Zusammenfassung:

„Traditionelle“ verhalten sich, wie man es erwarten würde. Sie beziehen das KBG-Konto am längsten und zwar, weil sie sich ganz der Kinderbetreuung widmen wollen. Ihr Haushaltseinkommen und der formale Bildungsabschluss ist geringer als bei den anderen Faktoren.

Die „Übermutter“ hat zwar ein ähnliches Rollenbild wie die „Traditionellen“, Entscheidungen in Bezug auf das KBG werden allerdings vermehrt aufgrund von finanziellen Gründen getroffen. Personen in dieser Gruppe sind verhältnismäßig oft alleinerziehend, aber auch selbstständig. Wenn die der KBG Bezug aufgeteilt wird, dann geben Personen in dieser Gruppe verhältnismäßig oft an, dass sie den Partnerschaftsbonus beziehen.

Das „moderne Powercouple“ teilt das KBG-Konto ähnlich oft wie die Übermütter zwischen Mutter und Vater auf. Wenn der Bezug des KBGs aufgeteilt wird, entscheiden sie sich bewusst für die Partnerbeteiligung. Finanzielle Rahmenbedingungen spielen für die Entscheidungen in Bezug auf das KBG eine untergeordnetere Rolle. Obwohl ihr Haushaltseinkommen nicht das höchste ist, entscheidet sich dieser Faktor am öftesten für die einkommensabhängige KBG Variante.

Die „modernen, um das Wohl des Kindes“ bemühten und jene mit „versuchter, partnerschaftlicher Familienführung“ zeigen ein sehr ähnliches Verhalten. Ihnen ist sowohl die Kinderbetreuung als auch ihr Beruf wichtig. Zu jeweils gleichen Verhältnissen wird das KBG-Konto bzw. die einkommensabhängige Variante gewählt. Die Väterbeteiligung in diesen Kategorien liegt zwischen den Werten der „Traditionellen“ und dem „modernen Powercouple“, wobei die „partnerschaftliche Familienführung“ die höchste Väterbeteiligung aufweist. Jene in „partnerschaftlicher Familienführung“ sind formal höher gebildet und verdienen mehr als die „Modernen“. Demensprechend spielen bei ersteren finanzielle Überlegungen eine weniger wichtigere Rolle. Beide Faktoren beziehen das KBG allerdings kürzer als das „moderne Powercouple“ und die „Übermutter“.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variable** | **Faktor** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Traditionell** | **Modern, Wohl des Kindes** | **Übermutter** | **modernes Powercouple** | **partnerschaftliche Familienführung** |
|
| Personen | 201 | 205 | 229 | 161 | 204 |
| Anteil Männer | verhältnismäßig gering | verhältnismäßig hoch | verhältnismäßig gering | verhältnismäßig gering | verhältnismäßig hoch |
| Konto vs. EK abhängig | 80/20 | 50/50 | 70/30 | 55/45 | 50/50 |
| Bildungsabschluss | verhältnismäßig gering | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | höchster |
| Leben mit einem/einer Partner\_in zusammen | 94% | 94% | 83% | 90% | 95% |
| Haushaltseinkommen | Rang 5 | Rang 2 | Rang 4 | Rang 2 | Rang 1 |
| Erwerbsstatus vor Geburt |  |  | verh. etwas mehr selbstständig |  | verh. mehr selbstständig |
| Anzahl Einwohner | ziemlich gleichverteilt | | | | |
| Einstellung zu Familie | eher traditionell | modern | eher traditionell | sehr modern | modern |
| Alter | am jüngsten | am zweitältesten | am zweitjünsten | am drittjüngsten | am ältesten |
| Anzahl Kinder < 18 | 1:35%, 2:38%, 3: 14% 4:10% | 1:48%, 2:39%, 3: 10% | 1:43%, 2:40%, 3: 13% | 1:41%, 2:42%, 3: 13% | 1:48%, 2:38%, 3: 10% |
| meisten | durchschnittlich | zweitmeisten | durchschnittlich | wenigsten |
| Aufteilung KBG | 80 % nur Frau | 70 % nur Frau | 70 % nur Frau | 70 % nur Frau | 60 % nur Frau |
| Partnerschaftsbonus, eigene Angabe; in Klammer (Basis jene mit Partnerbeteiligung) | 0,5% (wenn aufgeteilt wird, 4 % und verh. viele kennen Leistung nicht) | 3,9% (wenn aufgeteilt wird 15 %) | 7,9% (wenn aufgeteilt wird 41 %) | 5,6% (wenn aufgeteilt wird 27 %) | 9,3% (wenn aufgeteilt wird 25 %) |
| Partnerschaftsbonus (basierend auf Monaten) | 0,00% | 0,50% | 2,20% | 2,50% | 1,50% |
| wenn KBG aufgeteilt wird | Mann: 2 Monate Frau: 24 Monate oder auch mehr | Mann: 2 Monate Frau : 12 Monate | Mann: 2 Monate Frau: 12 od. 24 Monate | Mann: öfters > 2 Monate Frau: 12 Monate | Mann: 2 Monate Frau: 12 Monate |
| Gesamtbezugsdauer KBG | verhältnismäßig lange | verhältnismäßig kurz | durchschnittlich | durchschnittlich | verhältnismäßig kurz |
|
| Monate bis (Wieder)einstieg | 20 % bis 12 M., 50 % bis 24 M., 30% >24 M. | 40 % bis 12 M., 40 % bis 24 M., 10 % >24 M. | keine Aussage möglich (40 % keine Angabe) | wie Faktor 2 | wie Faktor2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variable** | **Faktor** | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
| **Traditionell** | **Modern, Wohl des Kindes** | **Übermutter** | | **modernes Powercouple** | **partnerschaftliche Familienführung** |
|
| warum wurde KBG geteilt | wichtig: Zeit mit Kind, finanzielle Gründe, unwichtiger: Partnerbeteiligung | durchschnittlich wichtig: Zeit mit Kind, finanzielle Gründe, Partnerbeteilgung | wichtig: finanzielle Gründe, unwichtiger: Partnerbeteiligung | | wichtig: Partnerbeteiligung; unwichtiger: finanzielle Gründe | wie Faktor 2 aber finaziell geringer Rolle |
|
|
| warum wurde KBG NICHT geteilt | Kinderbetreuung selbst übernehmen |  | Kinderbetreuung selbst übernehmen | |  |  |
|
| andere Gründe bei allen sehr ähnlich: beruflicher Schaden, Arbeitgeber, finanziell nicht möglich,… | | | | | |
| Entscheidung für Wiederaufnahme Beruf | wichtig: Lebensstandard, eigene Pensionsansprüche | wichtig: Beruf wichtig, Abwechslung, Pensionsansprüche, Unabhängigkeit | wichtig: weil Selbstständig, finanziell notwendig | | wichtig: Lebensstandard, Abwechslung | wichtig: Lebensstandard |
|  |
| unwichtiger: Unabhängigkeit, Partner\_in war es wichtig, dass ich erwerbstätig bin | unwichtiger: weil Selbstständig | unwichtiger: Lebensstandard, Abwechslung, Pensionsansprüche | | unwichtiger:- | unwichtiger: Unabhängigkeit |
|
|
| Entscheidung gegen Wiederaufnahme Beruf | wollen sich ganz Kinderbetreuung widmen; ist finanziell nicht notwenig | ähnlich Faktor 1, aber eigene Erwerbstätigkeit ist ihnen wichtiger | wollen sich ganz Kinderbetreuung widmen aber nicht so stark wie bei Faktor 1 und 2; finden keinen Job | | keine Kinderbetreuung verfügbar, finanzielle Notwendigkeit weniger ausschlaggebend als bei Faktor 1,2,5 | ähnlich Faktor 2 aber Verfügbarkeit Kinderbetreuung weniger wichtig |
|
|
|
| Bezug Familienzeitbonus | 14% | 20% | 14% | | 19% | 18% |
| Grund nicht Inanspruchnahme |  |  | umständlich, KBG Abzug |  |  |  |
| bei allen am wichtigsten: Unmöglichkeit der kompletten Einstellung der Erwerbstätigkeit, allerdings 50% missings bei dieser Frage | | | | | |
| *Angaben immer in Verhältnis zu anderen Faktoren* | | | | | | |

**Genauere Analyse**

KBG – Einteilung jeder Person in

* 1: Traditionell um das Wohl des Kindes bemüht: 201 Personen
* 2: Modern um das Wohl des Kindes bemüht: 205 Personen
* 3: Die Übermutter: 229 Personen
* 4: Das moderne Powercouple: 161 Personen
* 5: Die (versuchte) partnerschaftliche Familienführung: 204 Personen

**Kontrolle Ladungen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Für ein Kind ist es schlecht, wenn es vor dem zweiten Geburtstag extern/öffentlich (in der Kinderkrippe/im Kindergarten) betreut wird. \* Indicator Kreuztabelle** | | | | | | | |
| % innerhalb von Indicator | | | | | | | |
|  | | Indicator | | | | | Gesamt |
| Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung |
| Für ein Kind ist es schlecht, wenn es vor dem zweiten Geburtstag extern/öffentlich (in der Kinderkrippe/im Kindergarten) betreut wird. | stimme sehr zu | 51,2% | 6,3% | 10,0% | 19,3% | 15,2% | 20,1% |
| stimme eher zu | 32,8% | 16,6% | 34,5% | 13,7% | 22,1% | 24,6% |
| stimme eher nicht zu | 12,9% | 29,3% | 36,7% | 28,6% | 28,9% | 27,5% |
| stimme gar nicht zu | 3,0% | 47,8% | 18,8% | 38,5% | 33,8% | 27,8% |
| Gesamt | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Kontrolle, ob es durch Verallgemeinerung der Faktoren zu Verzerrungen kommt: Kreuztabellen für höchste Ladung zeigen keine Verzerrungen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Für ein 2-jähriges Kind ist es wichtig, Erfahrungen mit anderen Bezugspersonen und Gleichaltrigen zu machen. \* Indicator Kreuztabelle** | | | | | | | |
| % innerhalb von Indicator | | | | | | | |
|  | | Indicator | | | | | Gesamt |
| Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung |
| Für ein 2-jähriges Kind ist es wichtig, Erfahrungen mit anderen Bezugspersonen und Gleichaltrigen zu machen. | Stimme sehr zu | 64,2% | 96,1% | 31,4% | 80,7% | 76,0% | 68,3% |
| stimme eher zu | 28,9% | 3,9% | 41,5% | 9,9% | 19,6% | 21,7% |
| stimme eher nicht zu | 5,5% |  | 24,0% | 6,8% | 3,4% | 8,4% |
| stimme gar nicht zu | 1,5% |  | 3,1% | 2,5% | 1,0% | 1,6% |
| Gesamt | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **- Ein Vater ist nicht kompetent, sich im ersten Lebensjahr seines Kindes möglichst eigenverantwortlich und selbstständig um das Kind zu kümmern. \* Indicator Kreuztabelle** | | | | | | | |
| % innerhalb von Indicator | | | | | | | |
|  | | Indicator | | | | | Gesamt |
| Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung |
|  | Stimme sehr zu | 7,0% | 2,4% | 16,2% | 9,9% | 3,4% | 7,9% |
| stimme eher zu | 15,9% | 7,8% | 55,5% | 6,2% | 6,9% | 19,9% |
| stimme eher nicht zu | 19,9% | 21,5% | 20,1% | 11,8% | 18,1% | 18,6% |
| stimme gar nicht zu | 57,2% | 68,3% | 8,3% | 72,0% | 71,6% | 53,6% |
| Gesamt | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ein Vater kann sich um ein unter 1-jähriges Kind genauso gut kümmern wie die Mutter. \* Indicator Kreuztabelle** | | | | | | | |
| % innerhalb von Indicator | | | | | | | |
|  | | Indicator | | | | | Gesamt |
| Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung |
| Ein Vater kann sich um ein unter 1-jähriges Kind genauso gut kümmern wie die Mutter. | Stimme sehr zu | 41,8% | 52,2% | 5,2% | 78,3% | 48,0% | 42,7% |
| stimme eher zu | 31,8% | 23,4% | 35,4% | 19,3% | 35,8% | 29,7% |
| stimme eher nicht zu | 20,4% | 19,0% | 43,2% | 2,5% | 12,7% | 20,9% |
| stimme gar nicht zu | 6,0% | 5,4% | 16,2% |  | 3,4% | 6,7% |
| Gesamt | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Für ein unter 1-jähriges Kind ist es nicht gut, wenn der Vater die Betreuung allein der Mutter überlässt. \* Indicator Kreuztabelle** | | | | | | | |
| % innerhalb von Indicator | | | | | | | |
|  | | Indicator | | | | | Gesamt |
| Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung |
| Für ein unter 1-jähriges Kind ist es nicht gut, wenn der Vater die Betreuung allein der Mutter überlässt. | Stimme sehr zu | 15,4% | 18,0% | 7,0% | 18,6% | 65,2% | 24,7% |
| stimme eher zu | 22,4% | 19,0% | 46,3% | 23,6% | 26,0% | 28,1% |
| stimme eher nicht zu | 34,8% | 31,2% | 30,6% | 27,3% | 7,8% | 26,4% |
| stimme gar nicht zu | 27,4% | 31,7% | 16,2% | 30,4% | 1,0% | 20,8% |
| Gesamt | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Verhalten je nach Faktor**

**Welche Variante wird von wem gewählt**: Traditionell und Übermutter wählen vor allem KBG-Konto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante nach Faktor | | | | | | | |
|  | Faktor | | | | | | |
| Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| KBG-Konto | 79,1% | 50,3% | 72,0% | 55,3% | 47,2% | 61,1% |
| EK abh. KBG | 20,9% | 49,7% | 28,0% | 44,7% | 52,8% | 38,9% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100%): 959 Personen (41 keine Angabe) | | | | | | |

**Aufteilung Indikator nach Geschlecht:** ca. 10 % Männer in Datensatz (wieder Achtung, welche Männer in Datensatz sind). Frauen vermehrt traditionell, Männer partnerschaftliche Familienführung und Modern, Wohl des Kindes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faktor nach Geschlecht | | | |
|  | weiblich | männlich | Gesamt |
| Traditionell | 21% | 12% | 20% |
| Modern, Wohl des Kindes | 20% | 26% | 21% |
| Übermutter | 24% | 17% | 23% |
| modernes Powercouple | 16% | 14% | 16% |
| (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | 19% | 32% | 20% |
| Gesamt | 100% | 100% | 100% |
| Basis (100%): 1000 Personen | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor nach Geschlecht | | | | | | |
|  | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| weiblich | 94,5% | 87,8% | 93,0% | 91,9% | 85,3% | 90,5% |
| männlich | 5,5% | 12,2% | 7,0% | 8,1% | 14,7% | 9,5% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100%): 1000 Personen | | | | | | |

**Welchen Bildungsabschluss haben die Faktoren:** überdurchschnittlich viele der Traditionellen haben Pflichtschule oder Fachschul ee als höchsten Abschluss. Bei der Übermutter sind im Vergleich zu den Traditionellen anteilsmäßig mehr mit abgeschlossenem Studium enthalten. Die modernen um das Wohl des Kindes Bemühten und das moderne Powercouple haben dem Durchschnitt ähnliche Bildungsabschlüsse. Jene mit (versuchter) partnerschaftliche Familienführung haben den höchsten formalen Bildungsabschluss.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bildungsabschluss der Faktoren | | | | | | |
| höchster Bildungsabschluss | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| Pflichtschule ohne weitere Ausbildung | 7,0% | 3,4% | 7,4% | 4,3% | 1,0% | 4,7% |
| Pflichtschule mit Lehre | 31,8% | 17,1% | 19,7% | 21,1% | 11,8% | 20,2% |
| Fachschule (Handelsschule etc.) | 16,9% | 10,7% | 11,8% | 10,6% | 7,8% | 11,6% |
| AHS, BHS (mit Matura) | 20,4% | 27,8% | 20,5% | 19,9% | 22,5% | 22,3% |
| Abgeschlossenes Studium | 23,4% | 40,5% | 40,6% | 42,9% | 55,9% | 40,6% |
| weiß nicht, keine Angabe | 0,5% | 0,5% |  | 1,2% | 1,0% | 0,6% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100%): 1000 Personen | | | | | | |

**Monate KBG Bezug nach Geschlecht (KBGm und KBGw)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monate, nach weiblichen und männlichen KBG Bezieher\_innen | | | | | | | |
| Geschlecht das antwortet | Monate | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| weiblich | 0 | **1,6%** | **1,5%** | **3,3%** | **2,7%** | **0,5%** | **1,9%** |
| 1 bis 12 | 30,8% | 58,9% | 43,3% | 54,4% | 63,6% | 50,1% |
| 13 bis 24 | 40,0% | 27,4% | 42,4% | 26,8% | 26,7% | 33,0% |
| über 24 | 27,6% | 12,2% | 11,0% | 16,1% | 9,2% | 15,0% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100 %): 936 Personen (nicht enthalten: 41 Beob ohne Angabe in F2.2 oder F2.4) | | | | | | | |
| männlich | 0 | 82,2% | 71,1% | 73,3% | 72,5% | 59,8% | 71,6% |
| 1 bis 2 | 10,6% | 21,4% | 13,9% | 14,5% | 28,6% | 18,1% |
| 3 bis 12 | 6,1% | 7,0% | 11,1% | 10,1% | 11,1% | 9,0% |
| über 12 | 1,1% | 0,5% | 1,7% | **2,9%** | 0,5% | 1,3% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100 %): 874 Personen (nicht enthalten 126 Beob ohne Angabe in F2.2 oder F2.5) | | | | | | | |

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei den zwischen 60 % und 80 % nur die Frau KBG bezieht (82/71/73/73/60). Wenn der Mann KBG bezieht, dann nur für einen kurzen Zeitraum (meist 2 Monate). Dabei gibt es kaum Unterschiede zwischen den Faktoren. Nur beim modernen Powercouple gibt es geringfügig höhere Beteiligung der Männer, welche über die 12 Monate geht.

Frauen in Traditionell beziehen das KBG am längsten (24 Monate oder auch mehr), danach kommen die Übermütter mit 12 oder 24 Monaten. Bei den Modernen, um des Wohl des Kindes bemühte, dem moderne Powercouple und die (versuchte) partnerschaftliche Familienführung beziehen die Frauen mehrheitlich 12 Monate KBG.

**Monate, HH insgesamt wählt (kor):** Bis auf Traditionelle sehr ähnliches Verhalten bei den andren Faktoren. Traditionell nimmt verstärkt lange Varianten.

Partnerschaftliche Familienführung nehmen die kürzeste Variante. Ihr Verhalten ist ähnlich zu Modern, Wohl des Kindes)

Übermutter ist ähnlich zu modernem Powercouple (=durchschnittliche Längen).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Monate Erst-+Zweitantragsteller (kor) | | | | | | |
| Monate | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| <=12 | 25,9% | 42,2% | 36,8% | 38,0% | 38,7% | 36,3% |
| <=18 | 14,4% | 25,4% | 19,5% | 21,2% | 32,8% | 22,9% |
| <=24 | 29,9% | 21,6% | 28,7% | 23,4% | 18,3% | 24,3% |
| >24 | **29,9%** | 10,8% | 14,9% | 17,5% | 10,2% | 16,5% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100 %): 856 Personen (nicht enthalten 144 Beob ohne Angabe in F2.4kor oder F2.5kor) | | | | | | |

**Partnerschaftsbonus:** Vor allem Übermütter beziehen Partnerschaftsbonus (überraschend!), gefolgt von modernem Powercouple bzw. partnerschaftliche Familienführung. Hier 10 Prozentpunkte Unterschied zu Modern, wohl des Kindes bemüht. Traditionelle beziehen den Partnerschaftsbonus ab wenigsten und kennen diese Leistung auch am wenigsten.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beziehen/Bezogen Sie den Partnerschaftsbonus? (wurden nur jene, die aufteilen befragt!) | | | | | | |
|  | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| ja | **3,6%** | 15,4% | **40,9%** | 26,5% | 25,0% | 23,5% |
| nein – Aufteilung des KBG-Bezugs passt nicht | 28,6% | 44,2% | 22,7% | 29,4% | 38,2% | 34,2% |
| nein – kenne diese Leistung nicht | **50,0%** | 28,8% | 25,0% | 23,5% | 19,7% | 26,9% |
| weiß nicht, keine Angabe | 17,9% | 11,5% | 11,4% | 20,6% | 17,1% | 15,4% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100%): 234 Personen (jene mit Partnerbeteiligung > 0) | | | | | | |

**Partnerschaftsbonus (Basis alle Befragten):** Vergleicht man diese Grafik nun mit der vorherigen, ist zu erkennen, dass der hohe Anteil des Partnerschaftsbonus auf die verhältnismäßig hohe Inanspruchnahme unter jenen, die aufteilen bei den Übermüttern zu beobachten ist. Im gesamten Datensatz ist dies (egal ob nach meiner Berechnung oder den Angaben) nicht mehr so ausgeprägt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partnerschaftsbonus (100 % = 1000 Personen) | | | | | | |
|  | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| Antworten, dass sie beziehen | 0,5% | 3,9% | 7,9% | 5,6% | 9,3% | 5,5% |
| Sind laut meiner Berechnung berechtigt (kor) | 0% | 0,5% | 2,2% | 2,5% | 2,5% | 1,5% |
| Basis (100%): 1000 Personen | | | | | | |

Weitere Anmerkungen Partnerschaftsbonus: Laut eigenen Angaben beziehen 55 Personen Partnerschaftsbonus. Laut meiner Berechnung sind dazu allerdings nur 15 Personen berechtigt (auf Basis der korrigierten Monate – wenn man korrigierte Monate verwendet sind es 18).

Berechnung der Bezugsberechtigung: ((KBGm)/(KBGm+KBGw) > 0.4 & (KBGw)/(KBGm+KBGw)) & KBGm >=4 & KBGw>=4

(Auch weglassen der letzten beiden Bedingungen ändert nichts).

**Einstellungsfragen für jene, die sich KBG teilen:**

**1: Beruf:** Meine berufliche Tätigkeit erlaubte keine längere Auszeit.

**2: Partnerbeteiligung:** Die Partnerbeteiligung war uns so wichtig, dass wir bereit waren, finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen.

**3: Finanzielle Ausschöpfung:** Die finanziell bestmögliche Ausschöpfung des KBG war uns wichtig.

**4: Familie und Erwerbsarbeit:** Es ist uns wichtig, die Arbeit in der Familie und die Erwerbsarbeit partnerschaftlich aufzuteilen.

**5: Zeit mit Kind:** Mein Partner/meine Partnerin wollte Zeit mit dem Kind verbringen.

**6: Verdienst:** Wir konnten auf meinen höheren Verdienst nicht länger verzichten.

**7: Finanzielle Einbußen:** Die partnerschaftliche Aufteilung des KBG-Bezuges hat bei uns zu keinen finanziellen Einbußen geführt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trifft zu | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| 1: Beruf | 25,0% | 30,8% | **52,3%** | 17,6% | 40,8% | 35,5% |
| 2: Partnerbeteiligung | **60,7%** | 76,9% | **45,5%** | 70,6% | 80,3% | 69,2% |
| 3: Finanzielle Ausschöpfung | 67,9% | 86,5% | 68,2% | 82,4% | 77,6% | 77,4% |
| 4: Familien und Erwerbsarbeit | **78,6%** | 92,3% | **68,2%** | 100,0% | 90,8% | 78,6% |
| 5: Zeit mit Kind | 89,3% | 96,2% | **70,5%** | 94,1% | 98,7% | 91,0% |
| 6: Verdienst | 25,0% | 36,5% | **40,9%** | 29,4% | 27,6% | 32,1% |
| 7: Finanzielle Einbußen | 14,3% | 34,6% | 40,9% | 38,2% | 34,2% | 33,8% |
| Basis (100%): 234 Personen (jene mit Partnerbeteiligung > 0) | | | | | | |

Bei Übermutter wird vor allem aus finanziellen Gründen aufgeteilt, Partnerbeteiligung ist verhältnismäßig weniger wichtig.

**Einstellungsfragen für jene, die sich NICHT KBG teilen**

**1: Kinderbetreuung:** Mir ist es wichtig, die Kinderbetreuung selbst zu übernehmen.

**2: beruflicher Schaden Partner:** Eine Auszeit würde ihm/ihr beruflich schaden.

**3: eigener beruflicher Schaden:** Eine Auszeit schadet auch mir beruflich, aber ich möchte mir trotzdem die Zeit für das Kind nehmen.

**4: finanziell nicht möglich:** Es ist finanziell nicht möglich.

**5: Beruf zu Hause:** Mein Partner/meine Partnerin ist aufgrund seiner/ihrer Tätigkeit ohnehin sehr viel zu Hause.

**6: Arbeitgeber:** Eine Auszeit ist bei seinem/ihrem Arbeitgeber nicht durchsetzbar.

**7: Familienzeit:** Mein Partner hat bereits Familienzeit in Anspruch genommen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trifft zu | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| 1: Kinderbetreuung | **77,0%** | 64,3% | **74,5%** | 55,0% | 57,3% | 66,8% |
| 2: beruflich Schaden Partner | 61,5% | 57,9% | 54,5% | 51,4% | 56,4% | 56,7% |
| 3: eigener beruflicher Schaden | 51,6% | 55,0% | 55,2% | 45,0% | 51,3% | 51,9% |
| 4: finanziell nicht möglich | 56,5% | 52,9% | 53,8% | 51,4% | 46,2% | 52,5% |
| 5: Beruf zu Hause | 25,5% | 25,0% | 36,6% | 33,3% | 26,5% | 29,2% |
| 6: Arbeitgeber | 39,1% | 46,4% | 47,6% | 38,7% | 39,3% | 42,4% |
| 7: Familienzeit | 14,9% | 8,6% | 9,7% | 18,0% | 9,4% | 12,0% |
| Basis (100%): 674 Personen (jene mit Partnerbeteiligung =0) | | | | | | |

Es sind nur geringfügige Unterschiede zu erkennen. Nur bei 1: Mir ist es wichtig, die Kinderbetreuung selbst zu übernehmen mehr Zustimmung bei Traditionell und Übermutter. Dies deutet darauf hin, dass die Unterschiede je nach Faktor bei der Teilung des KBG nicht von äußeren Einflüssen (Einkommen, Arbeitgeber,..) bedingt werden.

**Wiedereinstieg Berufsleben Alter des Kindes**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alter Kind, (gewollter) Wiedereinstieg Erwerbstätigkeit | | | | | | |
| Monate | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| 1 bis 12 | 21,1% | 40,0% | 17,5% | 37,8% | 34,7% | 30,2% |
| 13 bis 24 | 45,9% | 45,0% | 32,2% | 45,2% | 46,7% | 42,7% |
| über 24 | **30,8%** | 13,1% | 10,5% | 11,1% | 10,8% | 14,8% |
| Gesamt (Rest keine Angabe) | 97,7% | 98,1% | 60,2% | 94,1% | 92,2% | 87,6% |
|
| Basis (100%): aktuell unselbständig oder selbständig Erwerbstätige und noch nicht Erwerbtätige, die aber Beruf wieder aufnehmen wollen | | | | | | 766 Personen |
|

Bei Übermutter machen 40 % gar keine Angebe, eine Aussage dazu ist also schwierig. Die traditionellen bleiben am längsten zu Hause, die restlichen 3 Kategorien zeigen ein eher durchschnittliches Verhalten, wobei sich jene mit bis zu 12 Monaten und jene bis zu 24 Monaten recht gleich aufteilen.

**Entscheidung für (Wieder)aufnahme Berufsleben**

**1: Beruf wichtig:** Mein Beruf ist mir persönlich wichtig.

**2: Selbstständigkeit:** Ich bin selbstständig, das erlaubt keine längere Unterbrechung.

**3: Lebensstandard:** Meine Erwerbstätigkeit ermöglicht meiner Familie einen guten Lebensstandard.

**4: Abwechslung:** Ich wollte Abwechslung von Kinderbetreuung und Haushalt.

**5: finanziell notwendig:** Meine Erwerbstätigkeit war für die Familie finanziell notwendig.

**6: Unabhängigkeit:** Ich möchte mein eigenes Geld verdienen, um unabhängig zu sein.

**7: Pensionsansprüche:** Es ist mir wichtig, eigene Pensionsansprüche zu erwerben.

**8: Partner\_in:** Meinem Partner/meiner Partnerin war es wichtig, dass ich erwerbstätig bin.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trifft zu | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| 1: Beruf wichtig | **73,7%** | 93,1% | 90,6% | 90,4% | 87,4% | 87,5% |
| 2: Selbstständigkeit | 8,3% | 10,6% | **31,6%** | 17,0% | 16,2% | 17,2% |
| 3: Lebensstandard | 80,5% | 86,3% | **59,1%** | 91,9% | 91,0% | 81,2% |
| 4: Abwechslung | 60,2% | **79,4%** | 64,9% | **76,3%** | 69,5% | 70,1% |
| 5: finanziell notwendig | 59,4% | 66,3% | **74,3%** | 63,0% | 63,5% | 65,7% |
| 6: Unabhängigkeit | 69,2% | **93,1%** | 70,2% | 80,0% | **68,9%** | 76,2% |
| 7: Pensionsansprüche | 88,0% | 96,3% | **64,3%** | 91,9% | 90,4% | 85,6% |
| 8: Partner\_in | **31,6%** | 53,8% | 40,4% | 45,9% | 42,5% | 43,1% |
| Basis (100%): 766 Personen (aktuell unselbständig oder selbständig Erwerbstätige und noch nicht Erwerbtätige, die aber Beruf wieder aufnehmen wollen) | | | | | | |

* Traditionell steigt wieder ein, wegen Lebensstandard, eigne Pensionsansprüche und weil ihr/ihm Beruf wichtig ist.

Über- und unterdurchschnittlich in Vgl zu anderen Faktoren

* + Unterdurchschnittlich Beruf wichtig, Partner\_in wollte, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit
  + Überdurchschnittlich: -
* Modern, um Wohl des Kindes bemüht steigt wieder ein wegen Pensionsansprüchen, Unabhängigkeit, weil ihr/ihm Beruf wichtig ist. (unterdurchschnittlich (in Vgl zu anderen Faktoren) wegen:

Über- und unterdurchschnittlich in Vgl zu anderen Faktoren

* + Unterdurchschnittlich: Selbstständigkeit
  + Überdurchschnittlich: Beruf wichtig, Abwechslung, Pensionsansprüche, Unabhängigkeit, Partner\_in wollte
* Übermutter seigt wieder ein, weil ihm/ihr Beruf wichtig ist und weil es finanziell notwendig ist

Über- und unterdurchschnittlich in Vgl zu anderen Faktoren

* + Unterdurchschnittlich: Lebensstandard, Abwechslung, Pensionsansprüche
  + Überdurchschnittlich: Selbstständigkeit, finanziell notwendig
* Modernes Powercouple steigt wieder ein wegen Pensionsansprüchen, Lebensstandard und weil ihm/ihr Beruf wichtig ist

Über- und unterdurchschnittlich in Vgl zu anderen Faktoren

* + Unterdurchschnittlich: -
  + Überdurchschnittlich: Lebensstandard, Abwechslung
* (versuchte) partnerschaftliche Beziehung seigt wieder ein, weil Lebensstandard, Pensionsansprüche

Über- und unterdurchschnittlich in Vgl zu anderen Faktoren

* + Unterdurchschnittlich: Unabhängigkeit
  + Überdurchschnittlich: Lebensstandard

**Entscheidung gegen (Wieder)aufnahme Berufsleben**

**1: Verfügbarkeit Kinderbetreuung:** Wir haben keine Kinderbetreuung gefunden.

**2: Arbeitsplatz:** Ich habe keinen passenden Arbeitsplatz gefunden.

**3: eigene Kinderbetreuung:** Es ist mir wichtig, mich ganz der Betreuung meines Kindes zu widmen.

**4: finanziell nicht notwendig:** Finanziell ist es für uns nicht notwendig, dass ich erwerbstätig bin.

**5: nicht wichtig:** Eine eigene Erwerbstätigkeit ist mir persönlich nicht so wichtig.

**6: Partner\_in vereinbart:** Mein Partner/meine Partnerin und ich haben uns das so ausgemacht.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trifft zu | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| 1: Verfügbarkeit Kinderbetreuung | **11,8%** | 26,7% | 25,9% | **34,6%** | 18,9% | 21,8% |
| 2: Arbeitsplatz | **5,9%** | 13,3% | **25,9%** | 15,4% | 18,9% | 15,4% |
| 3: eigene Kinderbetreuung | **95,6%** | 91,1% | 79,3% | 73,1% | 86,5% | 86,8% |
| 4: finanziell nicht notwendig | 55,9% | 44,4% | 29,3% | 26,9% | 51,4% | 43,2% |
| 5: nicht wichtig | **45,6%** | 28,9% | 39,7% | 38,5% | 32,4% | 38,0% |
| 6: Partner\_in vereinbart | 95,6% | 82,2% | 74,1% | 76,9% | 78,4% | 82,9% |
| Basis (100%): 234 Personen (jene die keine Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen) | | | | | | |

* Eigene Kinderbetreuung und weil mit Partner\_in so vereinbart ist für alle wichtig, aber in unterschiedlichem Ausmaß.
* Traditionell entscheidet sich gegen Erwerbstätigkeit: wollen sich ganz Kundenbetreuung widmen und weil weil es finanziell nicht notwendig ist
* Modern um Wohl des Kindes bemüht entscheiden sich ähnlich wie traditionell aber eigne Erwerbstätigkeit ist ihnen wichtiger
* Übermutter entscheidet sich gegen Erwerbstätigkeit, weil ganz Kinderbetreuung widmen (aber nicht so stark wie bei beiden davor) und finden überdurchschnittlich keinen Job.
* Modernes Powercouple entscheiden sich gegen Erwerbstätigkeit, weil sie keine Kinderbetreuung finden; finanziell wäre es eher notwendig.
* Versuchte partnerschaftliche Familienführung ähnlich wie Modern, Wohl des Kindes aber Verfügbarkeit Kinderbetreuung spielt geringere Rolle.

**Familienzeitbonus:** Kein großer Unterschied in der Inanspruchnahme des Familienzeitbonus zu erkennen. Etwas weniger nehmen Übermutter und Traditionelle den Familienzeitbonus in Anspruch.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haben Sie/Hat Ihr Partner den Familienzeitbonus bezogen? | | | | | | |
|  | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| ja | 14,4% | 20,0% | 14,0% | 19,3% | 17,6% | 16,9% |
| nein – kenne diese Leistung nicht | 38,3% | 37,6% | 22,3% | 31,1% | 24,0% | 30,4% |
| nein – anderer Grund | 37,8% | 37,6% | 60,3% | 41,6% | 50,5% | 46,1% |
| weiß nicht, keine Angabe | 9,5% | 4,9% | 3,5% | 8,1% | 7,8% | 6,6% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100%): 1000 Personen | | | | | | |

**Entscheidung gegen Familienzeitbonus**

**1: Einstellung der Erwerbstätigkeit unmöglich:** Die komplette Einstellung der Erwerbstätigkeit meines Partners/meiner Erwerbstätigkeit in diesem Zeitraum war nicht möglich.

**2: umständlich:** Die Beantragung des Familienzeitbonus war uns/mir zu umständlich.

**3: Arbeitgeber:** Der Arbeitgeber gab keine Freistellung bzw. hätte Probleme gemacht.

**4: KBG Abzug:** Der Familienzeitbonus wird beim KBG-Bezug wieder abgezogen.

**5: Antragsfrist:** Wir haben die Antragsfrist versäumt.

**6: Urlaub:** Finanziell war es besser, dass ich/mein Partner Urlaub genommen habe/hat.

**7: finanziell nicht möglich:** Es war uns finanziell nicht möglich.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trifft zu | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| 1: Einstellung der Erwerbstätigkeit unmöglich | 61,8% | 71,4% | 56,5% | 67,2% | 65,0% | 63,3% |
| 2: umständlich | 18,4% | 18,2% | **42,0%** | 28,4% | 22,3% | 27,8% |
| 3: Arbeitgeber | 30,3% | 42,9% | 41,3% | 31,3% | 31,1% | 36,0% |
| 4: KBG Abzug | 23,7% | 27,3% | **37,7%** | 29,9% | 28,2% | 30,4% |
| 5: Antragsfrist | 3,9% | 3,9% | **29,0%** | 7,5% | 4,9% | 12,1% |
| 6: Urlaub | 50,0% | 54,5% | 39,9% | 44,8% | 51,5% | 47,3% |
| 7: finanziell nicht möglich | 34,2% | 45,5% | 23,9% | 28,4% | 35,9% | 32,5% |
| Basis (100%): 461 (mehr als 50% antworten auf diese Fragen nicht) | | | | | | |

Bei allen Faktoren war der Hauptgrund für die Nichtinanspruchnahme die Unmöglichkeit der kompletten Einstellung der Erwerbstätigkeit.

**Partnerschaft**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leben Sie mit einem Partner/einer Partnerin zusammen? | | | | | | |
|  | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| Ja | 94,0% | 93,7% | 82,5% | 90,1% | 94,6% | 90,8% |
| Nein | 6,0% | 6,3% | **17,5%** | 9,9% | 5,4% | 9,2% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100%): 1000 Personen | | | | | | |

Bei Übermutter sind verhältnismäßig viele Alleinerziehend

**Einkommen nach Quartilen**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eigenes EK + EK Partner (vor Geburt Kind) wenn Partner in HH lebt | | | | | | |
| HH EK | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| <= 2800 | **35,4%** | 16,3% | **35,7%** | 28,8% | 17,0% | 25,3% |
| <= 3500 | 37,8% | 28,6% | 21,4% | 25,8% | 21,3% | 27,3% |
| <= 4400 | 14,6% | 30,6% | 25,0% | 16,7% | 30,9% | 24,2% |
| > 4400 | 12,2% | 24,5% | 17,9% | 28,8% | 30,9% | 23,2% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100%): 396 Personen (Rest keine Angabe) | | | | | | |

Traditionell und Übermutter geringstes HH Einkommen. Bei jenen, die ohne Partner leben verdienen Übermutter nicht verhältnismäßig schlecht (nicht hier zu sehen).

Allgemein sind verhältnismäßig etwas mehr Übermütter und partnerschaftliche Familienführung Selbstständig. Vor der Geburt in Karenz oder HH waren verhältnismäßig viele in traditionell.

**Alter**: Traditionelle sind am jüngsten, dann Übermutter, dann modernes Powercouple, dann modern Wohl des Kindes, dann partnerschaftliche Famillienführung.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alter | | | | | | |
|  | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| <25 | 7,0% | 5,4% | 6,6% | 7,5% | 2,0% | 5,6% |
| 25-30 | **25,4%** | 17,6% | 20,5% | 16,8% | 12,3% | 18,6% |
| 30-33 | 20,9% | 21,5% | 18,8% | **23,6%** | 22,5% | 21,3% |
| 33-35 | 9,0% | 13,2% | **15,3%** | **15,5%** | **16,7%** | 13,9% |
| 35-40 | 24,4% | **29,8%** | 27,5% | 22,4% | 33,3% | 27,7% |
| >40 | 13,4% | 12,7% | 11,4% | 14,3% | 13,2% | 12,9% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100%): 1000 Personen | | | | | | |

**Anzahl der Kinder:** Traditionellen haben am meisten Kinder, gefolgt von Übermutter. Durchschnittlich viele Kinder haben die modernen um das Wohl des Kind bemühten und das moderne Powercouple. Am wenigsten jene mit partnerschaftlicher Familienführung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl der Kinder < 18 Jahre im Haushalt | | | | | | |
| Anzahl Kinder | Traditionell | Modern, Wohl des Kindes | Übermutter | modernes Powercouple | (versuchte) partnerschaftliche Familienführung | Gesamt |
| 1 | 34,8% | 47,8% | 42,8% | 41,0% | 47,5% | 42,9% |
| 2 | 38,3% | 39,0% | 40,2% | 42,2% | 37,7% | 39,4% |
| 3 | 14,4% | 9,8% | 13,1% | 13,0% | 10,3% | 12,1% |
| mehr als 3 | 12,4% | 3,4% | 3,9% | 3,7% | 4,4% | 5,6% |
| Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Basis (100%): 1000 Personen | | | | | | |