<table>
<thead>
<tr>
<th>Fach</th>
<th>Zahlen</th>
<th>Fach</th>
<th>Zahlen</th>
<th>Fach</th>
<th>Zahlen</th>
<th>Fach</th>
<th>Zahlen</th>
<th>Fach</th>
<th>Zahlen</th>
<th>Fach</th>
<th>Zahlen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CH Ausl.</td>
<td>Total</td>
<td>CH Ausl.</td>
<td>Total</td>
<td>CH Ausl.</td>
<td>Total</td>
<td>CH Ausl.</td>
<td>Total</td>
<td>CH Ausl.</td>
<td>Total</td>
<td>CH Ausl.</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>04 Theologische Fakultät</td>
<td>35.38</td>
<td>70.00</td>
<td>112.38</td>
<td>31.28</td>
<td>19.31</td>
<td>50.61</td>
<td>227.08</td>
<td>128.58</td>
<td>355.66</td>
<td>72.42</td>
<td>10.88</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>69%</td>
<td>39%</td>
<td>36%</td>
<td>39%</td>
<td>36%</td>
<td>36%</td>
<td>39%</td>
<td>36%</td>
<td>36%</td>
<td>36%</td>
<td>36%</td>
</tr>
<tr>
<td>05 Rechtswissenschaftliche Fakultät</td>
<td>26.60</td>
<td>41.25</td>
<td>67.85</td>
<td>9.05</td>
<td>26.42</td>
<td>35.47</td>
<td>67.41</td>
<td>25.86</td>
<td>93.27</td>
<td>12.89</td>
<td>35.37</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>14%</td>
<td>23%</td>
<td>29%</td>
<td>14%</td>
<td>23%</td>
<td>29%</td>
<td>14%</td>
<td>23%</td>
<td>29%</td>
<td>14%</td>
<td>23%</td>
</tr>
<tr>
<td>06 Philologische Fakultät</td>
<td>19.74</td>
<td>54.15</td>
<td>73.89</td>
<td>16.45</td>
<td>9.88</td>
<td>26.32</td>
<td>114.88</td>
<td>80.45</td>
<td>195.33</td>
<td>31.08</td>
<td>8.62</td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>75%</td>
<td>37%</td>
<td>41%</td>
<td>75%</td>
<td>37%</td>
<td>41%</td>
<td>75%</td>
<td>37%</td>
<td>41%</td>
<td>75%</td>
<td>37%</td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>58%</td>
<td>26%</td>
<td>27%</td>
<td>58%</td>
<td>26%</td>
<td>27%</td>
<td>58%</td>
<td>26%</td>
<td>27%</td>
<td>58%</td>
<td>26%</td>
</tr>
<tr>
<td>08 Medizinische Fakultät</td>
<td>64.87</td>
<td>29.58</td>
<td>94.45</td>
<td>67.39</td>
<td>42.24</td>
<td>109.63</td>
<td>478.01</td>
<td>98.79</td>
<td>577.80</td>
<td>114.16</td>
<td>105.71</td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>31%</td>
<td>39%</td>
<td>47%</td>
<td>31%</td>
<td>39%</td>
<td>47%</td>
<td>31%</td>
<td>39%</td>
<td>47%</td>
<td>31%</td>
<td>39%</td>
</tr>
<tr>
<td>09 Veterinärmedizin</td>
<td>11.00</td>
<td>7.95</td>
<td>20.07</td>
<td>14.09</td>
<td>6.51</td>
<td>20.60</td>
<td>87.84</td>
<td>72.80</td>
<td>160.64</td>
<td>154.26</td>
<td>13.76</td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>43%</td>
<td>51%</td>
<td>2%</td>
<td>43%</td>
<td>51%</td>
<td>2%</td>
<td>43%</td>
<td>51%</td>
<td>2%</td>
<td>43%</td>
<td>51%</td>
</tr>
<tr>
<td>10 Zentrale Bibliotheken</td>
<td>5.50</td>
<td>0.50</td>
<td>6.00</td>
<td>0.50</td>
<td>0.06</td>
<td>0.57</td>
<td>24.54</td>
<td>1.47</td>
<td>26.01</td>
<td>110.38</td>
<td>12.22</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>3%</td>
<td>6%</td>
<td>9%</td>
<td>3%</td>
<td>6%</td>
<td>9%</td>
<td>3%</td>
<td>6%</td>
<td>9%</td>
<td>3%</td>
<td>6%</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>6%</td>
<td>23%</td>
<td>30%</td>
<td>6%</td>
<td>23%</td>
<td>30%</td>
<td>6%</td>
<td>23%</td>
<td>30%</td>
<td>6%</td>
<td>23%</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Zentrale Bereich</td>
<td>3.17</td>
<td>1.10</td>
<td>4.27</td>
<td>1.10</td>
<td>0.00</td>
<td>1.10</td>
<td>82.77</td>
<td>1.00</td>
<td>83.77</td>
<td>27.35</td>
<td>1.00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>20%</td>
<td>17%</td>
<td>24%</td>
<td>20%</td>
<td>17%</td>
<td>24%</td>
<td>20%</td>
<td>17%</td>
<td>24%</td>
<td>20%</td>
<td>17%</td>
</tr>
<tr>
<td>13 Gesamtsatz</td>
<td>216.79</td>
<td>147.90</td>
<td>364.69</td>
<td>129.59</td>
<td>167.48</td>
<td>297.07</td>
<td>497.38</td>
<td>248.02</td>
<td>745.40</td>
<td>286.10</td>
<td>172.68</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>49%</td>
<td>37%</td>
<td>46%</td>
<td>16%</td>
<td>34%</td>
<td>34%</td>
<td>49%</td>
<td>37%</td>
<td>46%</td>
<td>16%</td>
<td>34%</td>
</tr>
<tr>
<td>14 Interdisziplinäre &amp; andere (Sport, Ökologie)</td>
<td>1.10</td>
<td>5.50</td>
<td>6.60</td>
<td>1.10</td>
<td>5.50</td>
<td>6.60</td>
<td>46.98</td>
<td>5.60</td>
<td>52.58</td>
<td>46.98</td>
<td>5.60</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>4%</td>
<td>8%</td>
<td>12%</td>
<td>4%</td>
<td>8%</td>
<td>12%</td>
<td>4%</td>
<td>8%</td>
<td>12%</td>
<td>4%</td>
<td>8%</td>
</tr>
<tr>
<td>15 Geistes-/Soz./Übrige</td>
<td>1.10</td>
<td>5.00</td>
<td>6.10</td>
<td>1.10</td>
<td>5.00</td>
<td>6.10</td>
<td>10.03</td>
<td>0.00</td>
<td>10.03</td>
<td>1.10</td>
<td>5.00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>11%</td>
<td>9%</td>
<td>20%</td>
<td>11%</td>
<td>9%</td>
<td>20%</td>
<td>11%</td>
<td>9%</td>
<td>20%</td>
<td>11%</td>
<td>9%</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Zentrale Verwaltung</td>
<td>7.00</td>
<td>2.00</td>
<td>9.00</td>
<td>2.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2.00</td>
<td>8.00</td>
<td>2.00</td>
<td>10.00</td>
<td>5.00</td>
<td>2.00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>33%</td>
<td>26%</td>
<td>59%</td>
<td>33%</td>
<td>26%</td>
<td>59%</td>
<td>33%</td>
<td>26%</td>
<td>59%</td>
<td>33%</td>
<td>26%</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Total</td>
<td>195.60</td>
<td>191.45</td>
<td>387.05</td>
<td>182.20</td>
<td>106.79</td>
<td>288.99</td>
<td>544.24</td>
<td>82.85</td>
<td>467.19</td>
<td>262.27</td>
<td>133.16</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Total</td>
<td>195.60</td>
<td>191.45</td>
<td>387.05</td>
<td>182.20</td>
<td>106.79</td>
<td>288.99</td>
<td>544.24</td>
<td>82.85</td>
<td>467.19</td>
<td>262.27</td>
<td>133.16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Note:** The table represents data from the University of Bern's Controller service, 20.04.2015.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Fachbereich/Fach/Studienfach</th>
<th>Professoren</th>
<th>Dozierende</th>
<th>Assistierende</th>
<th>Admin. &amp; Techn.P.</th>
<th>Total Uni</th>
<th>Anteil am Total %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>B</td>
<td>C</td>
<td>D</td>
<td>E</td>
<td>F</td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>Fachbereich/Fach/Studienfach</td>
<td>Professoren</td>
<td>Dozierende</td>
<td>Assistierende</td>
<td>Admin. &amp; Techn.P.</td>
<td>Total Uni</td>
<td>Anteil am Total %</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>B</td>
<td>C</td>
<td>D</td>
<td>E</td>
<td>F</td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>Fachbereich/Fach/Studienfach</td>
<td>Professoren</td>
<td>Dozierende</td>
<td>Assistierende</td>
<td>Admin. &amp; Techn.P.</td>
<td>Total Uni</td>
<td>Anteil am Total %</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>B</td>
<td>C</td>
<td>D</td>
<td>E</td>
<td>F</td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>Fachbereich/Fach/Studienfach</td>
<td>Professoren</td>
<td>Dozierende</td>
<td>Assistierende</td>
<td>Admin. &amp; Techn.P.</td>
<td>Total Uni</td>
<td>Anteil am Total %</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>B</td>
<td>C</td>
<td>D</td>
<td>E</td>
<td>F</td>
<td>G</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1. Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Bezeichnung
Ausländeranteil, Personen-Vollzeitäquivalente nach Personengruppe im Jahresdurchschnitt

1.2 Berichtszeitraum

Die Stichtagsstatistiken werden auch vom Bundesamt für Statistik BFS verwendet. Es können Abweichungen zu den Jahresdurchschnittswerten auftreten.

1.3 Erhebungszeitraum
Die Daten werden innerhalb der Erhebung der Tätigkeitsanteile zwischen Anfang Januar und Ende Februar für das zurückliegende Kalenderjahr erfasst.

1.4 Periodizität
Die Daten werden jährlich publiziert.

1.5 Erhebungsbereich
Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Angestellten der Universität Bern. Angestellte des Inselspitals oder anderer Institutionen sind nicht berücksichtigt, auch wenn sie für die Medizinische Fakultät bzw. andere Fächer tätig sind.

1.6 Datenschutz
Die Daten für die Universität Bern dürfen veröffentlicht werden. Die Tabellen dürfen zu Informations- und Planungszwecken an die Kantons- und Bundesbehörden übermittelt werden. Sind einzelne Ergebnisse kleiner als 3, dürfen diese Angaben nicht mit anderen Statistiken kombiniert werden, wenn dadurch Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Mit einem "***" versehen Angaben können aus Datenschutzgründen nicht publiziert werden.

2. Zweck der Statistik

2.1 Erhebungsinhalt
Anzahl Mitarbeitende der Universität Bern unterteilt nach Personengruppen und Nationalität. Ausländeranteil in %.

2.2 Zweck der Statistik
Informationen über die Zahl der Mitarbeitenden. Einzelne Daten sind Bestandteil von Kennzahlen, die als Indikator verwendet werden für die Leistungsvereinbarung der Universität Bern mit dem Kanton Bern (z.B. der Ausländeranteilanteil)
or für die Strategie der Universität Bern. Die Mitarbeiterzahl ist ferner Basis für die Berechnung des Betreuungsverhältnisses und wird im Mittelbemessungsmodell MBM der Universität Bern für die Zuteilung der Budgets zu den Fakultäten verwendet.

2.3 Hauptnutzer der Statistik
Zu den Hauptnutzern gehören neben den Organisationseinheiten der Universität va. die Politik und Verwaltung auf kantonaler und nationaler Ebene im Bereich Bildung und Wissenschaft. Die Daten werden ausserdem vom Bundesamt für Statistik für nationale und internationale Auswertungen verwendet. Weitere Nutzer sind Institutionen im Bereich Bildung und Forschung sowie privatwirtschaftliche Unternehmen, Informationsdienstleister oder die Medien.

3. Erhebungsmethode und Definitionen

3.1 Definitionen und methodologische Bemerkungen
Für die Erfassung der Beschäftigtengenzen gelten die Regeln des Bundesamtes für Statistik BFS mit der Ausnahme, dass das BFS ausschliesslich Stichtagswerte vom 31.12. verwendet, während in dieser Auswertung Jahresdurchschnittswerte berechnet werden.

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/data.html

3.1. Erhebungsinstrumente
Die Daten stammen aus dem Personalsystem PERSIKA und dem Finanzsystem inova. Sie werden innerhalb der Erhebung der Tätigkeitsanteile mittels spezieller Software (TA) zwischen Anfang Januar und Ende Februar für das zurückliegende Kalenderjahr erfasst.

3.2 Definitionen

Auswahlkriterien
Eine Person wird gemäss SHIS (Schweizerisches Hochschul-Informations-System) gezählt, wenn sie an der Universität Bern im Dezember angestellt war oder eine Gehaltszahlung erhält. Personen, die an anderen Institutionen angestellt sind und Leistungen für die Universität erbringen (z.B. Mitarbeitende des Inselpitals) werden nicht gezählt, sofern diese Leistungen nicht speziell abgegolten werden.

Beschäftigungsgrad
Für jede Person wird pro Monat der Beschäftigungsgrad ermittelt. Der Wert für den Monatsbeschäftigungsgrad ist nur dann >0, wenn eine Gehaltszahlung erfolgt ist. Aus den 12 Monatsbeschäftigungsgraden wird der Jahresschnittswert berechnet.

Bei Personen, die im Stundenlohn bezahlt werden oder die eine pauschale Entschädigung erhalten (z.B. Gastdozierende oder Trainingsleiter), wird die Gehaltszahlung mittels eines Pauschalbetrages in einen %-Wert für den Beschäftigungsgrad umgerechnet.

Vollzeitäquivalent (VZÄ)
Ein Vollzeitäquivalent entspricht dem Beschäftigungsgrad einer Person. Eine 100% Anstellung hat 1 VZÄ eine 50% Anstellung 0,5 VZÄ.

Personengruppen
Für die Zuordnung der Personen zu Personengruppen gelten die Regeln des SHIS.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Personalgruppe</th>
<th>Nr</th>
<th>Kategorie Personalkategorie</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Professoren</td>
<td>I</td>
<td>ordentl.; ao. Professor; Chefarzt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II</td>
<td>Assistenzprofessor, Abt.vorsteher, Abt.L. Klinik</td>
</tr>
<tr>
<td>Oberer Mittelbau</td>
<td>III</td>
<td>Dozent I, Oberarzt I, Leit. Arzt</td>
</tr>
<tr>
<td>(Dozierende)</td>
<td>IV</td>
<td>Dozent II</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>V</td>
<td>Lehrbeauftragter</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>VI</td>
<td>Referent, Gastdozent, Trainingsleiter</td>
</tr>
<tr>
<td>Unterer Mittelbau</td>
<td>VII</td>
<td>Oberass.; Oberarzt, Wiss. MA</td>
</tr>
<tr>
<td>(Assistierende)</td>
<td>VIII</td>
<td>Assistent; Arzt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IX</td>
<td>Assistent</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>X</td>
<td>Hilfsassistent</td>
</tr>
<tr>
<td>Admin. &amp; techn. Personal</td>
<td>XI</td>
<td>Administrativpersonal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XII</td>
<td>Administrativpersonal: Lehrlinge und Praktikant/innen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XIII</td>
<td>Technisches und Laborpersonal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XIV</td>
<td>Technisches und Laborpersonal: Lehrlinge und Praktikant/innen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XV</td>
<td>Raumpflegepersonal und Abwart/innen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVI</td>
<td>Personal für Soziales und Sport</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>XVII</td>
<td>Bibliothekspersonal</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ausländer
Als Ausländer gelten Personen, die keine schweizerische Nationalität besitzen.

Fachzuordnung
Pro Person wird die Fachrichtung erhoben. Dabei wird jede Organisationseinheit, an der die Personen angestellt sind, einem Fach zugeordnet. Die Zuordnung wird vom Bundesamt für Statistik überprüft.

4. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Fachbereich/Fach
Jede Organisationseinheit der Universität Bern wird einem SHIS-Fach zugeordnet. Die Reihenfolge und Struktur der dargestellten Fächer und Fachbereiche orientiert sich am SHIS (Schweizerisches Hochschul-Informations-System).

Im Gegensatz zur Unterteilung in Fakultäten und Institute geht das SHIS von rund 90 Fachrichtungen aus, die zu zwanzig gesamtschweizerisch vergleichbaren Fachbereichen bzw. zu sieben Fachbereichsgruppen zusammengefasst werden.
In Spalte B wird die SHIS-Fachnummer bzw. Fachbereichsnummer ausgewiesen, in Spalte A wird jedes Fach der Universität Bern einer Fakultätsnummer zugewiesen. Im Anfangsteil werden die Totale pro Fachbereich und pro Fakultät separat ausgewiesen.

**Totale pro Fakultät**


**Vollzeitäquivalente oder Personenzahl (Köpfe)?**

Es gibt durchaus Fragestellungen, in denen die Personenzahl (Köpfe) die richtige Größe für den Personalbestand ist. In den meisten Fällen geben aber die Angaben in **Personen-Vollzeitäquivalenten im Jahresdurchschnitt am besten den Personalbestand der Universität wieder. Dies hat folgende Gründe:**

- Ca. 65% der Beschäftigten sind in einem Teilzeitverhältnis (Beschäftigungsgrad<90%) angestellt. Die Größe Vollzeitäquivalente berücksichtigt dies besser als die Personenzahl.
- Ca. 50% der Beschäftigten haben eine befristete Anstellung (Rotationsstellen wie Assistenten oder Wiss. Mitarbeiter in Forschungsprojekten).
- Das BFS hat in seinem Bericht "Indikatoren system der Schweizer Hochschulen" die Kennzahl "Betreuungsverhältnis" neu definiert. Dabei werden neu die Vollzeitäquivalente der Lehre verwendet und nicht mehr die Personenzahl.

**Ausländeranteil**

Der Ausländeranteil wird als Indikator für die Attraktivität der Universität Bern bei Wissenschaftlern, Dozierenden und Mitarbeitern aus dem Ausland betrachtet. Er gibt einen Hinweis auf die Positionierung im internationalen Umfeld.

**6. Inhaltliche, zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit**


Andererseits wurden einzelne Fachrichtungen zusammengefasst (z.B. andere moderne Sprachen Europas) oder zusätzlich unterteilt. So sind beispielsweise die früheren Wirtschaftswissenschaften neu in drei Fachrichtungen untergliedert:

- Volkswirtschaftslehre,
- Betriebswirtschaftslehre

Für einen Vergleich mit anderen Universitäten ist der Fachbereichsteil massgebend, da jede Universität eine andere Fakultätsstruktur hat. D.h. die Daten auf der Stufe SHIS-Fach oder SHIS-Fachbereich können mit den Daten des BFS oder mit denen anderer schweizerischer Universitäten verglichen werden.

**7. Weitere Informationen**

Die Personalstatistik des BFS finden Sie unter:

[http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/data.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/data.html)

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den Controllerdienst der Universität Bern:

Gerhard Tschantré
Telefon: +41 (0)31 631 31 74
Telefax: +41 (0)31 631 39 39
E-Mail: gerhard.tschantre@uls.unibe.ch