 – 95,24% Erfolgsquote bei 23 Teilnehmern (TN)
- Aufleb/Just Stiftung – 100% Erfolgsquote bei 2 TN
- Individualisierte Weiterbildung Jugendliche 6 – 100% bei 31 TN
- Indiv. Weiterbildung Frauen 10 – 81,81% Erfolgsquote bei 40 TN
- Implacementstiftung 3 – 95% Erfolgsquote bei 50 TN
- Jugendprojekt 19 (St. Veit) – 84,62% Erfolgsquote bei 20 TN
ESF SP 3b Projekte


Zielgruppen der vier Modellprojekte sind:

- Langzeitarbeitslose
- Schwer vermittelbare Personen
- Beeinträchtigte Personen (psychisch und sozial)
- Behinderte Personen
- Menschen mit Migrationshintergrund

Berufs- und Bildungsorientierungsmanager

- Qualifizierungsoffensive

Da die ESF Mittel und somit die AMS Förderung im Wesentlichen nur für Qualifizierungsmaßnahmen für ältere MitarbeiterInnen gilt, wurde seitens des Landes ein Komplementärprogramm für die Qualifizierungsförderung von unter 45jährigen entwickelt und deren Richtlinien mit dem AMS abgestimmt. Mit dieser Förderung, die für zahlreiche Unternehmen eine wichtige Unterstützung in der Mitarbeiterschulung darstellt, wird auf eine höhere Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten und damit auf die Stärkung des Arbeitsmarktes abgezielt. Insgesamt werden jährlich ca. € 700.000,-- für die Qualifizierungsoffensive seitens des Landes aufgebracht.

- Bildungskarenz PLUS
Diese Förderung wird ebenfalls in Kooperation zwischen Land Kärnten und AMS durchgeführt. Dabei werden die Mitarbeiter für eine bestimmte Zeit, aus Gründen von beschäftigungsschwachen bzw. wirtschaftlichen Einbrüchen, von der betrieblichen Mitarbeit karenziert, um diese, durch eine vom Land

B) Die Fördermaßnahmen im TEP 2011


Kurzübersicht - Maßnahmen seitens des Landes (Kompetenzzentren 3/Landesplanung und Gemeinden; 4/Soziales und 6/ Bildung, Generationen und Kultur) im Bereich der Arbeitsmarktpolitik im Jahr 2011
1. Eingliederungsbeihilfen
Lohnkosten werden gefördert. Land übernimmt 25%, AMS 66,6% und der Verein/Institution 8,4%. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen, werden erhöhte Fördersätze seitens des Landes genehmigt.

2. Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte

3. Arbeitsstiftungen und stiftungssähnliche Maßnahmen

4. BAG-BFI-IT-L@abs
Dieses Projekt wird bereits seit mehreren Jahren erfolgreich umgesetzt. Es handelt sich dabei um hochqualifizierte Fachausbildung von Lehrlingen im IT-Bereich. Kempunkt ist das „Triale Ausbildungssystem“, ein Zusammenwirken von Berufsschule, betreutem Betriebspraktikum und IT-L@B. In diversen Partnerfirmen werden die Lehrlinge zusätzlich praktisch ausgebildet.
5. Jugendprojekt – Neue Wege des Berufseinstiegs
Jugendliche werden dahingehend gefördert, dass sie am Arbeitsmarkt Fuß fassen können.

6. Projekt Verein ISI – Qualifizierungs- und Erprobungsfirma für über 45jährige
Das Projekt bietet Chancen für Ältere Arbeitsuchende auf Reintegration in den Arbeitsmarkt.

7. Mitarbeiterqualifizierung (QfB)
Weiterbildungsmaßnahmen von MitarbeiterInnen werden gefördert. Im Sinne von Life Long Learning wird geschult und höherqualifiziert.

   1. Landesrichtlinie fördert Männer unter Frauen unter 45 Jahren
   2. AMS-Richtlinie ist das Komplementärprogramm zum Landesprogramm

8. Kinderbetreuungseinrichtungen (KBE)
Kinderbetreuung trägt zur Vereinbarkeit von Beruf & Familie bei. Arbeitslose Pädagogen bekommen ein gefördertes Dienstverhältnis und darüber hinaus werden Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt.

9. Berufs- und Bildungsorientierungsmanager (BBO-Manager) Schnittstelle zwischen Schule, Wirtschaft, Eltern; Gemeinsames Projekt Land, AMS, AK/ÖGB, WK, IV.

10. ESF SP 3b Programmmaßnahmen
Ziel des Programms ist es, Anreize für die Arbeitsmarktintegration zu schaffen. 46% der Gesamtkosten werden von der EU finanziert. Dies sind über 1 Million Euro für folg. Projekte:

**Neue Initiativen im Jahr 2011**


- Lehrwerkstätte „Kretha“ Spittal – bis zu 10 niedrigqualifizierte Jugendliche erhalten die Chance auf einen Ausbildungsplatz in einer Lehrwerkstätte (Tischler) – Projekt von pro mente kärnten

**Sozialökonomische Betriebe (SÖB)**

SÖB’s sind ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, das durch die Bereitstellung von marktnahen, aber doch relativ geschützten, befristeten Arbeitsplätzen die Integration von schwer vermittelbaren Personen in den Arbeitsmarkt fördern soll. 2010 werden in vier SÖB’s insgesamt 120 Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Die jährliche Vermittlungsquote in den ersten Arbeitsmarkt beträgt ca. 50 Prozent.

**Neue Arbeit**

MindestsicherungsempfängerInnen) wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden.

**Jugend am Werk**

Eingliederungsbeihilfen im Gemeinde- bzw. gemeindenahen Bereich € 450.000,-- für 120 Plätze

Finanzierung Radwegpflege (ESF SP 3b Projekt)

**3.1.2. Sonstige Maßnahmen im Arbeitsmarktbereich (außerhalb des TEP)**

**Brennholzaktion**
3.1.3. Arbeitnehmerförderung


Im Jahr 2010 wurden insgesamt Förderungen in der Höhe von € 7.723.392,14 gewährt. Die Schwerpunkte wurden einem Relaunch unterzogen und bilden nunmehr die Bereiche:

- Mobilität für Pendler
- Weiterbildung für Arbeitnehmer
- Lehrwerkstättenförderung
- Förderung von Ausbildungsmaßnahmen in Lehrlingsverbundeinrichtungen
- Heimkostenzuschuss für Lehrlinge

Pendlerförderung/Fahrtkostenzuschuss:

Bildungsscheck/Bildungsförderung:

Lehrwerkstättenförderung:

Heimkostenzuschuss:
Mit 1.1.2010 wurde der Heimkostenzuschuss für Lehrlinge eingeführt. Lehrlinge, denen Kosten für die Unterbringung entstehen, wenn sie für den Besuch der Fachberufsschule aufgrund der Unzumutbarkeit des Verkehrsweges vorübergehend einen Heimplatz oder eine Wohnung benötigen, können einen Wohnkostenzuschuss / Heimkostenzuschuss für die Berufsschul-Besuchszeit, jedoch für maximal 6 Wochen je Kalenderjahr bis zu € 50,- pro Woche beantragen. Die Anträge sind bis längstens 30.6. des Folgejahres beim Amt der Kärntner

**Lehre mit Matura**
und es wurde eine Fördersumme in Höhe von € 221.500,-- ausbezahlt. 2011 ist mit ebenfalls mit einer Steigerung der Antragszahl zu rechnen.

3.1.4. Erwachsenenbildung Kärnten
3.2. Bildungspolitische Maßnahmen und Infrastruktur

3.2.1. Universität Klagenfurt

Die Universität Klagenfurt (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) ist die führende Bildungs- und Forschungsinstitution Kärntens. Struktur und Überschaubarkeit der Universität wirken sich im Gegensatz zur so genannten Massenuniversität in mehrfacher Hinsicht positiv aus - auf Forschung und ihre Organisation, auf den Lehrbetrieb und auf die internen Verwaltungsabläufe. Dazu kommt der spezifische Charakter einer echten Campusuniversität. Mit dieser Kompaktheit sind beträchtliche Vorteile für die Studienorganisation (Hörsäle, Bibliothek, Mensa, Studierendenheim etc.) und für bereichsübergreifende Forschungsaktivität verbunden.

Im Sinne des Zukunftskonzeptes K 2010 erfolgte in den letzten Jahren ein substantieller Ausbau der Universität, wobei in erster Linie die technischen Ausbildungszweige gestärkt wurden. Aber auch der gut ausgebauten kulturwissenschaftliche Zweig der Universität bietet ein umfassendes Studienangebot. Mit ihren 4 Fakultäten bietet die Universität ein Studien- und Forschungsangebot, das Studenten und Studentinnen und ForscherInnen aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum anspricht.

- Fakultät für Kulturwissenschaften
- Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
- Fakultät für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
- Fakultät für Technische Wissenschaften

3.2.2. Fachhochschule Kärnten

Die Fachhochschule Kärnten hat sich seit ihrem Bestehen zu einer einzigartigen Institution entwickelt. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Engineering & IT, Wirtschaft & Management, Gesundheit & Soziales sowie Bauingenieurwesen & Architektur. Die Struktur der FH Kärnten bietet den knapp 2000 Studierenden die Vorteile kleiner, sehr gut betreuter Zentren, die individuell auf die Bedürfnisse der


Die Vorteile eines Studiums an der Fachhochschule Kärnten:
• starke internationale Komponente
• modernstes Equipment
• hohe Praxisorientierung
• gute Berufsaussichten
• Arbeit in kleinen Gruppen
• fixe Studiendauer
• Studienstandorte mit hoher Freizeitqualität

Das Land Kärnten hat laut Landesrechnungsabschluss 2010 für das Fachhochschulwesen einen Betrag von € 7.578.503,-- zur Verfügung gestellt.
4. Entwicklungen am Verkehrssektor

Die Positionierung Kärntens im europäischen Wirtschaftsraum ist eng an die verkehrspolitischen Strategien und Pläne der EU gebunden. Im Jahr 1996 legte die EU die Leitlinien für den Aufbau der Transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN) bis 2010 fest.


Nun ist ein erster sehr wichtiger Schritt in dieser Richtung in Erfüllung gegangen!

Bis zur finalen Genehmigung und erfolgreichen Aufnahme der Baltisch-Adriatischen Achse in das Kernnetz der EU sollte nunmehr die bisher erfolgreich geleistete Überzeugungsarbeit aus den Regionen bei den Abgeordneten des Europäischen Parlamentes intensiv fortgesetzt werden, da diese gemeinsam mit den Mitgliedstaaten über den von der Europäischen Kommission vorgelegten Vorschlag abstimmen werden.

### 4.1. Infrastrukturprojekte Schiene

#### 4.1.1. Realisierung der Koralmbahn

- Finanzierungsvolumen insgesamt: ca. € 5,6 Mrd.
- Baubeginn Koralmtunnel: 2009
- Verkehrswirksame Durchbindung: 2020
- Gesamtfertigstellung: 2022


Am 20. März 2009 fand der große Spatenstich für den Haupttunnel auf steirischer Seite (KAT 1 mit ca. 5 km Länge) statt.

Die Vergabe der Arbeiten am sog. KAT 2, dem mit ca. 17 km Länge größten Abschnitt des Koralmtunnels erfolgte noch im Herbst 2010.
4.1.2. Weiterführung der Hochleistungsstrecke im Zentralraum von Kärnten

Nach vom BMVIT auferlegtem Planungsstopp im Kärntner Zentralraum laufen derzeit intensive Verhandlungen, die Detail-Planungsarbeiten im Bereich zwischen Klagenfurt und Velden Ost und im Knoten Klagenfurt für die Auswahltrasse bis zum Abschluss der UVP-Planung fertig zu stellen, sowie im Knoten Villach nach Lösungen zu suchen, um nach Fertigstellung der Koralmbahn in Fortführung von baulichen Investitionen mit den Umsetzungen zu beginnen. Es ist wichtig, sämtliche planerischen und behördlichen (einschließlich UVP-Verfahren) Aktivitäten für die Schienenstrecke entlang des ausgewählten Korridors am Wörther See im Zentralraum von Kärnten in den nächsten Jahren im Rahmenplan organisatorisch und finanziell abzusichern um danach ein baureifes Projekt umsetzen zu können.

Maßnahmen:

4.1.3. CCT Combi-Cargo-Terminal Villach-Süd (Standort Fürnitz)

Mit dem bereits bestehenden Verschiebebahnhof und dem künftigen CCT der ÖBB, die im Schnittpunkt der beiden Hauptmagistralen, der Tauernachse (Korridor X) und der Baltisch-Adriatischen-Achse liegen, bietet dieser Standortraum ideale Voraussetzungen für einen internationalen Logistik-knotenpunkt.

Der Ausbau des CCT zu einem Gateway bzw. einer Drehscheibe des unbegleiteten kombinierten Verkehrs ist enorm wichtig, womit auch die import- und export-orientierte Wirtschaft von einem wesentlich verbesserten Zugang zu den
europäischen Wachstumsregionen und vor allem zu den oberitalienischen Adriahäfen profitieren würde. Dieser Cargo Terminal in Fürnitz ist für die ÖBB ein wichtiges internationales Projekt und ist auch für den Logistikstandort Österreich bedeutend.

Derzeit laufen intensive Bestrebungen, den Standort Villach/Fürnitz als sog. „Dry-Port“ oder Hinterlandhafen für die adriatischen Häfen Triest, Venedig, Koper, Ravenna und Rijeka zu positionieren, die sich kürzlich zur sog. „NAPA-Northern adriatic Port Association“ zusammengeschlossen haben, um zukünftig gemeinsam gegenüber den Nordhäfen konkurrenzfähig zu sein.

Maßnahmen:
Finanzierung und Umsetzung dieser wichtigen Maßnahme im derzeit geschätzten Ausmaß von ca. € 80 Mio. im Rahmenplan ab 2010.

Derzeit werden intensive Verhandlungen mit dem Bund geführt, dieses baureife Projekt im Rahmen des Konjunkturpaketes des Bundes im Rahmenplan vorzuziehen und raschest mit dem Bau zu beginnen.

4.1.4. ÖBB Haltestelle Wörthersee Klagenfurt


Maßnahmen:
4.1.5 Lärmschutz Bahn

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Bund bzw. den Österreichischen Bundesbahnen und dem Land Kärnten erfolgt eine Kostenteilung bei der Planung und Herstellung von Lärmschutz an Bahnstrecken, d. h. die Kosten tragen zur Hälfte die ÖBB und die weiteren 50 % der Kosten entfallen auf die Gemeinden und das Land Kärnten.

4.1.6 Laufende Umsetzung von Park&Ride-Anlagen

Bisher umgesetzte Projekte:
Für all jene Gemeinden, mit denen bisher Verträge abgeschlossen wurden, werden Anlagen errichtet, wobei von den ÖBB 50%, vom Land Kärnten 30% und von der jeweiligen Gemeinde 20% der Gesamtkosten für das Projekt zu tragen sind.
Die Erhaltungskosten sind von der jeweiligen Gemeinde zu übernehmen.

Bisher umgesetzt:

Park & Ride- Umsetzungsprogramm ab 2009 / Land Kärnten
Greifenburg/Weissensee (30 PKW / 0 Bike), Lendorf (14/25), Paternion/Feistritz (60/30), Kötschach/Mauthen (25/20), Hermagor (35/30), St. Stefan/Vordernberg (15/20), Villach Seebach (30/30), Villach Hbf. (150/0), Villach Westb. (40/40), Faak am See (11 PKW / 32 Bike / 10 Moped), Klagenfurt Hbf. (130/0), Priel (30/30), Kühnsdorf (160/50), und Mittlern (50/20)
4.1.7 Konjunkturpaket Schiene zwischen BMVIT und Land Kärnten


4.2. Investitionen in den Öffentlichen Personenverkehr und in das übergeordnete Straßennetz

4.2.1. S-Bahn

Die S-Bahn als (Vororte-)Bahnsystem mit innerstädtischen Verbindungen zeichnet sich durch eine Taktverdichtung - stündlich bzw. halbstündlich - aus und wird in drei


4.2.2. Go-Mobil


4.2.3. „Lebensland Kärnten“


4.2.4. Verkehrsmodell mittleres Lavanttal

Die bestehenden Defizite im Verkehr sowie die ungünstige Erreichbarkeit der bestehenden Gewerbe bzw. Industriestandorte in diesem Zentralraum wurden aufgezeigt und es wurde versucht durch Maßnahmen im Rahmen von angestrebten Entwicklungsszenarien Lösungen zu erarbeiten.

Der so genannten Spange St. Andrä/Nord mit der direkten Anbindung des gewidmeten Industriegeländes der ATP sowie des Gewerbegebietes Wolkersdorf an die A2 Süddautobahn wurde der Vorrang zur weiteren Bearbeitung zuerkannt. Mit dieser Lösung wird eine verkehrliche Entlastung der Spange Wolfsberg Süd sowie dem Hauptplatz von St. Andrä erreicht, gleichzeitig tritt auch eine verkehrliche Beruhigung in reinen Wohngebieten ein.

Die Kosten dieser geplanten Verkehrsanlagen mit der Anschlussstelle an die A2 Süddautobahn im Norden von St. Andrä wurden im Rahmen einer Erstschätzung mit ca. € 20 Mio. beziffert.

4.2.5. S 37 Klagenfurter Schnellstraße

Vereinbart mit der ASFINAG ist nun, dass der Abschnitt „Klagenfurt/Nord – St. Veit/Nord“ sicherheitstechnisch adaptiert wird. Die Maßnahme einer baulichen Mitteltrennung (Betonleitwand, etc.) wird geprüft, da sich besonders in diesem Bereich immer wieder schwere Unfälle im Gegenverkehr ereignet haben.


Im Bauprogramm der ASFINAG ist auch der Abschnitt „Zwischenwässem“ enthalten. Hier soll auf einer Länge von 4,0 km ein 4-streifiger Ausbau durchgeführt und damit die bestehenden Unfallhäufungspunkte entschärft werden. Mit dem Bau soll im Jahr 2015 begonnen werden.

4.2.6. Einbindung der Tauernbahn in die Südbahn (Knoten Villach)

Für diesen Streckenabschnitt im Bereich des Knotens Villach läuft derzeit ein Trassenauswahlverfahren. Auch für diesen Abschnitt sollten sämtliche Planungsschritte und notwendigen Verfahren und die Umsetzung des ersten Teils der Planungen abgesichert werden.

Umsetzungsschritte:
1. Aufnahme in den Rahmenplan: Planung für die Trassenfindung und Planung bis zu UVP-Verfahren des gesamten Knotens mit Lösungsfindung für den Raum Villach
2. Aufnahme der Detailplanung und Baufinanzierung der ersten Teillösung mit (Rohschätzung) ca. € 50 Mio., aufgeteilt bis 2010 für:
   • Brücke im Stadtgebiet (wäre auch ohne weitergehende Planung für den derzeitigen Betrieb unerlässlich)
   • Unterfluranbindung Westbahnhof
   • Optimierung der Linder-Schleife

A 10 Tauernautobahn:
• Tauern tunnel
   2006 Baubeginn 2. Röhre Tauern tunnel, Fertigstellung 2010
   Sanierung 1. Röhre seit 30.04.2010, Fertigstellung 30.06.2011
   Gesamtkosten € 195 Mio.

• Wolfsbergtunnel
   Beginn der Generalsanierung Wolfsbergtunnel 2009
   Gesamtkosten von rd. € 25,4 Mio.; die Fertigstellung erfolgt am 01.03.2011

4.2.7. Weitere Baumaßnahmen im höherrangigen Straßennetz

AST Wernberg:
Nach wie vor wird über den Vollanschluss Wernberg verhandelt und sollte aus Sicht des Landes Kärnten umgesetzt werden.
AST Völkermarkt Mitte:


Mit dem Bau soll bereits im Jahr 2012 begonnen werden.

A11 Karawankentunnel:
Die sicherheitstechnische Adaptierung muss 2012 beginnen. Um aber langfristig die Tunnelsicherheit zu gewährleisten, ist eine zweite Tunnelröhre unabdingbar. Eine Entscheidung über den weiteren Ausbau des Tunnels gibt es aber seitens der Asfinag noch nicht.


4.3. Verkehrsverbund Kärnten

Die Kooperationsform zwischen den einzelnen Verkehrsunternehmen, die öffentlichen Verkehr betreiben sowie den Gebietskörperschaften Bund, Land und Kärntner Gemeinden gewährleistet für die Benutzer von Bus und Bahn einen einzigen Fahrschein zu einem begünstigten Fahrpreis.
4.4. Investitionen der Landesstraßenverwaltung


Angeführt werden darf auch, dass durch die zur Verfügung Stellung von Infrastruktur neue Investitionen geschaffen werden (Betriebsansiedelungen). Diese Verkehrsverbindungen lösen auch große Investitionen aus – Beispiel IKEA, Investitions- summe ca. € 70,0 Mio. und ca. 200 Arbeitsplätze.

4.4.1. Maßnahmen auf Landesstraßen L und B

Seitens der Landesstraßenverwaltung werden jedes Jahr ca. € 35 – 40 Mio. direkt in das Kärntner Landesstraßennetz investiert.
Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der Substanzerhaltung, d.h. dass Straßen mit den Güteklassen 4 und 5 (schlechter bzw. sehr schlechter Straßenzustand) hierbei besondere Berücksichtigung finden. 2011 wurden in allen Regionen Kärntens ca. 60 km Straßen neu gebaut bzw. neu asphaltiert.

Auch im Drautal soll 2012 mit dem Großbaulos Umfahrung Greifenburg begonnen werden.


Der Bau der Umfahrung Greifenburg ist als Teil eines Gesamtausbauprojektes der B 100 Drautal Straße zu sehen und ist für die Verkehrssituation im Drautal ein wichtiger Entwicklungsschritt. Das Land Kärnten setzt somit bis zur Landesgrenze weitere konkrete Schritte zum Ausbau der B 100 für eine vernünftige wirtschaftliche und touristische Entwicklung des Drautals. In den letzten zehn Jahren wurden rund € 60 Mio. in den Ausbau der B 100 Drautal Straße im oberen Drautal investiert.

Nicht nur in den Straßenbau wird Geld investiert sondern auch in die Erhöhung der Verkehrssicherheit und in wichtige Projekte. Solch ein Projekt ist der Verkehrsrechner Kärnten über den zentral alle wichtigen Ampelanlagen gesteuert werden sollen.

Wichtige Projekte:

- R9 Lieser Radweg: Lieserschlucht: hier ist noch die Entscheidung der Gemeinde ausständig.
- R1 Drauradweg: St. Peter in Holz ist in Planung.
- R1B Faakersee Radweg: Drobollach – Egg ist in Planung.
- R4A Wörthersee Radweg: mit Lückenschluss Töschling ist der Radweg durchgehend befahrbar
- R3 Gailtal Radweg: Abschnitt Nepomuckbrücke bei Arnoldstein ist in Planung.
- R 5B Gurktal Radweg: Abschnitt Gurk – Zweinitz ist im Bau
- R2C Turracher Radweg: Abschnitt Gradnegg – Feldkirchen ist in Planung
- R 5 Glan-Gurk Radweg: Feldkirchen – Glanegg ist in Planung
5. Verwaltungsreform

Kärntens Verwaltung auf Zukunftskurs


Der Reformprozess ist als ganzheitliches Projekt gestartet, mit dem Ziel, mittelfristig die Reformmaßnahmen in die Linienfunktion zu übernehmen und so einen stetigen Verbesserungsprozess zu initiieren.

Folgende Projekte befinden sich in der Umsetzungsphase:

➢ Standortkonzentration

Im Sinne des New Public Management wurde durch den Bau eines neuen Verwaltungszentrums in der Klagenfurter Mießtalerstraße eine zentrale Anlaufstelle für die Kärntnerinnen und Kärntner geschaffen. Ebenfalls wurde ein Labor- und Technikzentrum in der Flatschacherstraße errichtet.

Im Herbst 2008 erfolgte die Fertigstellung des Technikzentrums und damit die Endbesiedelung der einzelnen Gebäude.

Das neue Verwaltungsgebäude bringt:

- Bürgernähe und Serviceorientierung
- Offenheit und Transparenz
• Einführung einer Projekt- und Teamkultur
• Konzentration der Abteilungen nach Kompetenzzentren
• Hohe Flexibilität und Reversibilität
• Standardisierte Arbeitsplatzqualität
• Einsparungen für das Land Kärnten

➢ Strukturreform


➢ Prozessoptimierung

In zahlreichen Projekten werden die Verwaltungsabläufe auf Basis der Informationen aus dem Konzernrechnungswesen und dem darauf aufbauenden Berichtswesen analysiert und eine Verschlankung und Beschleunigung der Abläufe

- **Produkt- und Leistungskatalog**

Im Rahmen des Modells der Wirkungsorientierten Landesverwaltung soll ein wirksameres Leistungsangebot der Kärntner Landesverwaltung mit besserem Service für alle Kärntnerinnen und Kärntner geschaffen werden.


- **One-Stop-Shop**


Das bedeutet für die Kärntnerinnen und Kärntner und das Land Kärnten:

- Die Verwaltung ist eine Servicestelle: Die Kärntnerinnen und Kärntner nehmen die Dienstleistungen der Verwaltung als Kunden an und werden schnell und kompetent aus einer Hand bedient.
- Zeitsparnis: Um nah am Bürger zu sein, werden hauptsächlich die Bezirkshauptmannschaften die Funktion des „One-Stop-Shop“ übernehmen, wo ein Ansprechpartner alle Verfahrensschritte für ein Anliegen erledigen wird.
- Standortvorteil: Auch das Land profitiert vom „One-Stop-Shop“. Im Wettbewerb der Regionen gewinnt es als attraktiver Standort große Vorteile.

Konzernrechnungswesen

Die einzelnen Verwaltungseinheiten werden in Zukunft eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten. Um daher die Gesamtsteuerung der Landesverwaltung beizubehalten ist ein umfassendes Controlling-System, wie in jedem modernen Management, wichtig.

Das dafür notwendige Instrumentarium wird in einem zweistufigen Verfahren ange- schafft:

1. **Berichtswesen – Datawarehouse (DWH):**

- Jahresvergleiche auf Basis von Kostenstellen und Individualauswertungen
- Aufbau des Berichtswesens - Personalinformationssystem (PIS) im Sinne des Personalcontrollings, um die Wirkungen und die Ergebnisse des Verwaltungshandelns zu optimieren. Folgende Berichte sind bereits abrufbar:
  - Personalstandsverzeichnis
  - Krankenstandsquoten
  - Altersstrukturanalysen
  - Personalkennzahlen….

Es soll ein System der vollständigen und geordneten Erfassung, Speicherung und Auswertung aller relevanten Informationen, die zur zielgerichteten Wahrnehmung der Führungs- und Verwaltungsaufgaben benötigt werden, den Führungskräften zur Verfügung gestellt werden.

Damit wird die Entwicklung und Umsetzung eines Managementinformationssystems (MIS) weiter vorangetrieben. Unterstützt wird die Entwicklung durch die Einführung von SAP, wobei dies zugleich eine große Herausforderung darstellt.
2. Einführung SAP


Die Einführung des Konzernrechnungswesens soll zu nachhaltigen Verbesserungen führen:

- Beschleunigung der Prozesse im Rechnungswesen – Doppelerfassung von Daten in mehreren Systemen fällt weg
- Vermeidung von Fehlerquellen – die integrierte Lösung verhindert Medienbrüche und aufwändige Schnittstellen
- Verbesserung des Auskunftssystems – durch Zusammenführung der Einzelsysteme wird die Basis für ein umfassendes Managementinformationssystem (MIS) geschaffen, deren Abbildung im Datawarehouse erfolgt
- Verstärkung der Entscheidungsorientierung durch transparente Sicht auf alle entscheidungsrelevanten Daten

E-Government

Bereits jetzt stellt das Amt der Kärntner Landesregierung allen Bürgerinnen und Bürgern auf dieser Website ein umfassendes Informationsangebot zur Verfügung. Künftig soll das Internet aber auch genutzt werden, um komplett Verwaltungsprozesse elektronisch abzuwickeln. Die Kärntnerinnen und Kärntner erhalten so die Möglichkeit, ihre Amtsweges gut vorzubereiten und zu verkürzen, indem sie sich etwa Formulare direkt aus dem Internet holen. Sobald es rechtlich möglich ist, auch eine Unterschrift elektronisch unter einen Antrag zu setzen, wird man sich auch den Gang zum Amt komplett sparen können und Anträge auch bequem von zuhause aus erledigen können.
E-Government bringt für die Kärntnerinnen und Kärntner:
• Die Verwaltung ist rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche erreichbar.
• Alle wichtigen Informationen rund um die Kärntner Behörden stehen online zur Verfügung.
• One-Stop-Shop im Internet: Ein Kunden-Zugang für alle Anliegen.
• Mehr Bürgernähe: Kärntnerinnen und Kärntner sparen sich den Weg zur Behörde, das Amt kommt ins Wohnzimmer.
• Verwaltungsabläufe werden klarer und verständlicher.

E-Government bringt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung:
• Bessere Kommunikation mit dem Kunden.
• Effizientere Arbeitsprozesse: Die Datenerfassung erfolgt durch den Kunden selbst.
• Niedrigere Arbeitskosten: Die Verwaltungseffizienz wird gesteigert, die Qualität verbessert und die Durchlaufzeiten für Verwaltungsvorgänge gesenkt.
• Die Arbeit der Verwaltung wird nachvollziehbarer und transparenter.
• Aus für endlose Papierarchive: Digitale Archivierung spart Platz auf dem Schreibtisch und im Zentralarchiv.

Exemplarische Anwendungen im Land Kärnten:
• Portal des Landes Kärnten
• Elektronischer Akt (ELAK)
• Verwaltungshomepage im Internet
• Grüner Grundverkehr
• Digitale Signatur

Weitere Entwicklungen:
• Erweiterung des Landesportals um weitere Anwendungen
• Digitale Eingangsbestätigung mit Amtssignatur
• Einbettung der Amtssignatur in die Bescheiderstellung
• Ausbau des Formularangebotes im Bereich der Fachabteilungen
• Pilotinstallation für digitale Zustellung
• Verstärktes Dokumentenscanning zur Reduktion des analogen Aktenmaterials

➢ Reform der Landesgesetze

„Kärnten gut verwalten“ wird unserem Land vor allem eine schlanke und serviceorientierte Verwaltung bringen, die für die Kärntnerinnen und Kärntner schnell und kostengünstig arbeitet. Ein wichtiger Beitrag dazu ist die Überarbeitung der Kärntner Landesgesetze. Sie sollen künftig so aufgebaut sein, dass sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung zügig umsetzen und ständig auf dem neuesten Stand halten können. Für die Kärntnerinnen und Kärntner sollen sie verständlicher und überschaubarer werden.

Ein Expertenteam der Kärntner Landesregierung überprüft laufend alle Landesgesetze, inwiefern sie diesen Anforderungen genügen und ob sie überhaupt noch zeitgemäß sind.

Ziele

• Die Gesetzesflut eindämmen: Überflüssige Gesetze werden gestrichen, sich wiederholende Gesetzestexte werden gestrafft und ähnliche Rechtsmaterien werden zu einem Gesetz zusammengefasst.
• Die Gesetzestexte vereinfachen: Gesetzestexte werden gekürzt und überflüssige Wiederholungen gestrichen.
• Ein einheitlicher Gesetzeskatalog für Kärnten.
• Attraktive rechtliche Rahmenbedingungen für UnternehmerInnen, die in Kärnten investieren wollen.

Erfolge

• Seit der Einrichtung des Expertenteams konnte die Anzahl der Kärntner Landesgesetze von ca. 350 auf derzeit 174 reduziert und damit halbiert werden.
• Nach der drastischen Verringerung des landesgesetzlichen Rechtsbestandes konnte das Expertenteam die Verwirklichung des nächsten Reformschrittes, nämlich die qualitative Verbesserung der Landesgesetze, insbesondere im


- **Investors in People (IIP):**

(Internationaler Qualitätsstandard zur Personalentwicklung und systematischen Förderung von MitarbeiterInnen und Führungskräften)

Mit der Teilnahme am internationalen Zertifizierungsprogramm "Investors In People" wird die Entwicklung und Implementierung neuer Ansätze und Standards in der Personal- und Unternehmensentwicklung angestrebt; das Land Kärnten stellt sich mit der Abteilung 1 - LADion dieser Herausforderung als erste Verwaltungsorganisation in Österreich.

Das Programm engagiert sich vornehmlich für die Qualifikationssteigerung von MitarbeiterInnen und Führungskräften und bietet als flexibles Instrument die Möglichkeit, Personalentwicklung systematischer zu organisieren und am Unternehmensziel auszurichten. Das IIP-Modell versteht sich auch als Prozesskette in der notwendigen Verschränkung von Organisations- und Personalentwicklung.
C) DER KÄRNTNER LANDESHAUSHALT
1. Externe rechtliche Rahmenbedingungen

1.1. Bundesverfassungsgesetz

Art. 13 Abs. 1 B-VG bestimmt, dass die Zuständigkeiten des Bundes und der Länder auf dem Gebiet des Abgabenwesens durch ein eigenes Finanzverfassungsgesetz zu regeln sind.

1.2. Finanzverfassungsgesetz


1.3. Finanzausgleichsgesetz

1.3.1. Finanzausgleichsgesetz 2008 BGBl. I Nr. 103/2007

Länder verschoben. Wesentliche Inhalte des vom Ministerrat verabschiedeten und dem Nationalrat zur Behandlung und Beschlussfassung vorgelegten Finanzausgleichsgesetzes 2008, das nunmehr für einen Zeitraum von 6 Jahren (bisher 4 Jahre) Gültigkeit haben soll, sind folgende:


Zusätzlich sieht das Gesetz vor, dass bisher einzelne als Transfers geleistete Zahlungen des Bundes aus Steuererträgen in Ertragsanteile umgewandelt werden. Diese Umwandlung ist in Etappen erfolgt. Dabei wurde, um Nachteile für die Gemeinden zu vermeiden, die Höhe der Landesumlage hinsichtlich dieser Transfers neutralisiert werden und hat dazu geführt, dass der im Finanzausgleichsgesetz definierte Höchstbetrag von 7,8 % auf 7,6 % der ungekürzten Ertragsanteile der Gemeinden abgesenkt wurde. Nicht neutralisiert werden die Transferauswirkungen hinsichtlich der Bedarfszuweisungsmittel, so dass hier mit einer Steigerung zu rechnen sein wird. Die Umrechnung der Transfers hat vollständig, dynamisiert und punktgenau zu erfolgen.

Ab dem Jahre 2009 führte diese Umwandlung von Transfers zu Steuerertragsanteilen zu einer weiteren maßgeblichen Verschiebung der Mittelflüsse von Seiten des Bundes und ihrer Verbuchung in den Landeshaus-

Zusätzlich wurde vereinbart, Arbeitsgruppen zur grundsätzlichen Reform des Finanzausgleiches sowie zur Struktur und Finanzierung der Gesundheit (inkl. der Maastrichtkonformität der Krankenanstaltenfinanzierung) und Pflege einzusetzen. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe sollen bis zum Beginn der zweiten Etappe vorliegen.

Neben dem Finanzausgleich im engeren Sinn, wurden zwischen den Finanzausgleichspartnern auch ergänzende Reformen vereinbart, die auch mit finanziellen Auswirkungen verbunden sind. Neben einer Neuregelung im Gesundheitsbereich (näheres siehe Pkt. 3.2.3) wurden Finanzierungsregelungen für die Pflege/24-Stunden-Betreuung oder eine bundesweite bedarfsorientierte Mindestsicherung vereinbart, die Finanzierungsaufwändungen auch für Länder und Gemeinden, allerdings mit einer Deckelung bewirken. Eine entsprechende 15a-Vereinbarung soll noch in diesem Jahr von den zuständigen Gremien auf Bundes- und Landesebene verabschiedet werden. Zusätzlich wurde vereinbart, den Einsatz der Wohnbauförderungsmittel, die in der derzeitigen Höhe zur Gänze erhalten bleiben sollen, verstärkt dem Klimaschutz zu widmen. Weiters wurden verwaltungsref-


Bezüglich des von Seiten des Bundes ab 2012 übernommenen Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz des bisherigen Landespflegegeldes kommt es vor Verteilung der Ertragsanteile an die gemeinschaftlichen Bundesabgaben zu einem Vorwegabzug in der Höhe des Aufwandes am

<table>
<thead>
<tr>
<th>ÖSTERREICH: Abgabenertrag des Bundes in Milliarden EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Öffentl. Abgaben</td>
</tr>
<tr>
<td>Brutto-Summe</td>
</tr>
<tr>
<td>2006   2007  2008  2009  2010</td>
</tr>
<tr>
<td>60,40  64,7   68,5   63,3   65,5</td>
</tr>
<tr>
<td>abzüglich:</td>
</tr>
<tr>
<td>Ertragsanteile * ) Länder u. Gem., EU- Beitrag</td>
</tr>
<tr>
<td>2006   2007  2008  2009  2010</td>
</tr>
<tr>
<td>19,95  21,1   29,7   25,7   25,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto-Summe</td>
</tr>
<tr>
<td>2006   2007  2008  2009  2010</td>
</tr>
<tr>
<td>40,45  43,6   38,8   37,6   39,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Quelle: (Bundesrechnungsabschlüsse sowie Download Internet-Adresse: www.bmf.gv.at); Land Kärnten: Rechnungsabschlüsse 2005 bis 2010; * Pos. Ertragsanteile Länder u. Gmden. beinhaltet Fonds u. Sonstiges


1.6. Österreichischer Stabilitätspakt 2011


- Neundefinition der notwendigen Stabilitätsbeiträge des Bundes, der Länder und Gemeinden.
  Orientiert an den Vorgaben der Europäischen Kommission mit den gemeinsamen Ziele im Jahr 2012 wieder ein Maastrichtergebnis unter 3 % des nominellen BIP für den Gesamtstaat zu erreichen, werden die Stabilitätsbeiträge der Länder insgesamt

  - für das Jahr 2011 mit - 0,75 % des BIP
  - für das Jahr 2012 mit - 0,6 % des BIP
  - für das Jahr 2013 und 2014 jeweils mit - 0,5 % des BIP
als Defizitquote definiert. Der Anteil des Landes Kärnten an der Gesamtdefizitquote der Länder beläuft sich unter Zugrundelegung der bei Budgeterstellung vorliegenden Schätzungen zur nominellen BIP-Entwicklung in Österreich

- im Jahre 2011 auf 7,703 % oder absolut - € 167,006 Mio.
- im Jahre 2012 auf 8,875 % oder absolut - € 164,649 Mio.
- im Jahre 2013 auf 9,776 % oder absolut - € 156,856 Mio.
- im Jahre 2014 auf 10,279 % oder absolut - € 171,556 Mio.


Verschärfung der Sanktionsfolgen für Zielverfehlungen:

- amtswegiges Gutachten des Rechnungshofes (Reputationssanktion) bei Zielverfehlungen
- darauf aufbauend gegebenenfalls automatische Einleitung eines Sanktionsverfahrens und
- Stärkung des eine Sanktion entscheidenden Schlichtungsgremiums (Entscheidung kann durch Nichterscheinen nicht behindert werden)
- keine durchschnittliche Betrachtung der Zielerreichung sondern Fokussierung auf das jeweilige Haushaltsjahr

Verbesserung der inhaltlichen Haushaltskoordinierung und mittelfristigen Ausrichtung der Haushaltsführung

Autonome Schaffung verbindlicher Haftungsobergrenzen für Bund und Länder (für Gemeinden durch Länder) inklusive Regelung des Verfahrens bei Haftungsübernahmen und Regelung von Risikovorsorgen für den Fall von Ausfällen

Transparenz über die Haushaltsführung durch Publikation wesentlicher Informationen zur Haushaltskoordination auf der Homepage des BMF
„Rendez-vous-Klausel“ bei Änderung von EU-rechtlichen Vorgaben (Verhandlungen zur Anpassung).


1.7. Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens


Die Dotierung der Landesgesundheitsfonds erfolgt wie bisher durch die Beiträge des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, Beiträge des Bundesgesundheitsfonds, Beiträge der Länder und der Gemeinden nach Maßgabe der bundesgesetzlichen Regelungen durch Mittel gemäß GSBG, zusätzlichen Mittel für die Gesundheitsreform die gemäß der Vereinbarung über den Finanzausgleich zur Verfügung gestellt werden sowie allenfalls aus den von den Ländern, Gemeinden und Rechtsträgern der Krankenanstalten zur Abdeckung des Betriebsabganges der Krankenanstalten zu leistenden Beiträge und sonstige Mittel, die den Ländern den

1.8. Steuerreform 2009


werden aus diesen Maßnahmen mit der Steuerreform 2009 gegenüber einer Normalentwicklung die Mindereinnahmen mit € 63 Mio. bzw. € 60,5 Mio. angeschätzt.


Wesentliche Punkte dieser Reform bildeten:

- die Einführung einer Stabilitätsabgabe
- einer Flugabgabe
- Anhebung der Mineralölsteuer
- Anhebung der Tabaksteuer
- Veränderungen bei der Energieabgabenvergütung
- Veränderungen bei der Kapitalertragssteuer und der
- Körperschaftssteuer.


- im Jahre 2012 rd. + € 24,6 Mio.
- im Jahre 2013 rd. + € 25,8 Mio.
- im Jahre 2014 rd. + € 28,3 Mio.

zufließen sollen.

Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2011 sind allerdings entsprechende Adaptierungen dieser steuerreformatorischen Maßnahmen aus dem Jahre 2010 vorgesehen, die ab dem Jahre 2012 ein Minderaufkommen an Steuererträgnissen
2. Interne (gesetzliche) Rahmenbedingungen


Folgende wesentliche Bestimmungen der Kärntner Landesverfassung bilden die Grundlage für die Budgeterstellung, den Budgetvollzug, die Erstellung mittelfristiger Budgetprogramme, sowie die Verwaltung und Verfügung über Landesvermögen.

A) LANDESVORANSCHLAG

Art. 60 Abs. 1:  
Die Grundlage für die Gebarung des Landes bilden der vom Landtag beschlossene Landesvoranschlag, sowie die vom Landtag erteilten Zustimmungen und Ermächtigungen für die Haushaltsführung.

Art. 60 Abs. 2:  
Die Landesregierung hat dem Landtag vor Ablauf des Finanzjahres den Entwurf eines Landesvoranschlages für das folgende Finanzjahr vorzulegen.

Art. 60 Abs. 3:  
enthält Bestimmungen über ein Budgetprovisorium

Art. 60 Abs. 4:  
regelt die Nachträge zum Landesvoranschlag

Art. 64 Abs. 2:  
regelt, dass Kreditoperationen des Landes der Zustimmung oder Ermächtigung des Landtages bedürfen.
B) BUDGETPROGRAMM

Art. 61: 
legt fest, dass die Landesregierung dem Landtag bis spätestens sechs Monate nach der Wahl der Landesregierung ein Budgetprogramm für die in die laufende Gesetzgebungsperiode fallenden Finanzjahre vorzulegen hat.

Art. 61 Abs. 2: 
enthält Regelungen über den Zeitpunkt der Vorlage von Änderungen und Ergänzungen des Budgetprogrammes.

Art. 61 Abs. 3: 
Die jährliche Vorlage von Budgetberichten, die über die Erfüllung des Budgetprogrammes Aufschluss zu geben haben.

C) RECHNUNGSABSCHLUSS

Art. 62: 
behandelt die Erstellung und die Vorlage des Landesrechnungsabschlusses, sowie die Mindestefordernisse seiner Gliederung.

D) VERWALTUNG UND VERFÜGUNG VON LANDESVERMÖGEN

Art. 41 Abs. 1: 
bestimmt die Landesregierung als das oberste Organ des Landes als Träger von Privatrechten, welches das Landesvermögen verwaltet. Laut Abs. 2 kann sich die Landesregierung zur Verwaltung des Landesvermögens auch Dritter bedienen, wenn dies gesetzlich vorgesehen oder die Landesregierung hiezu von Seiten des Landtages ermächtigt wird.

Art. 64 Abs. 1: 
regelt, dass für Bürgschaften zu Lasten des Landes, für Leasingfinanzierungen, so wie zur Veräußerung oder Belastung von Landesvermögen die Zustimmung oder die Ermächtigung des Landtages erforderlich ist.
2.2. Durchführungsbestimmungen zum jeweiligen Landesvoranschlag (Beschluss der Kärntner Landesregierung)


Diese Durchführungsbestimmungen erfüllen die Aufgaben einer sog. „Landeshaushaltsordnung“.

2.3. Budgetrichtlinien

Im Zusammenhang mit der jeweiligen Budgeterstellung wird von Seiten des Landesfinanzreferenten unter Berücksichtigung der Vorgaben des Budgetprogrammes, der Ergebnisse der laufenden Haushaltsentwicklung, sowie der jeweils aktuellen Konjunkturprognosen ein Bericht über die Richtlinien zur Erstellung des Landesvoranschlages ausgearbeitet. Dieser enthält die Rahmenvorgaben für die Budgetanmeldungen der bewirtschaftenden Stellen des Landes.

2.4. Kärntner Budgetkonsolidierungsgesetz


2.5. Landtagsbeschluss über die Regelung in Bezug auf die zukünftige Übernahme von Haftungen im Lichte der Umsetzung des Art. 10 des Österr. Stabilitätspaktes 2011


Demnach sind die Landesstraßen B und L in der Bilanz 2010 des Landes Kärnten mit einem Buchwert von der Hälfte des ermittelten Gesamtwertes von € 4,505.400.000,--, somit mit € 2,252.700.000,--, enthalten.


Zum Rechnungsabschluss 2010 ist zu erwähnen, dass das Gesamtvolumen durch den Verzicht des Landes auf Rückzahlung der gewährten Darlehen der Jahre 2005 – 2009 zur Finanzierung der Betriebsabgangsdeckung durch die KABEG in

Hinsichtlich der in den jeweiligen Tabellen angefüegten Erläuterungen darf festgestellt werden, dass der Schwerpunkt dabei - aufgrund der Aktualität - auf die wesentlichen Abweichungen zum Rechnungsjahr bzw. zum Budget 2010 gelegt wurde.

### GESAMTÜBERSICHT
der Rechnungsergebnisse 2006 bis 2010
in €

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einnahmen (ohne Fremdfinanzierung)</td>
<td>1.943.156.255</td>
<td>2.093.327.179</td>
<td>2.265.554.279</td>
<td>2.258.534.683</td>
<td>2.852.774.494</td>
</tr>
<tr>
<td>E/A Saldo</td>
<td>-84.212.969</td>
<td>-63.267.660</td>
<td>-88.954.239</td>
<td>-183.671.152</td>
<td>-190.210.422</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung</td>
<td>+43.412.209</td>
<td>+14.413.445</td>
<td>+10.198.422</td>
<td>+45.056.560</td>
<td>+1.453.457</td>
</tr>
<tr>
<td>Maastricht-Ergebnis/Kopf</td>
<td>345,95</td>
<td>62,51</td>
<td>-24,11</td>
<td>-331,36</td>
<td>-279,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Einwohnerzahl</td>
<td>560.100</td>
<td>560.100</td>
<td>560.100</td>
<td>560.100</td>
<td>559.296</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## GESAMTÜBERSICHT 2010

in €

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>LRA 2009</th>
<th>Differenz</th>
<th>LRA 10/09</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>LRA 10/09</td>
<td>LRA 2010</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen (ohne Fremdfinanzierung)</td>
<td>2.258.534.683</td>
<td>+594.239.811</td>
<td>2.852.774.494</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben</td>
<td>-2.442.205.835</td>
<td>-600.779.081</td>
<td>-3.042.984.916</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen ao.HH.</td>
<td>0</td>
<td>+0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben ao.HH.</td>
<td>0</td>
<td>+0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>E/A Saldo</td>
<td>-183.671.152</td>
<td>-6.539.270</td>
<td>-190.210.422</td>
</tr>
<tr>
<td>Abgang/Überschuss (brutto)</td>
<td>-183.671.152</td>
<td>-6.539.270</td>
<td>-190.210.422</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung</td>
<td>45.056.560</td>
<td>-43.603.103</td>
<td>1.453.457</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto-Neuverschuldung(-) bzw. Nettoüberschuss(+)</td>
<td>-138.614.592</td>
<td>-50.142.373</td>
<td>-188.756.965</td>
</tr>
<tr>
<td>BIP in Kärnten</td>
<td>15.452.000.000*)</td>
<td>+571.000.000</td>
<td>16.023.000.000*)</td>
</tr>
<tr>
<td>NVS in % am BIP</td>
<td>0,90%</td>
<td>+0,28%</td>
<td>1,18%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldenstand</td>
<td>-945.160.640**)</td>
<td>-188.756.966</td>
<td>-1.133.917.606***)</td>
</tr>
<tr>
<td>VS in % am BIP</td>
<td>-6,12%</td>
<td>-0,96%</td>
<td>-7,08%</td>
</tr>
<tr>
<td>Verschuldung pro Kopf</td>
<td>-1.687,49</td>
<td>-337,46</td>
<td>-2.027,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Maastricht-Ergebnis</td>
<td>-185.596.609</td>
<td>+29.410.541</td>
<td>-156.186.068</td>
</tr>
<tr>
<td>Maastricht-Ergebnis/Kopf</td>
<td>-331,36</td>
<td>+52,58</td>
<td>-279,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Einwohnerzahl</td>
<td>560.100</td>
<td>559.296</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*)ausgehend vom Stand bei der Erstellung des RA 2010

**) Schuldenstand ohne Schulden aus an ausgegliederte Rechtsträger weitergegebene Darlehen in der Höhe von € 256,96 Mio.

***) Schuldenstand ohne Schulden aus an ausgegliederte Rechtsträger weitergegebene Darlehen in der Höhe von € 290,84 Mio.
<table>
<thead>
<tr>
<th>LVA + NVA</th>
<th>Differenz</th>
<th>LRA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2010</td>
<td>LRA 10 / VA 10</td>
<td>2010</td>
</tr>
<tr>
<td>[+] Verbesserung / [+] Verschlechterung</td>
<td>[+] Verbesserung / [-] Verschlechterung</td>
<td>[-] Verschlechterung</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen (ohne Fremdfinanzierung)</td>
<td>2,542,662,000</td>
<td>+310,112,494</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben</td>
<td>-2,765,454,800</td>
<td>-277,530,116</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen ao.HH.</td>
<td>0</td>
<td>+0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben ao.HH.</td>
<td>0</td>
<td>+0</td>
</tr>
<tr>
<td>E/A Saldo</td>
<td>-222,792,800</td>
<td>+32,582,378</td>
</tr>
<tr>
<td>Abgang/Überschuss (brutto)</td>
<td>-222,792,800</td>
<td>+32,582,378</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung</td>
<td>1,453,500</td>
<td>-43</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto-Neuverschuldung(-) bzw. Nettoüberschuss(+)</td>
<td>-221,339,300</td>
<td>+32,582,334</td>
</tr>
<tr>
<td>BIP in Kärnten</td>
<td>16,023,000,000**)</td>
<td>+0</td>
</tr>
<tr>
<td>NVS in % am BIP</td>
<td>1,38%</td>
<td>-0,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldenstand</td>
<td>-1,166,499,940**)</td>
<td>+32,582,334</td>
</tr>
<tr>
<td>VS in % am BIP</td>
<td>-7,28%</td>
<td>+0,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Verschuldung pro Kopf</td>
<td>-2,085,66</td>
<td>+58,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Maastricht-Ergebnis</td>
<td>-172,770,800</td>
<td>+16,584,732</td>
</tr>
<tr>
<td>Maastricht-Ergebnis/Kopf</td>
<td>-308,91</td>
<td>+29,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Einwohnerzahl</td>
<td>559,296</td>
<td>559,296</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) ausgehend vom Stand bei der Erstellung des RA 2010
**) auf Basis RA 2009
***) Schuldenstand ohne Schulden aus an ausgegliederten Rechtsträger weitergegebene Darlehen in der Höhe von € 290,84
Erläuterungen zur Gesamtübersicht (Rechnungsabschluss 2010)

Bei Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsabschlusses 2009 mit dem Rechnungsabschluss 2010 ergibt sich gegenüber dem vorangegangenen Rechnungsjahr eine Erhöhung des Einnahmenvolumens (ohne Fremdfinanzierung) um rd. + € 594,2 Mio. bzw. rd. + 26,3 % und eine Erhöhung des Ausgabenvolumens von rd. + € 600,8 Mio. bzw. rd. + 24,6 %.

Minderausgaben im Sozialbereich stehen teilweise Mehr- bzw. Mindereinnahmen gegenüber.


- deutliche Einnahmenzuwächse bei den wichtigsten Einnahmequellen, dem Steuerertragsanteilepaket, durch Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aber auch bei den Landesabgaben,
- einer günstigeren Entwicklung der Zinssätze und damit Einsparungen beim Zinsendienst des Landes aber auch den Leistungen für ausgegliederte Rechtsträger wie Kärntner Wirtschaftsfonds, Kärntner Wasserwirtschaftsfonds und KABEG
- einen verringerten Ausgabenüberhang im Bereich der Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen.


Mit einer Nettodefizitquote von 1,18 % des regionalen BIP (Vorjahr 0,90 %) liegt der Schuldenzuwachs laut Rechnungsergebnis 2010 um rd. + € 50,14 Mio. bzw. rd. + 36,2 % über jenem des Vorjahres. Dabei wurde der dem Budget 2010 ursprünglich zu Grunde liegende Wert von 1,5 % bzw. lt. dem Nachtragsvoranschlag 2010 1,38 % des BIP unterschritten.


Bei den Darstellungen zu den Rechnungsabschlüssen 2008, 2009 sowie 2010 wurden zur Berechnung des regionalen Bruttoinlandsproduktes die aktuellen Werte (März 2011) des IHS zu Grunde gelegt.
## Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für das Land Kärnten

gem. Anlage 5a VRV

Entwicklung 2006 bis 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einnahmen der laufenden Gebarung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe 1 (laufende Einnahmen)</td>
<td>1.536.924.654</td>
<td>1.675.828.521</td>
<td>1.783.483.211</td>
<td>1.803.316.586</td>
<td>1.849.497.603</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben der laufenden Gebarung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe 2 (laufende Ausgaben)</td>
<td>-1.382.341.789</td>
<td>-1.457.911.916</td>
<td>-1.666.724.093</td>
<td>-1.730.641.635</td>
<td>-2.356.625.523</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</td>
<td>+154.582.866</td>
<td>+217.916.605</td>
<td>+116.759.118</td>
<td>+72.674.951</td>
<td>-507.127.920</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | | | |
| Summe 1 minus Summe 2 | | | | | |
| Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) | 223.302.726 | 178.556.645 | 175.266.234 | 86.134.468 | 12.258.358 |
| Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | | | | | |
| Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) | -184.117.083 | -183.995.688 | -137.918.847 | -148.942.548 | -130.047.533 |
| Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 minus Summe 4) | +39.185.642 | -5.439.043 | +37.347.387 | -62.808.080 | -117.879.174 |

| III. Übersicht Gesamthaushalt | | | | | |
| Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) | 267.141.843 | 302.209.672 | 395.759.073 | 552.754.780 | 1.181.228.955 |
| Ausgaben aus Finanztransaktionen | | | | | |
| Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) | -460.910.352 | -514.867.235 | -549.865.578 | -562.621.651 | -556.311.860 |

| IV. Arbeitsgesamthaushalt | | | | | |
| Jahresergebnis (+) = Überschuss | | | | | |
| Jahresergebnis (-) = Jahresfehlbetrag | | | | | |
| ii. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | | | |
| ii. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | | | |
| Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") | +193.768.508 | +212.477.563 | +154.106.505 | +9.866.871 | -624.917.094 |

| III. Übersicht Gesamthaushalt | | | | | |
| Summe 7 (Gesamteinnahmen) | 1.943.156.255 | 2.080.810.236 | 2.265.554.279 | 2.258.534.683 | 2.852.774.494 |
| Ausgaben aus Finanztransaktionen | | | | | |
| Summe 8 (Gesamtausgaben) | -2.027.369.224 | -2.156.594.839 | -2.354.508.518 | -2.442.205.835 | -3.042.984.916 |
| Administrative Jahresergebnis (Summe 7 minus Summe 8) | -84.212.968 | -75.784.603 | -88.954.239 | -183.671.151 | -190.210.422 |
## Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für das Land Kärnten
gem. Anlage 5a VRV

<table>
<thead>
<tr>
<th>I. Querschnitt</th>
<th>LVA + NVA 2010</th>
<th>RA 2010</th>
<th>RA 10 / VA 10 absolut</th>
<th>RA 10 / VA 10 in %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einnahmen der laufenden Gebarung</td>
<td>1.825.487.200</td>
<td>1.849.497.603</td>
<td>+24.010.403</td>
<td>+1,32%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben der laufenden Gebarung</td>
<td>-2.340.309.200</td>
<td>-2.356.625.523</td>
<td>-16.316.323</td>
<td>-0,70%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</strong></td>
<td><strong>-514.822.000</strong></td>
<td><strong>-507.127.920</strong></td>
<td><strong>+7.694.080</strong></td>
<td><strong>+1,49%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</th>
<th>Summe 1 minus Summe 2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne</td>
<td>8.123.100</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanztransaktionen</td>
<td>12.258.358</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne</td>
<td>-134.802.900</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanztransaktionen</td>
<td>-130.047.533</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung</strong></td>
<td><strong>-126.679.800</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 minus Summe 4)</strong></td>
<td><strong>-126.679.800</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>-117.789.174</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>+8.890.626</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>+7,02%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>III. Übersicht Gesamthaushalt</th>
<th>Summe 7 (Gesamteinnahmen)</th>
<th>Summe 8 (Gesamtausgaben)</th>
<th>Summe 7 minus Summe 8</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einnahmen aus Finanztransaktionen</td>
<td>931.844.500</td>
<td>1.181.228.955</td>
<td>+249.384.455</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben aus Finanztransaktionen</td>
<td>-290.342.700</td>
<td>-556.311.860</td>
<td>-265.969.160</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen</strong></td>
<td><strong>+641.501.800</strong></td>
<td><strong>624.917.094,17</strong></td>
<td><strong>-16.584.706</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo 4: (Summe der Salden 1,2 und 3)</strong></td>
<td><strong>+641.501.800</strong></td>
<td><strong>624.917.094,17</strong></td>
<td><strong>+8.890.626</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>+7,02%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Jahresergebnis (+) = Überschuss</td>
<td>+0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jahresergebnis (-) = Jahresfehlbetrag</td>
<td>+0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</td>
<td>+0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungssaldo (&quot;Maastricht-Ergebnis&quot;)</td>
<td>-641.501.800</td>
<td>-624.917.094</td>
<td>+16.584.706</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Übersicht Gesamthaushalt</td>
<td>+2.59%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe 7 (Gesamteinnahmen)</td>
<td>2.542.662.000</td>
<td>2.852.774.494</td>
<td>+310.112.494</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe 8 (Gesamtausgaben)</td>
<td>-2.765.454.800</td>
<td>-3.042.984.916</td>
<td>-277.530.116</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Administratives Jahresergebnis</strong></td>
<td><strong>-222.792.800</strong></td>
<td><strong>-190.210.422</strong></td>
<td><strong>+32.582.378</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für das Land Kärnten
gem. Anlage 5a VRV

<table>
<thead>
<tr>
<th>I. Querschnitt</th>
<th>RA 2009</th>
<th>RA 2010</th>
<th>LVA + NVA 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Einnahmen der laufenden Gebarung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eigene Steuern</td>
<td>54.600.766</td>
<td>55.802.944</td>
<td>51.704.400</td>
</tr>
<tr>
<td>Ertragsanteile</td>
<td>936.344.061</td>
<td>930.462.346</td>
<td>928.060.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus Leistungen</td>
<td>58.387.544</td>
<td>46.815.084</td>
<td>45.938.900</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</td>
<td>58.471.952</td>
<td>89.066.277</td>
<td>87.721.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</td>
<td>625.852.769</td>
<td>654.262.947</td>
<td>645.305.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige laufende Transfereinnahmen</td>
<td>44.963.467</td>
<td>45.618.184</td>
<td>39.575.700</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen</td>
<td>24.696.028</td>
<td>27.469.821</td>
<td>27.181.400</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe 1 (laufende Einnahmen)</strong></td>
<td>1.803.316.586</td>
<td>1.849.497.603</td>
<td>1.825.487.200</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ausgaben der laufenden Gebarung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen für Personal</td>
<td>-482.333.061</td>
<td>-482.002.543</td>
<td>-483.655.900</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezüge der gewählten Organe</td>
<td>-3.853.242</td>
<td>-3.799.623</td>
<td>-4.055.600</td>
</tr>
<tr>
<td>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</td>
<td>-370.587.316</td>
<td>-403.145.550</td>
<td>-400.899.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen für Finanzschulden</td>
<td>-29.870.316</td>
<td>-25.769.184</td>
<td>-42.751.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</td>
<td>-231.286.783</td>
<td>-226.839.431</td>
<td>-196.784.800</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige laufende Transferausgaben</td>
<td>-397.724.779</td>
<td>-986.929.538</td>
<td>-985.341.800</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe 2 (laufende Ausgaben)</strong></td>
<td>-1.730.641.635</td>
<td>-2.356.625.523</td>
<td>-2.340.309.200</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung</strong></td>
<td>+72.674.951</td>
<td>-507.127.920</td>
<td>-514.822.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe 1 minus Summe 2</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Veräußerung von unbeweglichem Vermögen</td>
<td>80.389.627</td>
<td>3.260.714</td>
<td>2.762.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Veräußerung von beweglichem Vermögen</td>
<td>33.725</td>
<td>47.948</td>
<td>45.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Veräußerung von Ersatzteilen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</td>
<td>5.567.326</td>
<td>5.003.425</td>
<td>4.311.400</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Kapitaltransfereinnahmen</td>
<td>143.790</td>
<td>3.946.272</td>
<td>1.004.200</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)</strong></td>
<td>86.134.468</td>
<td>12.258.358</td>
<td>8.123.100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erwerb von beweglichem Vermögen</td>
<td>-6.671.894</td>
<td>-4.348.765</td>
<td>-4.814.600</td>
</tr>
<tr>
<td>Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Erwerb von Ersatzteilen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</td>
<td>-18.122.913</td>
<td>-17.797.432</td>
<td>-18.739.700</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Kapitaltransferausgaben</td>
<td>-80.911.507</td>
<td>-79.639.334</td>
<td>-78.881.800</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)</strong></td>
<td>-148.942.548</td>
<td>-130.047.533</td>
<td>-134.802.900</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 minus Summe 4)</strong></td>
<td>-62.808.080</td>
<td>-117.789.174</td>
<td>-126.679.800</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus Finanztransaktionen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren</td>
<td>31.280.752</td>
<td>8.570</td>
<td>9.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben des Landes (entspr. A 85-89) und dem Land</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Entnahmen aus Rücklagen</td>
<td>269.054.115</td>
<td>238.180.934</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</td>
<td>3.199.722</td>
<td>3.265.034</td>
<td>82.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte</td>
<td>65.549.040</td>
<td>749.563.994</td>
<td>708.960.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufnahme von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts</td>
<td>183.671.151</td>
<td>190.210.442</td>
<td>222.792.800</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufnahme von sonstigen Finanzschulden</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen aus der Rückzahlung von Haftungsinanspruchnahmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufnahme von sonstigen Schulden</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)</strong></td>
<td><strong>552.754.780</strong></td>
<td><strong>1.181.228.955</strong></td>
<td><strong>931.844.500</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Ausgaben aus Finanztransaktionen |  |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | -30.782.982 | -250.000 | -167.300 |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben des Landes (entspr. A 85-89) und dem Land | -0 | -0 | -0 |
| Zuführungen an Rücklagen | -238.180.934 | -280.297.923 | -30.001.200 |
| Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | -4.291.140 | -3.990.504 | -1.650.100 |
| Gewährung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte | -234.101.941 | -258.326.538 | -245.170.500 |
| Rückzahlung von Finanzschulden bei sonstigen Unternehmungen und Haushalten | -0 | -0 | -0 |
| Ausgaben aus der Inanspruchnahme aus Finanzhaftungen | -0 | -0 | -0 |
| Rückzahlung von sonstigen Schulden | -0 | -0 | -100 |
| **Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)** | **-562.621.651** | **-556.311.860** | **-290.342.700** |

| Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 |  |
|------------------|-----------------|-----------------|
| **Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6** | **9.866.871** | **624.917.094.17** | **+641.501.800** |

| Saldo 4: (Summe der Salden 1,2 und 3) |  |
|------------------|-----------------|-----------------|
| **Jahresergebnis (+) = Überschuss** | +0 | +0 | +0 |
| **Jahresergebnis (-) = Jahresfehlbetrag** |  |  |  |

| II. Ableitung des Finanzierungssaldos |  |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | -106.865.804 | -124.055.621 | -130.121.400 |
| **Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")** | **+9.866.871** | **-624.917.094** | **-641.501.800** |

| III. Übersicht Gesamthaushalt |  |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung Summe 1, 3 und 5 | 1.889.451.054 | 1.861.756.961 | 1.833.610.300 |
| Sonstige Einnahmen des Gesamthaushaltes: | 369.083.629 | 991.018.533 | 709.051.700 |
| Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr | 0 | 0 | 0 |
| **Summe 7 (Gesamteinnahmen)** | **2.258.534.683** | **2.852.774.494** | **2.542.662.000** |

| Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung |  |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung | -1.879.584.183 | -2.486.673.056 | -2.475.112.100 |
| Sonstige Ausgaben des Gesamthaushaltes: | -562.621.651 | -556.311.860 | -290.342.700 |
| Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre | -0 | -0 | -0 |
| Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr | -0 | -0 | -0 |
| **Summe 8 (Gesamtausgaben)** | **-2.442.205.835** | **-3.042.984.916** | **-2.765.454.800** |
| **Administratives Jahresergebnis (Summe 7 minus Summe 8)** | **-183.671.151** | **-190.210.442** | **-222.792.800** |
Erläuterungen zum Rechnungsquerschnitt


Die Abweichungen in der Betrachtung des Rechnungsquerschnittes des Rechnungsjahres 2010 gegenüber dem Rechnungsjahr 2009 werden wie folgt begründet:

**Einnahmen der laufenden Gebarung**

Im Bereich der Einnahmen der laufenden Gebarung ergibt sich gegenüber 2009 eine Differenz in Form eines Einnahmenüberhanges von rd. € 46,2 Mio.

Bei den **eigenen Steuern** konnte ein Mehreingang, vor allem bei den Abgaben auf Spielautomaten mit rd. + € 0,5 Mio., im Bereich der Bundes- und Landesverwaltungsabgaben mit rd. + € 0,5 Mio. sowie bei der Fremdenverkehrsabgabe mit rd. + € 0,4 Mio. erzielt werden.

Mindereinnahmen waren hingegen bei der Naturschutzabgabe mit rd. - € 0,2 Mio. und der Nächtigungstaxe mit rd. - € 0,2 Mio. zu verzeichnen.


Die um rd. + € 28,4 Mio. höheren Einnahmen aus laufenden Transferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts wurden bei den Leistungen von SV – Trägern (rd. + € 15,5 Mio.), den Gemeindekopfquoten und Gemeinde – Direktanteilen im Sozial-

Geringere Einnahmen gegenüber dem Rechnungsjahr 2009 sind hingegen bei den Kostenersätzen des Bundes gem. FAG für die Landeslehrer und Lehrer an Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen (per Saldo rd. - € 5,0 Mio.), bei der Rückerstattung des Kärntner Schulbaufonds (rd. - € 0,8 Mio.) sowie der Rückvergütung der Umsatzsteuer (rd. - € 0,5 Mio.) ausgewiesen.

Bei den sonstigen laufenden Transfereinnahmen sind höhere Einnahmen bei den Geldstrafen nach der Straßenverkehrsordnung (rd. + € 0,3 Mio.) und den Strafgeldern gem. Führerscheingesetz (rd. + € 0,2 Mio.) zu verzeichnen.

Der höhere Eingang bei den sonstigen Einnahmen ist vor allem im Bereich der Betriebstankstellen (rd. + € 3,0 Mio.) sowie durch Rückerstattungen für technische Hilfe im Bereich Ländlicher Raum (rd. + € 0,4 Mio.) gegeben. Mindereinnahmen in Höhe von rd. - € 0,8 Mio. sind beim Beitrag der ÖBB – Koralmbahn zu verzeichnen.

**Ausgaben der laufenden Gebarung**

Im Bereich der Ausgaben der laufenden Gebarung scheinen gegenüber 2009 insgesamt Mehrausgaben von rd. € 625,98 Mio. auf.

Im **Personalbereich** sind Minderausgaben von insgesamt rd. - € 0,3 Mio. zu verzeichnen, die sich einerseits aus geringeren Leistungen bei den Lehrern an allgemein bildenden Pflichtschulen (rd. - € 1,0 Mio.) und andererseits aus Mehrausgaben bei den Lehrern an Berufsschulen (rd. + € 0,5 Mio.) ergeben. Insgesamt stieg der Pensionsaufwand gegenüber 2009 um rd. + € 7,8 Mio.

Der Mehraufwand beim **Verwaltungs- und Betriebsaufwand** von insgesamt rd. + € 32,6 Mio. ist kumuliert zu sehen und weist nachstehende größere Abweichungen auf:


Im **Zinsbereich** ist gegenüber dem Rechnungsjahr 2009 durch niedrige variable Zinsen eine Minderbelastung in Höhe von rd. - € 4,1 Mio. gegeben.

Bei den laufenden **Transferzahlungen an Träger öffentlichen Rechts** ergeben sich Minderausgaben bei den Annuitätenaufwendungen für den Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (rd. - € 5,4 Mio.), im Bereich Entwicklung Ländlicher Raum (rd. - € 5,1 Mio.), für das Nothilfswerk (rd. - € 2,7 Mio.), beim Anteiligen Kostenbeitrag für Landesstraßen B – Gemeinsame Kosten (rd. - € 1,5 Mio.), beim Beitrag des


Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen


Die Erhöhung der sonstigen Kapitaltransferrausgaben von rd. + € 3,8 Mio. ist hauptsächlich bedingt durch Mehreinnahmen durch die rückerstattete Kaution aus

**Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**


Bei den Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechtes sind Minderausgaben in Höhe von rd. - € 0,3 Mio. zu verzeichnen, die durch die Beiträge staatlicher Wildbach- und Lawinenverbauungen (rd. - € 0,4 Mio.) sowie durch die Förderung von Seegrundankäufen (- € 0,35 Mio.) verursacht wurden. Erhöht haben sich die Beiträge der Gemeinden im Bereich des Kinderbetreuungswesens um rd. + € 0,3 Mio.

Erhaltung und Erneuerung von Landesstraßen (rd. + € 1,4 Mio.) und im Bereich zur Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes – Landesregierung (rd. + € 0,4 Mio.) gegeben.

**Einnahmen aus Finanztransaktionen**


Die Aufnahme von Darlehen bei Trägern des öffentlichen Rechts zur Bedeckung des Haushalts erfolgte ausschließlich bei der Österreichischen Bundesfinanzie-

**Ausgaben aus Finanztransaktionen**


Die Verringerung bei der Rückzahlung von Finanzschulden bei sonstigen Unternehmungen und Haushalten um rd. - € 41,8 Mio. ist hauptsächlich durch die geringere Tilgung von inländischen Darlehen in Höhe von rd. - € 43,6 Mio. bedingt. Andererseits erhöhte sich die Rückzahlung von bevorstehenden Darlehen im Bereich der Wohnbauförderung (rd. + € 1,8 Mio.).


**Einnahmen der laufenden Gebarung**

Im Bereich der Eigenen Steuern konnten insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von rd. + € 4,1 Mio. verzeichnet werden, insbesondere bei der Fremdenverkehrsabgabe (rd. + € 1,9 Mio.), den Abgaben nach dem Vergnügungssteuergesetz (rd. + € 1,0 Mio.), der Nächtigungstaxe (rd. + € 0,6 Mio.) sowie bei den Bundes- und Landesverwaltungsabgaben (rd. + € 0,3 Mio.).


Bei den laufenden Transferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts ist die Differenz in Form von Mehreinnahmen von rd. + € 9,0 Mio. überwiegend durch höhere Zweckzuschüsse des Bundes nach dem Katastrophenfondsgesetz (rd. + € 7,1 Mio.), höhere Finanzzuweisungen an Gemeinden (rd. + € 0,9 Mio.), einen höheren Zweckzuschuss des Bundes – Lehre mit Matura (rd. + € 0,9 Mio.), höheren Beiträgen des Bundes für die Flüchtlingsfürsorge (rd. + € 1,0 Mio.) und einer höheren Gemeindekopfquote im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen (rd. + € 0,3 Mio.) begründet. Mindereinnahmen ergeben sich bei der Gemeindekopfquote im Sozialbereich (rd. - € 3,1 Mio.) sowie der Rückerstattung des Beitrages an den Kärntner Schulbaufonds (rd. – 0,3 Mio.).

Die Mehreinnahmen von rd. + € 6,0 Mio. bei den sonstigen laufenden Transferausgaben sind zurückzuführen auf die höheren Pensionsbeiträge bei den Bediensteten der allgemeinen Verwaltung (rd. + € 2,1 Mio.), die Pensionsbeiträge der Landeslehrer (rd. + € 1,0 Mio.) sowie auf die Verrechnung der Umsätze der Fleischbeschauausgleichskasse (rd. + € 1,6 Mio.), welche im Landesvoranschlag nicht aufscheinen. Weitere Mehreinnahmen ergeben sich beim Fonds nach ELWOG von rd. + € 0,6 Mio, denen teilweise Ausgaben gegenüberstehen sowie bei den Geldstrafen nach der Straßenverkehrsordnung im Bereich der Verwaltung der Landesstraßen L (rd. + € 0,7 Mio.).

**Ausgaben der laufenden Gebärung**

Im Personalbereich ergeben sich per Saldo Ausgabeneinsparungen von rd. - € 1,7 Mio., die sich insgesamt aus Mehr- bzw. Minderausgaben im Bereich des Amtes der Landesregierung (rd. + € 1,0 Mio.), der Landeslehrer (rd. - € 1,0 Mio.), den Lehrern an Berufsschulen (rd. - € 0,3 Mio.), den Lehrern an Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen (rd. - € 0,4 Mio.), beim Personal im Bereich der Erhaltung von Autobahnen – ASFINAG (rd. - € 0,5 Mio.) und der Landesregierung – Sekretariate (rd. - € -0,4 Mio.) ergeben. Im Bereich der Pensionen und sonstigen Ruhebezügen sind Minderausgaben in Höhe von rd. - € 0,5 Mio. zu verzeichnen.


Der Mehrverbrauch beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von rd. + € 2,2 Mio. ist kumuliert zu betrachten. Größere Abweichungen sind bei der Jugendwohlfahrt (rd. + € 2,4 Mio.), der Alternativen Mobilität (rd. + € 2,2 Mio.), der Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfs – Landesregierung (rd. + € 1,8 Mio.), der Abschreibung von Forderungen (rd. + € 1,5 Mio.), beim Konzerthaus Klagenfurt (rd. + € 0,7 Mio.), beim Organisationsaufwand für die 90 Jahre Volksabstimmung in Kärnten (rd. + € 0,5 Mio.), beim Verkehrskonzept (rd. + € 0,5 Mio.), den Verlautbarungen und Presseveröffentlichungen im Bereich Information und Dokumentation

Im Bereich der Zinsen für Finanzschulden ergeben sich gegenüber dem Voranschlag 2010 bei den Zinsen für Darlehen Ausgabeneinsparungen von insgesamt rd. - € 17,0 Mio.

Bei den laufenden Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechtes ergeben sich Mehrausgaben im Bereich Entwicklung ländlicher Raum (rd. + € 5,3 Mio.), den Zuschüssen an Gemeinden (Sonderbedarfszuweisungen) rd. + € 5,0 Mio., bei den Bedarfszuweisungen an Gemeinden (rd. + € 4,8 Mio.), bei der Sozialhilfe-Jahresabrechnung (rd. + € 3,2 Mio.), den Beiträgen aufgrund des Landesfeuerwehrgesetzes (rd. + € 3,0 Mio.), beim Zweckzuschuss des Bundes aufgrund des Katastrophenfondsgesetzes für Schäden im Gemeindevermögen (rd. + € 2,7 Mio.), bei der Rücküberweisung der Fremdenverkehrsabgabe an Gemeinden (rd. + € 1,3 Mio.), beim Kärntner Nothilfswerk (rd. + € 1,7 Mio.) sowie bei der Verrechnung der Umsätze der Fleischbeschauausgleichskasse (rd. + € 1,6 Mio.), welche im Landesvoranschlag nicht aufscheinen, im Bereich EU-Sonderprogramme – Periode 2007-2013 (rd. + € 1,0 Mio.) und bei den Bedarfszuweisungen für Kinderbetreuungseinrichtungen (rd. + € 0,6 Mio.). Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben gegenüber, die sich beim Zinsenaufwand im Bereich des Wasserwirtschaftsfonds (rd. - € 0,7 Mio.), den Beiträgen des Landes an den Regionalfonds (rd. - € 0,5 Mio.) sowie Beiträgen des Landes zur Familienförderung (-€ 0,4 Mio.) niederschlagen.
Bei den sonstigen laufenden Transferzahlungen ergeben sich insgesamt Mehrausgaben von rd. + € 1,6 Mio.

Mehrausgaben scheinen insbesondere beim Teuerungsausgleich (rd. + € 2,1 Mio.), bei der Flüchtlingsfürsorge (rd. + € 1,9 Mio.), beim Kärntner Pendlergeld (rd. + € 1,4 Mio.), beim Kinderbetreuungswesen (rd. + € 1,0 Mio.), den Kinderbetreuungseinrichtungen (rd. + € 1,0 Mio.), bei der Entwicklungsagentur Kärnten GmbH (+ € 0,9 Mio.), bei den Wohnbeihilfen im Bereich der Wohnbauförderung (rd. + € 0,9 Mio.), den Sportstätten, Sporteinrichtungen und Leistungszentren (rd. + € 0,9 Mio.), den Infrastrukturmaßnahmen, Beitragsleistung Schiene (+ € 0,8 Mio.), bei der Förderung der Forstwirtschaft (rd. + € 0,7 Mio.), im Gewerbewesen (rd. + € 0,5 Mio.), im Bereich der Landwirtschaftlichen Regionalförderung (rd. + € 0,4 Mio.), den Schutzgebietsverwaltungen (rd. + € 0,4 Mio.), bei der Presseförderung (rd. + € 0,5 Mio.), der Lehre mit Matura (rd. + € 0,5 Mio.), im Bereich der Tierseuchenbekämpfung (rd. + € 0,4 Mio.), den Beiträgen an Institutionen (rd. + € 0,4 Mio.), im Bereich der Bildungsinitiativen (rd. + € 0,4 Mio.) sowie den Beiträgen und Förderungen der Landtagsparteien (rd. + € 0,4 Mio.) auf.


**Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**

Im Bereich der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen sind im Bereich des landeseigenen Grundbesitzes Mehreinnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken (rd. + € 0,6 Mio.) zu verzeichnen.

Bei der Position Sonstige Kapitaltransfereinnahmen sind Mehreinnahmen vor allem durch die Rückerstattung der Kaution aus dem Leasingvertrag (Aufstockung Konzerthaus) in Höhe von rd. + € 2,7 Mio. gegeben. Höherer Einnahmen gegenüber dem Landesvoranschlag 2010 ergeben sich bei den Transferzahlungen an das Land beim Betrieb Nockalmstraße (+ 0,3 Mio.).

**Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**


Beim Erwerb von beweglichem Vermögen sind geringere Einnahmen von rd. - € 0,4 Mio., u.a. durch Maschinen und Geräte (rd. - € 0,2 Mio.) sowie Kraftfahrzeuge (rd. - € 0,2 Mio.) im Bereich der Straßenerhaltung festzustellen.

Die Minderausgaben bei den Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts sind überwiegend durch geringere Beiträge an Gemeinden im Bereich des Kinderbetreuungswesens (rd. - € 0,3 Mio.) und Naturschutzes (rd. - € 0,2 Mio.) sowie an die staatliche Wildbach- und Lawinenverbauung (rd. - € 0,3 Mio.) bedingt.

Ausgabenseitig besteht bei den sonstigen Kapitaltransferausgaben ein Mehraufwand von rd. + € 0,8 Mio., welcher kumuliert verursacht ist durch: u.a. höhere Förderungen im Bereich des ländlichen Wegenetzes (rd. + € 1,5 Mio.), höhere Beiträge im Bereich der Schutz- und Regulierungsbauten (rd. + € 1,3 Mio.), höhere Annuitätenzuschüsse im Bereich der Sanierung nach dem Kärntner Wohnbauförderungsgesetz (rd. + € 0,8 Mio.), höhere Zuschüsse bei der Hilfe zur
Sicherung des Lebensbedarfes – Landesregierung (rd. + € 0,4 Mio.), geringere Annuitätenzuschüsse im Bereich der Wohnbauförderung (rd. - € 1,5 Mio.), geringere Beiträge beim Personennahverkehr (rd. - € 1,1 Mio.) sowie geringere Beiträge an Sportstätten, Sporteinrichtungen und Leistungszentren (rd. - € 0,8 Mio.).

**Einnahmen aus Finanztransaktionen**


Die erhöhten Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger öffentlichen Rechts sind ausschließlich durch erhöhte Rückflüsse aus Darlehen und Vorschüsse für Bedarfszuweisungen (rd. + € 3,2 Mio.) bedingt.

Die um rd. + € 40,6 Mio. höheren Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte sind überwiegend durch die realisierten Forderungsverkäufe von Wohnbauförderungsdarlehen (rd. + € 32,6 Mio.) bedingt. Mehreinnahmen ergaben sich aus Darlehensrückzahlungen für Investitionsmaßnahmen im Sozialbereich (rd. + € 4,6 Mio.), Darlehensrückzahlungen sowie Einnahmen aus der begünstigten Rückzahlung von Darlehen im Wohnbauförderungsbereich (rd. + € 2,4 Mio.) und Darlehensrückzahlungen aus an die Kärnten Tourismusholding GmbH gewährte Darlehen (rd. + € 0,5 Mio.).

Ausgaben aus Finanztransaktionen


Die Gewährung von Darlehen an Träger öffentlichen Rechts beinhalten hauptsächlich die Darlehen und Vorschüsse aus Bedarfszuweisungen an Gemeinden, die aus Bedarfszuweisungsmittel finanziert und nicht gesondert veranschlagt werden (rd. + € 2,6 Mio.).

Entwicklung des Kärntner Landeshaushaltes

Bruttoeinnahmen und -ausgaben des Landes Kärnten
(inkl. Schuldenaufnahmen)
in Mio €

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>LRA 2006</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>LRA 2007</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>LRA 2008</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Einnahmen</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Saldo</td>
<td></td>
<td>Einnahmen</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Saldo</td>
<td></td>
<td>Einnahmen</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Saldo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</td>
<td>29,3</td>
<td>229,4</td>
<td>-200,1</td>
<td>30,3</td>
<td>238,1</td>
<td>-207,7</td>
<td>30,5</td>
<td>247,1</td>
<td>-216,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</td>
<td>1,9</td>
<td>10,7</td>
<td>-8,8</td>
<td>2,0</td>
<td>11,4</td>
<td>-9,5</td>
<td>2,2</td>
<td>14,2</td>
<td>-12,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</td>
<td>343,5</td>
<td>440,3</td>
<td>-96,8</td>
<td>352,2</td>
<td>460,1</td>
<td>-107,9</td>
<td>360,1</td>
<td>482,5</td>
<td>-122,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 Kunst, Kultur und Kultus</td>
<td>3,6</td>
<td>45,8</td>
<td>-42,2</td>
<td>4,1</td>
<td>49,8</td>
<td>-45,7</td>
<td>4,3</td>
<td>54,8</td>
<td>-50,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</td>
<td>303,8</td>
<td>391,7</td>
<td>-87,9</td>
<td>314,4</td>
<td>438,2</td>
<td>-123,8</td>
<td>344,4</td>
<td>500,9</td>
<td>-156,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5 Gesundheit</td>
<td>63,2</td>
<td>228,2</td>
<td>-165,0</td>
<td>79,7</td>
<td>231,4</td>
<td>-151,7</td>
<td>98,6</td>
<td>242,3</td>
<td>-143,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</td>
<td>29,3</td>
<td>143,5</td>
<td>-114,2</td>
<td>26,5</td>
<td>136,7</td>
<td>-110,2</td>
<td>26,6</td>
<td>141,9</td>
<td>-115,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7 Wirtschaftsförderung</td>
<td>4,7</td>
<td>105,6</td>
<td>-100,9</td>
<td>5,2</td>
<td>105,9</td>
<td>-100,6</td>
<td>13,2</td>
<td>120,2</td>
<td>-107,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8 Dienstleistungen</td>
<td>99,5</td>
<td>45,2</td>
<td>+54,3</td>
<td>54,0</td>
<td>68,5</td>
<td>-14,5</td>
<td>52,5</td>
<td>89,3</td>
<td>-36,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9 Finanzwirtschaft</td>
<td>1.148,7</td>
<td>387,1</td>
<td>+761,6</td>
<td>1.288,1</td>
<td>416,4</td>
<td>+871,7</td>
<td>1.422,1</td>
<td>461,3</td>
<td>+960,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsumme</td>
<td>2.027,5</td>
<td>2.027,5</td>
<td>0,0</td>
<td>2.156,6</td>
<td>2.156,6</td>
<td>0,0</td>
<td>2.354,5</td>
<td>2.354,5</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Entwicklung des Kärntner Landeshaushaltes

Bruttoeinnahmen und -ausgaben des Landes Kärnten (inkl. Schuldenaufnahmen) in Mio €

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>LRA 2009</th>
<th>LRA 2010</th>
<th>Diff. Saldo abs.</th>
<th>Diff. Saldo %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Einnahmen</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Saldo</td>
<td>Einnahmen</td>
</tr>
<tr>
<td>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</td>
<td>34,1</td>
<td>263,3</td>
<td>-229,2</td>
<td>36,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</td>
<td>3,9</td>
<td>13,9</td>
<td>-10,0</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</td>
<td>381,2</td>
<td>509,1</td>
<td>-127,9</td>
<td>385,4</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Kunst, Kultur und Kultus</td>
<td>4,9</td>
<td>59,2</td>
<td>-54,3</td>
<td>7,8</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</td>
<td>231,5</td>
<td>482,7</td>
<td>-251,2</td>
<td>339,6</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Gesundheit</td>
<td>113,1</td>
<td>251,6</td>
<td>-138,5</td>
<td>715,0</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</td>
<td>25,6</td>
<td>154,0</td>
<td>-128,4</td>
<td>27,6</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Wirtschaftsförderung</td>
<td>11,1</td>
<td>129,6</td>
<td>-118,5</td>
<td>9,5</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Dienstleistungen</td>
<td>81,4</td>
<td>109,5</td>
<td>-28,1</td>
<td>5,8</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Finanzwirtschaft</td>
<td>1.555,4</td>
<td>469,3</td>
<td>+1.086,2</td>
<td>1.513,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsumme</td>
<td>2.442,2</td>
<td>2.442,2</td>
<td>0,0</td>
<td>3.043,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Entwicklung des Kärntner Landeshaushaltes

Bruttoeinnahmen und -ausgaben des Landes Kärnten (inkl. Schuldenaufnahmen) in Mio €

<table>
<thead>
<tr>
<th>LVA 2010 (inkl. NVA)</th>
<th>LRA 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einnahmen</td>
<td>Ausgaben</td>
</tr>
<tr>
<td>Diff. Saldo abs.</td>
<td>Diff. Saldo %</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kunst, Kultur und Kultus</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Gesundheit</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Wirtschaftsförderung</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Dienstleistungen</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Finanzwirtschaft</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gesamtsumme | 2.765,5 | 2.765,5 | 0,0 | 3.043,0 | 3.043,0 | + 0,0 |
Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsgruppen

Unterschied zwischen dem Rechnungsabschluss 2010 und dem Rechnungsabschluss 2009

HH-Gruppe 0 „Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung“:


Detailliertere Ausführungen zu den Personal- bzw. Pensionsaufwendungen sind dem Pkt. 8.1 „Spezielle Themenbereiche; Personalentwicklung/Personal- und Pensionsaufwendungen“ zu entnehmen.

**HH-Gruppe 1 „Öffentliche Ordnung und Sicherheit“:**


**HH-Gruppe 2 „Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft“:**


**HH-Gruppe 3 „Kunst, Kultur und Kultus“:**

Weitere Mehrausgaben von rd. + € 0,38 Mio. ergeben sich beim „Kärntner Landesmusikschulwerk“, welche im Wesentlichen auf zusätzliches Lehrerpersonal sowie im Wege von auf Dienstzettelbasis beschäftigte Musikschullehrer zurückzuführen sind.


**HH-Gruppe 4 „Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung“:**


**HH-Gruppe 5 „Gesundheit“:**


Höhere Einnahmen gegenüber 2009 waren u.a. bei der „Betriebsabgangsdeckung – Gemeinden“ von rd. + € 4,1 Mio. sowie im Bereich der „Naturparke“ von rd. + € 0,45


Für nähere Ausführungen zur Krankenanstaltenfinanzierung wird auf Pkt. 8.4 „Spezielle Themenbereiche; Krankenanstaltenfinanzierung“ verwiesen.

**HH-Gruppe 6 „Straßen- und Wasserbau, Verkehr“:**


**HH-Gruppe 7 „Wirtschaftsförderung“:**


Bei der Position „Energieförderung des Landes“ verringerten sich die Ausgaben um insgesamt rd. - € 1,5 Mio., davon die Förderung von Alternativenergien um rd. - € 0,43 Mio., die Landesfernwärmeförderung um rd. - € 0,54 Mio. und die Biomasseförderung um rd. – € 0,37 Mio.


Im Bereich der „Tourismusinnovationen“ verringerten sich die Ausgaben um rd. - € 0,63 Mio.


Die „Lebensmitteluntersuchungsanstalt“ verbuchte geringere Ausgaben von rd. - € 0,45 Mio.

**HH-Gruppe 8 „Dienstleistungen“:**


Mehreinnahmen von rd. + € 1,2 Mio. durch an das Land geleistete Transferzahlungen verzeichnete hingegen der „Betrieb Nockalmstraße“, welche zur Gänze an die Finanzposition „Erhaltung und Erneuerung Landesstrassen durch Dritte“ zweckgebunden zur Sanierung der Innerkremser Landesstrasse überplanmäßig zugeführt wurden.

**HH-Gruppe 9 „Finanzwirtschaft“:**


einbringlichen Wohnbauförderungsdarlehen in der Höhe von rd. € 0,93 Mio. zurück zu führen.


Bei den „Zinsen von Guthaben“ verringerten sich die Einnahmen um rd. - € 1,34 Mio. und ausgabenseitig die KEST um rd. - € 0,28 Mio.


Die im Jahre 2010 einsetzende Erholung der Wirtschaftsentwicklung, die eine deutlich günstigere als ursprünglich erwartete Entwicklung des nominellen Inlandsproduktes und damit auch eine Erhöhung der Gesamtsteuereinnahmen bewirkte, führte zu Mehreinnahmen bei den „Ertragsanteilen an gemeinschaftlichen


Vergleich Landesvoranschlag 2010 zu Rechnungsabschluss 2010

HH-Gruppe 0 „Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung“:

Die Ausgabeneinsparung im Ausmaß von rd. - € 0,97 Mio. beim „Landtagsamt“ ist auf die noch nicht abgeschlossene Dachsanierung, für die die Mittel im Nachtragsvoranschlag 2010 bereitgestellt wurden, zurückzuführen.


Einen Ausgabenzuwachs verzeichneten die Haushaltsansätze „Beiträge an Institutionen“ von rd. + € 0,45 Mio. sowie „Information und Dokumentation“ von rd. + € 0,42 Mio. Bei den Repräsentationsaufwendungen erhöhten sich die Ausgaben um rd. + € 0,26 Mio.


Für detailliertere Ausführungen zur Personalthematik wird auf Punkt 8.1 „Spezielle Themenbereiche“ verwiesen.

HH-Gruppe 1 „Öffentliche Ordnung und Sicherheit“:
Die in dieser Haushaltsgruppe dokumentierten Mehraufwendungen von insgesamt rd. + € 4,7 Mio. sind im Wesentlichen bei den nachstehenden Haushaltspositionen aufgetreten:

HH-Gruppe 2 „Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft“:


Mehraufwendungen verzeichnet der Bereich „Kinderbetreuungswesen“ von rd. + € 0,7 Mio. aufgrund höherer Aufwendungen bei Gratis-Kindergartenjahr vor Schulereintritt, Abrechnungen der mobilen Tagesmütter sowie für die Sprachförderung.


Im Bereich der Sportförderung sind lediglich Mehraufwendungen bei „Sportstätten, Sporeinrichtungen und Leistungszentren“ in Höhe von rd. + € 0,19 Mio. zu erwähnen.


**HH-Gruppe 3 „Kunst, Kultur und Kultus“:**


Im Rahmen der Presseförderung kam es im Rechnungsjahr 2010 zu einer freiwilligen Gewährung von finanziellen Zuwendungen in Höhe von € 450.000,- an die drei Kärntner Tageszeitungen. Da diese Mittel im Landesvoranschlag 2010 nicht vorgesehen waren, scheinen sie als Mehrausgaben, die durch eine überplanmäßige Kreditumschichtung bedeckt wurden, auf.

**HH-Gruppe 4 „Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung“:**
In dieser Haushaltgruppe scheinen gegenüber dem Landesvoranschlag 2010 Mehrausgaben von rd. + € 39,3 Mio., denen Mehreinnahmen von rd. + € 43,8 Mio. gegenüberstehen, auf.


HH-Gruppe 5 „Gesundheit“:


HH-Gruppe 6 „Straßen- und Wasserbau, Verkehr“:

Mehrausgaben größeren Umfanges verzeichneten die Haushaltsansätze „Alternative Mobilität“ von rd. + € 2,19 Mio., „Infrastrukturmaßnahmen“ von rd. + € 0,8


Hinzuweisen ist, dass aufgrund der Einbeziehung einer Reihe von Ausgabenansätzen im Bereich des Straßenbaues in einer Deckungsklasse Mehrausgaben durch Ausgabeneinsparungen innerhalb der Deckungsklasse ausgeglichen werden können.


**HH-Gruppe 7 „Wirtschaftsförderung“:**


Die Ausgaben beim Voranschlagsansatz „Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds“ verringerten sich um rd. - € 0,27 Mio., während die Ausgaben bei den „Wirtschaftspolitischen Maßnahmen“ sich um rd. + € 0,26 Mio. und der „Wörthersee-


Bei der Förderungsaktion „Kärntner Pendlergeld“ wurden die ausgewiesenen Mehrausgaben von rd. + € 1,43 Mio. aus Mitteln des Kärntner Zukunftsforums bedeckt ebenso die Mehrausgaben von rd. + € 0,52 Mio. bei der Förderungsaktion „Impulsprogramm Energieträgerkunde“ beim VA „Gewerbewesen“.


**HH-Gruppe 8 „Dienstleistungen“:**

In dieser Haushaltsgruppe, in der insgesamt Mehrausgaben von rd. + € 0,25 Mio. sowie Mehreinnahmen von rd. + € 1,06 Mio. aufscheinen, sind folgende größere Abweichungen zu erwähnen:


Bei dem im Laufe des Rechnungsjahres 2010 neu eröffneten Haushaltsansatz „Betrieb Nockalmstraße“ wurden Mehreinnahmen von + € 0,3 Mio. verbucht, welche zur Gänze an die Finanzposition „Erhaltung und Erneuerung Landesstrassen durch
Dritte“ zweckgebunden zur Sanierung der Innerkremsener Landesstrasse überplan-
mäßig zugeführt wurden.
Gegenüber dem Budget 2010 um rd. - € 0,12 Mio. verringert haben sich die
Beiträge zum Annuitätdienst für die Abgangsdeckung sowie der Beitrag des
Landes zum Annuitätdienst zum Erwerb der Krankenanstalten.

**HH-Gruppe 9 „Finanzwirtschaft“:**
In der Haushaltsgruppe 9 scheinen gegenüber der bei der Veranschlagung 2010
vorgenommenen Dotierung Mehraufwendungen von insgesamt + € 229,3 Mio. auf.
Andererseits wurden gegenüber dem Budget 2010 Mehreinnahmen in Höhe von rd.
+ € 221,2 Mio. verbucht.

Die als insgesamt größten nicht im Landesvoranschlag aufscheinenden Ab-
weichungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich betreffen die Positionen
„Übertragung von Kreditresten in das Folgejahr“ mit rd. + € 220,86 Mio. und
(Ausgaben) bzw. „Übertragung von Kreditresten aus dem Vorjahr“ mit rd. + € 226,78
(Einnahmen). Die gegenüber dem Landesvoranschlag 2009 ausgewiesenen
Mehreinnahmen von rd. + € 221,2 Mio. sind, somit im Wesentlichen dadurch
begründet, dass die Übertragung von Kreditresten und Fondsmittel aus dem Vorjahr
nicht im Landesvoranschlag, sondern nur um Rechnungsergebnis aufscheinen.

Größere Abweichungen bei gegenständlicher Haushaltsgruppe in Form von
Mehrausgaben gegenüber dem Budgetrahmen 2010 verzeichnen u.a. die Haus-
haltsansätze „Kärntner Landesimmobilien-Gesellschaft“ durch ein während des
Rechnungsjahres 2010 gewährtes Gesellschafterdarlehen mit. + € 2,0 Mio.,
„Abschreibungen von Forderungen“ mit rd. + € 1,53 Mio., bedeckt durch über-
planmäßige Kreditumschichtungen, die „Fremdenverkehrsabgabe“ mit rd. + € 1,28
Mio. (Anteil Rücküberweisung Gemeindeanteil bedingt durch erzielte Mehrein-
+ € 0,89 Mio., bedeckt durch Erträgnissen aus dem Zukunftsfonds für die
Breitbandinitiative von rd. + € 0,25 Mio. sowie durch Erhöhung des Gesell-
schafterzuschusses von rd. + € 0,64 Mio., „ASFINAG Service GmbH“ durch


## Ausgaben nach finanzwirtschaftlicher Gliederung

### Ausgaben - Gesamt in €

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0 Leistungen für das Personal</td>
<td>422.373.563</td>
<td>436.463.781</td>
<td>456.041.652</td>
<td>482.335.868</td>
<td>481.987.551</td>
</tr>
<tr>
<td>Anlagen</td>
<td>63.982.907</td>
<td>63.517.926</td>
<td>46.886.957</td>
<td>80.719.034</td>
<td>32.878.816</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Pflichtausgaben</td>
<td>202.394</td>
<td>163.026</td>
<td>130.065</td>
<td>151.808</td>
<td>335.496</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Ermessensausgaben</td>
<td>63.780.512</td>
<td>63.354.900</td>
<td>46.756.892</td>
<td>80.567.226</td>
<td>32.543.320</td>
</tr>
<tr>
<td>Förderungsausgaben</td>
<td>547.014.281</td>
<td>580.676.898</td>
<td>462.219.063</td>
<td>438.153.484</td>
<td>427.042.688</td>
</tr>
<tr>
<td>4 laufende Gebarung - Pflichtausgaben</td>
<td>173.297.819</td>
<td>178.133.267</td>
<td>121.367.046</td>
<td>133.583.833</td>
<td>136.192.788</td>
</tr>
<tr>
<td>5 laufende Gebarung - Ermessensausgaben</td>
<td>153.365.985</td>
<td>158.802.256</td>
<td>227.776.934</td>
<td>225.141.860</td>
<td>196.970.168</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Vermögensgebarung - Ermessensausgaben</td>
<td>10.201.962</td>
<td>15.778.069</td>
<td>20.887.165</td>
<td>8.399.613</td>
<td>12.360.904</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Sachausgaben</td>
<td>981.730.862</td>
<td>1.062.376.328</td>
<td>1.374.207.395</td>
<td>1.427.065.639</td>
<td>2.087.750.978</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Ermessensausgaben</td>
<td>52.031.810</td>
<td>47.237.824</td>
<td>152.833.247</td>
<td>134.067.355</td>
<td>141.612.501</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>2.027.369.223</td>
<td>2.156.594.839</td>
<td>2.354.508.518</td>
<td>2.442.205.835</td>
<td>3.042.984.916</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Ausgaben nach finanzwirtschaftlicher Gliederung

**Ausgaben - Gesamt in €**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>LRA 2009</th>
<th>LRA 2010</th>
<th>Differenz absolut</th>
<th>Differenz in %</th>
<th>LVA 2011 (inkl. NVA)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0 Leistungen für das Personal</td>
<td>482.335.868</td>
<td>481.987.551</td>
<td>-348.317</td>
<td>-0,07%</td>
<td>478.580.800</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Amtssachausgaben</td>
<td>13.931.810</td>
<td>13.324.882</td>
<td>-606.928</td>
<td>-4,36%</td>
<td>13.730.700</td>
</tr>
<tr>
<td>Anlagen</td>
<td>80.719.034</td>
<td>32.878.816</td>
<td>-47.840.218</td>
<td>-59,27%</td>
<td>39.846.500</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Pflichtausgaben</td>
<td>151.808</td>
<td>335.496</td>
<td>183.688</td>
<td>121,00%</td>
<td>4.605.200</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Ermessensausgaben</td>
<td>80.567.226</td>
<td>32.543.320</td>
<td>-48.023.906</td>
<td>-59,61%</td>
<td>35.241.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Förderungsausgaben</td>
<td>438.153.484</td>
<td>427.042.688</td>
<td>-11.110.796</td>
<td>-2,54%</td>
<td>387.955.300</td>
</tr>
<tr>
<td>4 laufende Gebarung - Pflichtausgaben</td>
<td>133.583.833</td>
<td>136.192.788</td>
<td>2.608.955</td>
<td>1,95%</td>
<td>127.033.500</td>
</tr>
<tr>
<td>5 laufende Gebarung - Ermessensausgaben</td>
<td>225.141.860</td>
<td>196.970.168</td>
<td>-28.171.692</td>
<td>-12,51%</td>
<td>180.034.200</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Vermögensgebarung - Pflichtausgaben</td>
<td>71.028.178</td>
<td>81.518.828</td>
<td>10.490.650</td>
<td>14,77%</td>
<td>70.460.800</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Vermögensgebarung - Ermessensausgaben</td>
<td>8.399.613</td>
<td>12.360.904</td>
<td>3.961.291</td>
<td>47,16%</td>
<td>10.426.800</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Sachausgaben</td>
<td>1.427.065.639</td>
<td>2.087.750.978</td>
<td>660.685.339</td>
<td>46,30%</td>
<td>1.379.886.700</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Pflichtausgaben</td>
<td>1.292.998.283</td>
<td>1.946.139.477</td>
<td>653.140.194</td>
<td>50,51%</td>
<td>1.254.506.300</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Ermessensausgaben</td>
<td>134.067.355</td>
<td>141.612.501</td>
<td>7.545.146</td>
<td>5,63%</td>
<td>125.380.400</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>2.442.205.835</td>
<td>3.042.984.916</td>
<td>600.779.081</td>
<td>24,60%</td>
<td>2.300.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben nach finanzwirtschaftlicher Gliederung</td>
<td>Ausgaben - Gesamt in €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>LVA 2010 (inkl. NVA)</th>
<th>LRA 2010</th>
<th>Differenz absolut</th>
<th>Differenz in %</th>
<th>LVA 2011 (inkl. NVA)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0 Leistungen für das Personal</td>
<td>483.544.000</td>
<td>481.987.551</td>
<td>-1.556.449</td>
<td>478.580.800</td>
</tr>
<tr>
<td>Anlagen</td>
<td>37.376.700</td>
<td>32.878.816</td>
<td>-4.497.884</td>
<td>39.846.500</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Pflichtausgaben</td>
<td>272.300</td>
<td>335.496</td>
<td>63.196</td>
<td>23.21%</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Ermessensausgaben</td>
<td>37.104.400</td>
<td>32.543.320</td>
<td>-4.561.080</td>
<td>35.241.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Förderungsausgaben</td>
<td>392.296.000</td>
<td>427.042.688</td>
<td>34.746.688</td>
<td>8.86%</td>
</tr>
<tr>
<td>5 laufende Gebarung - Ermessensausgaben</td>
<td>179.395.700</td>
<td>196.970.168</td>
<td>17.574.468</td>
<td>9.80%</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Vermögensgebarung - Pflichtausgaben</td>
<td>68.677.600</td>
<td>81.518.828</td>
<td>12.841.228</td>
<td>18.70%</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Vermögensgebarung - Ermessensausgaben</td>
<td>12.331.800</td>
<td>12.360.904</td>
<td>29.104</td>
<td>0.24%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Sachausgaben</td>
<td>1.837.853.600</td>
<td>2.087.750.978</td>
<td>249.897.378</td>
<td>13.60%</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Pflichtausgaben</td>
<td>1.704.888.900</td>
<td>1.946.138.477</td>
<td>241.249.577</td>
<td>14.15%</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Ermessensausgaben</td>
<td>132.964.700</td>
<td>141.612.501</td>
<td>8.647.801</td>
<td>6.50%</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>2.765.454.800</td>
<td>3.042.984.916</td>
<td>277.530.116</td>
<td>10.04%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Erläuterungen zur finanzwirtschaftlichen Gliederung


**Geb.Grp. 0 Leistungen für Personal:**
Der in dieser Gebarungsgruppe gegenüber dem Rechnungsabschluss 2009 ausgewiesene Minderaufwand von - € 0,48 Mio. bzw. - 0,07 % zeigt erstmals die Auswirkungen der im Personalbereich getroffenen Maßnahmen zur Sichtung von Einsparungspotentialen.

**Geb.Grp. 1 Amtssachausgaben:**

**Geb.Grp. 2 Anlagen - Gesetzliche Verpflichtungen:**
**Geb.Gr. 3 Anlagen - Ermessen:**

In dieser Gebarungsgruppe ergibt sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 eine Unterschreitung um insgesamt rd. € 48,0 Mio. bzw. – 59,61 %.


**Geb.Gr. 4 Förderungsausgaben - Pflicht, lfd. Gebarung:**


Im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2009 ergeben sich höhere Ausgaben beim VA 16910 „Landesfeuerwehrgesetz“ von rd. € 3,0 Mio, bedeckt durch zweckbe-

Beim VA 24011 „Kinderbetreuungswesen“ erhöhten sich die Ausgaben um rd. + € 1,18 Mio. sowie beim VA 94413 „Behebung von Katastrophenschäden – Gemeindevermögen“ um rd. + € 0,38 Mio.


**Geb.Grp. 5 Förderungsausgaben - Ermessen, lfd. Gebarung:**


**Geb.Gr. 6 Förderungsausgaben - Pflicht, Vermögensgeb.:**

Geb.Grp. 7 Förderungsausgaben - Ermessen, Vermögensgeb.: 

In der Gebarungsgruppe 7 ergibt sich eine gegenüber dem Rechnungsabschluss 2009 ausgewiesene Abweichung von rd. + € 3,96 Mio. in Form von Mehrausgaben bzw. eine Erhöhung um + 47,16 %.


Geb.Grp. 8 Sonstige Sachausgaben - Pflicht: 

In der Gebarungsgruppe 8 ergab sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 eine Ausgabenüberschreitung von rd. + € 653,14 Mio. bzw. + 50,63 %.

ausgabenseitig durch die erfolgsneutrale Ausbuchung der Darlehen entsprechend im Ausmaß von € 585.870.113,34 gestiegen sind.


Im Bereich der Wohnbauförderung erhöhte sich beim VA 48211 „Darlehen, Wohnbauhilfen, Wohneinrichtungen“ die Rückzahlung von bevorsussten WBF-Darlehen um rd. + € 1,79 Mio.

Beim VA 32015 „Kärntner Landesmusikschulwerk“ erhöhten sich die Ausgaben für die sog. „Dienstzettelbedienst“ um rd. + € 0,57 Mio.
Bei den „Bedarfszuweisungen“ (VA 94011) ergab sich eine Erhöhung der Ausgaben von rd. + € 5,35 Mio., denen jedoch auch Mehreinnahmen gegenüberstehen. Verringert haben sich hingegen die „Darlehen und Vorschüsse aus Bedarfszuweisungen“ (VA 94014) um rd. - € 0,8 Mio. sowie die Ausgaben beim „Kärntner Schulbaufonds“ (VA 21112) um - € 1,0 Mio.

Die Ausgabensteigerung gegenüber 2009 bei den „Abschreibungen von Forderungen“ (VA 99116) um rd. + € 1,16 Mio. sind u.a. auf die Abschreibung von nicht mehr einbringlichen Wohnbauförderungsdarlehen zurück zu führen.


Im Bereich des Straßenbaues gab es eine Ausgabenreduzierung beim VA 61014 „Erhaltung von Autobahnen - ASFINAG“ von rd. - € 0,64 Mio. bedingt durch geringere Zuführungen zu Rücklagen. Um rd. - € 0,58 Mio. verminderten sich die Ausgaben im Bereich des VA 64914 „Personennahverkehr“.

**Geb.Gr. 9 Sonstige Sachausgaben - Ermessen:**

Die ausgewiesene Überschreitung in der gegenständlichen Gebarungsgruppe um rd. + € 7,55 Mio. bzw. + 5,63 % gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 ergab
sich durch zahlreiche ausgewiesene Unterschiedsbeträge in den Haushaltsgruppen 0 bis 9.


Landesvoranschlag 2010 zu Rechnungsabschluss 2010


**Geb.Grp. 0 Leistungen für Personal:**
In der Gebarungsgruppe 0 ergibt sich gegenüber dem Landesvoranschlag 2010 ein Minderverbrauch von rd. - € 1,56 Mio. bzw. - 0,32 %.
Beim „Amt der Landesregierung“ erhöhten sich die Personalausgaben gegenüber der Veranschlagung 2010 lediglich um rd. + € 69.000,00.
Im Bereich der Lehrer verringerten sich die Ausgaben für die Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen, den Berufsschulen sowie den Landwirtschaftlichen Berufsfachschulen um insgesamt rd. - € 1,65 Mio. Generell zugenommen haben die Ausgaben bei den Vertragslehrern während die Gehälter der Pragmatischen Lehrer deutlich abgenommen haben.
Erhöht haben sich u.a. die Personalausgaben beim VA 02015 „Landesregierung – Sekretariate“ um rd. + € 0,36 Mio.

**Geb.Grp. 1 Amtssachausgaben:**
Die in diesem Bereich aufscheinenden Minderausgaben von rd. - € 1,06 Mio. bzw. - 7,37 % scheinen überwiegend mit rd. - € 0,75 Mio. im Bereich der Amtssach-
ausgaben beim VA 02000 „Amt der Landesregierung“ sowie mit rd. - € 0,19 Mio. bei der BH Spittal auf.

Beim VA 02000 „Amt der Landesregierung“ ergeben sich Ausgabeneinsparungen u.a. bei den Positionen „Wärmelieferung“, „Telefonkosten-Festnetz“, „Instandhaltung von Gebäuden“ sowie „Organisationsaufwand“.

**Geb.Gr. 2 Anlagen - Gesetzliche Verpflichtungen:**

**Geb.Gr. 3 Anlagen - Ermessen:**
In dieser Gebarungsgruppe ergibt sich eine Unterschreitung des Voranschlagsbetrages 2010 um insgesamt rd. - € 4,56 Mio. bzw. - 12,29 %.

**Geb.Gr. 4 Förderungsausgaben - Pflicht, lfd. Gebarung:**

Den ausgewiesenen Mehraufwendungen beim VA 16910 „Landesfeuerwehrgesetz“ von rd. + € 2,97 Mio. sowie beim VA 94413 „Behebung von Katastrophenschäden – Gemeindevermögen“ von rd. + € 2,7 Mio. stehen korrespondierende Mehrein-

Die Mehrausgaben von rd. + € 0,63 Mio. beim VA „EU-Sonderprogramme 2007-2013“ beruhen auf dem Umstand, dass die Restzahlung für Leader 2009 noch offen war und die übertragenen Mittel aus dem Vorjahr für die EU-Programmumsetzung verwendet wurden.


Vom Umfang her erwähnenswert sind noch die Minderausgaben bei der „Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes – Bezirksverwaltungsbehörden (VA 41111) von insgesamt - rd. € 3,3 Mio., wobei diesen Minderausgaben auch Mindereinnahmen gegenüber stehen.

**Geb.Grp. 5 Förderungsausgaben - Ermessen, lfd. Gebarung:**

In der Gebarungsgruppe 5 werden gegenüber dem Landesvoranschlag 2010 Mehrausgaben von rd. + € 17,57 Mio. bzw. + 9,8 % ausgewiesen. Auch in dieser Gebarungsgruppe stehen den Mehrausgaben zahlreiche Minderausgaben gegenüber.

Im Bereich der Landwirtschaftsförderung aufscheinende Mehraufwendungen von rd. + € 5,31 Mio. beim VA 74923 „Entwicklung Ländlicher Raum“ sind darauf zurück zu führen, dass neben den beiden großen Maßnahmen, dem Agrarumweltprogramm und der Ausgleichszulage, im Jahr 2010 bereits eine große Anzahl aus Bereichen der Achse 1 und Achse 3 umgesetzt werden konnten. Der Mehrverbrauch

Die Mehrausgaben beim VA 94711 „Zuschüsse an Gemeinden (Sonderbedarfszuweisungen)“ von rd. + € 5,26 Mio. wurden ebenso aus Mitteln der Kreditübertragung bedeckt.


Minderausgaben ergaben sich beim VA 78219 „Entwicklung des Gewerbewesens“ von rd. - € 1,13 Mio.


Im Bereich der „Schutz- und Regulierungsbauten“ (VA 63111) stehen den Mehrausgaben von rd. + € 1,29 Mio. teilweise Mehreinnahmen aus EU-Kofinanzierungsmitteln gegenüber.

Im Rahmen der „Presseförderung“ (VA 37112) kam es im Rechnungsjahr 2010 zu einer freiwilligen Gewährung von finanziellen Zuwendungen in Höhe von € 0,45 Mio., wodurch sich gegenüber der Veranschlagung Mehrausgaben in diesem Umfang ergaben. Diese Mittel waren im Landesvoranschlag 2010 nicht vorgesehen und fanden ihre Bedeckung durch überplanmäßige Zuführung zu Lasten VA 95012 „Zinsen für Darlehen“.


Beim VA 13312 „Tierseuchenbekämpfung“ erfolgte die Bedeckung der Mehrausgaben von rd. + € 0,39 Mio. aus Mitteln der Kreditübertragung sowie aufgrund vom Bund erhaltenen Mittel.

**Geb.Grp. 6 Förderungsausgaben - Pflicht, Vermögensgeb.:**

In der Gebarungsgruppe 6 scheint ein Mehraufwand von rd. + € 12,84 Mio. bzw. + 18,7 % auf.


**Geb.Grp. 7 Förderungsausgaben - Ermessen, Vermögensgeb.:**

In der Gebarungsgruppe 7 ergibt sich gegenüber dem Landesvoranschlag 2010 eine Abweichung von insgesamt lediglich rd. + € 29.000,00 in Form von Mehrausgaben bzw. eine Erhöhung um + 0,24 %.


einer Kaution aus dem Leasingvertrag (Projekt „Aufstockung Konzerthaus“, Übertragung dieser Konzerthausteile an die LIG) beruhen.


Die sich ergebenden Minderausgaben beim VA 91416 „Kärnten Tourismusholding GmbH“ mit rd. – € 3,97 Mio. sind damit begründet, dass die Gewährung der Mezzaninkapitaldarlehen durch das Land Kärnten an die Kärnten Tourismus Holding GmbH zweckgebunden für die Bereitstellung von Beteiligungen an Tourismusprojekten bzw. –leitbetrieben sich nach dem Bedarfsfall richtet, während die Höhe der dem Land zur Verfügung stehenden und budgetierten Mittel sich an den Rückflüssen des KWF Darlehens für die Qualitätsoffensive orientiert.

Die Ausgabeneinsparung beim VA 75908 „Darlehen für Fernwärmeprojekte“ von rd. – € 0,7 Mio. beruht auf dem Umstand, dass aufgrund neu angepasster Förderungsrichtlinien verstärkt auf die Zuschussförderung umgestellt wurde.

**Geb.Gr. 8 Sonstige Sachausgaben - Pflicht:**

In der Gebrauchsgruppe 8 ergab sich gegenüber dem Landesvoranschlag 2010 eine Ausgabenüberschreitung von rd. + € 241,25 Mio. bzw. + 14,15 %.


Gegenüber dem Landesvoranschlag 2009 erhöhten sich die vom Bund refundierten „Pensionen der Landeslehrer“ um rd. + € 0,51 Mio.

Eine wesentliche Ausgabeneinsparung verzeichnete der Bereich „Zinsen für Darlehen“ (VA 95012) in Höhe von - € 16,98 Mio., da bei Erstellung des

Die um rd. -€ 1,64 Mio. geringeren Ausgaben beim VA 61015 „Erhaltung und Erneuerung von Landesstraßen“ sind auf niedrigere Ausgaben aus dem Forderungseinlösemödell zurück zu führen.


Ausgabeneinsparungen von rd. -€ 0,8 Mio. ergeben sich beim VA 62413 „Kärntner Wasserwirtschaftsfonds“, die überwiegend durch eine niedrigere Zinsenaufwand-refundierung begründet sind.

Minderausgaben scheinen weiters beim VA 64914 „Personennahverkehr“ von rd. -€ 1,82 Mio. auf, insbesondere durch geringere Ausgaben bei den Lärmschutzmaßnahmen sowie bei den sonstigen Maßnahmen.

**Geb.Gr. 9 Sonstige Sachausgaben - Ermessen:**

Die ausgewiesene Überschreitung in der gegenständlichen Gebarungsgruppe um rd. +€ 8,65 Mio. bzw. +6,5 % ergab sich durch zahlreiche ausgewiesene Unterschiedsbeträge in den Haushaltsgruppen 0 bis 9, die hauptsächlich durch eine Vielzahl von den jeweiligen Fachabteilungen bzw. Referaten beantragten Kreditverschiebungen zwischen den einzelnen Ansätzen bzw. Posten dieses Haushaltsbereiches verursacht ist.


Um rd. + € 0,72 Mio. erhöht haben sich die Ausgaben beim „Konzerthaus Klagenfurt“ (VA 32110) in dieser Gebarungsgruppe, verursacht überwiegend durch an die LIG geleistete Vorauszahlung von Mieten- und Zusatzmieten im Zusammenhang mit der Übertragung der Konzerthausteile an die Landesimmobiliengesellschaft, welche durch die Einnahme der rückerstatteten Kaution aus dem Leasingvertrag ihre Bedeckung fand.


rd. + € 0,38 Mio. sowie VA 52011 „Aufwendungen für Naturschutz“ mit rd. + € 0,37 Mio.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Lfd. Ziffer</th>
<th>Kennziffer</th>
<th>Aufgabenbereich</th>
<th>LRA 2006</th>
<th>%</th>
<th>LRA 2007</th>
<th>%</th>
<th>LRA 2008</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>11</td>
<td>Erziehung und Unterricht</td>
<td>314.584.027,40</td>
<td>17,11%</td>
<td>332.223.499,00</td>
<td>17,40%</td>
<td>351.243.698,91</td>
<td>16,85%</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>12</td>
<td>Forschung und Wissenschaft</td>
<td>13.394.828,83</td>
<td>0,73%</td>
<td>14.319.020,58</td>
<td>0,75%</td>
<td>15.203.934,37</td>
<td>0,73%</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>13</td>
<td>Kunst</td>
<td>45.356.576,73</td>
<td>2,47%</td>
<td>49.035.096,87</td>
<td>2,57%</td>
<td>54.071.999,00</td>
<td>2,59%</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>21</td>
<td>Gesundheit</td>
<td>270.690.329,25</td>
<td>14,72%</td>
<td>298.073.259,09</td>
<td>15,61%</td>
<td>328.897.245,86</td>
<td>15,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>22</td>
<td>Soziale Wohlfahrt</td>
<td>274.628.632,78</td>
<td>14,93%</td>
<td>300.218.102,48</td>
<td>15,72%</td>
<td>348.361.896,96</td>
<td>16,71%</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>23</td>
<td>Wohnungsbau</td>
<td>117.064.338,19</td>
<td>6,37%</td>
<td>138.012.587,28</td>
<td>7,23%</td>
<td>152.558.200,15</td>
<td>7,32%</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>32</td>
<td>Straßen</td>
<td>132.732.185,02</td>
<td>7,22%</td>
<td>126.479.506,30</td>
<td>6,62%</td>
<td>131.671.169,71</td>
<td>6,32%</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>33</td>
<td>Sonstiger Verkehr</td>
<td>13.436,25</td>
<td>0,00%</td>
<td>1.974,50</td>
<td>0,00%</td>
<td>8.295,69</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>34</td>
<td>Land- und Forstwirtschaft</td>
<td>60.607.756,41</td>
<td>3,30%</td>
<td>59.696.231,48</td>
<td>3,13%</td>
<td>62.780.214,21</td>
<td>3,01%</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>35</td>
<td>Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirtschaft)</td>
<td>10.125.399,98</td>
<td>0,55%</td>
<td>9.016.151,82</td>
<td>0,47%</td>
<td>8.591.348,81</td>
<td>0,41%</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>36</td>
<td>Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau)</td>
<td>45.590.964,54</td>
<td>2,48%</td>
<td>47.676.158,69</td>
<td>2,50%</td>
<td>57.984.802,31</td>
<td>2,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>38</td>
<td>Private Dienstleistungen (einschl. Handel)</td>
<td>2.630.296,14</td>
<td>0,14%</td>
<td>1.593.373,82</td>
<td>0,08%</td>
<td>3.789.925,71</td>
<td>0,18%</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>41</td>
<td>Landesverwaltung</td>
<td>94.506,14</td>
<td>0,01%</td>
<td>84.995,35</td>
<td>0,00%</td>
<td>94.215,91</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>42</td>
<td>Staats- und Rechtssicherheit</td>
<td>10.574.341,31</td>
<td>0,58%</td>
<td>11.360.085,03</td>
<td>0,60%</td>
<td>14.116.946,39</td>
<td>0,68%</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>43</td>
<td>Übrige Hoheitsverwaltung</td>
<td>540.744.551,00</td>
<td>29,41%</td>
<td>521.427.837,77</td>
<td>27,31%</td>
<td>554.986.630,54</td>
<td>26,63%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>1.838.832.169,97</strong></td>
<td><strong>100,00%</strong></td>
<td><strong>1.909.217.880,06</strong></td>
<td><strong>100,00%</strong></td>
<td><strong>2.084.360.514,53</strong></td>
<td><strong>100,00%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 43         | Übrige Hoheitsverwaltung | 729.281.604,62 | 768.804.796,72 | 825.134.634,41 |
| 61014      | Rücklage ASFINAG | -60.975,85 | -622.929,19 | -648.783,91 |
| UA 912     | Rücklagen | -187.521.742,50 | -245.559.214,03 | -268.405.330,95 |
| A99        | Abwicklung der Vorjahre | -954.335,27 | -1.194.815,73 | -1.093.889,01 |
|            | Sondertilgung + Abg.deckung |                   |                   |                   |
| **Teilsumme KZ 43** |           | **540.744.551,00** | **521.427.837,77** | **554.986.630,54** |
|------|------|-----------------|---------|---------|---------------------|
| Zl.  | ziffer|                 | €       | %       | €                   |
| 1.   | 11   | Erziehung und Unterricht | 371.337.364,29 | 16,85%  | 368.750.707 | 17,05%  | 356.778.300 | 16,99% |
| 2.   | 12   | Forschung und Wissenschaft | 17.354.885,54 | 0,79%   | 17.242.022 | 0,80%   | 20.081.100 | 0,96% |
| 3.   | 13   | Kunst | 58.522.389,94 | 2,66%   | 54.275.678 | 2,51%   | 52.637.800 | 2,51% |
| 4.   | 21   | Gesundheit* | 357.486.431,00 | 16,22%  | 387.497.990 | 17,92%  | 344.601.700 | 16,41% |
| 5.   | 22   | Soziale Wohlfahrt* | 343.469.270,87 | 15,59%  | 358.680.627 | 17,01%  | 357.111.200 | 17,01% |
| 6.   | 23   | Wohnungsbau** | 139.262.397,93 | 6,32%   | 155.547.441 | 7,19%   | 146.683.700 | 6,99% |
| 7.   | 32   | Straßen | 140.661.963,54 | 6,38%   | 130.604.601 | 6,04%   | 133.132.800 | 6,34% |
| 8.   | 33   | Sonstiger Verkehr | 15.271,30 | 0,00%   | 4.178 | 0,00%   | 13.000 | 0,00% |
| 9.   | 34   | Land- und Forstwirtschaft | 76.305.874,70 | 3,46%   | 64.647.680 | 2,99%   | 57.799.300 | 2,75% |
| 10.  | 35   | Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirtschaft) | 8.818.331,61 | 0,40%   | 7.372.971 | 0,34%   | 7.154.500 | 0,34% |
| 11.  | 36   | Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau) | 55.751.245,50 | 2,53%   | 44.398.744 | 2,05%   | 42.890.500 | 2,04% |
| 12.  | 38   | Private Dienstleistungen (einschl. Handel) | 5.620.963,57 | 0,26%   | 3.464.373 | 0,16%   | 15.449.600 | 0,74% |
| 13.  | 41   | Landesverteidigung | 277.110,00 | 0,01%   | 207.245 | 0,01%   | 81.700 | 0,00% |
| 14.  | 42   | Staats- und Rechtssicherheit | 13.654.205,14 | 0,62%   | 15.176.649 | 0,70%   | 10.122.400 | 0,48% |
| 15.  | 43   | Übrige Hoheitsverwaltung | 614.982.658,66 | 27,91%  | 554.333.451 | 25,64%  | 555.039.600 | 26,44% |
|      |      | Summe | 2.203.520.363,59 | 100,00% | 2.162.204.357,62 | 100,00% | 2.099.577.200 | 100,00% |


** die Kennziffer 23 "Wohnungsbau" wurde um die gebildete Rücklage im Rechnungsergebnis 2010 i.H.v. € 19,88 Mio. bei VA 1/48212 "Forderungsverkäufe - Bevorschussungen" bereinigt; diese wurde 2011 aufgelöst.

***beim LVA 2011 (inkl. NVA) wurden der Forderungsverzicht KABEG iHv. € 165,81 Mio. (Kennziffer 21) sowie die Verrechnungsumstellung Pflegebereich iHv. € 28,5 Mio. (Kennziffer 22) bereinigt.\]
Bereinigte Gesamtausgaben
Übersicht nach UNO-Kennziffern

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>11</td>
<td>Erziehung und Unterricht</td>
<td>371.337.364,29</td>
<td>368.750.707</td>
<td>-2.586.657</td>
<td>-0,70%</td>
<td>356.778.300</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>12</td>
<td>Forschung und Wissenschaft</td>
<td>17.354.885,54</td>
<td>17.242.022</td>
<td>-112.863</td>
<td>-0,65%</td>
<td>20.081.100</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>13</td>
<td>Kunst</td>
<td>58.522.389,94</td>
<td>54.275.678</td>
<td>-4.246.712</td>
<td>-7,26%</td>
<td>52.637.800</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>21</td>
<td>Gesundheit*</td>
<td>357.486.431,00</td>
<td>387.497.990</td>
<td>30.011.559</td>
<td>8,40%</td>
<td>344.601.700</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>22</td>
<td>Soziale Wohlfahrt*</td>
<td>343.469.270,87</td>
<td>358.680.627</td>
<td>15.211.356</td>
<td>4,43%</td>
<td>357.111.200</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>23</td>
<td>Wohnungsbau**</td>
<td>139.262.397,93</td>
<td>165.547.441</td>
<td>26.285.043</td>
<td>16,28%</td>
<td>146.683.700</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>32</td>
<td>Straßen</td>
<td>140.661.963,54</td>
<td>130.604.601</td>
<td>-10.057.362</td>
<td>-7,26%</td>
<td>133.132.800</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>33</td>
<td>Sonstiger Verkehr</td>
<td>140.661.963,54</td>
<td>130.604.601</td>
<td>-10.057.362</td>
<td>-7,26%</td>
<td>133.132.800</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>34</td>
<td>Land- und Forstwirtschaft</td>
<td>76.803.874,70</td>
<td>64.647.680</td>
<td>-11.656.194</td>
<td>-15,28%</td>
<td>57.799.300</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>35</td>
<td>Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirtschaft)</td>
<td>8.818.331,61</td>
<td>7.372.971</td>
<td>-1.445.361</td>
<td>-16,39%</td>
<td>7.154.500</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>36</td>
<td>Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau)</td>
<td>55.751.245,50</td>
<td>44.398.744</td>
<td>-11.352.502</td>
<td>-20,36%</td>
<td>42.890.500</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>38</td>
<td>Private Dienstleistungen (einschl. Handel)</td>
<td>5.620.963,57</td>
<td>3.464.373</td>
<td>-2.156.590</td>
<td>-38,37%</td>
<td>15.449.600</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>41</td>
<td>Landesverwaltung</td>
<td>277.110,00</td>
<td>207.245</td>
<td>-69.865</td>
<td>-25,21%</td>
<td>81.700</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>42</td>
<td>Staats- und Rechtssicherheit</td>
<td>13.654.205,14</td>
<td>15.176.649</td>
<td>1.522.444</td>
<td>11,15%</td>
<td>10.122.400</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>43</td>
<td>Übrige Hoheitsverwaltung</td>
<td>614.982.658,66</td>
<td>554.333.451</td>
<td>-60.649.208</td>
<td>-11,15%</td>
<td>555.039.600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Summe | 2.203.520.363,59 | 2.162.204.357,62 | -41.316.006 | -1,87% | 2.099.577.200 | 100,00% |

| 43.     | Übrige Hoheitsverwaltung | 853.668.129,54 | 816.383.806 | 561.151.300 |
| 61014   | Erhaltig. Autobahn Rücklage | -639.398,71 | 0 | -100 |
| UA 912  | Rücklagen | -237.541.535,34 | -260.417.923 | -6.000.200 |
| A99     | Abwicklung der Vorjahre | -504.536,83 | -1.612.522 | -111.400 |
|        | Sondertilgung + Abg. deckung | 0,00 | 0 | 0 |

Teilsumme KZ 43 | 614.982.658,66 | 554.333.451,14 | 555.039.600 |

** die Kennziffer 23 "Wohnungsbau" wurde um die gebildete Rücklage im Rechnungsergebnis 2010 i.H.v. € 19,88 Mio. bei VA 1/48212 "Forderungsverkäufe - Bevorschussungen" bereinigt; diese wurde 2011 aufgelöst.
*** beim LVA 2011 (inkl. NVA) wurden der Forderungsverzicht KABEG i.H.v. € 165,81 Mio. (Kennziffer 21) sowie die Verrechnungsumstellung Pflegebereich i.H.v. € 28,5 Mio. (Kennziffer 22) bereinigt.
# Bereinigte Gesamtausgaben Übersicht nach UNO-Kennziffern

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lfd. Ziffer</th>
<th>Kennziffer</th>
<th>Aufgabenbereich</th>
<th>LVA 2010 inkl. NVA €</th>
<th>LRA 2010 €</th>
<th>Differenz absolut €</th>
<th>Differenz in %</th>
<th>LVA 2011 (inkl. NVA) €</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 11</td>
<td>11</td>
<td>Erziehung und Unterricht</td>
<td>370.396.000</td>
<td>368.750.707</td>
<td>-1.645.293</td>
<td>-0.44%</td>
<td>356.778.300</td>
<td>16.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 12</td>
<td>12</td>
<td>Forschung und Wissenschaft</td>
<td>18.255.300</td>
<td>17.242.022</td>
<td>-1.013.278</td>
<td>-5.55%</td>
<td>20.081.100</td>
<td>0.96%</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 13</td>
<td>13</td>
<td>Kunst</td>
<td>54.765.900</td>
<td>54.275.678</td>
<td>-490.222</td>
<td>-0.90%</td>
<td>52.637.800</td>
<td>2.51%</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 21</td>
<td>21</td>
<td>Gesundheit*</td>
<td>387.736.300</td>
<td>387.497.990</td>
<td>-238.310</td>
<td>-0.06%</td>
<td>344.601.700</td>
<td>16.41%</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 22</td>
<td>22</td>
<td>Soziale Wohlfahrt*</td>
<td>353.354.500</td>
<td>358.680.627</td>
<td>5.326.127</td>
<td>1.51%</td>
<td>357.111.200</td>
<td>17.01%</td>
</tr>
<tr>
<td>6. 23</td>
<td>23</td>
<td>Wohnungsbau**</td>
<td>141.497.300</td>
<td>155.547.441</td>
<td>14.050.141</td>
<td>9.93%</td>
<td>146.683.700</td>
<td>6.99%</td>
</tr>
<tr>
<td>7. 32</td>
<td>32</td>
<td>Straßen</td>
<td>129.466.100</td>
<td>130.604.601</td>
<td>1.138.501</td>
<td>0.88%</td>
<td>133.132.800</td>
<td>6.34%</td>
</tr>
<tr>
<td>8. 33</td>
<td>33</td>
<td>Sonstiger Verkehr</td>
<td>13.000</td>
<td>4.178</td>
<td>-8.822</td>
<td>-67.86%</td>
<td>13.000</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>9. 34</td>
<td>34</td>
<td>Land- und Forstwirtschaft</td>
<td>56.681.600</td>
<td>64.647.680</td>
<td>7.966.080</td>
<td>14.05%</td>
<td>57.799.300</td>
<td>2.75%</td>
</tr>
<tr>
<td>10. 35</td>
<td>35</td>
<td>Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirtschaft)</td>
<td>8.547.500</td>
<td>7.372.971</td>
<td>-1.174.529</td>
<td>-13.74%</td>
<td>7.154.500</td>
<td>0.34%</td>
</tr>
<tr>
<td>11. 36</td>
<td>36</td>
<td>Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau)</td>
<td>41.062.300</td>
<td>44.398.744</td>
<td>3.336.444</td>
<td>8.13%</td>
<td>42.890.500</td>
<td>2.04%</td>
</tr>
<tr>
<td>12. 38</td>
<td>38</td>
<td>Private Dienstleistungen (einschl. Handel)</td>
<td>6.079.500</td>
<td>3.463.743</td>
<td>-2.615.127</td>
<td>-43.02%</td>
<td>15.449.600</td>
<td>0.74%</td>
</tr>
<tr>
<td>13. 41</td>
<td>41</td>
<td>Landesverteiligung</td>
<td>100.200</td>
<td>207.245</td>
<td>107.045</td>
<td>106.83%</td>
<td>81.700</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>14. 42</td>
<td>42</td>
<td>Staats- und Rechtssicherheit</td>
<td>10.576.700</td>
<td>15.176.649</td>
<td>4.599.949</td>
<td>43.49%</td>
<td>10.122.400</td>
<td>0.48%</td>
</tr>
<tr>
<td>15. 43</td>
<td>43</td>
<td>Übrige Hoheitsverwaltung</td>
<td>557.942.300</td>
<td>554.333.451</td>
<td>-3.608.849</td>
<td>-0.65%</td>
<td>555.039.600</td>
<td>26.44%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2.136.474.500</th>
<th>2.162.204.358</th>
<th>25.729.858</th>
<th>1.20%</th>
<th>2.099.577.200</th>
<th>100,00%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LVA 2010 inkl. NVA</td>
<td>588.052.500</td>
<td>816.363.896</td>
<td></td>
<td></td>
<td>561.151.300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LRA 2010</td>
<td>0</td>
<td>4.178</td>
<td>-8.822</td>
<td>-67.86%</td>
<td>13.000</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilsomme KZ 43</td>
<td>557.942.300</td>
<td>554.333.451</td>
<td></td>
<td></td>
<td>555.039.600</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*a die Spalten LVA 2010 inkl. NVA sowie RA 2010 werden um die verrechnungstechnischen Positionen: Forderungsverzicht KABEG-Landesdarlehen iHv. € 585.870.113,34 (UNO-Zennziffer 21) sowie Verrechnungsverzicht im Pflegebereich iHv. € 13.0 Mio. (UNO-KZ 22) bereinigt dargestellt*


*** beim LVA 2011 (inkl. NVA) wurden der Forderungsverzicht KABEG iHv. € 165,81 Mio. (Kennziffer 21) sowie die Verrechnungsumstellung Pflegebereich iHv. € 28,5 Mio. (Kennziffer 22) bereinigt.
Erläuterung der Ausgaben nach UNO-Kennziffern


Vergleich Rechnungsergebnis 2010 zu 2009

Der Sektor „Forschung und Wissenschaft“ (Kennziffer 12) verzeichnet für den untersuchten Zeitraum lediglich eine marginale Abweichung von -€ 0,1 Mio. bzw. relativ von -0,65%, welche auf einen gegenüber dem Rechnungsjahr 2009 geringer ausbezahlten Landesbeitrag zum Betriebsaufwand der „Fachhochschulen“, zurückzuführen ist.


sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig aus) wurde aus der Betrachtung ausgeklammert.


Der nach UNO-KZ Systematik prinzipiell bei „Private Dienstleistungen“ zugeordnete Haushaltsansatz „Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft“, welcher den Schulden- 
dienst für die Landesspitäler und die KABEG zum laufenden Betrieb sowie Erwerb 
der LKA durch die KABEG umfasst, wurde aus methodischen Gründen der 
Kennziffer Gesundheit zugeordnet. Mehr dazu kann inhaltlich im Themen-
schwerpunkt „Krankenanstaltenfinanzierung“ unter Pkt. 8. nachgelesen werden. Der 
bei dieser (bereinigten) KZ darüber hinaus ausgewiesene Minderverbrauch 
gegenüber 2009 i.H.v. -€ 2,16 Mio. wirkt sich hauptsächlich bei den Bereichen 
„Landeseigener Grundbesitz – Stift Ossiach“, „Goldeck Bergbahnen GmbH“ sowie 
„Tourismusinnovationen“ aus.

Bei der „Staats- und Rechtssicherheit“ wurde die saldiert betrachteten 
Mehrausgaben von knapp +€ 1,52 Mio. bei der Position „Landesfeuerwehrgesetz“ 
verursacht, dem gegenüber wurde beim Ansatz „Tierseuchenbekämpfung“ eine 
Ausgabeneinsparung erzielt.

Die Abweichung von rd. -€ 60,65 Mio. oder -9,86% im Bereich der „Übrigen 
Hoheitsverwaltung“, resultiert in Summe aus Mehr- und Minderausgaben v.a. in den 
Bereichen der Personalhoheit und Finanzwirtschaft. Zu erwähnen wären hiebei als 
größte budgeteinsparende Positionen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 die 
„Tilgung von Darlehen“, „Wertpapiere-Ankauf“, der „Landtag“, „Kärntner Werbung 
GmbH“, „Anmietung von Amtsgebäuden, „Amt der Kärntner Landesregierung“, die 
„EDVA“. 

Ausgabenerhöhungen höheren Rahmens fielen hingegen bei den Positionen 
„Ertragsanteile – Zwischenabrechnung (Verrechnung direkte gemeinschaftl. 
Bundesabgaben)“, „Bedarfszuweisungen“, „Pensionen Landeslehrer“, „Ruhe- 
und Versorgungsbezüge - Allgemeine Verwaltung“, „Kärnten Tourismusholding GmbH“, 
„Kärntner Landesimmobiliengesellschaft“, „EU-Sonderprogramme – Periode 2007-
2013“, „90 Jahre Volksabstimmung in Kärnten“ sowie „Abschreibungen von 
Forderungen“ an.

**Vergleich Voranschlag 2010 (inkl. NVA) zu Rechnungsergebnis 2010**

Der Aufgabenbereich „Erziehung und Unterricht“ verzeichnete im Ergebnis eine 
Ausgabeneinsparung gegenüber der Veranschlagung von rd. -€ 1,65 Mio. oder
-0,44%. Signifikante Abweichungen bei den Ausgabenreduktionen verzeichneten die Bereiche „Lehrer an allgemeinen Pflichtschulen“, die „Lehrlingsausbildung“ sowie das Kärntner Jugendstartgeld. Mehrausgaben fielen hingegen beim „Kinderbetreuungswesen“ an.
Für nähere Ausführungen zur Thematik der Lehrer wird auf Unterpunkt 8.2. „Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen“ verwiesen.

Der sich im Vergleich zum Voranschlag 2010 ergebende Minderverbrauch im Bereich der „Forschung und Wissenschaft“ in Höhe von -€ 1,01 Mio. bzw. -5,55% ist vorrangig auf einen reduzierten Landesbeitrag zum Betriebsaufwand der Fachhochschulen begründet.


Der Aufgabenbereich „Soziale Wohlfahrt“ (Kennziffer 22) verzeichnet eine Ausgabenerhöhung im Vergleich zur Budgetplanung von rd. +€ 5,33 Mio. oder +1,51%, wobei sich das Ergebnis aus einer Reihe von Mehr- als auch Minderausgaben bei Haushaltsansätzen zusammen setzt. Verhältnismäßig hohe Abweichungen in Form von Mehrausgaben registrierten die Positionen “Hilfe zur

Die ausgewiesenen Mehrausgaben am Sektor des „Wohnungsbau“ von +€ 14,05 Mio., bzw. +9,93%, ergaben sich hauptsächlich bei der Position „Darlehen, Wohnbauhilfen, Wohnbeihilfen“. sowie bei der Position „Sanierungen nach dem Ktn. WBFG“. Vom Ergebnis ausgeklammert wurde die Zuführung von Rücklagen aus dem Forderungsverkauf von WBF-Darlehen iHv. € 19,88 Mio..

Weitere Abweichungen größeren Umfanges in Form von Mehr- und Minderausgaben verzeichnete der Aufgabenbereich „Straßen“, wobei letztlich die Mehrausgaben saldiert von +€ 1,14 Mio., oder +0,88% vorrangig auf Mehrausgaben bei „Infrastrukturmaßnahmen“ sowie „Alternative Mobilität“, demgegenüber schlugen im Bereich „Personennahverkehr“ Minderausgaben zu Buche.


Ausgabensteigerungen am Sektor der „Industrie und Gewerbe“ im Ausmaß von saldiert rd. +€ 3,34 Mio. oder +8,13% wurden vorwiegend durch die Haushaltspositionen „Maßnahmen zum Schutz der Verbraucherinnen“ sowie „Pendler- und
Mobilitätsförderung" verursacht. Andererseits verzeichnete der Ansatz „Entwicklung des Gewerbewesens“ eine Ausgabenreduktion höheren Ausmaßes.


Land Kärnten

Ausgaben, Einnahmen, Defizit

in Mio EUR

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Ausgaben ohne Schuldentilgung</th>
<th>Einnahmen ohne Schuldenaufnahme</th>
<th>Netto Defizit/Überschuss nach Maastricht</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2005</td>
<td>2.363,3</td>
<td>2.324,3</td>
<td>*)-52</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>1.984,0</td>
<td>1.943,2</td>
<td>-41</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>2.142,2</td>
<td>2.093,3</td>
<td>-49</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>2.344,3</td>
<td>2.265,6</td>
<td>-79</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>2.397,1</td>
<td>2.258,5</td>
<td>-139</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>3.043,0</td>
<td>2.852,8</td>
<td>-189</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Durch eine den Haushaltsausgleich übersteigende Fremdmittelaufnahme bedingt
**) Durch die Abschreibung der von Landeseite an die KABEG in der Zeit von 2001-2004 gewährten Darlehen bedingt
****) Auffassungsunterschiede zwischen dem Land Kärnten und der Statistik Austria hinsichtlich der Mittelflüsse der Kärntner Landesholding an das Land Kärnten

Ausgaben, Einnahmen, Defizit

![Diagramm der Ausgaben, Einnahmen und Defizit](image-url)
Land Kärnten

Maastricht-Ergebnis
Gebarung ohne Finanztransaktionen, Saldo

in Mio EUR

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Laufende Gebarung</th>
<th>Vermögensgebarung</th>
<th>Maastricht-Ergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2005</td>
<td>-314,9 *)</td>
<td>32,1</td>
<td>282,8 *)</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>154,6</td>
<td>39,2</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>217,9</td>
<td>-5,4</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>116,8</td>
<td>37,3</td>
<td>13,5 **)</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>72,7</td>
<td>-62,8</td>
<td>185,6 **)</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>-507,1 *)</td>
<td>-117,8</td>
<td>156,2 **)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Durch Verzicht auf Darlehensforderungen des Landes Kärnten gegenüber KABEG begründet

**) Auffassungsunterschiede zwischen dem Land Kärnten und der Statistik Austria hinsichtlich der Mittelflüsse der Kärntner Landesholding an das Land Kärnten
Darstellung Maastricht-Ergebnis
Rechnungsergebnisse 2005 - 2010
(in Mio EUR)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maastricht</td>
<td>-282,8</td>
<td>+193,8</td>
<td>+35,0</td>
<td>-13,5</td>
<td>-185,6</td>
<td>-156,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Fonds</td>
<td>+14,2</td>
<td>+27,6</td>
<td>+4,3</td>
<td>-17,3</td>
<td>-9,7</td>
<td>-**) 4,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorgabe Stab. Pakt</td>
<td>*) 95,4</td>
<td>100,4</td>
<td>124,6</td>
<td>82,9</td>
<td>85,0</td>
<td>98,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) für 2005 für Kärnten nicht in Geltung  **) Ergebnis enthält teilweise vorläufige Jahresabschlüsse
<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nettodefizit</td>
<td>-51,5</td>
<td>-40,8</td>
<td>-48,9</td>
<td>-78,8</td>
<td>-138,6</td>
<td>-188,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Darstellung Netto-Schuldenzuwachs/abbau**

Rechnungsergebnisse 2005 - 2010

( in Mio EUR )
Ausgaben - Schwerpunkte des LRA 2010
(bereinigt)

- Wohnbau: 7,19%
- Straßen: 6,04%
- Soz. Wohlf.: 16,59%
- Industrie: 2,05%
- Sonstige: 2,01%
- Übrige HH-Verw.: 25,64%
- Land-u. Forstw.: 2,99%
- Gesundheit: 17,92%
- Kunst: 2,51%
4. Schuldenentwicklung, Haftungen und Garantien des Landes

Land Kärnten
Schuldenentwicklung; Stand am Jahresende

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Finanzschulden</th>
<th>Geb. Körp.</th>
<th>Gesamt-/ schuldenstand</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2005</td>
<td>280,0</td>
<td>400,1</td>
<td>*)680,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>236,6</td>
<td>521,8</td>
<td>***)758,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>222,2</td>
<td>653,0</td>
<td>***)875,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>212,0</td>
<td>814,5</td>
<td>*****)1.026,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>208,1</td>
<td>994,0</td>
<td>*****)1.202,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>206,6</td>
<td>1.218,1</td>
<td>******)1.424,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) inkl. an ausgegliederte Rechtsträger weitergegebene Darlehen (sonst € 638,1 Mio.)
**) inkl. an ausgegliederte Rechtsträger weitergegebene Darlehen (sonst € 678,9 Mio.)
***) inkl. an ausgegliederte Rechtsträger weitergegebene Darlehen (sonst € 727,8 Mio.)
****) inkl. an ausgegliederte Rechtsträger weitergegebene Darlehen (sonst € 806,5 Mio.)
*****) inkl. An ausgegliederte Rechtsträger weitergegebene Darlehen (sonst € 945,2 Mio.)
******) inkl. An ausgegliederte Rechtsträger weitergegebene Darlehen (sonst € 1.133,9 Mio.)
Land Kärnten
Schuldendienst für Finanzschulden
in Mio EUR

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Tilgung von Finanzschulden</th>
<th>Zinsen für Finanzschulden</th>
<th>Schuldendienst Summe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2005</td>
<td>27,2</td>
<td>20,8</td>
<td>48,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>43,9 *)</td>
<td>22,6</td>
<td>66,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>16,0 **)</td>
<td>25,7</td>
<td>41,7</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>15,2 ***)</td>
<td>28,2</td>
<td>43,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>53,0 ****)</td>
<td>29,9</td>
<td>82,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>9,5 *****</td>
<td>25,8</td>
<td>35,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) inkl. Tilgung von an ausgegliederte Rechtsträger weitergeg. Darlehen in Höhe von € 0,5 Mio. (sonst € 43,4 Mio.)
**) inkl. Tilgung von an ausgegliederte Rechtsträger weitergeg. Darlehen in Höhe von € 1,6 Mio. (sonst € 14,4 Mio.)
***) inkl. Tilgung von an ausgegliederte Rechtsträger weitergeg. Darlehen in Höhe von € 5,0 Mio. (sonst € 10,2 Mio.)
****) inkl. Tilgung von an ausgegliederte Rechtsträger weitergeg. Darlehen in Höhe von € 8,0 Mio. (sonst € 45,1 Mio.)
***** inkl. Tilgung von an ausgegliederte Rechtsträger weitergeg. Darlehen in Höhe von € 8,0 Mio. (sonst € 1,5 Mio.)
Schuldenstandsentwicklung 1999 - 2010
(ohne Schulden aus weitergegebenen Darlehen)
in Mio €uro

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1.007,2</td>
<td>1.050,9</td>
<td>356,0</td>
<td>405,5</td>
<td>521,4</td>
<td>586,6</td>
<td>638,1</td>
<td>678,9</td>
<td>727,8</td>
<td>806,5</td>
<td>945,2</td>
<td>1.133,9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>+4,33%</td>
<td>-66,12%</td>
<td>+13,90%</td>
<td>+28,58%</td>
<td>+12,50%</td>
<td>+8,78%</td>
<td>+6,39%</td>
<td>+7,20%</td>
<td>+10,81%</td>
<td>+17,20%</td>
<td>+17,20%</td>
<td>+19,96%</td>
</tr>
<tr>
<td>Jahr</td>
<td>Gesamthaushalt</td>
<td>Steigerung geg. Vorjahr %</td>
<td>Schuldenstand zum 31.12.</td>
<td>€ zu G. in %</td>
<td>Tilgung</td>
<td>Zinsen</td>
<td>Schuldendienst</td>
<td>% zu HH pro Kopf Verschuldung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>----------------</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>RA 2005</td>
<td>2.390.559.314,49</td>
<td>+17,98%</td>
<td>638.135.258,00</td>
<td>26,69%</td>
<td>27.249.729,00</td>
<td>20.815.485,23</td>
<td>48.065.214,23</td>
<td>2,01% *) 1.140,86</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RA 2006</td>
<td>2.027.369.223,59</td>
<td>-15,19%</td>
<td>678.936.017,40</td>
<td>33,49%</td>
<td>43.412.208,80</td>
<td>22.618.333,82</td>
<td>66.030.542,62</td>
<td>3,26% *) 1.213,80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RA 2007</td>
<td>2.156.594.839,00</td>
<td>+6,37%</td>
<td>727.790.232,00</td>
<td>33,75%</td>
<td>14.413.445,34</td>
<td>25.703.527,65</td>
<td>40.116.972,99</td>
<td>1,86% *) 1.301,14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RA 2008</td>
<td>2.354.508.518,00</td>
<td>+9,18%</td>
<td>806.546.049,00</td>
<td>34,26%</td>
<td>10.198.422,00</td>
<td>28.218.255,39</td>
<td>38.416.677,39</td>
<td>1,63% **) 1.440,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RA 2009</td>
<td>2.442.205.835,00</td>
<td>+3,72%</td>
<td>945.160.640,00</td>
<td>38,70%</td>
<td>45.056.559,92</td>
<td>29.870.316,26</td>
<td>74.926.876,18</td>
<td>3,07% **) 1.687,49</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RA 2010</td>
<td>3.042.984.916,00</td>
<td>+24,60%</td>
<td>1.133.917.605,65</td>
<td>37,26%</td>
<td>1.453.500,00</td>
<td>25.769.184,00</td>
<td>27.222.684,00</td>
<td>0,89% ***) 2.027,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VA+NVA 2011</td>
<td>2.300.000.000,00</td>
<td>-24,42%</td>
<td>1.288.264.606,00</td>
<td>56,01%</td>
<td>653.000,00</td>
<td>46.681.200,00</td>
<td>47.334.200,00</td>
<td>2,06% ***) 2.303,37</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VA 2012</td>
<td>2.116.931.400,00</td>
<td>-7,96%</td>
<td>1.431.386.306,00</td>
<td>67,62%</td>
<td>0,00</td>
<td>55.539.300,00</td>
<td>55.539.300,00</td>
<td>2,62% ****) 2.564,41</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) VZ 2001 ***) VZ 2009
**) VZ 2008 ****) VZ 2010
## Bundesland Stand zum 31.12.2010 pro Kopf Rang/Kopf

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bundesland</th>
<th>Stand zum 31.12.2010</th>
<th>pro Kopf</th>
<th>Rang/Kopf</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burgenland</td>
<td>231.500.000</td>
<td>813</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärnten *)</td>
<td>1.133.917.606</td>
<td>2.027</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Niederösterreich</td>
<td>3.961.984.442</td>
<td>2.460</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Oberösterreich</td>
<td>165.400.000</td>
<td>117</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Salzburg</td>
<td>643.232.203</td>
<td>1.212</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Steiermark</td>
<td>1.645.926.941</td>
<td>1.361</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Tirol</td>
<td>234.030.000</td>
<td>331</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorarlberg</td>
<td>95.780.313</td>
<td>259</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe ohne Wien</td>
<td>8.111.771.505</td>
<td>1.214</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wien</td>
<td>3.070.454.097</td>
<td>1.803</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe mit Wien</td>
<td>11.182.225.602</td>
<td>1.333</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Schuldenstand ohne Schulden aus an ausgegliederte Rechtsträger weitergegebene Darlehen idHv € 256,96 Mio (2009)

## Länder - Finanzschulden

(inkl. Innere Anleihen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bundesland</th>
<th>Stand zum 31.12.2010</th>
<th>pro Kopf</th>
<th>Rang/Kopf</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burgenland</td>
<td>231.500.000</td>
<td>813</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärnten</td>
<td>1.133.917.606</td>
<td>2.027</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Niederösterreich</td>
<td>5.288.640.388</td>
<td>3.284</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Oberösterreich</td>
<td>509.582.610</td>
<td>361</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Salzburg</td>
<td>654.129.997</td>
<td>1.233</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Steiermark</td>
<td>1.724.061.516</td>
<td>1.426</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Tirol</td>
<td>234.030.000</td>
<td>331</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorarlberg</td>
<td>95.780.313</td>
<td>259</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe ohne Wien</td>
<td>9.871.642.430</td>
<td>1.477</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wien</td>
<td>3.070.454.097</td>
<td>1.803</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe mit Wien</td>
<td>12.942.096.527</td>
<td>1.543</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Länder und Gemeinden - Schulden

(inkl. Innere Anleihen)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bundesland</th>
<th>Stand zum 31.12.2010</th>
<th>pro Kopf</th>
<th>Rang/Kopf</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burgenland</td>
<td>596.866.837</td>
<td>2.096</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärnten</td>
<td>1.849.875.217</td>
<td>3.308</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Niederösterreich</td>
<td>9.074.284.986</td>
<td>5.634</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Oberösterreich</td>
<td>3.240.220.812</td>
<td>2.295</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Salzburg</td>
<td>1.298.768.459</td>
<td>2.448</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Steiermark</td>
<td>3.683.600.996</td>
<td>3.047</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Tirol</td>
<td>1.040.384.824</td>
<td>1.470</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorarlberg</td>
<td>771.976.539</td>
<td>2.090</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Wien</td>
<td>3.070.454.097</td>
<td>1.803</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Summe mit Wien</td>
<td>24.626.432.767</td>
<td>2.936</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Anteile der Haftungsvolumina des Landes

#### auf Basis der aushaf tenden Darlehensnominale per 31.12.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bereich</th>
<th>2008 in Mio €</th>
<th>2009 in Mio €</th>
<th>2010 in Mio €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>A) Haftungen des Landes für Fonds u. Anstalten des Landes und Rechtsträger, soweit die Refinanzierung der aufgenommenen Fremdmittel das Land übernommen hat</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. KWF</td>
<td>121,7</td>
<td>100,0</td>
<td>81,2</td>
</tr>
<tr>
<td>II. KABEG</td>
<td>1.015,3</td>
<td>1.210,2</td>
<td>1.315,9</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Sonstige Anstalten, Fonds und Rechtsträger</td>
<td>33,2</td>
<td>36,3</td>
<td>30,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe A)</strong></td>
<td>1.170,2</td>
<td>1.346,5</td>
<td>1.427,8</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B) Haftungen des Landes für Kapitalgesellschaften, an denen das Land beteiligt ist</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Unternehmenzentrum Klagenfurt</td>
<td>1,7</td>
<td>1,5</td>
<td>1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Petzen Bergbahnen GmbH</td>
<td>2,0</td>
<td>2,1</td>
<td>1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Neue Heimat</td>
<td>10,9</td>
<td>10,7</td>
<td>9,7</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. GIG</td>
<td>5,1</td>
<td>5,2</td>
<td>5,1</td>
</tr>
<tr>
<td>V. LIG</td>
<td>95,7</td>
<td>101,6</td>
<td>97,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe B)</strong></td>
<td>115,3</td>
<td>121,0</td>
<td>115,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>C) Haftungen des Landes für öffentliche Rechtsträger bzw. deren Tochtergesellschaften</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>54,1</td>
<td>45,1</td>
<td>73,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>D) Sonstige Bürgschaften</strong></td>
<td>4,4</td>
<td>8,1</td>
<td>10,6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td>1.344,0</td>
<td>1.520,7</td>
<td>1.627,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Verbindlichkeiten Landeshaftung Abbau bis 2017
**Hypo Alpe Adria Bank AG und Hypo Alpe Adria Bank International AG**

<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>Hypo-Alpe-Adria-Bank AG</td>
<td>1.460</td>
<td>1.321</td>
<td>1.131</td>
<td>897</td>
<td>863</td>
<td>647</td>
<td>524</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe</strong></td>
<td><strong>19.771</strong></td>
<td><strong>17.475</strong></td>
<td><strong>15.092</strong></td>
<td><strong>13.256</strong></td>
<td><strong>12.007</strong></td>
<td><strong>9.015</strong></td>
<td><strong>6.586</strong></td>
<td><strong>1.134</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Veränderung Abreifung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Revidierter Stand
Erläuterung zu den Finanzschulden


5. Bilanz

Einleitend darf bemerkt werden, dass im Bereich des öffentlichen Rechnungswesens die Vermögensrechnung (Bilanz) einen untergeordneten Stellenwert besitzt. So werden insbesondere was die Aktivseite betrifft, nicht die in der Privatwirtschaft aufgrund des Rechnungslegungsgesetzes vorgesehenen Bewertungsvorschriften angewandt und stehen etwa die Beteiligungen oder Forderungen des Landes zum Nominalwert in den Büchern. Auch dem Grundvermögen wird in der Regel nicht der Verkehrswert, sondern der Anschaffungswert zugrunde gelegt.

Investitionen des Landes werden regelmäßig im Jahr der Anschaffung mit 50 % des Anschaffungswertes eingestellt und in der Folge bis zu deren Ausscheiden mit diesem Betrag nachgewiesen. Festgestellt darf weiter werden, dass ab dem Rechnungsjahr 2007 die im Eigentum des Landes stehenden Grundstücke Landesstraßen B und L mit 100 % in das Anlagevermögen „Grundstücks- einrichtungen“ des Landes Kärnten, und die Straßenkörper, Kunstbauten und sonstigen Anlagen mit 50 % aufgenommen wurden.

### Aktiva

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anlagenvermögen (Beteiligungen, Anlagen, Wertpapiere)</td>
<td>299,9</td>
<td>2.406,5</td>
<td>2.452,9</td>
<td>2.440,1</td>
<td>2.440,1</td>
<td>2.509,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kassenbestände einschl. Guthaben bei Geldinstituten</td>
<td>125,4</td>
<td>220,3</td>
<td>227,9</td>
<td>170,5</td>
<td>173,0</td>
<td>448,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Forderungen</td>
<td>449,4</td>
<td>470,6</td>
<td>536,5</td>
<td>532,3</td>
<td>532,3</td>
<td>627,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Darlehen</td>
<td>1.760,4</td>
<td>2.044,3</td>
<td>2.319,3</td>
<td>2.494,1</td>
<td>2.494,1</td>
<td>2.060,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Haushaltsrücklagen</td>
<td>202,5</td>
<td>246,2</td>
<td>269,1</td>
<td>238,2</td>
<td>238,2</td>
<td>280,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Aktive Rechnungsabgrenzung (inkl. übriges Umlaufvermögen)</td>
<td>1.650,4</td>
<td>1.988,3</td>
<td>2.264,6</td>
<td>2.442,6</td>
<td>2.442,6</td>
<td>1.675,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td><strong>4.488,0</strong></td>
<td><strong>7.376,2</strong></td>
<td><strong>8.070,3</strong></td>
<td><strong>8.317,8</strong></td>
<td><strong>8.320,3</strong></td>
<td><strong>7.601,5</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Passiva

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eigenkapital</td>
<td>1.429,6</td>
<td>3.757,8</td>
<td>3.951,1</td>
<td>3.904,8</td>
<td>3.907,3</td>
<td>3.365,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Rücklagen</td>
<td>184,5</td>
<td>240,3</td>
<td>254,1</td>
<td>227,4</td>
<td>227,4</td>
<td>270,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Schulden (ohne Finanzschulden)</td>
<td>1.736,4</td>
<td>2.067,3</td>
<td>2.352,8</td>
<td>2.515,5</td>
<td>2.515,5</td>
<td>2.015,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzschulden</td>
<td>758,4</td>
<td>875,2</td>
<td>1.026,5</td>
<td>1.202,1</td>
<td>1.202,1</td>
<td>1.424,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Passive Rechnungsabgrenzung</td>
<td>379,1</td>
<td>435,6</td>
<td>485,8</td>
<td>468,0</td>
<td>468,0</td>
<td>525,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td><strong>4.488,0</strong></td>
<td><strong>7.376,2</strong></td>
<td><strong>8.070,3</strong></td>
<td><strong>8.317,8</strong></td>
<td><strong>8.320,3</strong></td>
<td><strong>7.601,5</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Land Kärnten
Aktiva am Jahresende
in Mio Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Umlaufvermögen</th>
<th>Anlagevermögen</th>
<th>Haushaltsrücklagen</th>
<th>Abgrenzung</th>
<th>Aktiva Summe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2006</td>
<td>2.335,2</td>
<td>299,9</td>
<td>202,5</td>
<td>1.650,4</td>
<td>4.488,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>2.735,3</td>
<td>2.406,5</td>
<td>246,2</td>
<td>1.988,2</td>
<td>7.376,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>3.083,8</td>
<td>2.452,9</td>
<td>269,1</td>
<td>2.264,5</td>
<td>8.070,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>3.196,9</td>
<td>2.440,1</td>
<td>238,2</td>
<td>2.442,6</td>
<td>8.317,8</td>
</tr>
<tr>
<td>2010*</td>
<td>3.199,4</td>
<td>2.440,1</td>
<td>238,2</td>
<td>2.442,6</td>
<td>8.320,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2010**</td>
<td>3.136,5</td>
<td>2.509,5</td>
<td>280,3</td>
<td>1.675,2</td>
<td>7.601,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Land Kärnten
Passiva am Jahresende
in Mio Euro

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Verbindlichkeiten</th>
<th>Eigenkapital</th>
<th>Haushaltsrücklagen</th>
<th>Abgrenzung</th>
<th>Passiva Summe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2006</td>
<td>2.494,8</td>
<td>1.429,6</td>
<td>184,5</td>
<td>379,1</td>
<td>4.488,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>2.942,5</td>
<td>3.757,8</td>
<td>240,3</td>
<td>435,6</td>
<td>7.376,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>3.379,2</td>
<td>3.951,1</td>
<td>254,1</td>
<td>485,9</td>
<td>8.070,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>3.717,6</td>
<td>3.904,8</td>
<td>227,4</td>
<td>468,0</td>
<td>8.317,8</td>
</tr>
<tr>
<td>2010*</td>
<td>3.717,6</td>
<td>3.907,3</td>
<td>227,4</td>
<td>468,0</td>
<td>8.320,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2010**</td>
<td>3.440,2</td>
<td>3.365,3</td>
<td>270,7</td>
<td>525,3</td>
<td>7.601,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>


**Anlagevermögen:**

Die Abweichung von + € 63,45 Mio. bei der Position „Grundstückseinrichtungen“ bezieht sich auf die Baulichen Anlagen im Bereich der Landesstraßen.


Die Abnahme der Forderungen aus Darlehen von rd. - € 433,1 Mio. ist hauptsächlich durch die Abschreibung der Forderungen des Landes Kärnten aus an die KABEG

**Umlaufvermögen:**
Im Bereich des Umlaufvermögens entspricht die Position „Werkstoffe, Handelswaren und Verbrauchsgüter“ den Meldungen der Materialbuchhaltung.

Die Erhöhung bei der Position „Sonstige Forderungen“ um rd. + € 97,6 Mio. ergibt sich aus dem Zuwachs der nicht fälligen Verwaltungsfordernisse (€ 48,9 Mio.) und Sonstigen Forderungen (€ 46,3 Mio.).


**Passiva/Verbindlichkeiten:**
Die Verminderung der „Sonstigen Schulden“ um rd. - € 468,8 Mio. betrifft überwiegend die nicht fälligen Verwaltungsschulden und ist hauptsächlich bedingt durch die Abnahme des Beitrages des Landes zum Annuitätendienst für den Nettogebärungsabgang und für den Erwerb der Krankenanstalten der KABEG.

Im Rechnungsabschluss 2009 wurde der Stand der Wohnbauförderungsdarlehen (lt. Gesetz WBF 1997) fälschlicherweise an den Stand der Hypo-Meldung angepasst, was zur Folge hatte, dass der Darlehensstand gegenüber dem Vorjahr zu niedrig war. Im Rechnungsabschluss 2010 wurde der schließliche Stand 2009 als Anfangsstand übernommen und wieder an den Stand des Landes Kärnten angepasst.

Die Schulden aus voranschlagsunwirksamen Erlägen ist eine reine Durchlauferposition und in ihrer Größenordnung nicht vorhersehbar.

Rechnungsabgrenzung:
Die Beträge bei den Rechnungsabgrenzungspositionen sind brutto dargestellt und beinhalten die jeweils erforderlichen Gegenbuchungen zum Ausgleich der Bilanz.
6. Beteiligungen des Landes Kärnten

Übersicht Landesbeteiligungen

Das Land Kärnten ist an nachstehenden Gesellschaften am Grund- bzw. Stammkapital beteiligt (Stand 31.12.2010):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Strategische Beteiligungen</th>
<th>Tourismusbeteiligungen</th>
<th>Förderungsbeteiligungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beteiligung: 51 % Geschäftsan.: € 18,9 Mio.</td>
<td>Beteiligung: 100 % Geschäftsan.: € 875.000,--</td>
<td>Beteiligung: 47,5 % Geschäftsan.: € 6,9 Mio.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beteiligung: 100 % Geschäftsan.: € 827.100,--</td>
<td>Beteiligung: 10,5 % Geschäftsan.: € 1,5 Mio.</td>
<td>Beteiligung: 100 % Geschäftsan.: € 220.000,--</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beteiligung: 90 % Geschäftsan.: € 261.630,--</td>
<td>Beteiligung: 17,65 % Geschäftsan.: € 129.551,--</td>
<td>Beteiligung: 50 % Geschäftsan.: € 36.500,--</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Landesimmobilien-gesellschaft Kärnten GmbH</td>
<td>Petzen-Bergbahnen GmbH</td>
<td>Frauengesundheits-Zentrum Kärnten GmbH</td>
</tr>
<tr>
<td>Beteiligung: 100 % Geschäftsan.: € 18,1 Mio.</td>
<td>Beteiligung: 99,03 % Geschäftsan.: € 899.561,78</td>
<td>Beteiligung: 90 % Geschäftsan.: € 32.760,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Strategische Beteiligungen</td>
<td>Tourismusbeteiligungen</td>
<td>Förderungsbeteiligungen</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostwein Schweißtechnik GmbH</td>
<td>GIG Grundstücks- u. Infrastruktur Besitz AG</td>
<td>Kompetenzzentrum Holz GmbH</td>
</tr>
<tr>
<td>Beteiligung: 20% Geschäftsannteil: 17.563</td>
<td>Beteiligung: 2,4 % Geschäftsanteil: € 1.820,--</td>
<td>Beteiligung: 26 % Geschäftsanteil: € 52.000,-</td>
</tr>
<tr>
<td>Beteiligung im Feber 2011 an die Kostwein Holding GmbH abgetreten</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kompetenzzentrum Holz GmbH</td>
<td>Kompetenzzentrum Holz GmbH</td>
<td>Kompetenzzentrum Holz GmbH</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Strategische Beteiligungen</td>
<td>Tourismusbeteiligungen</td>
<td>Förderungsbeteiligungen</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kärntner Feuerwehr GmbH</td>
</tr>
<tr>
<td>Beteiligung: 10%</td>
<td>Geschäftanteil: € 10.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nationale Antidoping Agentur Austria GmbH</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beteiligung: 5%</td>
<td>Geschäftanteil: € 1.750</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ASFINAG Service GmbH</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beteiligung: 1,67%</td>
<td>Geschäftanteil: € 250.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
6.1. Struktur der Landesbeteiligungen


Die Kärntner Landesholding soll zu einer Steuerungsholding (geschäftsleitend und kontrollierend) ausgebaut werden und im Endausbau hinsichtlich sämtlicher übertragenen Beteiligungen durch ein gezieltes Beteiligungsmanagement insbesondere folgende Ziele verwirklichen:

- Übernahme des gesamten Beteiligungsmanagements bzw. der rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Beteiligungsverwaltung zur Entlastung der Kärntner Landesregierung
- Erzielung von Synergieeffekten, insbesondere die Vermeidung von Tätigkeitsüberschneidungen und -Doppelzuständigkeiten
- Zentrale Strategieführung und zentrales Controlling
- Zentrale Konzernfinanzierung, insbesondere Fremdfinanzierung betreffend
- Die Sicherstellung einer funktionierenden Querbundfinanzierung, wodurch Liquiditätsüberschüsse einzelner Landesgesellschaften zur Finanzierung anderer Landesgesellschaften verwendet werden sofern dies gesetzlich oder vertraglich zulässig ist.

Der Aufsichtsrat der Kärntner Landesholding hat in seiner Sitzung am 30.3.2007 in einem ersten Schritt der Übertragung der nachstehend unter Phase 1 angeführten Landesbeteiligungen an die Kärntner Landesholding zugestimmt. In einem zweiten Schritt werden im Dezember 2011 die unter Phase 2 angeführten Landesbeteiligungen an die Kärntner Landesholding übertragen.

und stellen nunmehr die rechtliche Grundlage des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds dar.


7. Daten zum Landesvoranschlag 2011 (inkl. NVA) und 2012

<table>
<thead>
<tr>
<th>GESAMTÜBERSICHT 2010 - 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>LVA+NVA 2010</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einnahmen o.H.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ausgaben o.H.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einnahmen ao.H.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ausgaben ao.H.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>E/A Saldo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Abgang</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tilgung</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto-Schuldenzuwachs</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>*<em>BIP in Kärnten <em>)</em></em></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nettoschuldenzuwachs in % am BIP</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>**Schuldenstand <strong>)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>VS in % am BIP</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Verschuldung pro Kopf</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maastricht-Ergebnis</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maastricht-Ergebnis unter Berücksichtigung der Ktn. Landesholding</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maastricht-Ergebnis/Kopf</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) ausgehend vom Stand bei Erstellung des VA 2012
**) Schuldenstand ohne Schulden aus an ausgegliederte Rechtsträger weitergegebene Darlehen; ausgehend vom Schuldenstand RA 2010
### Landesvoranschlag Vergleich LVA + NVA 2011 zu LVA 2011

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>LVA 2011</th>
<th>LVA+NVA 11/ LVA 11</th>
<th>LVA+NVA 2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(+) Verbesserung /</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(-) Verschlechterung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einnahmen o.H.</td>
<td>1.914.216.800</td>
<td>+230.783.200</td>
<td>2.145.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben o.H.</td>
<td>-2.145.218.700</td>
<td>-154.781.300</td>
<td>-2.300.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>E/A Saldo</td>
<td>-231.001.900</td>
<td>+76.001.900</td>
<td>-155.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Abgang</td>
<td>-231.001.900</td>
<td>+76.001.900</td>
<td>-155.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung</td>
<td>0</td>
<td>+653.000</td>
<td>653.000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto-Schuldenzuwachs</strong></td>
<td>-231.001.900</td>
<td>+76.654.900</td>
<td>-154.347.000</td>
</tr>
<tr>
<td>BIP in Kärnten *)</td>
<td>16.898.000.000</td>
<td>+0</td>
<td>16.898.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nettoschuldenzuwachs in % am BIP</td>
<td>1,37%</td>
<td>-2,28 %</td>
<td>-0,91%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schuldenstand **)</td>
<td>-1.364.919.506</td>
<td>+76.654.900</td>
<td>-1.288.264.606</td>
</tr>
<tr>
<td>VS in % am BIP</td>
<td>-8,08%</td>
<td>+0,45%</td>
<td>-7,62%</td>
</tr>
<tr>
<td>Verschuldung pro Kopf</td>
<td>-2.440,42</td>
<td>+137</td>
<td>-2.303,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Maastricht-Ergebnis</td>
<td>-194.338.700</td>
<td>+90.136.700</td>
<td>-104.202.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Maastricht-Ergebnis/Kopf</td>
<td>-347,47</td>
<td>+161</td>
<td>-186,31</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EW-Zahl: Stand Oktober 2010</strong></td>
<td>559.296</td>
<td></td>
<td>559.296</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) aus gehend vom Stand der Erstellung LVA 2012

**) Schuldenstand ohne Schulden aus an ausgegliederte Rechtsträger weitergegebene Darlehen; ausgehend vom Schuldenstand RA 2010
### Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für das Land Kärnten

#### Vergleich LVA+NVA 2010, LVA+NVA 2011 und LVA 2012

<table>
<thead>
<tr>
<th>LVA+NVA 2010</th>
<th>LVA+NVA 2011</th>
<th>VA 11/ VA 10</th>
<th>LVA 2012</th>
<th>LVA 12/ VA 11</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>absolut</td>
<td>[+] Verbesserung / [-] Verschlechterung</td>
<td>[-] Verbesserung / [+] Verschlechterung</td>
<td>absolut</td>
<td>[-] Verbesserung / [+] Verschlechterung</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### I. Querschnitt

##### Einnahmen der laufenden Gebarung

| Summe 1 (laufende Einnahmen) | 1.825.487.200 | 1.914.474.300 | [+88.987.100] | [+] 4,87% | 1.944.987.100 | +30.512.800 | [+1,59%] |

| Ausgaben der laufenden Gebarung | -2.340.309.200 | -2.066.010.700 | [+274.298.500] | [+11,72%] | -1.899.730.700 | +166.280.000 | [+8,05%] |

| Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung | [-514.822.000] | [-151.536.400] | [+363.285.600] | [+70,57%] | 45.256.400 | +196.792.800 | [-129,87%] |

| Summe 1 minus Summe 2 | -61.4.890.300 | -4.304.780.500 | [+170.109.800] | [+5,70%] | 45.256.400 | +196.792.800 | [-129,87%] |

| Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | 8.123.100 | 10.080.800 | [+1.957.700] | [+] 24,10% | 6.968.000 | -3.112.800 | [-30,88%] |

| Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | -134.802.900 | -129.337.000 | [+5.465.900] | [+4,05%] | -134.351.300 | -5.014.300 | [-3,88%] |

| Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 minus Summe 4) | [-126.679.800] | [-119.256.200] | [+7.423.600] | [+5,86%] | -127.383.300 | -8.127.100 | [-6,81%] |

| Einnahmen aus Finanztransaktionen | 931.844.500 | 375.444.900 | [-556.399.600] | [-59,71%] | 164.976.300 | -210.468.600 | [-56,06%] |

| Ausgaben aus Finanztransaktionen | -290.342.700 | -104.652.300 | [+185.690.400] | [+63,96%] | -82.849.400 | +21.802.900 | [+20,83%] |

| Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 minus Summe 6) | [+641.501.800] | [+270.792.600] | [-370.790.200] | [-57,79%] | +82.126.900 | -188.665.700 | [-69,67%] |

| Saldo 4: (Summe der Salden 1,2 und 3) | +641.501.800 | +270.792.600 | -370.790.200 | | +82.126.900 | -188.665.700 | |

| Jahresergebnis (+) = Überschuss | +0 | +0 | +0 | 0,00% | +0 | +0 | 0,00% |

| Jahresergebnis (+) = Jahresfehlbetrag | +0 | +0 | +0 | 0,00% | +0 | +0 | 0,00% |

#### II. Ableitung des Finanzierungssaldos

##### Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")

| Summe 7 (Gesamteinnahmen) | 2.542.662.000 | 2.145.000.000 | [-397.662.000] | [-15,64%] | 1.973.809.700 | -171.190.300 | [-7,98%] |

| Summe 8 (Gesamtausgaben) | -2.765.454.800 | -2.300.000.000 | [+465.454.800] | [+16,83%] | -2.116.931.400 | +183.068.600 | [+7,96%] |

| Administrative Jahresergebnis (Summe 7 minus Summe 8) | -222.792.800 | -155.000.000 | [+67.792.800] | [+30,43%] | -143.121.700 | +11.878.300 | [+7,66%] |

### Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für das Land Kärnten

Vergleich LVA+NVA 2010, LVA+NVA 2011 und LVA 2012
## Entwicklung des Kärntner Landeshaushaltes

### Bruttoeinnahmen und -ausgaben des Landes Kärnten (inkl. Schuldennaufnahmen)
in Mio €

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Einnahmen</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Saldo</td>
</tr>
<tr>
<td>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</td>
<td>33,6</td>
<td>262,0</td>
<td>- 228,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</td>
<td>0,5</td>
<td>10,7</td>
<td>- 10,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</td>
<td>385,6</td>
<td>515,2</td>
<td>- 129,5</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Kunst, Kultur und Kultus</td>
<td>5,3</td>
<td>55,3</td>
<td>- 50,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</td>
<td>295,8</td>
<td>507,9</td>
<td>- 212,1</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Gesundheit</td>
<td>713,9</td>
<td>849,1</td>
<td>- 135,2</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</td>
<td>25,0</td>
<td>140,7</td>
<td>- 115,8</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Wirtschaftsförderung</td>
<td>8,5</td>
<td>98,8</td>
<td>- 90,3</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Dienstleistungen</td>
<td>4,7</td>
<td>126,8</td>
<td>- 122,1</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Finanzwirtschaft</td>
<td>1,292,5</td>
<td>199,0</td>
<td>+ 1.093,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Gesamtsumme | 2.765,5 | 2.765,5 | 0,0 | 2.300,0 | 2.300,0 | 0,0 |
Entwicklung des Kärntner Landeshaushaltes

Bruttoeinnahmen und -ausgaben des Landes Kärnten (inkl. Schuldenaufnahmen) in Mio €

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einnahmen</th>
<th>Ausgaben</th>
<th>Saldo</th>
<th>Einnahmen</th>
<th>Ausgaben</th>
<th>Saldo</th>
<th>Diff. Saldo abs.</th>
<th>Diff. Saldo %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</td>
<td>36,1</td>
<td>262,3</td>
<td>-226,2</td>
<td>35,0</td>
<td>262,8</td>
<td>-227,8</td>
<td>1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</td>
<td>0,5</td>
<td>10,2</td>
<td>-9,7</td>
<td>0,6</td>
<td>10,7</td>
<td>-10,1</td>
<td>0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</td>
<td>395,2</td>
<td>509,3</td>
<td>-114,1</td>
<td>409,7</td>
<td>525,0</td>
<td>-115,3</td>
<td>1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Kunst, Kultur und Kultus</td>
<td>5,2</td>
<td>53,2</td>
<td>-48,0</td>
<td>4,7</td>
<td>54,6</td>
<td>-49,9</td>
<td>1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</td>
<td>295,1</td>
<td>532,3</td>
<td>-237,2</td>
<td>253,2</td>
<td>508,5</td>
<td>-255,3</td>
<td>18,1</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Gesundheit</td>
<td>250,2</td>
<td>431,7</td>
<td>-181,4</td>
<td>88,6</td>
<td>268,3</td>
<td>-179,7</td>
<td>1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</td>
<td>29,2</td>
<td>145,7</td>
<td>-116,5</td>
<td>27,2</td>
<td>141,7</td>
<td>-114,6</td>
<td>1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Wirtschaftsförderung</td>
<td>4,1</td>
<td>108,7</td>
<td>-104,6</td>
<td>4,7</td>
<td>105,2</td>
<td>-100,6</td>
<td>-4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Dienstleistungen</td>
<td>6,1</td>
<td>80,8</td>
<td>-74,7</td>
<td>3,0</td>
<td>85,3</td>
<td>-82,3</td>
<td>7,6</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Finanzwirtschaft</td>
<td>1.278,2</td>
<td>165,9</td>
<td>+1.112,2</td>
<td>1.290,3</td>
<td>154,8</td>
<td>+1.135,6</td>
<td>-23,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsumme</td>
<td>2.300,0</td>
<td>2.300,0</td>
<td>0,0</td>
<td>2.116,9</td>
<td>2.116,9</td>
<td>0,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nr.</td>
<td>Überschrift</td>
<td>LVA 2010 (inkl. NVA)</td>
<td>LVA 2011 (inkl. NVA)</td>
<td>Differenz absolut</td>
<td>Differenz in %</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>Leistungen für das Personal</td>
<td>483.544.000</td>
<td>478.580.800</td>
<td>-4.963.200</td>
<td>-1,03%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Amtssachausgaben</td>
<td>14.384.500</td>
<td>13.730.700</td>
<td>-653.800</td>
<td>-4,55%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anlagen</td>
<td>37.376.700</td>
<td>39.846.500</td>
<td>2.469.800</td>
<td>6,61%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pflichtausgaben</td>
<td>272.300</td>
<td>4.605.200</td>
<td>4.332.900</td>
<td>1591,22%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ermessensausgaben</td>
<td>37.104.400</td>
<td>35.241.300</td>
<td>-1.863.100</td>
<td>-5,02%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Förderungsausgaben</td>
<td>392.296.000</td>
<td>387.955.300</td>
<td>-4.340.700</td>
<td>-1,11%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>laufende Gebarung - Pflichtausgaben</td>
<td>131.890.900</td>
<td>127.033.500</td>
<td>-4.857.400</td>
<td>-3,68%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>laufende Gebarung - Ermessensausgaben</td>
<td>179.395.700</td>
<td>180.034.200</td>
<td>638.500</td>
<td>0,36%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Vermögensgebarung - Pflichtausgaben</td>
<td>68.677.600</td>
<td>70.460.800</td>
<td>1.783.200</td>
<td>2,60%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Vermögensgebarung - Ermessensausgaben</td>
<td>12.331.800</td>
<td>10.426.800</td>
<td>-1.905.000</td>
<td>-15,45%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sonstige Sachausgaben</td>
<td>1.837.853.600</td>
<td>1.379.886.700</td>
<td>-457.966.900</td>
<td>-24,92%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pflichtausgaben</td>
<td>1.704.888.900</td>
<td>1.254.506.300</td>
<td>-450.382.600</td>
<td>-26,42%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ermessensausgaben</td>
<td>132.964.700</td>
<td>125.380.400</td>
<td>-7.584.300</td>
<td>-5,70%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>2.765.454.800</td>
<td>2.300.000.000</td>
<td>-465.454.800</td>
<td>-16,83%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgaben nach finanzwirtschaftlicher Gliederung</td>
<td>Ausgaben - Gesamt in €</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>LVA 2011 (inkl. NVA)</td>
<td>LVA 2012</td>
<td>Differenz absolut</td>
<td>Differenz in %</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0 Leistungen für das Personal</td>
<td>478.580.800</td>
<td>489.728.800</td>
<td>11.148.000</td>
<td>2,33%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 Amtssachausgaben</td>
<td>13.730.700</td>
<td>13.750.600</td>
<td>19.900</td>
<td>0,14%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anlagen</td>
<td>39.846.500</td>
<td>35.487.600</td>
<td>-4.358.900</td>
<td>-10,94%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 Pflichtausgaben</td>
<td>4.605.200</td>
<td>107.800</td>
<td>-4.497.400</td>
<td>-97,66%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 Ermessensausgaben</td>
<td>35.241.300</td>
<td>35.379.800</td>
<td>138.500</td>
<td>0,39%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderungsausgaben</td>
<td>387.955.300</td>
<td>387.235.200</td>
<td>-720.100</td>
<td>-0,19%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 laufende Gebarung - Pflichtausgaben</td>
<td>127.033.500</td>
<td>134.276.900</td>
<td>7.243.400</td>
<td>5,70%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5 laufende Gebarung - Ermessensausgaben</td>
<td>180.034.200</td>
<td>174.760.500</td>
<td>-5.273.700</td>
<td>-2,93%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6 Vermögensgebarung - Pflichtausgaben</td>
<td>70.460.800</td>
<td>75.349.100</td>
<td>4.888.300</td>
<td>6,94%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7 Vermögensgebarung - Ermessensausgaben</td>
<td>10.426.800</td>
<td>2.848.700</td>
<td>-7.578.100</td>
<td>-72,68%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Sachausgaben</td>
<td>1.379.886.700</td>
<td>1.190.729.200</td>
<td>-189.157.500</td>
<td>-13,71%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8 Pflichtausgaben</td>
<td>1.254.506.300</td>
<td>1.066.137.600</td>
<td>-188.368.700</td>
<td>-15,02%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9 Ermessensausgaben</td>
<td>125.380.400</td>
<td>124.591.600</td>
<td>-788.800</td>
<td>-0,63%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtausgaben</td>
<td>2.300.000.000</td>
<td>2.116.931.400</td>
<td>-183.068.600</td>
<td>-7,96%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lfd. ZL.</td>
<td>Kennziffer</td>
<td>Aufgabenbereich</td>
<td>LVA 2010 (inkl. NVA)</td>
<td>LVA 2011 (inkl. NVA)</td>
<td>Differenz absolut</td>
<td>Differenz in %</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 11</td>
<td>Erziehung und Unterricht</td>
<td>370.396.000</td>
<td>356.778.300</td>
<td>-13.617.700</td>
<td>-3,68%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 12</td>
<td>Forschung und Wissenschaft</td>
<td>18.255.300</td>
<td>20.081.100</td>
<td>1.825.800</td>
<td>10,00%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 13</td>
<td>Kunst</td>
<td>54.765.900</td>
<td>52.637.800</td>
<td>-2.128.100</td>
<td>-3,89%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 21</td>
<td>Gesundheit</td>
<td>387.736.300</td>
<td>344.601.700</td>
<td>-43.134.600</td>
<td>-11,12%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. 22</td>
<td>Soziale Wohlfahrt</td>
<td>353.354.500</td>
<td>357.111.200</td>
<td>3.756.700</td>
<td>1,06%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. 23</td>
<td>Wohnungsbau</td>
<td>141.497.300</td>
<td>146.683.700</td>
<td>5.186.400</td>
<td>3,67%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. 32</td>
<td>Straßen</td>
<td>129.466.100</td>
<td>133.132.800</td>
<td>3.666.700</td>
<td>2,83%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. 33</td>
<td>Sonstiger Verkehr</td>
<td>13.000</td>
<td>13.000</td>
<td>0</td>
<td>0,00%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. 34</td>
<td>Land- und Forstwirtschaft</td>
<td>56.681.600</td>
<td>57.799.300</td>
<td>1.117.700</td>
<td>1,97%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10. 35</td>
<td>Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirtschaft)</td>
<td>8.547.500</td>
<td>7.154.500</td>
<td>-1.393.000</td>
<td>-16,30%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. 36</td>
<td>Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau)</td>
<td>41.062.300</td>
<td>42.890.500</td>
<td>1.828.200</td>
<td>4,45%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. 38</td>
<td>Private Dienstleistungen (einschl. Handel)</td>
<td>6.079.500</td>
<td>15.449.600</td>
<td>9.370.100</td>
<td>154,13%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13. 41</td>
<td>Landesverteidigung</td>
<td>100.200</td>
<td>81.700</td>
<td>-18.500</td>
<td>-18,46%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14. 42</td>
<td>Staats- und Rechtssicherheit</td>
<td>10.576.700</td>
<td>10.122.400</td>
<td>-454.300</td>
<td>-4,30%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15. 43</td>
<td>Übrige Hoheitsverwaltung</td>
<td>557.942.300</td>
<td>555.039.600</td>
<td>-2.902.700</td>
<td>-0,52%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe</td>
<td></td>
<td>2.136.474.500</td>
<td>2.099.577.200</td>
<td>-36.897.300</td>
<td>-1,73%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Teilsumme KZ 43 | | 557.942.300 | 555.039.600 |
Bereinigte Gesamtausgaben
Übersicht nach UNO-Kennziffern

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lfd. Zl.</th>
<th>Kennziffer</th>
<th>Aufgabenbereich</th>
<th>LVA 2011 (inkl. NVA) €</th>
<th>LVA 2012 €</th>
<th>Differenz absolut</th>
<th>Differenz in %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 11</td>
<td>11</td>
<td>Erziehung und Unterricht</td>
<td>356.778.300</td>
<td>365.922.900</td>
<td>9.144.600</td>
<td>2,56%</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 12</td>
<td>12</td>
<td>Forschung und Wissenschaft</td>
<td>20.081.100</td>
<td>21.563.400</td>
<td>1.482.300</td>
<td>7,38%</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 13</td>
<td>13</td>
<td>Kunst</td>
<td>52.637.800</td>
<td>54.003.700</td>
<td>1.365.900</td>
<td>2,59%</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 21</td>
<td>21</td>
<td>Gesundheit</td>
<td>344.601.700</td>
<td>351.387.800</td>
<td>6.786.100</td>
<td>1,97%</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 22</td>
<td>22</td>
<td>Soziale Wohlfahrt</td>
<td>357.111.200</td>
<td>361.364.000</td>
<td>4.252.800</td>
<td>1,19%</td>
</tr>
<tr>
<td>6. 23</td>
<td>23</td>
<td>Wohnungsbau</td>
<td>146.683.700</td>
<td>147.141.100</td>
<td>457.400</td>
<td>0,31%</td>
</tr>
<tr>
<td>7. 32</td>
<td>32</td>
<td>Straßen</td>
<td>133.132.800</td>
<td>128.445.400</td>
<td>-4.687.400</td>
<td>-3,52%</td>
</tr>
<tr>
<td>8. 33</td>
<td>33</td>
<td>Sonstiger Verkehr</td>
<td>13.000</td>
<td>13.300</td>
<td>300</td>
<td>2,31%</td>
</tr>
<tr>
<td>9. 34</td>
<td>34</td>
<td>Land- und Forstwirtschaft</td>
<td>57.799.300</td>
<td>60.157.400</td>
<td>2.358.100</td>
<td>4,08%</td>
</tr>
<tr>
<td>10. 35</td>
<td>35</td>
<td>Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirtschaft)</td>
<td>7.154.500</td>
<td>7.036.400</td>
<td>-118.100</td>
<td>-1,65%</td>
</tr>
<tr>
<td>11. 36</td>
<td>36</td>
<td>Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau)</td>
<td>42.890.500</td>
<td>37.946.900</td>
<td>-4.943.600</td>
<td>-11,53%</td>
</tr>
<tr>
<td>12. 38</td>
<td>38</td>
<td>Private Dienstleistungen (einschl. Handel)</td>
<td>15.449.600</td>
<td>15.527.900</td>
<td>78.300</td>
<td>0,51%</td>
</tr>
<tr>
<td>13. 41</td>
<td>41</td>
<td>Landesverteidigung</td>
<td>81.700</td>
<td>82.700</td>
<td>1.000</td>
<td>1,22%</td>
</tr>
<tr>
<td>14. 42</td>
<td>42</td>
<td>Staats- und Rechtssicherheit</td>
<td>10.122.400</td>
<td>10.602.300</td>
<td>479.900</td>
<td>4,74%</td>
</tr>
<tr>
<td>15. 43</td>
<td>43</td>
<td>Übrige Hoheitsverwaltung</td>
<td>555.039.600</td>
<td>555.621.700</td>
<td>582.100</td>
<td>0,10%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>43</td>
<td>Übrige Hoheitsverwaltung</td>
<td>561.151.300</td>
<td>555.736.200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61014</td>
<td></td>
<td>Erhaltg. Autobahn Rücklage</td>
<td>-100</td>
<td>-100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>UA 912</td>
<td></td>
<td>Rücklagen</td>
<td>-6.000.200</td>
<td>-200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A99</td>
<td></td>
<td>Abwicklung der Vorjahre</td>
<td>-111.400</td>
<td>-114.200</td>
<td>2.700</td>
<td>0,23%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sondertilgung + Abg. deckung</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilsumme KZ 43</td>
<td></td>
<td>555.039.600</td>
<td>555.621.700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Einnahmen - Schwerpunkte des LVA 2011 (inkl. NVA)

- Ertragsanteile: 45,64%
- Sonstige: 13,77%
- SHG, JWG, Pflg. Geld: 9,33%
- WBF: 3,45%
- Kostenersätze Straßen: 1,17%
- Beteiligungserlöse: 0,73%
- Kostenersätze Lehrer: 19,51%
- Landesabgaben: 2,62%
- Finanzzuweisungen/Zuschüsse: 3,80%
Einnahmen - Schwerpunkte des LVA 2012
(bereinigt)

- Ertragsanteile: 47%
- Finanzzuweisungen/Zuschüsse: 4%
- Kostenersätze Lehrer: 20%
- Kostenersätze Straßen: 1%
- Beteiligungserlöse: 1%
- SHG, JWG, Pfg. Geld: 10%
- Sonstige: 12%
- Landesabgaben: 3%
- WBF: 2%
- Öffentliche Verkehrsunternehmen: 1%
Ausgaben - Schwerpunkte des LVA 2011 (inkl. NVA)

- Wohnbau: 16,99%
- Straßen: 6,34%
- Soz. Wohlf.: 17,01%
- Kunst: 2,51%
- Erz. u. Unterricht: 16,99%
- Industrie: 2,04%
- Sonstige: 2,52%
- Übrige Hh-Verw.: 26,44%
- Land- u. Forstw.: 2,75%
- Gesundheit: 16,41%
Ausgaben - Schwerpunkte des LVA 2012 (bereinigt)

- Wohnbau: 6,95%
- Gesundheit: 16,60%
- Erz. u. Unterricht: 17,29%
- Übrige HH-Verw.: 26,25%
- Straßen: 6,07%
- Kunst: 2,55%
- Sozialen Wohlf.: 17,07%
- Industrie: 1,79%
- Sonstige: 2,59%
- Land-u. Forstw.: 2,84%
Erläuterungen zum Landesvoranschlag 2011 (inkl. NVA) und 2012


Haushaltspolitische Zielsetzungen; Ergebnisse des Budgetkonvents 2010


Als Ergebnis des Budgetkonvents wurde bereits für den LVA 2011 nachfolgendes Maßnahmenpaket in die Wege geleitet bzw. umgesetzt, welches natürlich auch großteils für die Folgejahre entsprechende Relevanz besitzt.

Personal

- Konzepterstellung und Durchführung von Maßnahmen zur Stabilisierung und Senkung des Personal-Aktivaufwandes
  - Budgetäre Vorgabe: Dotierung für das Jahr 2010 ist die Vorgabe für das Jahr 2011
  - Absenkung des Mitteleinsatzes ab 2012 um jährlich rd. € 5,0 Mio.
- Abschaffung der Pragmatisierung ab 1.1.2011
- Gehaltvalorisierung und Besserstellungen sind durch Personalabbau aufzufangen
- Selektiver Einstellungs- und Nachbesetzungsstopp: -10% Personaleinsparung in Headcounts bis zum Ende der Legislaturperiode
  - auch bei ausgegliederten Rechtsträgern
- Dienstrechtliche Maßnahmen (z.B. im Bereich des Kündigungs- und Versetzungsschutz)
- Umstellung der Personalstatistik von Planstellen auf Vollbeschäftigungsäquivalente-VBÄ
- Reduzierung des Überstundenaufwandes
- Reisekosten-Einsparungs- und Organisationsmaßnahmen
- Schulungen und Fortbildung – Zusammenfassung der Budgets und zentrale Verwaltung
- Praktikanteneinsatz nur für konkrete Unterstützung
- Maximierung der Kostenersätze für Personal- und Verwaltungsleistungen; Bezugserstattung und -refundierungen

**Pensionsreform ab 01.01.2011**
- Einführung Pensionskonto
  - für alle ab 01.01.2011 pragmatisierten Dienstnehmer
  - Orientierung am Allgemeinen Pensionsgesetz (APG)
- Anhebung Pensionsantrittsalter
  - derzeit 61,5 Jahre, im Endausbau: 65 Jahre
  - beginnend mit Geburtsdatum 02.01.1953
  - pro 2 Lebensmonate Anhebung um einen Monat
- Durchrechnung
  - Umstellung vom Letztbezugsprinzip auf Durchrechnungsprinzip
  - schrittweise Anhebung der Durchrechnungsmonate (2050: 400 Monate)
  - 76 % des Durchrechnungsergebnisses bilden zukünftig den Ruhegenuss
- Korridorpension
  - möglich ab Vollendung des 61,5 Lebensjahres durch Erklärung des Beamten
• Abschlag pro vorzeitigem Pensionsantrittsmonat: 0,14 %
  (= jährlich: 1,68 %)
  - Verminderung des „Pensionssicherungsbeitrages“
    - schrittweise Reduktion des 3,3 %igen Pensionssicherungsbeitrages bis auf Null
  - Einsparungspotenzial
    - bis zum Endausbau (ca. 2050): ca. 199 Mio. Euro

Mit diesen Maßnahmen wird mittels einer finanziell gleichwertigen Umsetzung der Pensionsreform im Land Kärnten wie die beim Bund die Vereinbarung des Paktums zum Finanzausgleich 2008 erfüllt.

**Verwaltungsreform - Aufbau- und Ablauforganisation**

- Standortkonzentration als Voraussetzung für Effizienzsteigerung
  - Neues Verwaltungszentrum
  - Technik- und Laborzentrum
    - Bauliche Fertigstellung Ende 2008
    - 15% weniger Fläche pro Landesbediensteten
    - 20% weniger Betriebskosten pro Kopf
- Schlankere Strukturen
  - Mit 1.7.2011 wurden 10 Abteilungen gebildet die nach Kompetenzzentren aufgebaut sind.
- Labor-Konzentration im Kompetenzzentrum „Gesundheitswesen“
- Zusammenführung von Straßenbauhöfen und Wasserbauhof in Abt. 17

**Gesetzliche Parteienfinanzierung**


**MASSNAHMEN BILDUNGSBEREICH**

**Schulbereich**

- Strukturwandel im Kärntner Schulwesen wurde eingeleitet
  – wird aber aufgrund der gesetzten Maßnahmen effektiv darunter zu liegen kommen.
Klassenschülerhöchstzahlen werden auf Ö-Schnitt angehoben
  • Novelle zum Kärntner Schulgesetz im Kärntner Landtag am 27.5.2010 beschlossen: Teilungszahlen für Integrationsklassen, Abteilungunterricht für 2 bzw. 4 Schulstufen wurden hinaufgesetzt
  • Sonderpädagogischer Förderbereich: Ausdehnung im SJ 2010/11 konnte gestoppt werden
    • verstärkte Bündelung von Angeboten
    • Änderung des Kärntner Schulgesetz, sodass die günstigere Teilungszahl ab dem 20. Schüler bei Integrationsklassen erhöht wurde
  • Sonderprojekte (werden nicht vom Bund refundiert): Prioritätenprüfung, Reduzierung und Auslaufen des Angebots
  • Interne Organisation/Personaleinsatz: Installierung einer Controlling Gruppe und keine projekt- und schulgebundenen „Personalreservestunden“
  • Schulstandorte und Schulsprengel: Standortoptimierung (Zusammenlegung, Auflassen), aber mind. 1 Volksschulstandort pro Gemeinde soll gesichert werden; Veränderung der Schulsprengel für den Volksschulbereich identisch mit den Gemeindegrenzen – Auswirkung auf das Schuljahr 2011/2012; Zusammenlegung der Exposituren mit der Stammschule
  • Positive Anreize für Gemeinden: Einrichtung Regionaler Bildungszentren – Kärntner Schulbaufonds - Gebäudemanagement
  • Verwaltungsreform zur Neugestaltung der komplexen Kompetenzverteilung im Bildungsbereich und Zusammenführung von Ausgaben- Aufgaben und Finanzierungsverantwortung in Abhängigkeit vom Bund
  • Dienstrechtliche Anpassungen im landesgesetzlichen Spielraum sind geplant: Leistungsanreize, Versetzung, flexibler Personaleinsatz, Vermindern von Abwesenheitszeiten, Einsatz von LehrerInnen am Nachmittag, Erhöhung und Vereinheitlichung der Unterrichtsverpflichtung
  • Es wurde ein Standort einer landwirtschaftlichen Fachschule geschlossen: Eberndorf

Kärntner Landesmusikschulwerk
  • Reduzierung der SchülerInnen auf 17.000 (schrittweise event. auf 16.000) und LehrerInnen auf ~450 bis Ende der Periode
  • Qualitative Einsparungen: Reformkonzept inkl. Standortkonzept mit dem Ziel einer Standortreduzierung
- Personalbudget wird vorgegeben --> Personalentscheidungen werden damit eingeschränkt
- Überstunden wurden eingefroren
- Änderung GIS-Gebühren: Landesmusikschul-Förderbeitrag wird auf € 5,10 erhöht (Änderung Verordnung RS-Sitzung 13.1.2011)
- Lehrverpflichtung wird schrittweise auf 27h/Woche angehoben (indirekter Ausgleich von Ü-Stunden)
- Schulgelder für Erwachsen werden erhöht

**Förderung Kinderbetreuungswesen**
  - Kindergarten-Landesbeitrag § 38: als Fixbetrag pro Gruppe (€ 29.000), abgestuften Modell: weitere Gruppen gestaffelt und mit Differenzierung zwischen Halb- und Ganztagsangeboten (je nach Öffnungszeiten > 25h)
  - Änderung Hort-Landesbeitrag: wird reduziert analog zu Halbtageskinderbetreuungseinrichtung - § 40 K-KBG
- Pilotprojekt Gratiskindergarten der 3-4-jährigen wird ab Herbst 2010 nicht mehr verlängert
- Budgetansatz für Tagesmütter und –väter wurde für 2011 auf dem Stand von 2010 eingefroren
- Neustrukturierung bewirken Einsparung von € 7,2 Mio. in 2011 gegenüber dem „Budgetprogramm 2010-14“

**Fachhochschulwesen**
- Deckelung der Landesbeiträge
  - € 7,4 Mio. für 2011
  - € 8,4 Mio. ab 2012
- Entwicklung eines strategischen FH-Universitäts-Bildungskonzeptes für Kärnten inkl. Standortfrage
MASSNAHMEN KRANKENANSTALTEN, SOZIALES u. WOHNBAU

Krankenanstaltenwesen

- Reduzierung des jährlichen Nettogerbarungsabganges (NGA) für die Landeskrankenanstalten: Vorgabe für 2011: NGA von € 230,0 Mio. der KABEG
  - Landesdarlehen 2011 um € 11,4 Mio. geringer als bei der ursprünglichen Planung (Anteil Land am NGA 2011: € 166,6 Mio.)
- Umstellung von Darlehensfinanzierung auf Zuschussfinanzierung von Landeseite ab 2011
- Änderung des Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesetz – K-KLABG (gültig ab 1.10.2010)
  - Einheitliche strategische und operative Ausrichtung des KABEG-Verbundes, Leistungsangebotsplanung
  - Geschäftsführermodell: Durchgriffsrecht des Vorstandes auf sämtliche Positionen – die fünf Betriebsdirektoren der einzelne Krankenanstalten sind dem Vorstand unterstellt
  - Der bisher politisch besetzte Aufsichtsrat erhält beratende Funktion und wird durch eine Expertenkommission ersetzt, bestehend aus Fachexperten, die den Vorstand der KABEG überwacht.
  - Einräumung der Möglichkeit der KABEG, eigene Unternehmen zu errichten
  - Verpflichtung zu rollierender Fünf-Jahresplanung
  - Einrichtung von Funktionen zur Abstimmung mit dem Kärntner Gesundheitsfonds; Übertragung der Vorsitzfunktion in der Gesundheitsplattform an den Landesfinanzreferenten
- Umstrukturierung im Rahmen eines Reorganisationsprozesses
  - Strategischer Einkaufsverbund zentralisiert
  - Zentrales Controlling
  - Cash Pooling
  - Einsparung eines Primariats in Wolfsberg, Zusammenlegung von Verwaltungsdirektionen in kleinen Krankenanstalten
- Deutliche Rückführung des jährlichen Investitionsprogramms: Landesmittel zur Bedeckung des Investitionsschuldendienstes sind für Investitionen zweckgewidmet einzusetzen und dürfen auch im Falle von Einsparungserfolgen nicht zur Finanzierung des laufenden Betriebes herangezogen werden
Verpflichtung zur Einbringung eines jährlichen Einsparungsbetrages von € 22 Mio. aus dem laufenden Betrieb zur Abdeckung des jährlichen Annuitätendienstes der Investitionsfinanzierung für das LKH-Neu

Sozialbereich

- Sozialbudget für 2011 wird auf dem Niveau von 2010 eingefroren
  - Ab 2012 Steigerungsraten von max. 4% pro Jahr
- Um die Konsolidierung des Sozialbudgets zu erreichen, wird ein umfassendes Bündel an Maßnahmen notwendig sein – auszugsweise sind anzuführen:
  - Mobile Betreuung und die Betreuung im Familienverband soll so weit wie möglich unterstützt werden, bevor stationäre Pflegeleistungen=Kosten in Anspruch genommen werden müssen
  - Einführung eines Case Managements: Pflegestufen 0-3 (Ausnahme bei Demenz St.3) werden nicht mehr in Pflegeheime aufgenommen.
  - Schaffung von Kurzzeit- und Übergangspflegebetten
  - In Vorbereitung ist die Neustrukturierung des Pflegeschlüssels in Pflegeeinrichtungen.
  - Evaluierung der Jugendwohlfahrt (abweichendes Betreuungsbild gegenüber anderen Bundesländern, v.a. in der stationären Unterbringung) - Aufbau von mobilen Einrichtungen zu Abfederung
  - Start eines Programms für Betreutes Wohnen
  - Prüfung von Umwandlung von Akutbetten in den Kärntner Krankenanstalten in Pflegebetten, anstelle Neubau von Pflegeeinrichtungen

Wohnbauförderung

- Es wurde eine Wohnungsnachfragedatenbank installiert, um Nachfragesüberschneidungen zu eliminieren und eine bessere Angebotssteuerung zu erreichen
- Siedlungswohnbau: Rücknahme des jährlichen Volumens des mehrjährigen Bauprogramms ab 2012 und Reduzierung der Förderleistung
- Gezieltere Förderung im Eigenheimbereich und Reduzierung der Budgetmittel um € -5 Mio. ab 2011
- Verstärkte Förderung von Sanierung
MASSNAHMEN LANDWIRTSCHAFT, STRASSENBAU und WEITERE THEMEN

Landwirtschaft
- Landwirtschaftskammerfinanzierung: Rücklagen der LWK sollen berücksichtigt werden
- Änderungen im Bereich der Agrarbauhöfe: es wird eine Kooperation mit den Straßenbauhöfen umgesetzt
- EU Sonderprogramme 2007-2013: budgetäre Dotierung für 2011 wird ein Jahr ausgesetzt
- Das Landwirtschaftsmuseum wurde auf Grund der Kostensituation gekündigt

Straßenbau
- es wird kein weiteres Forderungseinlösemodell mehr vorgesehen
- innerorganisatorische Maßnahmen für Optimierung der Prozesse und Fuhrpark
- Zurücknehmen der Qualitätsstandards im Bereich der Sanierung von Straßenstücken

Außerbudgetäre Finanzierungen
- KWF: finanzielle Ausstattung, welche das Fördervolumen des KWF bestimmt, wird von 2011 an bis 2014 stufenweise um 15% abgesenkt und auch
- Der Landesbeitrag an die Entwicklungsagentur Kärnten GmbH wurde von 2010 auf 2011 um 20% abgesenkt
- Steuerung der Verschuldung außerbudgetärer Fonds (z.B. Wasserwirtschaftsfonds)
- Investitionsfinanzierung der Krankenanstalten – siehe oben

Landesfinanzierungsagentur
- Zur Optimierung der Steuerung des Schuldendesigns des Landes wird das Projekt zur Errichtung einer Landesfinanzierungsagentur weiterverfolgt
- Einzelmaßnahmen zur Liquiditätssteuerung werden gesetzt

Durch diese Maßnahmen konnte im LVA 2011 gegenüber den Einschätzungen im Budgetprogramm 2010 – 2014 eine überwiegend ausgabenseitig initiierte
Bisheriger Budgetverlauf 2011; Nachtragsvoranschlag zum Landesvoranschlag 2011


Der Nachtragsvoranschlag zum Landesvoranschlag 2011 verfolgt als Zielsetzungen:

- die durch Mehreinnahmen, insbesondere durch Steuerr Grantsanteile, möglichen Kürzungen der Fremdfinanzierung und damit der Nettoneuverschuldung darzustellen
- die durch den Forderungsverzicht gegenüber der KABEG gegebenen finanziellen Auswirkungen im Landesvoranschlag 2011 abzubilden und die dadurch bewirkten Korrekturen vorzunehmen
- die durch die Umstellung der Verrechnungsmodalitäten im Bereich der Finanzierung der Alten- und Pflegeheime sich ergebenden Mehreinnahmen und Mehrausgaben in den Landesvoranschlag aufzunehmen
dringend notwendig werdende Bedeckungen, insbesondere im Bereich der Pensions- und Pflichtausgaben sicherzustellen

Mehreinnahmen aus Kursgewinnen, entstanden durch Darlehensaufnahmen bei der ÖBFA, sowie Ersparnisse im Zinsendienst, wie im Vorjahr einer Tilgungsrücklage zuzu führen.


Wesentliche Ausgaben- und Maßnahmenschwerpunkte größeren Umfanges:
Ausgaben für Porto für das Amt der Landesregierung und den Bezirkshauptmannschaften (gesamt € 692.600,00), Landtag und Landtagsamt (€ 439.800,00), Berufsschulen (€ 439.000,00), Private Berufsschulinternate (€ 304.400,00), Kärntner Landesmuseum (€ 200.000,00), Kärntner Landesmusikschulwerk (€ 663.000,00), Schule für Gesundheits- u. Krankenpflege Villach (€ 600.000,00),
Kärntner Gesundheitsfonds (€ 650.000,00), Entwicklung Ländlicher Raum (€ 1.360.000,00), Rücklagen (Zuführungen) für eine Tilgungsrücklage (€ 6.000.000,00), Kärntner Landesimmobiliengesellschaft (€ 2.692.600,00), Beteiligungen und strukturelle Maßnahmen (€ 4.500.000,00) sowie Zuschüsse an Gemeinden (Sonderbedarfszuweisungen) in Höhe von € 188.400,00.

Bei den nachstehenden Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen in derselben Höhe gegenüber und sind somit kostenneutral:
Zu dieser Kategorie zählen die Mehrausgaben und Mehreinnahmen, die sich aus der Gewährung eines Zuschusses des Landes zur Bedienung d. gewährten Landesdarlehens an die KABEG ergeben (insgesamt € 166.917.400,00, davon € 1.106.300,00 als Zuschuss zum Betriebsabgang).
Weiters Ruhe- und Versorgungsbezüge – Allgemeine Verwaltung (€ 2.800.000,00), Pensionen der Landeslehrer (€ 6.579.600,00), Betriebstankstellen (€ 4.000.000,00) sowie Bedarfszuweisungen (€ 3.889.000,00).

Bei den folgenden Mehrausgaben stehen teilweise Mehreinnahmen gegenüber bzw. überwiegen die Mehreinnahmen die Mehrausgaben:
Nachmittagsbetreuung (Mehreinnahmen € 2.341.000,00, denen Mehrausgaben von € 2.687.500,00, davon € 346.500,00 durch Förderungsbeiträge des Landes, gegenüberstehen), Maßnahmen im Familien- und Sozialbereich sowie der Flüchtlingsfürsorge (Mehrausgaben in Summe € 36.527.300,--), Mehreinnahmen von insgesamt € 33.157.400,-, davon € 7.408.000,00 durch Beiträge des Bundes, € 24.700.000,-- aus Leistungen von Sozialversicherungsträgern und Sozialhilfeverbänden sowie € 1.049.400,00 aus Gemeinkopfquoten).
Beim Geldverkehr stehen den Mehrausgaben aus dem Kursausgleich von € 1.184.300,00 Mehreinnahmen aus Kursgewinnen von € 5.887.300,00 gegenüber.

Neben den bereits oben angeführten Mehreinnahmen ergeben sich weitere, insbesondere aus den Ertragsanteilen aus gemeinschaftlichen Bundesabgaben (€ 60.314.800,00), der Ertragsanteile – Zwischenabrechnung (€ 11.913.200,00), der Landesumlage (€ 2.200.500,00) sowie beim Landeseigenen Grundbesitz (€ 4.258.000,00).

Darüber hinaus fallen im Rahmen des I. Nachtragsvoranschlag 2011 Mindereinnahmen in Höhe von € 151.502.900,00 an, wovon ein Anteil von € 76.001.900,00 auf die Verringerung des Haushaltsausgleiches durch
Darlehensaufnahmen beim Bund, bedingt durch den Überhang an Mehreinnahmen sowie Minderausgaben sowie Mindereinnahmen des gegenständlichen Nachtragsvoranschlages, entfällt. Weitere € 67.030.100,00 (Zinsen und Tilgungen) bei der Position Darlehen KABEG aus der Berichtigung des Schuldendienstes wegen des erfolgten Forderungsverzichtes und € 1.500.000,00 bei der Betriebsabgangsdeckung - Gemeinden, wobei diesen Mindereinnahmen aus dem gleichen Grunde Minderausgaben von insgesamt € 68.530.100,00 aus dem Beitrag des Landes für den Annuitätdienst der KABEG gegenüberstehen. Bei den Lehrern an allgemeinbildenden Pflichtschulen verringert sich einerseits der Kostenersatz des Bundes gem. FAG um € 4.650.000,00 anderseits sinken die Ausgaben um € 14.709.300,00. Weitere Mindereinnahmen größeren Umfanges ergeben sich bei der Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes – Bezirksverwaltungsbehörden aus der Gemeindekopfquote von € 1.605.400,00 denen Minderausgaben von € 3.500.000,00 gegenüberstehen sowie bei den Kinderbetreuungseinrichtungen von € 573.000,00.

In Summe betragen die Minderausgaben € 90.291.800,00. Insoweit nicht schon oben angeführt, ergeben sich noch Ausgabeneinsparungen bei den öffentlichen und privaten gemeinnützigen Krankenanstalten (€ 635.000,00) sowie bei den Zinsen für Darlehen (€ 2.917.400,00), denen Mehreinnahmen aus Stückzinsen ÖBFA von € 1009.100,00 gegenüber stehen.

Die Festschreibung des Nachtragsvoranschlags-Ziffernkonvolutes erfolgte nach Aufbereitung auf Beamtenebene und teilweisen Verhandlungen auf Referentenebene im Einvernehmen mit dem Herrn Landesfinanzreferenten. Nachstehend werden die Mehrausgaben und Mindereinnahmen dargestellt, denen die Minderausgaben und Mehreinnahmen gegenübergestellt werden:


Aus der folgenden Tabelle kann entnommen werden, dass unter Einbeziehung des Ergebnisses der ausgegliederten Rechtsträger sowie der nunmehr ebenfalls für das Landesergebnis relevanten Schuldenzuwächse der KABEG für den Investitions- und Immobilienfinanzierungsbereich, ein Ergebnis des Landes nach

Darüber hinaus kann den Kärntner Gemeinden zur Erreichung ihrer Maastrichtvorgaben durch die Übertragung von Haushaltsergebnissen jener Betrag zur Verfügung gestellt werden, der aus Schuldenzuwächsen der KABEG im Rahmen der Betriebsabgangsfinanzierung (Gemeindeumlagedarlehen) sich negativ auf ihre Haushaltsergebnisse 2011 auswirkt. Dieser Betrag beläuft sich auf rd. - € 23,927 Mio.
Unter Berücksichtigung des Nachtragsbudgets 2011 stellt sich das Maastrichtergebnis nach ESVG wie folgt dar:

<table>
<thead>
<tr>
<th>LVA + NVA 2011</th>
<th>LVA+NVA 2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Laufende Einnahmen</td>
<td>1,914,474,300</td>
</tr>
<tr>
<td>Laufende Ausgaben</td>
<td>-2,066,010,700</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe 1 minus 2</strong></td>
<td><strong>-151,536,400</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Vermögen Einnahmen</td>
<td>10,080,800</td>
</tr>
<tr>
<td>Vermögen Ausgaben</td>
<td>-129,337,000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe 3 minus 4</strong></td>
<td><strong>-119,256,200</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Maastricht Ergebnis t. RQ</td>
<td>-270,792,600</td>
</tr>
<tr>
<td>zuzügl. Darlehensrückzahlungen der KABEG</td>
<td>165,811,100</td>
</tr>
<tr>
<td>abzügl. Verkaufserlöse LIG</td>
<td>-4,143,000</td>
</tr>
<tr>
<td>abzügl. Berücksichtigung der Kärntner Landesholding</td>
<td>-5,512,700</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maastrichtergebnis nach ESVG unter Berücks. der Ktn. Landesholding</strong></td>
<td><strong>-114,637,200</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Schätzung - Ergebnis ausgegliederter Rechtsträger</td>
<td>-15,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>-129,637,200</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Schätzung - Ergebnis KABEG (Schuldenentwicklung-Investitionsfinanzierung)</td>
<td>-2,235,000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maastrichtergebnis nach ESVG - Gesamt</strong></td>
<td><strong>-131,872,200</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Vorgabe - Ordentlicher Stabilitätsbeitrag Stabilitätspakt 2011</td>
<td>-167,006,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Landesvoranschlag 2012


Die Ergebnisse des Budgetkonvents des Vorjahres und auch deren Auswirkungen auf das Budget 2012 können auszugsweise folgendermaßen zusammengefasst werden:

- **Soziales**: durch die nun eingeleiteten bzw. bereits umgesetzten Maßnahmen kann die bisherige Annahme mit einer Erhöhung der Ausgaben laut Budgetprogramm von 2011 auf 2012 um 4% bestehen bleiben. Mittel aus dem Bundespflegegeld sollen zu keiner Erhöhung des Ausgabevolumens im Bereich der Altenpflege über die insgesamt für den Sozialbereich definierten Steigerungsraten hinaus führen. Um dies zu erreichen, werden allerdings die vorgesehenen Mittel für Sozialbaudarlehen, für Maßnahmen der Altenpflege und Behindertenintegration umgeschichtet. Die aus dem Bundespflegefond zu erwartenden Einnahmen entlasten das Land und die Kärntner Gemeinden im entsprechenden Ausmaß (jeweils € 5,2 Mio.).


Im Bereich der Wohnbauförderung wurde eine Wohnungsnachfragedatenbank installiert, die dazu beitragen soll, zukünftig die Fördermittel im Siedlungswohnbau bedarfsgerechter einzusetzen und insgesamt mit den Einnahmenrückflüssen und den ehemals als Zweckzuschuss des Bundes bereitgestellten € 114 Mio. das Auslangen zu finden.

Finanzierung des Landesanteils wurde von Darlehens auf Zuschussfinanzierung umgestellt und die Leistungsangebotsplanung neu gesteuert


- Durch die Änderung des Kinderbetreuungsgesetzes wurde die finanzielle Förderung der Kinderbetreuungseinrichtungen neu gestaltet. 2010 wurden die Familienzuschüsse das Kärntner Familienförderungsgesetz - K-FFG neu regelt.

- Beim Bereich Landesmusikschulwerk wurden Einsparungsmaßnahmen wie Reduzierung der SchülerInnenzahl und Deckelung der Überstunden getroffen, während die Kursgebühren angepasst und die Förderbeitrag im Rahmen einer Änderung der Verordnung der GIS-Gebühren erhöht wurde.


- Massive Kürzung der Förderausgaben sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber ausgegliederten Rechtsträgern
ECKDATEN ZUM LVA 2012


Der LVA 2012 weist mit Einnahmen ohne Fremdfinanzierungen im Ausmaß von 1.973,809.700,-- und damit gegenüber dem LVA 2011 (einschl. NVA 2011) Mindereinnahmen von rd. - € 171,2 Mio. bzw. rd. – 8,0 % auf. Dabei wird das niedrigere Einnahmenvolumen durch folgende wesentliche Faktoren bestimmt:

Der Rückgang der Einnahmen und die Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem LVA 2011 in o.a. Umfang ist im Wesentlichen durch den im laufenden Haushaltsjahr 2011 im Wege des I. NVA 2011 durchgeführten Forderungsverzicht des Landes auf das im Jahre 2010 an die KABEG gewährte...


sondern auch um rd. - € 78,22 Mio. unter dem Rechnungsergebnis 2010. Mit 0,81 % des regionalen BIP Kärntens wird wiederum eine Nettodefizitquote unter 1 % erreicht, was gegenüber dem Rechnungsergebnis 2010 einer Reduzierung um 31,3 % gleich kommt.

Der ausgewiesene Schuldenstand von € 1.431,386.306,-- errechnet sich vom Rechnungsabschluss 2010 aus. Die Pro-Kopf-Verschuldung, die mit € 2.564,41 ausgewiesen wird, entspricht einer Steigerung gegenüber dem LVA 2011 von + € 261,05.

**Maastricht-Ergebnis**


Schwerpunktbereiche der Budgetausgaben 2012 im Einzelnen:

**Personalausgaben 2012**


Bezüglich des vorliegenden Stellenplanes 2012 der Verwaltung wird festgehalten, dass sich gegenüber dem Stellenplan 2011 Veränderungen dahingehend ergeben als im Stellenplan 2012 um insgesamt - 34 bzw. um

**Krankenanstaltenfinanzierung 2012**


Soziales 2012


Kinderbetreuung 2012

Unter verschiedenen Haushaltsansätzen werden vom Land Kärnten Kinderbetreuungseinrichtungen gefördert. So wird bei VA 1/24011 „Kinderbetreuungswesen“ unter anderem die Pflichtförderung abgewickelt. Die Basis für die Pflichtförderung ist das Gehaltsschema eines Vertragsbediensteten des Landes Kärnten in b 12 aus dem August des jeweiligen Vorjahres und ist jährlich in zwei


Landesimmobiliengesellschaft 2012


Im Zuge der Instandhaltungspflicht und Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen werden seitens der LIG für das Jahr 2012 zusätzlich € 4,2 Mio. angenommen.

Als größere Bauvorhaben, die entsprechend dem vorgesehenen Bauprogramm begonnen bzw. fortgesetzt werden sollen, sind:

Umbau und Sanierung des Behindertenförderungszentrums
Gesamtbaukosten ca. € 8 Mio. exkl. Ust.,
Bau der TBS Villach Warmbad
Gesamtbaukosten ca. € 16,6 Mio. (ohne Grund)
Sanierung Amalienhof/Landesgesellschaften
Gesamtbaukosten ca. € 5,8 Mio.
BH Völkermarkt - Zubau


Wohnbauförderung 2012
Im LVA 2012 wurde der Ausgabenbedarf für Wohnbauförderungszwecke mit insgesamt € 147,09 Mio. eingestellt. Dies bedeutet gegenüber dem Präliminare des Vorjahres (2011 € 146,7 Mio.) eine Ausgabenerhöhung um € 0,39 Mio.


Einen Schwerpunkt im Jahre 2012 bildet insbesondere die Umsetzung der am 7.7.2011 beschlossenen Änderungen zum K-WFG 97. Hervorzuheben sind hierbei die Zusammenlegung der bisher nebeneinander bestehenden Wohnbeihilfensysteme für geförderte Wohnungen und nicht geförderte Wohnungen zu
einem System, die Einführung eines Startgeldes zusätzlich zur Wohnbeihilfe für Personen die ihre erste eigene Wohnung realisieren sowie die Ausweitung der Sanierungsförderung auf sonstige Gebäude, wenn diese nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme(n) eine ganzjährige Wohnnutzung aufweisen.

**Investitionsmaßnahmen, investitionsfördernde Maßnahmen und Beschäftigungspolitik 2012**


Energieförderungsmittel stehen insgesamt im Jahre 2012 € 7.036.400,-- zur Verfügung, was einer Herabsetzung der Ausgabendotation gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 von rd. € 0,12 Mio. entspricht.


Den Schwerpunkt der Energieförderung bildet - wie alljährlich - neben der Förderung von der Errichtung und Erweiterung von Nahwärmeversorgungsanlagen, die Biomassefernwärmeförderung sowie die Förderung von thermischen Solaranlagen, wobei für Fernwärmeanschlussförderungen im Rahmen der Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden gesondert ein Betrag von € 0,6 Mio. dotiert wurde.


Infrastrukturmaßnahmen in den Kärntner Gemeinden 2012


Das Budget der Sonderbedarfszuweisungen im Haushaltsjahr 2012 beinhaltet ausgabenseitig auch die Dotierungen, für die aus Mitteln des Zukunftsfonds geforderten Projekte „Burgenbau Friesach“ iHv € 150.000,-- und „Jugendgästehäuser Albeck/Weißenbruch“ iHv € 2,36 Mio. Über diese Beträge wird zu Jahresbeginn eine Kreditsperre verhängt, welche im Zeitpunkt der tatsächlichen Anweisung der Mittel durch die Kärntner Landesholding aufzuheben sein wird.

sind im Haushaltsjahr 2012 Auszahlungstranchen für Projekte vorgesehen, wie 
zB für folgende Vorhaben:

„Fachhochschule Feldkirchen“ iHv € 254.300,--; „Toleranzbethaus Fresach“ iHv 
€ 51.000,--; „Burgenbau Friesach“ iHv € 250.000,--; Gewerbegebiet Kleinglödnitz
iHv € 60.000,--; „Nationalpark – Region Hohe Tauern Kärnten“ iHv € 200.000,--; 
„Gurktaler Höhenstraße“ iHv € 97.000,--; „Jugendgästehäuser Albeck/Weißen-
briach“ iHv rd. € 2,3 Mio. etc.

Bei der Ausgabenposition 7305 026 „Sonderprogramm zur Stärkung des 
ständlichen Raumes“ wurde mit einer Dotierung im Ausmaß von € 0,6 Mio. für 
Sonderförderungen von Fernwärmeanschlüssen in verschiedenen Gemeinden 
budgetmäßig vorgesorgt. Die Abwicklung der Förderungen erfolgt aus Gründen 
der Verwaltungsökonomie zukünftig durch die Abt. 8 Umwelt (Förderung von 
Alternativenenergien).

Insgesamt wurden bei VA 94711 „Zuschüsse an Gemeinden (Sonderbedarfzuzu-
weisungen)“ im Landesvoranschlag 2012 Mittel in Höhe von rd. € 3,89 Mio. 
veranschlagt.

den Kärntner Regionalfonds zur Förderung von Maßnahmen der regionalen 
Verkehrsinfrastruktur (Kärntner Regionalfondsgesetz – K-RegFG) als revolvierendes 
Förderinstrument für die Kärntner Gemeinden eingerichtet. 
Aufgabenschwerpunkt dieses Regionalfonds ist es, die Kärntner Gemeinden bei 
der Mitfinanzierung von überregionalen Radwegen, Beiträgen an das ländliche 
Wegenetz, Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung von 
Kanalisationen oder der Mitfinanzierung von Ortsdurchfahrten zu 
unterstützen.

Aufgrund einer Novelle zum Kärntner Regionalfondsgesetz, wird der Kärntner 
Regionalfonds ab dem Jahre 2012 die Aufgaben des Bodenbeschaffungsfonds 
as dessen Rechtsnachfolger mitübernehmen. Zusätzlich sollen Mittel des 
Regionalfonds für Zwecke der Beseitigung von Katastrophen schäden zum 
Einsatz gelangen. Die Ausgestaltung des Fonds als revolvierendes 
Förderinstrument steht weiter im Mittelpunkt. Die Mittel der 
Motorbootabgabe sollen diesen Fonds als Finanzierungsgröße zur Verfügung 
steht. Insgesamt werden somit rd. € 1,4 Mio. an Zuschüssen an den Fonds
Die Bereiche Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsentwicklung und Tourismuswerbung bilden folgende Schwerpunkte:

Der Landesvoranschlag 2012 beinhaltet in den Bereichen der Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsentwicklung und Tourismuswerbung folgende Schwerpunkte:


Die im LVA 2012 beim KWF budgetierten Ausgaben betragen für den Ersatz der Tilgungsquote € 17.927.100,-- und jene für den Ersatz der Zinsen € 7.338.700,--.

In der im Jahr 2009 zwischen dem Land Kärnten und der Kärntner Landesholding geschlossenen Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2010 bis 2014 wurde die vom Land Kärnten im Jahr 2012 zu leistende Basisfinanzierung im Hinblick auf die im Jahr 2008 an die KLHd übertragenen Gesellschaften wie folgt geregelt:

Neben den o.a. vom Land betreffend die Entwicklungsagentur Kärnten GmbH (EAK) zu leistenden und veranschlagten Finanzierungsbeiträgen wurden im LVA
2012 Landesmittel für die finanzielle Grundausstattung der im mehrheitlichen Eigentum der EAK stehenden CTR Carinthian Tech Research AG in Höhe von € 698.000,-- aufgenommen.

Für die Etablierung neuer und Erhaltung bestehender Fluglinien durch die Low Cost Carrier Air Berlin/Germanwings und Ryanair bzw. zur Abdeckung von damit im Zusammenhang stehenden Marketingkosten der Kärntner Flughafenbetriebsgesellschaft mbH bzw. Destinationsmanagement GmbH wurde für 2012 ein Landesbeitrag in Höhe von € 800.000,-- in Ansatz gebracht.

Im Bereich der Tourismuswerbung wurde für die Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GmbH wie im Jahr 2011 ein Landesbeitrag in Höhe von € 10.225.300,-- dotiert.


Weiters wurde im LVA 2012 zur Finanzierung der Leasingraten und des Betriebsabganges der Wörtherseebühne wie im Jahr 2011 eine Dotierung in Höhe von € 653.800,-- aufgenommen
8. Spezielle Themenbereiche

8.1. Personalentwicklung

Personalentwicklung -
Personal- und Pensionsaufwendungen -
2004 - 2007

<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>0.1</td>
<td>Hoheits- u. Wirtschaftsverw.</td>
<td>-97.644.405</td>
<td>2.107,94</td>
<td>-103.281.529</td>
<td>2.165,36</td>
<td>-107.681.619</td>
<td>2.186,34</td>
<td>-110.786.155</td>
<td>2.181,16</td>
</tr>
<tr>
<td>0.2</td>
<td>Betriebe u. Anstalten</td>
<td>-30.141.676</td>
<td>799,50</td>
<td>-30.860.549</td>
<td>810,33</td>
<td>-32.495.520</td>
<td>826,76</td>
<td>-32.888.768</td>
<td>823,84</td>
</tr>
<tr>
<td>0.3</td>
<td>Refundierungen</td>
<td>-10.496.446</td>
<td>242,19</td>
<td>-10.214.690</td>
<td>230,31</td>
<td>-10.280.473</td>
<td>224,45</td>
<td>-10.238.880</td>
<td>216,72</td>
</tr>
<tr>
<td>0.4</td>
<td>LKH/Land (ABZ)</td>
<td>-3.389.253</td>
<td>60,40</td>
<td>-3.279.756</td>
<td>59,53</td>
<td>-3.358.197</td>
<td>61,00</td>
<td>-3.423.521</td>
<td>59,00</td>
</tr>
<tr>
<td>0.6</td>
<td>Musiklehrer</td>
<td>-19.200.053</td>
<td>299,23</td>
<td>-20.521.246</td>
<td>301,72</td>
<td>-23.188.088</td>
<td>362,69</td>
<td>-23.439.223</td>
<td>368,74</td>
</tr>
<tr>
<td>0.9</td>
<td>Sonstige Personalaufw.</td>
<td>-3.621.029</td>
<td>0,00</td>
<td>-3.700.286</td>
<td>0,00</td>
<td>-3.713.338</td>
<td>0,00</td>
<td>-4.252.824</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>0.5</td>
<td>Lehrer mit FAG</td>
<td>-231.173.839</td>
<td>5.289,95</td>
<td>-232.978.508</td>
<td>5.117,04</td>
<td>-241.656.328</td>
<td>5.015,74</td>
<td>-251.434.409</td>
<td>5.017,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwischensumme</td>
<td>-60.664.978</td>
<td>1.879,01</td>
<td>-60.893.430</td>
<td>1.844,00</td>
<td>-62.143.392</td>
<td>1.850,91</td>
<td>-63.607.389</td>
<td>1.844,78</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

LKH/KAB scheint ab 2001 nicht mehr im Landeshaushalt auf!
### Personalentwicklung - Personal- und Pensionsaufwendungen 2008 - 2010

Ausgaben / Verschlechterungen werden im SAP-System mit Minuszeichen dargestellt

<table>
<thead>
<tr>
<th>GGr</th>
<th>Bezeichnung</th>
<th>LRA 2008</th>
<th>DP-IST</th>
<th>LRA 2009</th>
<th>DP-IST</th>
<th>LRA 2010</th>
<th>DP-IST</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0,1</td>
<td>Hoheits- u.Wirtschaftsverw</td>
<td>-115.160.143</td>
<td>2.155,70</td>
<td>-121.379.806</td>
<td>2.168,73</td>
<td>-121.392.470</td>
<td>2.135,64</td>
</tr>
<tr>
<td>0,4</td>
<td>LKH/Land (ABZ)</td>
<td>-3.716.626</td>
<td>62,85</td>
<td>-4.010.575</td>
<td>65,27</td>
<td>-4.046.832</td>
<td>62,39</td>
</tr>
<tr>
<td>0,9</td>
<td>Sonstige Personalaufw.</td>
<td>-4.504.441</td>
<td>0,00</td>
<td>-4.628.251</td>
<td>0,00</td>
<td>-4.575.410</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>0,5</td>
<td>Lehrer mit FAG</td>
<td>-264.121.826</td>
<td>5.037,46</td>
<td>-279.876.075</td>
<td>5.101,22</td>
<td>-279.458.746</td>
<td>5.024,03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summe</td>
<td>-456.041.652</td>
<td>8.645,63</td>
<td>-482.335.869</td>
<td>8.719,04</td>
<td>-481.987.551</td>
<td>8.583,09</td>
</tr>
<tr>
<td>8,3</td>
<td>Pensionen Lehrer</td>
<td>-116.054.428</td>
<td>3.284,00</td>
<td>-120.368.800</td>
<td>3.322,08</td>
<td>-125.936.398</td>
<td>3.408,75</td>
</tr>
<tr>
<td>8,6</td>
<td>Bezüge Organe</td>
<td>-6.786.387</td>
<td>113,96</td>
<td>-7.929.393</td>
<td>118,78</td>
<td>-7.630.384</td>
<td>118,50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summe</td>
<td>-189.231.329</td>
<td>5.250,29</td>
<td>-197.503.781</td>
<td>5.307,61</td>
<td>-205.292.205</td>
<td>5.418,12</td>
</tr>
<tr>
<td>LKH/KAB</td>
<td>-353.146.555</td>
<td>6.919,00</td>
<td>-368.839.507</td>
<td>6.654,50</td>
<td>-369.251.275</td>
<td>6.591,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

LKH/KAB scheint ab 2001 nicht mehr im Landeshaushalt auf!
### Ausgaben / Verschlechterungen werden im SAP-System mit Minusvorzeichen dargestellt!!

#### Personalentwicklung - Personal- und Pensionsaufwendungen 2006 - 2010

<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>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0,4</td>
<td>LKH/Land (ABZ)</td>
<td>-3.358.197</td>
<td>61,00</td>
<td>-3.423.521</td>
<td>59,00</td>
<td>-3.716.626</td>
<td>62,85</td>
<td>-4.010.575</td>
<td>65,27</td>
<td>-4.046.832</td>
<td>62,39</td>
<td>-36.257</td>
<td>2,88</td>
</tr>
<tr>
<td>0,9</td>
<td>Sonstige Personalaufw.</td>
<td>-3.713.338</td>
<td>0,00</td>
<td>-4.252.824</td>
<td>0,00</td>
<td>-4.504.441</td>
<td>0,00</td>
<td>-4.628.251</td>
<td>0,00</td>
<td>-4.575.410</td>
<td>0,00</td>
<td>52.841</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>0,5</td>
<td>Lehrer mit FAG</td>
<td>-241.656.328</td>
<td>5.015,74</td>
<td>-251.434.409</td>
<td>5.017,43</td>
<td>-264.121.826</td>
<td>5.037,46</td>
<td>-279.876.075</td>
<td>5.101,22</td>
<td>-279.458.746</td>
<td>5.024,03</td>
<td>417.329</td>
<td>77,19</td>
</tr>
<tr>
<td>8,3</td>
<td>Pensionen Lehrer</td>
<td>-112.300.223</td>
<td>3.275,26</td>
<td>-113.540.005</td>
<td>3.275,61</td>
<td>-116.054.428</td>
<td>3.284,00</td>
<td>-120.368.800</td>
<td>3.322,08</td>
<td>-125.936.398</td>
<td>3.408,75</td>
<td>-5.567.598</td>
<td>-86,67</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Personal und Pensionen

Voranschlagsüberstellung nach Gebarungsgruppen

(Mehr) Ausgaben werden mit Minuszeichen dargestellt!

<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></td>
<td>€</td>
<td>%</td>
<td></td>
<td>€</td>
<td>%</td>
<td>△</td>
<td>€</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>0,1</td>
<td>Hoheits- u. Wirtschaftsverw.</td>
<td>-121.392.470</td>
<td>2.135,64</td>
<td>-1.195.730 -0,99% 719,36</td>
<td>-122.588.200 2.855,00</td>
<td>-999.600 -0,82% -724,00</td>
<td>-123.587.800 2.131,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0,2</td>
<td>Betriebe u. Anstalten</td>
<td>-36.376.779</td>
<td>807,20</td>
<td>-852.021 -2,34% 31,80</td>
<td>-37.228.800 839,00</td>
<td>1.560.700 4,19% -52,00</td>
<td>-35.668.100 787,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0,3</td>
<td>Refundierungen</td>
<td>-9.755.817</td>
<td>186,63</td>
<td>-1.009.783 -10,35% -2,63</td>
<td>-10.765.600 184,00</td>
<td>684.600 6,36% 6,00</td>
<td>-10.081.000 190,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0,4</td>
<td>LKH/Land (ABZ)</td>
<td>-4.046.832</td>
<td>62,39</td>
<td>1.016.732 25,12% -7,39</td>
<td>-3.030.100 55,00</td>
<td>264.900 8,74% 9,00</td>
<td>-2.765.200 46,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0,6</td>
<td>Musiklehrer</td>
<td>-26.381.497</td>
<td>367,20</td>
<td>96.397 0,37% -1,20</td>
<td>-26.285.100 366,00</td>
<td>-4.733.900 -18,01% 101,00</td>
<td>-31.019.000 467,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0,9</td>
<td>sonst. Personalaufw.</td>
<td>-4.575.410</td>
<td>0,00</td>
<td>-86.890 -1,90% 0,00</td>
<td>-4.662.300 0,00</td>
<td>75.000 1,61% 0,00</td>
<td>-4.587.300 0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZS</td>
<td></td>
<td>-202.528.805</td>
<td>3.559,06</td>
<td>-2.031.295 1,00% 739,94</td>
<td>-204.560.100 4.299,00</td>
<td>-3.148.300 -1,54% -678,00</td>
<td>-207.708.400 3.621,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anteil am GHH in %:</td>
<td>-6,66%</td>
<td>-8,90%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-9,81%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0,5</td>
<td>Lehrer mit FAG</td>
<td>-279.458.746</td>
<td>5.024,03</td>
<td>5.438.046 1,95% 180,97</td>
<td>-274.020.700 5.205,00</td>
<td>-7.999.700 -2,92% -231,00</td>
<td>-282.020.400 4.974,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anteil am GHH in %:</td>
<td>-9,18%</td>
<td>-11,92%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-13,32%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summe</td>
<td>-481.987.551</td>
<td>8.583,09</td>
<td>3.406.751 0,71% 920,91</td>
<td>-478.580.800 9.504,00</td>
<td>-11.148.000 2,33% -909,00</td>
<td>-489.728.800 8.595</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anteil am GHH in %:</td>
<td>-15,84%</td>
<td>-20,81%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-23,13%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8,1</td>
<td>Pensionen allg. Verw.</td>
<td>-61.762.390</td>
<td>1.601,33</td>
<td>-2.712.110 -4,39% 48,67</td>
<td>-64.474.500 1.650,00</td>
<td>-1.825.500 -2,83% 34,00</td>
<td>-66.300.000 1.684,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anteil am GHH in %:</td>
<td>-2,03%</td>
<td>-2,80%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-3,13%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8,2</td>
<td>Pensionen LKH</td>
<td>-9.963.034</td>
<td>289,54</td>
<td>-64.466 -0,65% 8,46</td>
<td>-10.027.500 298,00</td>
<td>-250.700 -2,50% 15,00</td>
<td>-10.278.200 313,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anteil am GHH in %:</td>
<td>-0,33%</td>
<td>-0,44%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-0,49%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZS</td>
<td></td>
<td>-71.725.424</td>
<td>1.890,87</td>
<td>-2.776.576 -3,87% 57,13</td>
<td>-74.502.000 1.948,00</td>
<td>-2.076.200 -2,79% 49,00</td>
<td>-76.578.200 1.997,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anteil am GHH in %:</td>
<td>-2,36%</td>
<td>-3,24%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-3,62%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8,3</td>
<td>Pensionen Lehrer mit FAG</td>
<td>-125.936.398</td>
<td>3.408,75</td>
<td>-6.433.702 -5,11% -8,75</td>
<td>-132.370.100 3.400,00</td>
<td>-5.129.900 -3,88% 263,00</td>
<td>-137.500.000 3.663,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anteil am GHH in %:</td>
<td>-4,14%</td>
<td>-5,76%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-6,50%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8,6</td>
<td>Bezüge Organe v. Gebietsk.</td>
<td>-7.630.384</td>
<td>118,50</td>
<td>-101.816 -1,33% -39,50</td>
<td>-7.732.200 79,00</td>
<td>-101.900 -1,32% 46,00</td>
<td>-7.834.100 125,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anteil am GHH in %:</td>
<td>-0,25%</td>
<td>-0,44%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-0,37%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summe</td>
<td>-205.292.205</td>
<td>5.418,12</td>
<td>-9.312.095 4,54% 8,88</td>
<td>-214.604.300 5.427,00</td>
<td>-7.308.000 -3,41% 358,00</td>
<td>-221.912.300 5.785,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anteil am GHH in %:</td>
<td>-6,75%</td>
<td>-9,33%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-10,48%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8,7</td>
<td>Gesamt</td>
<td>-687.279.758</td>
<td>14.001,21</td>
<td>-5.905.344 -0,86% 929,79</td>
<td>-693.185.100 14.931,00</td>
<td>-18.456.000 -2,66% -551,00</td>
<td>-711.641.100 14.380,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anteil am GHH in %:</td>
<td>-22,59%</td>
<td>-30,15%</td>
<td></td>
<td></td>
<td>-33,62%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gesamthaushalt:</td>
<td>3.042.984.916</td>
<td>2.299.347.000</td>
<td>2.116.931.400</td>
<td>2.116.931.400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 0,8 | LKH/KAB                           | -369.251.275 | 6.591,00 | 1.319.375 0,36% 0,00 | -367.931.900 6.591,00 | 8.266.600 2,25% -107,00 | -359.665.300 6.484,00 |
Planstellenentwicklung 1999 bis 2012
für den Verwaltungsbereich einschließlich des Landeskonservatoriums

<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>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I. Verwaltungsbereich</td>
<td>Summe</td>
<td>3.403,04</td>
<td>3.403,04</td>
<td>3.403,29</td>
<td>3.355,55</td>
<td>3.336,79</td>
<td>3.331,80</td>
<td>3.330,00</td>
<td>3.380,00</td>
<td>3.386,00</td>
<td>3.361,00</td>
<td>3.359,00</td>
<td>3.290,00</td>
<td>3.108,00</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Landeskonservatorium</td>
<td>Summe</td>
<td>273</td>
<td>273</td>
<td>273</td>
<td>293,91</td>
<td>298,9</td>
<td>301</td>
<td>304</td>
<td>366</td>
<td>366</td>
<td>366</td>
<td>366</td>
<td>366</td>
<td>467,00</td>
</tr>
<tr>
<td>und Musikschulwerk</td>
<td>Summe</td>
<td>71,5</td>
<td>71,5</td>
<td>71,25</td>
<td>70,35</td>
<td>68,2</td>
<td>68,2</td>
<td>68</td>
<td>68</td>
<td>69</td>
<td>71</td>
<td>71</td>
<td>55</td>
<td>46,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Med. techn. Akademien</td>
<td>Summe</td>
<td>3.747,54</td>
<td>3.747,54</td>
<td>3.747,54</td>
<td>3.698,90</td>
<td>3.698,90</td>
<td>3.699,00</td>
<td>3.752,00</td>
<td>3.820,00</td>
<td>3.796,00</td>
<td>3.796,00</td>
<td>3.796,00</td>
<td>3.727,00</td>
<td>3.655,00</td>
</tr>
<tr>
<td>und Krankenpflegeschulen</td>
<td>Summe</td>
<td>20,54</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-48,64</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,1</td>
<td>+53</td>
<td>+68</td>
<td>-24</td>
<td>+0</td>
<td>-69</td>
<td>-72</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Es ergibt sich somit gegenüber dem Jahr 1999 eine Planstellen-Einsparung von insgesamt 20,54 Planstellen bzw. 0,55 %
Planstellenentwicklung seit 1982


<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Verwaltung</th>
<th>Landeskonservatorium und Musikschulwerk</th>
<th>Med. techn. Akademien und Krankenpflegeschulen</th>
<th>Summe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1981</td>
<td>3.543,00</td>
<td>151</td>
<td>-</td>
<td>3.694,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1982</td>
<td>3.563,00</td>
<td>156</td>
<td>-</td>
<td>3.719,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1983</td>
<td>3.587,00</td>
<td>162</td>
<td>-</td>
<td>3.749,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1984</td>
<td>3.597,00</td>
<td>171</td>
<td>-</td>
<td>3.768,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1985</td>
<td>3.622,00</td>
<td>198</td>
<td>-</td>
<td>3.820,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1986</td>
<td>3.668,00</td>
<td>199</td>
<td>-</td>
<td>3.867,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1987</td>
<td>3.686,00</td>
<td>205</td>
<td>-</td>
<td>3.891,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1988</td>
<td>3.686,00</td>
<td>205</td>
<td>-</td>
<td>3.891,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1989</td>
<td>3.632,00</td>
<td>229</td>
<td>-</td>
<td>3.861,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td>3.631,00</td>
<td>229</td>
<td>-</td>
<td>3.860,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1991</td>
<td>3.617,00</td>
<td>243</td>
<td>-</td>
<td>3.860,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1992</td>
<td>3.671,00</td>
<td>252</td>
<td>-</td>
<td>3.923,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1993</td>
<td>3.641,00</td>
<td>267</td>
<td>-</td>
<td>3.908,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1994</td>
<td>3.667,50</td>
<td>272</td>
<td>85,00</td>
<td>3.939,50</td>
</tr>
<tr>
<td>1995</td>
<td>3.667,50</td>
<td>272</td>
<td>85</td>
<td>4.024,50</td>
</tr>
<tr>
<td>1996</td>
<td>3.592,00</td>
<td>272</td>
<td>80</td>
<td>3.944,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1997</td>
<td>3.485,50</td>
<td>273</td>
<td>72,5</td>
<td>3.831,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1998</td>
<td>3.455,75</td>
<td>273</td>
<td>71,5</td>
<td>3.800,25</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>3.403,04</td>
<td>273</td>
<td>71,5</td>
<td>3.747,54</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>3.403,04</td>
<td>273</td>
<td>71,5</td>
<td>3.747,54</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>3.355,55</td>
<td>273</td>
<td>70,35</td>
<td>3.698,90</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>3.336,79</td>
<td>293,91</td>
<td>68,2</td>
<td>3.698,90</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>3.331,80</td>
<td>298,9</td>
<td>68,2</td>
<td>3.698,90</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>3.330,00</td>
<td>301,00</td>
<td>68,00</td>
<td>3.699,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>3.380,00</td>
<td>304,00</td>
<td>68,00</td>
<td>3.752,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>3.386,00</td>
<td>366,00</td>
<td>68,00</td>
<td>3.820,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>3.361,00</td>
<td>366,00</td>
<td>69,00</td>
<td>3.796,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>3.359,00</td>
<td>366,00</td>
<td>71,00</td>
<td>3.694,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>3.290,00</td>
<td>366,00</td>
<td>71,00</td>
<td>3.727,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>3.234,00</td>
<td>366,00</td>
<td>55,00</td>
<td>3.655,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>3.108,00</td>
<td>467,00</td>
<td>46,00</td>
<td>3.621,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Vorher waren die Planstellen dieses Bereiches bei den Landeskrankenanstalten veranschlagt.
## AKTIVE DIENSTNEHMER (1999 - 2010)

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zahl der Beamten und Vertragsbediensteten auf Basis Vollzeitäquivalente

(Mehr)Ausgaben bzw. Verschlechterungen werden im SAP-System mit Minuszeichen ausgewiesen

### Aktives Personal 1999 - 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Beamte (Vollzeitäquivalente)</th>
<th>VB (Vollzeitäquivalente)</th>
<th>Summe (VZÄ) - Beamte und VB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999</td>
<td>1.764,46</td>
<td>1.895,58</td>
<td>3.660,04</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>1.736,28</td>
<td>1.872,00</td>
<td>3.608,28</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>1.689,17</td>
<td>1.858,51</td>
<td>3.547,68</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>1.644,17</td>
<td>1.886,61</td>
<td>3.530,78</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>1.618,70</td>
<td>1.944,96</td>
<td>3.530,39</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>1.564,30</td>
<td>2.007,97</td>
<td>3.509,26</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>1.506,02</td>
<td>2.058,25</td>
<td>3.567,99</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>1.602,98</td>
<td>2.024,95</td>
<td>3.612,30</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>1.617,35</td>
<td>1.977,42</td>
<td>3.608,60</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>1.631,18</td>
<td>1.964,00</td>
<td>3.588,99</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>1.654,00</td>
<td>1.905,05</td>
<td>3.558,99</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>1.653,94</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Veränderung zu Vorjahr

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Beamte (Vollzeitäquivalente)</th>
<th>VB (Vollzeitäquivalente)</th>
<th>Summe (VZÄ) - Beamte und VB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999</td>
<td>-1,62 %</td>
<td>+ 1,26 %</td>
<td>+ 1,43 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>+ 2,79 %</td>
<td>+ 0,73 %</td>
<td>+ 1,71 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>+ 2,74 %</td>
<td>- 1,49 %</td>
<td>+ 0,48 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>+ 1,57 %</td>
<td>- 1,31 %</td>
<td>+ 0,01 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>+ 3,48 %</td>
<td>- 1,71 %</td>
<td>+ 0,60 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>+ 0,27 %</td>
<td>- 3,14 %</td>
<td>+ 1,65 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>- 2,68 %</td>
<td>- 2,44 %</td>
<td>- 2,55 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>- 0,89 %</td>
<td>+ 1,64 %</td>
<td>+ 0,52 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>- 1,38 %</td>
<td>+ 2,40 %</td>
<td>+ 0,93 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>+ 0,00 %</td>
<td>+ 0,68 %</td>
<td>- 0,26 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>+ 1,62 %</td>
<td>+ 3,09 %</td>
<td>+ 1,66 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Veränderung zu Vorjahr

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Beamte (Vollzeitäquivalente)</th>
<th>VB (Vollzeitäquivalente)</th>
<th>Summe (VZÄ) - Beamte und VB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999</td>
<td>-1,06 %</td>
<td>- 0,90 %</td>
<td>+ 1,43 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>- 1,39 %</td>
<td>- 1,39 %</td>
<td>+ 1,71 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>- 1,04 %</td>
<td>- 0,61 %</td>
<td>+ 0,48 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>- 2,92 %</td>
<td>+ 1,87 %</td>
<td>+ 0,01 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>- 3,53 %</td>
<td>- 0,35 %</td>
<td>+ 0,60 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>+ 0,33 %</td>
<td>- 0,41 %</td>
<td>- 1,65 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>- 0,77 %</td>
<td>- 0,77 %</td>
<td>- 2,55 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>- 1,27 %</td>
<td>- 1,27 %</td>
<td>+ 0,52 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## LANDESPENSIONISTEN (1998 - 2010)

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Zahl der kostenwirksamen Pensionsleistungen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Pensionisten (kostenwirksam)</th>
<th>Veränderung zu Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999</td>
<td>1.753,33</td>
<td>-16,01</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>1.769,34</td>
<td>-24,90</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>1.794,24</td>
<td>-18,84</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>1.813,08</td>
<td>-11,07</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>1.824,15</td>
<td>-54,86</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>1.879,01</td>
<td>34,51</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>1.844,50</td>
<td>-6,41</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>1.850,91</td>
<td>6,13</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>1.844,78</td>
<td>-7,55</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>1.852,33</td>
<td>-14,42</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>1.866,75</td>
<td>-24,10</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>1.890,85</td>
<td>-137,52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Veränderung zu Vorjahr

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Pensionisten (kostenwirksam)</th>
<th>Veränderung zu Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999</td>
<td>-0,90 %</td>
<td>-1,39 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>-1,04 %</td>
<td>-0,61 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>-2,92 %</td>
<td>1,87 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>-3,53 %</td>
<td>-0,35 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>+0,33 %</td>
<td>-0,41 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>-0,77 %</td>
<td>-1,27 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## AKTIVE DIENSTNEHMER UND LANDESPENSIONISTEN (1998 - 2010)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Aktives Personal und Pensionisten</th>
<th>Veränderung zu Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999</td>
<td>5.413,37</td>
<td>35,75</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>5.377,62</td>
<td>35,70</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>5.341,92</td>
<td>-1,94</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>5.343,86</td>
<td>-10,68</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>5.354,54</td>
<td>-33,73</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>5.388,27</td>
<td>-24,22</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>5.412,49</td>
<td>-99,65</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>5.512,14</td>
<td>25,06</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>5.487,08</td>
<td>26,15</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>5.460,93</td>
<td>-23,82</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>5.484,75</td>
<td>34,91</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>5.449,84</td>
<td>-36,47</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Veränderung zu Vorjahr

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Aktives Personal und Pensionisten</th>
<th>Veränderung zu Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999</td>
<td>-0,66 %</td>
<td>+ 0,67 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>+ 0,67 %</td>
<td>- 0,04 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2001</td>
<td>- 0,20 %</td>
<td>- 0,63 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>- 0,45 %</td>
<td>- 1,81 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>+ 0,46 %</td>
<td>+ 0,48 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>+ 0,48 %</td>
<td>- 0,43 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>+ 0,64 %</td>
<td>- 0,67 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>-0,90 %</td>
<td>-1,39 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>- 1,04 %</td>
<td>-2,92 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>- 2,55 %</td>
<td>+ 0,33 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>- 0,35 %</td>
<td>-0,41 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>- 0,77 %</td>
<td>-1,27 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**PERSONALAUFWAND**

Die nachstehenden Tabellen zeigen die Entwicklung des Personalaufwandes auf Basis der Rechnungsabschlüsse:

Ausgaben werden im SAP-System mit Minusvorzeichen dargestellt!!

|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|

|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|

|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
### PERSONAL UND PENSIONEN (Gesamtdarstellung) 2000 bis 2010

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des aktiven Personals (Vollzeitäquivalente) im Vergleich zu den Soll-Planstellen, die Entwicklung der Zahl der Pensionisten (kostenwirksam) sowie die Entwicklung des damit verknüpften Personalaufwandes für das aktive Personal und den Pensionsaufwand.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktives Personal</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
<th>Mittelwert</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jahres-Soll</td>
<td>3.747,54</td>
<td>3.747,54</td>
<td>3.698,90</td>
<td>3.698,90</td>
<td>3.699,00</td>
<td>3.752,00</td>
<td>3.820,00</td>
<td>3.796,00</td>
<td>3.796,00</td>
<td>3.796,00</td>
<td>3.796,00</td>
<td>3.750,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Differenz Soll-Ist</td>
<td>-139,26</td>
<td>-199,86</td>
<td>-167,37</td>
<td>-168,51</td>
<td>-189,64</td>
<td>-131,75</td>
<td>-177,70</td>
<td>-187,40</td>
<td>-178,00</td>
<td>-237,01</td>
<td>-169,75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- 3,72 %</td>
<td>- 5,33 %</td>
<td>- 4,52 %</td>
<td>- 4,56 %</td>
<td>- 5,13 %</td>
<td>- 3,56 %</td>
<td>- 2,42 %</td>
<td>- 4,65 %</td>
<td>- 4,94 %</td>
<td>- 4,69 %</td>
<td>- 6,24 %</td>
<td>- 4,52 %</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| - 1,52 % | - 2,03 % | - 3,13 % | - 3,24 % | - 4,48 % | - 5,15 % | - 2,39 % | - 3,72 % | - 9,08 % | - 5,24 % | - 3,64 % |

| Pensionisten (kostenwirksam) | 1.769 | 1.794 | 1.813 | 1.824 | 1.879 | 1.845 | 1.851 | 1.845 | 1.852 | 1.867 | 1.891 | 1.839 |
| Veränderung zum VJ | -24,90 | -18,84 | -11,07 | -54,86 | 34,51 | -6,41 | 6,13 | -7,55 | -14,42 | -24,10 | -11,05 |
| - 1,39 % | - 1,04 % | - 0,61 % | - 2,92 % | + 1,87 % | - 0,35 % | + 0,33 % | - 0,41 % | - 0,77 % | - 1,27 % | - 0,60 % |

| - 4,88 % | - 4,15 % | - 3,79 % | - 4,23 % | - 0,38 % | - 2,05 % | - 2,36 % | - 4,38 % | - 4,24 % | - 3,64 % | - 3,10 % |

| - 2,38 % | - 2,59 % | - 3,31 % | - 3,50 % | - 3,37 % | - 4,34 % | - 2,38 % | - 3,89 % | - 8,92 % | - 5,87 % | - 3,69 % |
## Kärnten 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gliederung des aktiven Personals nach COFOG</th>
<th>VBÄ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Gruppe 1</td>
</tr>
<tr>
<td>1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG</td>
<td>757,46</td>
</tr>
<tr>
<td>2 VERTEIDIGUNG</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</td>
<td>25,18</td>
</tr>
<tr>
<td>4 WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN</td>
<td>1.127,19</td>
</tr>
<tr>
<td>5 UMWELTSCHUTZ</td>
<td>351,39</td>
</tr>
<tr>
<td>6 WOHNUNGSEWESEN UND KOMMUNALE EINRICHTUNGEN</td>
<td>88,54</td>
</tr>
<tr>
<td>7 GESUNDHEITSWESEN</td>
<td>144,23</td>
</tr>
<tr>
<td>8 FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION</td>
<td>57,21</td>
</tr>
<tr>
<td>9 BILDUNGSWESEN</td>
<td>783,06</td>
</tr>
<tr>
<td>10 SOZIALE SICHERUNG</td>
<td>205,51</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td>3.539,77</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gruppe 1: Dienstverhältnis zur Gebietskörperschaft Land, dienstleistend in einer Landesdienststelle, bezahlt vom Land
Gruppe 2: Dienstverhältnis zur Gebietskörperschaft Land, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt vom Land (Leihdiestete)
Gruppe 3: Dienstverhältnis zur Gebietskörperschaft Land, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt vom sonstigen Rechtsträger
Gruppe 4: Dienstverhältnis zur Gebietskörperschaft Land, dienstleistend in einer Landesdienststelle, Personalaufwand über Finanzausgleich ersetzt (Landeslehrer)
Stellenpläne 1998 bis 2009:
(Beilagen 1 – 2)

Stellenpläne 1999 bis 2010:
(Beilagen 1 – 2)


Aktive Dienstnehmer:
(Beilagen 3 und 5)

Der Jahres-Ist-Stand (Vollzeitäquivalente – Summe aller kostenwirksamen Planstellen eines Jahres) liegt im Bereich der Allgemeinen Verwaltung des Landes Kärnten im Rechnungsjahr 2010 um 101,05 VZÄ oder - 2,84 % niedrigerer als im Rechnungsjahr 1999 (Beamte: 110,52 oder 6,68 %, Vertragsbedienstete: - 9,47 oder - 0,5 %).


**Personalaufwand:**
(Beilage 4)


Der Personalaufwand im Haushaltsjahr 2010 erfuhr gegenüber dem Jahr 2009 eine Steigerung von lediglich rd. € 0,07 Mio. (0,03 %).


Im **Landesvoranschlag 2012** erhöht sich der geplante Personalaufwand gegenüber 2011 um rd. + € 3,15 Mio. oder + 1,54 %, wobei hier wiederum zu beachten ist, dass die bisher auf Basis von Dienstzettelverträgen beschäftigten und nunmehr im Stellenplan enthaltenen 132 MusikschullehrerInnen in dieser Steigerung berücksichtigt sind.


Es ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass damit eine deutliche Stabilisierung des Personalaufwandes erkennbar ist.
Landespensionisten:
(Beilage 3)


Personal- und Pensionsaufwand:
(Beilage 4)

2000 – 2010: Der Gesamtaufwand für die Besoldung der aktiven Dienstnehmer im Bereich der Allgemeinen Verwaltung des Landes Kärnten und für die Landespensionen ist von 2000 bis 2010 um rd. € 73,77 Mio. oder 36,79 % gestiegen.

Im Landesvoranschlag 2012 ist bei den Landespensionisten eine Dotierung von rd. € 76,6 Mio. vorgesehen, womit auf die sich bereits 2011 abzeichnende steigende Entwicklung des Pensionsaufwandes für 2012 eine ausreichende Vorsorge getroffen wurde.

8.2. Pensionsreform


Für alle ab 1. Jänner 2011 pragmatisierten Dienstnehmer wird ein neues, am Allgemeinen Pensionsgesetz - APG (Pensionsharmonisierungsgesetz) des Bundes orientiertes Pensionsrecht geschaffen, das die Einführung eines Pensionskontos vorsieht.


Für einen vorzeitigen Übertritt in den Ruhestand wird die sogenannte „Korridorpension“ ab Vollendung von 61,5 Lebensjahren eingerichtet. Ab Vollendung des 61,5. Lebensjahres kann die Beamtin/der Beamte einen vorzeitigen Übertritt in den Ruhestand durch Erklärung bewirken, wobei der Abschlag pro vorzeitigem Pensionsantrittsmonat (im Vergleich zum jeweils geltenden Pensionsantrittsalter) 0,14 % beträgt (= 1,68 % pro Jahr).

Die durch die Pensionsreform entstehenden Verluste bei den BezieherInnen der Pensionen werden durch eine Reduktion des 3,3%igen Beitrages gemäß § 242 a K-DRG 1994 (früher: Pensionssicherungsbeitrag) dahingehend vermindert, dass bis zum Endausbau der Durchrechnung der „Pensionssicherungsbeitrag“ proportional bis auf Null abgesenkt wird.


8.3. Finanzierung Landeslehrer

1. Ausgangslage:

Auf die Kostenersätze des Bundes zugunsten der Länder sind auf Grund monatlicher Anforderungen der Länder Teilbeträge so rechtzeitig bereitzustellen, dass die Auszahlung der Bezüge zum Fälligkeitstag gewährleistet ist. Bezüglich der Einhal-
tung der genehmigten Stellenpläne sowie zur Information über die Kontrolle der Personalausgaben für die Landeslehrer stellen die Länder dem Bund für jeden Monat spätestens bis zum zehnten Tag des zweitfolgenden Monats die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.


2. Entwicklung der Landeslehrerkosten:
Die Praxis und die Abrechnungen der Schuljahre seit 2001 haben gezeigt, dass mit den im FAG vereinbarten Verhältniszahlen keineswegs das Auslangen gefunden werden kann, wenn die Qualität des Bildungssystems aufrecht erhalten bleiben soll. Kleinere Schulstandorte sind durch die vorgegebenen Zahlen massiv gefährdet, sodass die meisten Bundesländer Überschreitungen der Stellenpläne in Kauf nehmen mussten.


**05 Landeslehrer mit FAG**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Betrag</th>
<th>Dienstposten</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LRA 2008</td>
<td>€ 264.121.826,--</td>
<td>5.037,46</td>
</tr>
<tr>
<td>LRA 2009</td>
<td>€ 279.876.076,--</td>
<td>5.101,22</td>
</tr>
<tr>
<td>LRA 2010</td>
<td>€ 279.458.746,--</td>
<td>5.024,03</td>
</tr>
<tr>
<td>LVA 2009</td>
<td>€ 277.993.900,--</td>
<td>5.180,00</td>
</tr>
<tr>
<td>LVA 2010</td>
<td>€ 279.384.100,--</td>
<td>5.205,00</td>
</tr>
<tr>
<td>LVA 2011</td>
<td>€ 274.020.700,--</td>
<td>5.099,00</td>
</tr>
<tr>
<td>LVA 2012</td>
<td>€ 282.020.400,--</td>
<td>4.974,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.4. Krankenanstaltenfinanzierung

Finanzierung der Landesspitäler – Darstellung im Landeshaushalt

Vergleich Zuschuß-/Darlehensfinanzierung

Betrachtungszeitraum 2006 – 2012 (Basis RA; ab 2011 Voranschlagswerte)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wertangabe in €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<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>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Einnahmen</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Einnahmen</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Einnahmen</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Einnahmen</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Einnahmen</td>
<td>Ausgaben</td>
<td>Einnahmen</td>
</tr>
<tr>
<td>561</td>
<td>K:\AO\G - Ausgaben</td>
<td>448.674.227</td>
<td>252.852.500</td>
<td>31.815.016</td>
<td>30.375.085</td>
<td>48.927.030</td>
<td>45.207.085</td>
<td>54.720.000</td>
<td>50.427.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>561</td>
<td>K:\AO\G - Einnahmen</td>
<td></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>561</td>
<td>Gesamt Amtsgerichte im DL</td>
<td>42.805.000</td>
<td>25.851.024</td>
<td>31.815.016</td>
<td>30.375.085</td>
<td>48.927.030</td>
<td>45.207.085</td>
<td>54.720.000</td>
<td>50.427.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>561</td>
<td>Kranken- K:\AO\G (Darlehens zu BM)</td>
<td>142.793.000</td>
<td>143.252.000</td>
<td>145.986.000</td>
<td>155.619.000</td>
<td>166.911.000</td>
<td>167.806.000</td>
<td>185.611.000</td>
<td>185.611.000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>561</td>
<td>Kranken- K:\AO\G (Zusch. Beauftragung)</td>
<td>285.785.113</td>
<td>285.785.113</td>
<td>595.052.113</td>
<td>595.052.113</td>
<td>595.052.113</td>
<td>595.052.113</td>
<td>595.052.113</td>
<td>595.052.113</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>561</td>
<td>Kranken- K:\AO\G (Anzahlen)</td>
<td>10.302.161</td>
<td>10.302.161</td>
<td>32.498.070</td>
<td>43.294.080</td>
<td>54.274.075</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>561</td>
<td>Kranken- K:\AO\G (Anlagen)</td>
<td>10.302.161</td>
<td>10.302.161</td>
<td>32.498.070</td>
<td>43.294.080</td>
<td>54.274.075</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>561</td>
<td>Kranken- K:\AO\G (Kredit)</td>
<td>10.302.161</td>
<td>10.302.161</td>
<td>32.498.070</td>
<td>43.294.080</td>
<td>54.274.075</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>561</td>
<td>Kranken- K:\AO\G (Verpflichtungen)</td>
<td>10.302.161</td>
<td>10.302.161</td>
<td>32.498.070</td>
<td>43.294.080</td>
<td>54.274.075</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* VA 56114 ab 2011 wurde die Darlehensfinanzierung wiederum auf eine Zuschußfinanzierung umgestellt

Umstellung der Krankenanstaltenfinanzierung sowie Investitionsmaßnahmen der Kärntner Landeskrankenanstalten


Der Voranschlagsentwurf 2012 der KABEG wurde unter der Prämisse erstellt, dass für das Jahr 2012 keine wesentliche allgemeine Lohnanhebung zum Tragen kommt. Es wurden die gesetzlichen Vorrückungen mit 0,5 % des allgemeinen Personalaufwandes einberechnet. Erst für die Jahre 2013 bis 2015 wurde wieder ein Valorisierungsfaktor von 2,5% (inklusive 0,5 % für gesetzliche Vorrückungen) zu Grunde gelegt.

Das Sachaufwandsbudget wurde weitestgehend den Einsparungsvorgaben, die sich aufgrund der finanziellen Zielvorgaben des Budgetkonvents für 2012 ergeben, erstellt. Bereits bewertete, sich durch die Neuorganisation der KABEG ergebende Einsparungspotenziale wurden berücksichtigt. Der Sachaufwand steigt (bereinigt um die innerbetrieblichen Aufwendungen) auf Basis des Rechnungsabschlusses 2010 um 2-3% an, was auf die zu erwartende Inflation zurückgeführt werden kann. Weitere mögliche Einsparungspotenziale durch strukturverändernde Maßnahmen, Vereinheitlichung von Prozessen, Wartungsverträge und Softwaresysteme sowie


Aufgrund der Bestimmungen der Kärntner Krankenanstaltenordnung werden 30 % des errechneten Netto-Gebarungsabganges (abzüglich der Tilgungsaufwendungen für Investitionen) auf die Gemeinden umgelegt. Für das Jahr 2012 errechnet sich


vom Land aufzufangen. Für 2013 ist nach derzeitigem Stand von rd. € 0,8 Mio. auszugehen.


Hinsichtlich der Investitionsfinanzierung im Krankenanstaltenbereich darf festgestellt werden, dass das genehmigte Finanzierungskonzept der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft vorsah, die anstehenden Ausbaumaßnahmen, insbesondere im Bereich des LKH Klagenfurt, durch die Aufnahme von Fremdmittel bzw. im Leasingwege zu finanzieren, wobei die daraus erwachsenen Finanzierungsaufwendungen einerseits unter Verlängerung der Darlehenslaufzeiten und allfälliger Festlegung tilgungsfreier Zeiträume, andererseits unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einsparungen im Personal- und Sachaufwand aufgebracht werden sollen.

Jahr 2010, von € 30,0 Mio. im Jahr 2011 sowie je € 20,0 Mio. in den Jahren 2012 –
2014, und ist damit sichergestellt, das nach der Ausfinanzierung des
Großbauprojektes Klinikum Klagenfurt a. W. 2011 die Dotierungsgrößen im
Investitionsprogramm wiederum deutlich auf die Größenordnungen wie sie vor dem
Neubauprojekt bestanden haben, zurückgeführt werden.

Die Realisierung der von der KABEG erwarteten Einsparungen bei den Folgekosten
bildet einen essenziellen Bestandteil in der Finanzierung des zukünftigen Auf-
wandes des Investitionsprogrammes der Kärntner Krankenanstalten. Folgekosten-
einsparungen aus dem Projekt „LKH Klagenfurt NEU“ sollen zur Refinanzierung der
Schuldendienstkosten für Investitionsmaßnahmen herangezogen werden. So
impliziert der „Finanzierungsplan im Zusammenhang mit dem Projekt Klagenfurt
NEU“ im Vollausbau 2013 des LKH NEU im laufenden Betrieb Einsparungen in
dadurch freierwerdenden Mittel stehen der KABEG zunächst für die Finanzierung des
LKH Klagenfurt NEU und nach Rückführung der Investitionsfinanzierung für die
langfristige Sicherung der Gesundheitsversorgung oder dem Land direkt zur
Verfügung. Aus diesem Grunde wurde zugleich im Finanzierungsplan der vom
Land Kärnten zu leistende Schuldendienst für Investitionen aufgrund des zu
erzielenden Einsparungspotentials im Endausbau auf einen Betrag von € 38,9 Mio.
estgeschrieben.

Aus dem Liegenschaftstransfer der entgeltlichen Übertragung von Liegenschaften,
Liegenschaftsteilen, Liegenschaftsrechten und Gebäuden der Kärntner
Landeskrankenanstalten, welcher in mehreren Etappen umgesetzt wird, fließen dem
Land Kärnten ab 2010 keine Verkaufserlöse mehr zu. Die Ausgaben für
Annuitätenaufwändigkeiten der KABEG aus den bisherigen Liegenschaftsankäufen
sind im LVA 2012 mit rd. € 24,7 Mio. veranschlagt.
8.5. Familienförderung/Kinderbetreuung

**FAMILIENPAKET**
Darstellung der Entwicklung - Betrachtungszeitraum 2005 bis 2012
Gesamtmaßnahmen

<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>Einmalzuwendungen an Mütter</td>
<td>1/02124</td>
<td>1.506.150</td>
<td>212.549</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Schulbedarfsförderung</td>
<td>1/23913</td>
<td>0</td>
<td>3.869.415</td>
<td>4.107.079</td>
<td>4.026.930</td>
<td>3.756.328</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nachmittagsbetreuung</td>
<td>1/23914</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>240.000</td>
<td>471.200</td>
<td>536.000</td>
<td>544.000</td>
<td>3.187.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Ktn. Jugendstartgeld</td>
<td>1/25913</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2.430.677</td>
<td>3.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Familienpolitische Maßnahmen</td>
<td>1/43938</td>
<td>149.013</td>
<td>240.117</td>
<td>262.287</td>
<td>465.536</td>
<td>340.125</td>
<td>336.615</td>
<td>390.600</td>
</tr>
<tr>
<td>Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe</td>
<td>1/43941</td>
<td>0</td>
<td>121.613</td>
<td>190.167</td>
<td>111.855</td>
<td>114.760</td>
<td>100.052</td>
<td>119.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Schulstartgeld (Neu)*</td>
<td>1/44112</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>454.420</td>
<td>0</td>
<td>1.100.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Seniorenförderung</td>
<td>1/45917</td>
<td>103.683</td>
<td>863.442</td>
<td>2.337.005</td>
<td>2.341.194</td>
<td>2.013.096</td>
<td>1.773.876</td>
<td>2.050.400</td>
</tr>
<tr>
<td>Familienförderung</td>
<td>1/46910</td>
<td>7.459.419</td>
<td>7.568.174</td>
<td>7.258.470</td>
<td>6.104.730</td>
<td>5.144.025</td>
<td>4.727.360</td>
<td>5.135.900</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinderbetreuungsgeld</td>
<td>1/46912</td>
<td>63.795</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärntner Babygeld</td>
<td>1/46913</td>
<td>0</td>
<td>3.272.612</td>
<td>2.666.705</td>
<td>3.926.100</td>
<td>3.633.900</td>
<td>2.441.300</td>
<td>2.300.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Maßn. Zum Schutz d.VerbraucherInnen</td>
<td>1/78215</td>
<td>0</td>
<td>1.276.906</td>
<td>4.081.483</td>
<td>3.121.849</td>
<td>2.212.888</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe</strong></td>
<td>36.225.189</td>
<td>46.065.800</td>
<td>52.268.907</td>
<td>60.175.437</td>
<td>61.918.468</td>
<td>60.733.168</td>
<td>54.529.000</td>
<td>54.823.600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zur Abfedernung sozialer Härtefälle wurde im Rahmen der Förderung zur Deckung außerordentlicher Belastungen nach dem K-MSG das einkommensabhängige gestaffelte Schulstartgeld iniziert.
Familienpaket des Landes Kärnten


Wie die tabellarische Darstellung weiters hervor streicht, wird das Familienpaket im Laufe des Betrachtungszeitraumes nicht nur von laufenden Initiativen geprägt, sondern speziell auch durch zusätzliche, teils auch reaktivierte Aktivitäten wie die „Schulbedarfsförderung“ neu belebt. Das Kinderbetreuungsgeld wurde ab 2005 zur Gänze durch das Bundeskindergeld abgelöst.

Die Gesamtausgaben für das Familienpaket bewegten sich im Rechnungsjahr 2010 auf einen Rahmenbetrag von rd. € 60,7 Mio. und bildeten damit einen weiteren Schwerpunkt im Landeshaushalt.


8.6. Landesfonds und ausgegliederte Rechtsträger

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ausgegliederter Rechtsträger/Fonds</th>
<th>Überschuss/Abgang Ende 2010</th>
<th>Finanzierungsbeiträge des Landes 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Rechtsform: Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schulbaufonds</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 352.099,--</td>
<td>€ 5.750.000,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Tierseuchenfonds</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 78.959,--</td>
<td>€ 249.638,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Wohn- u. Siedlungsfonds für das Land Kärnten</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 7.328.090,--</td>
<td>€ 0,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärntner Bodenbeschaffungsfonds</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 24.249.694,--</td>
<td>€ 1.355.440,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionsfonds der Gemeinden</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 263.096,--</td>
<td>€ 320.000,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Familienfonds</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 1.190.877,--</td>
<td>€ 4.335.000,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärntner Gesundheitsfonds</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 0,--</td>
<td>€ 13.320.701,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärntner Nationalparkfonds Hohe Tauern</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 209.185,---</td>
<td>€ 1.951.238,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärntner Nationalparkfonds Nockberge</td>
<td>Kameraler Fehlbetrag: € 87.284,---</td>
<td>€ 352.869,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärntner Volksgruppen-Kindergartenfonds</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 1.206,--</td>
<td>€ 559.000,--</td>
</tr>
<tr>
<td>KWF-Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 0,--</td>
<td>€ 27.213.807,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärntner Regionalfonds</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 9.317.491,--</td>
<td>€ 2.975.278,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärntner Wasserwirtschaftsfonds</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 1.002.411,--</td>
<td>€ 2.317.731,--</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Anstalt:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kärntner Landesarchiv</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 346.918,--</td>
<td>€ 1.010.012,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärntner Landesmuseum</td>
<td>Kameraler Überschuss: € 0,--</td>
<td>€ 4.093.644,--</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärntner Verwaltungsakademie</td>
<td>Kameraler Fehlbetrag: € 8.995,--</td>
<td>€ 517.367,--</td>
</tr>
</tbody>
</table>


nommenen Darlehen und Anleihen im Umfang von rd. € 27,21 Mio. (Tilgung und Zinsen) zur Verfügung gestellt.


9. Budgetprogramm

**Budgetprogramm 2010 – 2014; 2. Änderung**


Das Programm basiert zusammenfassend auf folgenden Eckdaten:

*lt. IHS BIP-Juliprognose 2011

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
<th>2015 (Vorschau)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nominelles BIP *</td>
<td>+3,7%</td>
<td>+ 5,3%</td>
<td>+4,1</td>
<td>+ 4,0%</td>
<td>+4,4</td>
<td>4,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Lohn- und Gehaltssumme</td>
<td>1,6%***</td>
<td>2,5%***</td>
<td>2,9%***</td>
<td>2,6%**</td>
<td>2,8%**</td>
<td>2,9%****</td>
</tr>
<tr>
<td>brutto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Unselbständig aktiv</td>
<td>+0,8%***</td>
<td>+1,6%***</td>
<td>+0,9%***</td>
<td>+0,8%**</td>
<td>+0,8**</td>
<td>+ 0,6%.****</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitslosenquote -</td>
<td>6,9%***</td>
<td>6,4%***</td>
<td>6,3%**</td>
<td>6,9%****</td>
<td>6,8%****</td>
<td>6,8%****</td>
</tr>
<tr>
<td>nat. Definition</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitslosenquote –</td>
<td>4,4%***</td>
<td>4,1%***</td>
<td>4%***</td>
<td>4,5%**</td>
<td>4,4%**</td>
<td>4,4%****</td>
</tr>
<tr>
<td>Eurostat. Def.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen kurzfristig</td>
<td>0,8%*****</td>
<td>1,6%*****</td>
<td>2,1%*****</td>
<td>2,9%*****</td>
<td>3,4%*****</td>
<td>3,4%*****</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen langfristig</td>
<td>3,2%*****</td>
<td>3,7%*****</td>
<td>4,3%*****</td>
<td>5,1%*****</td>
<td>5,6%*****</td>
<td>5,6%*****</td>
</tr>
<tr>
<td>Inflation</td>
<td>1,9%***</td>
<td>2,8%***</td>
<td>2,4%***</td>
<td>2,0%**</td>
<td>2,0%**</td>
<td>1,9%****</td>
</tr>
</tbody>
</table>

** In Anlehnung an den österr. Stabilitätsprogramm des Bundes zum Bundesfinanzrahmengesetz 2011 – 2014
*** Lt. Prognose WIFO April 2011,
**** Lt. Mittelfristiger Prognose des WIFO bis 2015
***** IHS-Juliprognose 2011
****** Annahmen Land Kärnten bei 2. Änderung des Budgetprogrammes


GESAMTÜBERSICHT
Budgetprogramm 2010 - 2014 (1. Änderung) in EUR

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einnahmen</td>
<td>2.265.554.279</td>
<td>2.258.534.683</td>
<td>1.873.759.500</td>
<td>1.914.216.800</td>
<td>1.961.546.300</td>
<td>2.039.607.000</td>
<td>2.122.121.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung</td>
<td>10.198.422</td>
<td>45.056.560</td>
<td>1.453.500</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>61.539.400</td>
<td>165.061.800</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto-Neuverschuldung</td>
<td>-78.755.817</td>
<td>-138.614.591</td>
<td>-246.041.500</td>
<td>-231.001.900</td>
<td>-257.471.100</td>
<td>-266.855.800</td>
<td>-270.083.100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

BIP in Kärnten
16.205.000.000 15.906.000.000 16.258.000.000 16.731.000.000 17.417.000.000 18.149.000.000 18.875.000.000

NVS in % am BIP
-0,49% -0,87% -1,15% -1,38% -1,48% -1,47% -1,47%

Schuldenstand

VS in % am BIP
-4,98% -5,94% -7,33% -8,50% -9,64% -10,73% -11,74%

Verschuldung pro Kopf
-1.440 -1.687 -2.127 -2.539 -2.999 -3.475 -3.958

Maastricht-Ergebnis


Maastricht-Ergebnis/Kopf
-24,11 -331,36 -406,13 -346,97 -347,70 -362,70 -371,03

EW-Zahl: Stand 2001
560.100 560.100 560.100 560.100 560.100 560.100 560.100 560.100

GESAMTÜBERSICHT
Budgetprogramm 2010 - 2014 (2. Änderung) einschließlich Vorschau 2015

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einnahmen</td>
<td>2.258.534.683</td>
<td>2.852.774.494</td>
<td>2.145.000.000</td>
<td>1.973.809.700</td>
<td>2.081.478.600</td>
</tr>
<tr>
<td>Abgang</td>
<td>-183.671.151</td>
<td>-190.210.422</td>
<td>-155.000.000</td>
<td>-143.121.700</td>
<td>-178.350.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Rücklage</td>
<td>45.056.560</td>
<td>1.453.457</td>
<td>653.000</td>
<td>0</td>
<td>30.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung</td>
<td>-30.000.000</td>
<td>-30.000.000</td>
<td>-30.000.000</td>
<td>0</td>
<td>30.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

BIP in Kärnten
15.492.000.000 16.062.000.000 16.898.000.000 17.605.000.000 18.309.000.000 19.133.000.000 19.994.000.000

NVS in % am BIP
-0,89% -1,18% -0,91% -0,81% -0,80% -0,66% -0,45%

Schuldenstand
-945.160.640 -1.133.917.606 -1.288.264.606 -1.431.386.306 -1.577.044.206 -1.703.071.506 -1.792.567.306

VS in % am BIP
-6,10% -7,06% -7,62% -8,13% -8,61% -8,90% -8,97%

Verschuldung pro Kopf
-1.467 -2.027 -2.303 -2.564 -2.825 -3.051 -3.211

Maastricht-Ergebnis


Maastricht-Ergebnis/Kopf
-331,36 -279,25 -186,31 -147,14 -144,78 -113,37 -47,37

EW-Zahl
560.100 559.296 559.296 558.173 558.173 558.173 558.173

- 347 -
im Jahr 2013 rd. um € 121,2 Mio.
im Jahr 2014 rd. um € 144,1 Mio.
niedriger ausfällt als ursprünglich geplant. Auch das erwartete Ergebnis des Landes nach ESVG wird gegenüber der Vorjahresplanung (Budgetprogramm 1. Änderung) im Jahre 2012 um rd. € 112,1 Mio.
im Jahre 2013 um rd. € 122,3 Mio.
im Jahre 2014 um rd. € 144,5 Mio.

Bezogen auf das regionale BIP Kärntens wird damit eine kontinuierliche Reduzierung der jährlichen Nettodefizitquote erreicht werden und im Jahre 2015 die Quote auf rd. 40 % des Wertes des Jahres 2010 zum Liegen kommen.

Gegenüber der 1. Änderung des Budgetprogrammes, welches am 27.7.2010 beschlossen wurde, sind folgende Änderungen in der Einnahmen- und Ausgabentwicklung im nunmehr vorliegenden Programm berücksichtigt:

1. Einnahmenentwicklung

Durch die deutlich verbesserte Konjunktur- und Wirtschaftsentwicklung gegenüber den Annahmen des Vorjahres einerseits und durch die im Dezember 2010 erfolgte Verabschiedung von zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte notwendigen

Geht man davon aus, dass der mit 2015 wirksam werdende neue Finanzausgleich in der Aufteilung der Abgabenentägnisse, zwischen den Gebietskörperschaften keine wesentlichen Änderungen bewirkt, was im Rahmen der Budgetvorschau unterstellt wurde, so kann mit Einnahmen von € 1.093,8 Mrd. gerechnet werden. Damit wird erstmals im Jahre 2012 wiederum mit einem Ergebnis bei den Steuererträgnissen über jenem des Jahres 2008 gerechnet (+1,32 %), d.h. vor dem Konjunkturbruch und der Rezession. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2010 (€ 835,4 Mio.), ergibt sich bis 2014, d.h. am Ende der Legislaturperiode eine erwartete Steigerung der Einnahmen aus oben angeführten Steuerertragsanteilen um rd. € 188,9 Mio. oder + 22,6 %. Mitberücksichtigt bei diesen Berechnungen sind bereits die durch die Übernahme der Vollziehung des ehemaligen Landespflegegeldes durch den Bund vorgesehenen jährlichen Vorwegabzüge von rd. € 12,32 Mio.

Auf Grund dieser Neueinschätzung des Steueraufkommens an gemeinschaftlichen Bundesabgaben, werden sich auch die Einnahmen der Kärntner Gemeinden deutlich günstiger entwickeln als noch vor einem Jahr angenommen und waren daher auch die Einnahmen (und Ausgaben) des Landes an Bedarfszuweisungen ebenso anzupassen, wie die Einnahmen aus der Landesumlage. Hier werden im


Im Jahr 2015, in dem erstmals die Auswirkungen der Glückspielgesetznovelle des Bundes wirksam werden und die Einnahmen aus der Landesvergnügungssteuer nach Auslaufen der entsprechenden Bewilligungen deutlich abnehmen werden, wird dieser Umstand zu einer Reduzierung der Einnahmen aus Landesabgaben von insgesamt - € 1,2 Mio. führen.

• mit € 11,95 Mio. im Jahre 2012
• mit € 10,2 Mio. im Jahre 2013
• mit € 9,2 Mio. im Jahre 2014 und
• mit € 6,6 Mio. im Jahre 2015


• im Jahre 2012 auf € 783.000,--
• im Jahre 2013 auf € 7,355.700,-- und
• im Jahre 2014 auf € 2,278.000,--.


2. Ausgabentendenzen des Budgetprogrammes 2. Änderung

Im Rahmen des im Laufe des Jahres 2011 in mehreren Sitzungen abgehaltenen koalitionären Budgetkonvents wurden neben konkreten Einsparungen für den Landesvoranschlag 2012 weitere mittel- und langfristige Maßnahmen zur
Konsolidierung des Landeshaushaltes, insbesondere in den Bereichen Personal, Soziales, Krankenanstalten sowie Landeslehrer festgelegt.


Es wird dabei davon ausgegangen, dass eine moderate Gehaltserhöhung sowie der Aufwand für qualitative Besserstellungen im Rahmen dieser Dotierungen abgedeckt werden können.


Die Gehälter der Landeslehrer mit FAG wurden 2013 mit 1,9 % bzw. 2014 mit 2 % valorisiert.


In der nunmehr vorliegenden 2. Änderung des Budgetprogrammes wurde von der bisherigen Darlehensgewährung abgegangen und sollen in weiterer Folge ab 2012 nun folgende Zuschüsse für die Betriebsabgangsdeckung und Investitionsfinanzierung gewährt werden: 2012 rd. € 168,37 Mio. bei einem NGA


Die durch die Steigerung des VBI bedingte Valorisierung der Amtssachausgaben sowie Pflichtausgaben mit 2,5 % gegenüber 2011 (anstatt 1,5 % wie in der 1. Änderung des Budgetprogrammes vorgesehen) und in der Folge von 1,9 %, soll bis 2014 insgesamt zu einer höheren Verfügbarkeit der Mittel beitragen.

Hinsichtlich der Zinsen wurde unter Berücksichtigung der bestehenden Verpflichtungen aus fix verzinslichen Darlehen und Anleihen hinsichtlich der variablen Zinsen davon ausgegangen, dass in der Programmperiode bis 2014 bei Neuaufnahmen und Zinsanpassungen eine Verzinsung von 4,5 % im Jahre 2012, 5,1 % im Jahr 2013 und 5,6 % im Jahre 2014 zur Anwendung gelangt.

Die Finanzschulden des Landes ohne weitergegebene Darlehen werden gegenüber den bisherigen Planungsannahmen deutlich weniger stark steigen und wird gegenüber der Vorjahresplanung Ende 2014 anstelle eines Schuldenstandes von rd. € 2.260.000.000,--, ein solcher von € 1.703.000.000,-- oder 8,9 % des regionalen BIP erwartet.

D) ENTWICKLUNG DER KÄRNTNER GEMEINDE
1. Allgemeines und rechtliche Rahmenbedingungen:

1.1. Allgemeines


1.2. Rechtliche Rahmenbedingungen für die Gemeindehaushalte

1.2.1. Externe Rahmenbedingungen

1.3. Intern (gesetzliche) Rahmenbedingungen


Art. 3 und Art. 4 der Kärntner Landesverfassung enthalten Bestimmungen über die Gliederung des Landes in Gemeinden, über die Änderung des Gemeindegebietes bzw. den Untergang einer Gemeinde und über die Direktwahl der Bürgermeister.


Gemäß § 102 K-AGO hat die Landesregierung das Recht, die Gebarung einer Gemeinde auf ihre Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen.


Diese Rechtsvorschrift bildet für die Kärntner Gemeinden (ausgenommen die Städte Klagenfurt und Villach) die wesentliche Rechtsgrundlage für die Voranschlagserstellung, für das Kassen- und Verrechnungswesen, für die Vermögensverwaltung, für den Rechnungsabschluss, sowie für den Inhalt der Prüfungen des Kontrollausschusses. Außerdem ist im § 19 des Gesetzes eine Regelung beinhaltet, die die Gemeinden verpflichtet, für den Zeitraum von vier aufeinander folgenden Jahren einen mittelfristigen Finanzplan zu erstellen.

2. Haushaltsergebnisse der Kärntner Gemeinden:


grundsätzlich positiven Ergebnis des Haushaltsjahres 2010 für die Kärntner Gemeinden (plus 14,1 Mio. Euro) zahlreiche Kürzungen und Sparmaßnahmen (im Personalbereich, bei den Investitionen) vorangegangen sind. Im Jahr 2010 herrschte darüber hinaus Hochkonjunktur, wogegen für die Jahre 2012 – 2014 eine Stagnation bzw. eine Rezession der Wirtschaft prognostiziert wird, was sich negativ auf die Einnahmen der Gemeinden auswirken wird.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bundesland Kärnten - Gemeinden 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Finanzierungssaldo gemäß VRV - Rechnungsquerschnitt für Gemeinden</td>
</tr>
<tr>
<td>plus</td>
</tr>
<tr>
<td>Positionen, die Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG 95 sind (Summe)</td>
</tr>
<tr>
<td>minus</td>
</tr>
<tr>
<td>Positionen, die Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG 95 sind (Summe)</td>
</tr>
<tr>
<td>Übernahme der Schulden der Krankenanstalten</td>
</tr>
<tr>
<td>Div. Ansätze/Div. Posten/Div. TKLs (Im RQ nicht enthalten, aber eine nicht-finanzielle Transaktion bzw. die PT wurde in einem anderen HH verbucht)</td>
</tr>
<tr>
<td>AS 018: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - Hauptverwaltung - Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungssaldo laut ESVG 95 (Gebietskörperschaft)</td>
</tr>
<tr>
<td>plus</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungssaldo laut ESVG 95 (Gemeindefonds)</td>
</tr>
<tr>
<td>plus</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungssaldo laut ESVG 95 (Gemeindeverbände)</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzierungssaldo laut ESVG 95 - Gemeindeebene</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Schulden der Kärntner Gemeinden:

Gemeindeschulden 2008


Davon entfallen auf:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategorie</th>
<th>Beschreibung</th>
<th>Schuldensaldo</th>
<th>Schuldendienstanteil</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Schulden, deren Schuldendienst durch die Gemeinde mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird, soweit sie nicht Ziffer 2 bis 4 zugeordnet sind:</td>
<td>139.919.657</td>
<td>20,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Schulden, deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte durch Gebühren, Entgelte oder Tarife abgedeckt wird:</td>
<td>505.997.873</td>
<td>73,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird:</td>
<td>20.196.459</td>
<td>2,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird:</td>
<td>20.750.022</td>
<td>3,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zusammensetzung der Gemeindeschulden 2008

- Kategorie 1: 20,4%
- Kategorie 2: 73,7%
- Kategorie 3: 2,9%
- Kategorie 4: 3,0%
Gemeindeschulden 2009


Davon entfallen auf:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategorie</th>
<th>Beschreibung</th>
<th>€</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Schulden, deren Schuldendienst durch die Gemeinde mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird, soweit sie nicht Ziffer 2 bis 4 zugeordnet sind:</td>
<td>151.655.618 oder 21,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Schulden, deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte durch Gebühren, Entgelte oder Tarife abgedeckt wird:</td>
<td>517.019.636 oder 72,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird:</td>
<td>25.004.183 oder 3,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird:</td>
<td>18.580.961 oder 2,6%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zusammensetzung der Gemeindeschulden 2009
Gemeindeschulden 2010

Nach den Schuldennachweisen der Rechnungsabschlüsse 2010 ergibt sich ein Gesamtschuldenstand von Euro 715.957.611

Davon entfallen auf:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategorie</th>
<th>Beschreibung</th>
<th>Gesamtwert</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Schulden, deren Schuldendienst durch die Gemeinde mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird, soweit sie nicht Ziffer 2 bis 4 zugeordnet sind:</td>
<td>€139.863.809 oder 19,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Schulden, deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte durch Gebühren, Entgelte oder Tarife abgedeckt wird:</td>
<td>€536.209.046 oder 74,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird:</td>
<td>€22.701.634 oder 3,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte der Gemeinde rückerstattet wird:</td>
<td>€17.183.122 oder 2,4%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zusammensetzung der Gemeindeschulden 2010

Kategorie 1: 19,5%
Kategorie 2: 74,9%
Kategorie 3: 3,2%
Kategorie 4: 2,4%
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burgenland</td>
<td>368.515.000</td>
<td>370.815.000</td>
<td>365.366.837</td>
<td>1.292</td>
<td>4</td>
<td>282.765</td>
</tr>
<tr>
<td>Kärnten</td>
<td>686.864.000</td>
<td>712.260.000</td>
<td>715.957.611</td>
<td>1.278</td>
<td>3</td>
<td>560.262</td>
</tr>
<tr>
<td>Niederösterreich</td>
<td>3.642.865.000</td>
<td>3.706.191.000</td>
<td>3.785.644.598</td>
<td>2.361</td>
<td>8</td>
<td>1.603.707</td>
</tr>
<tr>
<td>Oberösterreich</td>
<td>2.393.091.000</td>
<td>2.561.197.000</td>
<td>2.730.638.202</td>
<td>1.937</td>
<td>7</td>
<td>1.409.445</td>
</tr>
<tr>
<td>Salzburg</td>
<td>664.312.000</td>
<td>663.324.000</td>
<td>644.638.462</td>
<td>1.220</td>
<td>2</td>
<td>528.536</td>
</tr>
<tr>
<td>Steiermark</td>
<td>2.025.231.000</td>
<td>2.007.915.000</td>
<td>1.959.539.480</td>
<td>1.624</td>
<td>5</td>
<td>1.206.495</td>
</tr>
<tr>
<td>Tirol</td>
<td>806.214.000</td>
<td>815.036.000</td>
<td>806.354.824</td>
<td>1.148</td>
<td>1</td>
<td>702.299</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorarlberg</td>
<td>639.648.000</td>
<td>653.949.000</td>
<td>676.196.226</td>
<td>1.844</td>
<td>6</td>
<td>366.766</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Entwicklung der Haftungen der Kärntner Gemeinden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr</th>
<th>Haftung in €</th>
<th>Steigerung bzw. Verringerung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2008</td>
<td>521.170.154</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>492.147.467</td>
<td>94,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>496.122.830</td>
<td>95,2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Haftungen

![Haftungen Diagramm]