Dresdner beurteilen Arbeits- und Wohnungsmarktsituation ähnlich wie Einwohner wachsender westdeutscher Großstädte

Es ist einfach, in ... eine Arbeit zu finden.
Zustimmung in Prozent, aufsteigend sortiert

Es ist leicht, in ... eine gute Wohnung zu einem vernünftigen Preis zu finden.
Zustimmung in Prozent, absteigend sortiert

Anmerkung: Städte der EU-weiten Befragung
Quelle: Koordinierte Umfrage zur Lebensqualität in deutschen Städten 2012
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Dezember 2012</th>
<th>Oktober 2013</th>
<th>November 2013</th>
<th>Dezember 2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Anzahl (darunter weiblich)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bevölkerungsbewegung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Wanderungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zugezogene Personen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>insgesamt</td>
<td>1 696 (44,2%)</td>
<td>4 831 (46,3 %)</td>
<td>2 467 (44,9 %)</td>
<td>1 788 (41,4 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Ausländer</td>
<td>341 (39,0%)</td>
<td>1 270 (46,3 %)</td>
<td>542 (46,3 %)</td>
<td>519 (38,9 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>aus dem Ausland</td>
<td>232 (42,2%)</td>
<td>1 027 (45,5 %)</td>
<td>352 (45,2 %)</td>
<td>267 (42,3 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>aus den alten Bundesländern</td>
<td>369 (44,2%)</td>
<td>1 207 (47,9 %)</td>
<td>526 (44,3 %)</td>
<td>327 (41,3 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>aus den neuen Bundesländern (ohne Sachsen)</td>
<td>270 (43,7%)</td>
<td>975 (44,4 %)</td>
<td>456 (48,0 %)</td>
<td>290 (43,4 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>aus Sachsen (ohne Umland Dresden 1)</td>
<td>362 (41,4%)</td>
<td>894 (47,0 %)</td>
<td>529 (42,7 %)</td>
<td>445 (36,2 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>aus dem Umland Dresden 1)</td>
<td>444 (48,2%)</td>
<td>627 (47,4 %)</td>
<td>481 (44,5 %)</td>
<td>384 (45,1 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>aus unbekannt</td>
<td>19 (31,6%)</td>
<td>101 (41,6 %)</td>
<td>123 (45,5 %)</td>
<td>75 (42,7 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>fortgezogene Personen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>insgesamt</td>
<td>1 534 (43,9%)</td>
<td>2 666 (47,1 %)</td>
<td>2 072 (44,9 %)</td>
<td>1 701 (42,0 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Ausländer</td>
<td>405 (43,0%)</td>
<td>477 (40,7 %)</td>
<td>364 (38,2 %)</td>
<td>404 (41,8 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>in das Ausland</td>
<td>267 (45,7%)</td>
<td>627 (49,8 %)</td>
<td>363 (44,4 %)</td>
<td>253 (49,0 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>in die neuen Bundesländer (ohne Sachsen)</td>
<td>245 (50,2%)</td>
<td>580 (51,8 %)</td>
<td>281 (48,0 %)</td>
<td>200 (45,0 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>nach Sachsen (ohne Umland Dresden 1)</td>
<td>146 (43,8%)</td>
<td>385 (50,1 %)</td>
<td>225 (50,2 %)</td>
<td>177 (49,2 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>in das Umland Dresden 1)</td>
<td>369 (47,2%)</td>
<td>542 (50,2 %)</td>
<td>623 (49,9 %)</td>
<td>392 (45,7 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>nach unbekannt</td>
<td>298 (33,9%)</td>
<td>338 (34,3 %)</td>
<td>361 (32,7 %)</td>
<td>411 (29,7 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Abmeldungen von Amts wegen</td>
<td>249</td>
<td>168</td>
<td>227</td>
<td>321</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Wanderungssaldo</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>insgesamt</td>
<td>162 (76)</td>
<td>2 165 (981)</td>
<td>395 (176)</td>
<td>87 (26)</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Ausländer</td>
<td>-64 (-41)</td>
<td>793 (394)</td>
<td>178 (112)</td>
<td>115 (33)</td>
</tr>
<tr>
<td>zum Ausland</td>
<td>23 (9)</td>
<td>741 (357)</td>
<td>133 (66)</td>
<td>-1 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>zu den alten Bundesländern</td>
<td>102 (41)</td>
<td>580 (266)</td>
<td>163 (72)</td>
<td>74 (11)</td>
</tr>
<tr>
<td>zu den neuen Bundesländern (ohne Sachsen)</td>
<td>25 (-5)</td>
<td>487 (180)</td>
<td>175 (84)</td>
<td>90 (36)</td>
</tr>
<tr>
<td>zu Sachsen (ohne Umland Dresden 1)</td>
<td>216 (68)</td>
<td>509 (227)</td>
<td>304 (113)</td>
<td>268 (-7)</td>
</tr>
<tr>
<td>zum Umland Dresden 1)</td>
<td>75 (40)</td>
<td>85 (25)</td>
<td>-142 (-97)</td>
<td>-8 (-6)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>natürliche Bevölkerungsbewegung</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eheschließende</td>
<td>361</td>
<td>547</td>
<td>217</td>
<td>394</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Ausländer</td>
<td>29</td>
<td>32</td>
<td>26</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>Geschiedene</td>
<td>119</td>
<td>159</td>
<td>131</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Ausländer</td>
<td>9</td>
<td>13</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Lebendgeborene</td>
<td>375 (56%)</td>
<td>499 (51,1 %)</td>
<td>500 (45,6 %)</td>
<td>440 (52,3 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Ausländer</td>
<td>18 (50,0%)</td>
<td>16 (50,0 %)</td>
<td>15 (33,3 %)</td>
<td>13 (61,5 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestorbene</td>
<td>357 (53,1%)</td>
<td>401 (49,9 %)</td>
<td>445 (54,6 %)</td>
<td>406 (50,7 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Ausländer</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Geborenüberschuss</td>
<td>8 (-24)</td>
<td>98 (55)</td>
<td>55 (-15)</td>
<td>34 (24)</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter bei Ausländern</td>
<td>17</td>
<td>11</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Umgezogene</strong></td>
<td>2 741 (47,9%)</td>
<td>3 945 (47,6 %)</td>
<td>3 448 (47,7 %)</td>
<td>2 669 (50,7 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Ausländer</td>
<td>268 (40,7%)</td>
<td>638 (42,3 %)</td>
<td>412 (40,8 %)</td>
<td>381 (44,9 %)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkung: 1) Umland: Kreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen (nur westlicher Teil), Mittelsachsen (nur südöstlicher Teil)

Quelle: Bevölkerungsbewegung - Melderegister der LH Dresden; Kommunale Statistikstelle
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Dezember 2012</th>
<th>Oktober 2013</th>
<th>November 2013</th>
<th>Dezember 2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Arbeitsmarkt</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitslose insgesamt</td>
<td>23 831</td>
<td>22 828</td>
<td>22 694</td>
<td>23 105</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Frauen</td>
<td>10 405</td>
<td>10 219</td>
<td>10 083</td>
<td>10 116</td>
</tr>
<tr>
<td>Männer</td>
<td>13 426</td>
<td>12 609</td>
<td>12 611</td>
<td>12 989</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Langzeitarbeitslose</td>
<td>9 025</td>
<td>8 457</td>
<td>8 409</td>
<td>8 514</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausländer</td>
<td>1 830</td>
<td>1 942</td>
<td>1 923</td>
<td>1 993</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwerbehinderte</td>
<td>1 211</td>
<td>1 322</td>
<td>1 297</td>
<td>1 311</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitslosenquote (Prozent)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>aller zivilen Erwerbspersonen</td>
<td>8,8</td>
<td>8,3</td>
<td>8,2</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Frauen</td>
<td>8,0</td>
<td>7,8</td>
<td>7,7</td>
<td>7,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Männer</td>
<td>9,5</td>
<td>8,7</td>
<td>8,7</td>
<td>9,0</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Ausländer</td>
<td>16,7</td>
<td>17,3</td>
<td>17,1</td>
<td>17,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Bestand gemeldete Arbeitsstellen</td>
<td>2 304</td>
<td>2 470</td>
<td>2 320</td>
<td>2 250</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Leistungsempfänger nach SGB II</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>insgesamt</td>
<td>50 827</td>
<td>50 110</td>
<td>49 775</td>
<td>49 675</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Empfänger von Arbeitslosengeld II</td>
<td>37 729</td>
<td>36 984</td>
<td>36 756</td>
<td>36 645</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Frauen</td>
<td>18 730</td>
<td>18 461</td>
<td>18 287</td>
<td>18 231</td>
</tr>
<tr>
<td>Männer</td>
<td>19 999</td>
<td>18 523</td>
<td>18 469</td>
<td>18 414</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter arbeitslos</td>
<td>16 401</td>
<td>15 448</td>
<td>15 552</td>
<td>15 940</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Empfänger von Sozialgeld</td>
<td>13 098</td>
<td>13 126</td>
<td>13 019</td>
<td>13 030</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter unter 15 Jahre</td>
<td>12 620</td>
<td>12 637</td>
<td>12 531</td>
<td>12 546</td>
</tr>
<tr>
<td>Bedarfsgemeinschaften</td>
<td>30 631</td>
<td>30 106</td>
<td>29 941</td>
<td>29 849</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter mit 1 Person</td>
<td>19 090</td>
<td>18 802</td>
<td>18 713</td>
<td>18 632</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter mit Kind(ern)</td>
<td>8 871</td>
<td>8 897</td>
<td>8 823</td>
<td>8 825</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Alleinerziehende</td>
<td>5 474</td>
<td>5 495</td>
<td>5 477</td>
<td>5 490</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gewerbe</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bestand</td>
<td>49 183</td>
<td>49 407</td>
<td>49 474</td>
<td>49 267</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Industrie</td>
<td>691</td>
<td>703</td>
<td>698</td>
<td>697</td>
</tr>
<tr>
<td>Handwerk</td>
<td>6 592</td>
<td>6 630</td>
<td>6 635</td>
<td>6 525</td>
</tr>
<tr>
<td>Handel</td>
<td>11 994</td>
<td>12 048</td>
<td>12 051</td>
<td>12 042</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Baugenehmigungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gebäude insgesamt</td>
<td>97</td>
<td>141</td>
<td>47</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Neubau</td>
<td>56</td>
<td>84</td>
<td>29</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Eigenheime</td>
<td>36</td>
<td>63</td>
<td>27</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Mehrfamilienhäuser</td>
<td>5</td>
<td>11</td>
<td>2</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Nichtwohngebäude</td>
<td>15</td>
<td>10</td>
<td>-</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Um- und Ausbau Mehrfamilienhäuser</td>
<td>20</td>
<td>36</td>
<td>9</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>Wohnungen insgesamt</td>
<td>474</td>
<td>618</td>
<td>116</td>
<td>627</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Neubau</td>
<td>220</td>
<td>182</td>
<td>43</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tourismus</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebe</td>
<td>194</td>
<td>187</td>
<td>185</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>angebotene Betten und Schlafgelegenheiten</td>
<td>22 322</td>
<td>22 482</td>
<td>22 456</td>
<td>22 521</td>
</tr>
<tr>
<td>durchschnittliche Auslastung (Prozent)</td>
<td>59,4</td>
<td>59,4</td>
<td>41,6</td>
<td>59,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Gäste</td>
<td>199 835</td>
<td>191 701</td>
<td>142 606</td>
<td>210 095</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Auslandsgäste</td>
<td>26 385</td>
<td>32 691</td>
<td>22 622</td>
<td>29 637</td>
</tr>
<tr>
<td>Übernachtungen</td>
<td>410 783</td>
<td>415 035</td>
<td>279 851</td>
<td>415 281</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Auslandsgäste</td>
<td>56 939</td>
<td>69 498</td>
<td>48 771</td>
<td>60 824</td>
</tr>
<tr>
<td>durchschnittliche Aufenthaltsdauer aller Gäste (Tage)</td>
<td>2,06</td>
<td>2,17</td>
<td>1,96</td>
<td>1,98</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Verbraucherpreisindex in Sachsen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>alle privaten Haushalte (2010 = 100 Prozent)</td>
<td>105,0</td>
<td>105,8</td>
<td>106,1</td>
<td>106,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkung: ¹) Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten

Quellen: Arbeitsmarkt, Leistungsempfänger - Bundesagentur für Arbeit
Gewerbe - Ordnungsamt
Baugenehmigungen - Bauaufsichtsamt; Kommunale Statistikstelle
Tourismus - Statistisches Landesamt
Verbraucherpreisindex - Statistisches Landesamt
### Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung ¹)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Quartal</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2013</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>insgesamt</td>
<td>530 722</td>
<td>530 827</td>
<td>531 111</td>
<td>532 709</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter weiblich</td>
<td>269 208</td>
<td>269 402</td>
<td>269 383</td>
<td>270 126</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Ausländer</td>
<td>23 723</td>
<td>23 673</td>
<td>23 835</td>
<td>24 151</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter weiblich</td>
<td>11 067</td>
<td>11 055</td>
<td>11 208</td>
<td>11 353</td>
</tr>
<tr>
<td>Einbürgerungen</td>
<td>47</td>
<td>44</td>
<td>71</td>
<td>56</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Quartal</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bevölkerung insgesamt</td>
<td>535 810</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Wohngeldhaushalte

<table>
<thead>
<tr>
<th>Quartal</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Empfänger von allgemeinem Wohngeld ¹[4]</td>
<td>9 200</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kraftfahrzeuge

<table>
<thead>
<tr>
<th>Quartal</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Neuzulassung fabrikneue Kfz</td>
<td>4 274</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter PKW</td>
<td>3 716</td>
</tr>
<tr>
<td>Straßenverkehrsunfälle</td>
<td>3 963</td>
</tr>
<tr>
<td>Verunglückte</td>
<td>525</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter getötete</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Gewerbeentwicklung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Quartal</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gewerbeanmeldungen</td>
<td>1 312</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Neueröffnungen</td>
<td>1 156</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Verlagerung (Zuzug)</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewerbeabmeldungen</td>
<td>1 423</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter vollständige Aufgabe (Stilllegung)</td>
<td>1 217</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Aufgabe wegen Verlagerung (Fortzug)</td>
<td>127</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Verarbeitendes Gewerbe

<table>
<thead>
<tr>
<th>Betriebe ³)</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beschäftigte</td>
<td>23 388</td>
</tr>
<tr>
<td>Auftragseingang (TEUR)</td>
<td>1 245 095</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsatz (TEUR)</td>
<td>1 501 635</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Auslandsatz (TEUR)</td>
<td>773 857</td>
</tr>
<tr>
<td>Umsatz aus eigener Erzeugung (TEUR)</td>
<td>1 461 198</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Auslandsatz (TEUR)</td>
<td>766 323</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Betriebe ³)</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beschäftigte</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>Auftragseingang (TEUR)</td>
<td>111 567</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsatz (TEUR)</td>
<td>158 839</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Bauhauptgewerbe

<table>
<thead>
<tr>
<th>Betriebe ³)</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beschäftigte</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>Auftragseingang (TEUR)</td>
<td>111 567</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsatz (TEUR)</td>
<td>158 839</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Ausbaugewerbe

<table>
<thead>
<tr>
<th>Betriebe ³)</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beschäftigte</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtsatz (TEUR)</td>
<td>105 913</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kommunale Finanzen (in TEUR), kassenmäßig

| Steuereinnahmen insgesamt (netto) | 105 878 |
| davon Steuereinnahmen (brutto) | 47 965 |
| Grundsteuer A + B | 13 760 |
| Gewerbesteuer E | 33 327 |
| sonstige Gemeindesteuern | 878 |
| Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer (+) | 59 509 |
| Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer (+) | 7 519 |
| Gewerbesteuerrumlage (-) | 9 115 |

### Anmerkungen:

1) am Quartalsende
2) Betriebe mit mindestens 50 tätigen Personen
3) Betriebe mit mindestens 20 tätigen Personen
4) vorläufige Angaben
5) Rückerstattung von in 2012 zuviel entrichteter Gewerbesteuerrumlage

### Quellen:

- Bevölkerung - Melderegister der LH Dresden; Wohngeld - Sozialamt
- Straßenverkehrsunfälle, Neuzulassungen, Gewerbe - Statistisches Landesamt
- Steuern - Steueramt; Schulden - Stadtkämmerer
Zu- und Fortzüge Umland

Zu- und Fortzüge neue Bundesländer

Zu- und Fortzüge Umland
Anteil weiblich

Zu- und Fortzüge neue Bundesländer

Zuzüge Umland
Änderung zum Vorjahresquartal

Fortzüge Umland
Änderung zum Vorjahresquartal

Wanderungssaldi Umland

Wanderungssaldi neue Bundesländer

Quelle: Melderegister der LH Dresden
Kommunale Statistikstelle

Kommunale Statistikstelle Quelle: Melderegister der LH Dresden
Beschäftigte im Baugewerbe und Verarbeitenden Gewerbe

- Verarbeitendes Gewerbe
- Bauhauptgewerbe
- Ausbaugewerbe

Quelle: Statistisches Landesamt
Kommunale Statistikstelle

Umsatz im Baugewerbe und Verarbeitenden Gewerbe

- Verarbeitendes Gewerbe
- Bauhauptgewerbe
- Ausbaugewerbe

Quelle: Statistisches Landesamt
Kommunale Statistikstelle

Beschäftigte im Bauhauptgewerbe
Änderung zum Vorjahresquartal

Quelle: Statistisches Landesamt
Kommunale Statistikstelle

Umsatz im Bauhauptgewerbe
Änderung zum Vorjahresquartal

Quelle: Statistisches Landesamt
Kommunale Statistikstelle

Beschäftigte im Ausbaugewerbe
Änderung zum Vorjahresquartal

Quelle: Statistisches Landesamt
Kommunale Statistikstelle

Umsatz im Ausbaugewerbe
Änderung zum Vorjahresquartal

Quelle: Statistisches Landesamt
Kommunale Statistikstelle

Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe
Änderung zum Vorjahresquartal

Quelle: Statistisches Landesamt
Kommunale Statistikstelle

Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe
Änderung zum Vorjahresquartal

Quelle: Statistisches Landesamt
Kommunale Statistikstelle

Gewerbean- und -abmeldungen, Saldo

Quelle: Statistisches Landesamt
Kommunale Statistikstelle

Gewerbesaldo
Änderung zum Vorjahresquartal

Quelle: Statistisches Landesamt
Kommunale Statistikstelle
## Wirtschafts-Tendenzen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Merkmal</th>
<th>Veränderung (p) im Vergleich ...</th>
<th>2012 zu 2011</th>
<th>2013 zu 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IV. Quartal</td>
<td>I. Quartal</td>
</tr>
<tr>
<td>Auftragseingang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verarbeitendes Gewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bauhauptgewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamtumsatz</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verarbeitendes Gewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>darunter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maschinenbau</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen und elektrischen Ausrüstungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bauhauptgewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbaugewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Auslandsumsatz</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verarbeitendes Gewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>darunter</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maschinenbau</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen und elektrischen Ausrüstungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beschäftigte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verarbeitendes Gewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bauhauptgewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbaugewerbe</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zahl der Arbeitslosen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Veränderung (p)

- $20 \% \leq p \leq 20 \%$
- $2 \% \leq p < 20 \%$
- $-2 \% < p < 2 \%$
- $-20 \% \leq p \leq -2 \%$
- $p \leq -20 \%$

Basis: Trendlinie, gleitender Durchschnitt


Vertiefende Informationen sowie Karten zu den Befragungsergebnissen sind - auch im europäischen Vergleich - auf folgender Internetseite abrufbar: http://apps.mannheim.de/statistikatlas/ua/perceptionsurvey/index.html

Tabelle 1 - Zustimmung der Dresdnerinnen und Dresdnner zu ausgewählten Aussagen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aussage</th>
<th>stimme sehr zu</th>
<th>stimme eher zu</th>
<th>stimme eher nicht zu</th>
<th>stimme überhaupt nicht zu</th>
<th>weiß nicht / keine Angabe</th>
<th>Summe <em>stimme sehr zu</em> und <em>stimme eher zu</em></th>
<th>Rang Dresdens unter den Großstädten</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Es ist einfach, in Dresden eine Arbeit zu finden</td>
<td>4</td>
<td>41</td>
<td>37</td>
<td>7</td>
<td>11</td>
<td>45 (x)</td>
<td>11 von 27</td>
</tr>
<tr>
<td>Es ist leicht, in Dresden eine gute Wohnung zu einem vernünftigen Preis zu finden</td>
<td>4</td>
<td>25</td>
<td>49</td>
<td>16</td>
<td>5</td>
<td>29 (-28)</td>
<td>16 von 27</td>
</tr>
<tr>
<td>Armut ist in Dresden kein Problem</td>
<td>7</td>
<td>44</td>
<td>38</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>50 (x)</td>
<td>6 von 20</td>
</tr>
<tr>
<td>In den nächsten 5 Jahren wird es angenehmer sein, in Dresden zu leben</td>
<td>19</td>
<td>57</td>
<td>18</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>76 (+2)</td>
<td>2 von 20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkungen: Differenz zu 100 Prozent durch Rundung;
* Veränderung im Vergleich zur Befragung 2006 in Prozentpunkten, (x) = Vergleich mit 2006 nicht möglich;
** Spiegelung der Aussage „Armut ist in Dresden ein Problem“

Tabelle 2 - Zufriedenheit der Dresdnerinnen und Dresdnner mit ausgewählten persönlichen Bereichen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bereich</th>
<th>sehr zufrieden</th>
<th>eher zufrieden</th>
<th>eher unfazit</th>
<th>überhaupt nicht zufrieden</th>
<th>weiß nicht/ keine Angabe</th>
<th>Summe „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“</th>
<th>Rang Dresdens unter den Großstädten</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Persönliche berufliche Situation, Berufstätige</td>
<td>43</td>
<td>50</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>93</td>
<td>1 von 20</td>
</tr>
<tr>
<td>Persönliche berufliche Situation, gesamt</td>
<td>39</td>
<td>45</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>8</td>
<td>84</td>
<td>1 von 27</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzielle Situation</td>
<td>26</td>
<td>54</td>
<td>16</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>90</td>
<td>22 von 27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anmerkung: Differenz zu 100 Prozent durch Rundung

Quelle: Koordinierte Umfrage zur Lebensqualität in deutschen Städten 2012, eigene Berechnungen

Redaktionsschluss: 05.06.2014

Postanschrift: Landeshauptstadt Dresden Königswall 1, 01069 Dresden
Besucheranschrift: Ferdinandelplatz 1, 6. Etage 01069 Dresden
Kommunale Statistikstelle PF 12 00 20
Telefon: (03 51) 4 88 10 00 1001 Dresden
Telefax: (03 51) 4 88 69 13
E-Mail: statistik@dresden.de
Internet: www.dresden.de/statistik