### Fakultät für Maschinenbau

**Wissenschaftlicher Karriereverlauf 2008**

- Angaben in Prozent -

#### Erhebungszeiträume:

- **Studienanfänger/Absolventen/Promotionen:** Studienjahr 2008: WS 2007/08 + SS 2008
- **Studierende:** Stand WS 2008/2009 (vgl. RUBRIK 2008)
- **Habilitationen:** Kalenderjahr 2008
- **Professuren:** 24.09.2008 (Stichtag; Beschäftigungsstatistik Dezernat 3)

#### Besonderheiten:

- **Studienanfänger:** NUR Erst- und Neuimmatrikulationen, keine Beurlaubungen, Gast- / Zweithörer und Rückmeldungen.
- **Studierende:** 1. Fach/Köpfe.
- **Absolventen:** 1. Fach/Köpfe.
Fakultät für Maschinenbau
Entwicklung der Frauenanteile 2005-2009
- Angaben in Prozent

Erhebungszeiträume:
Fakultät für Maschinenbau
Entwicklung der Frauenanteile 2005-2009
- Angaben in Prozent

Erhebungszeitraum:
Fakultät für Maschinenbau
Entwicklung der Frauenanteile 2005-2009
- Angaben in Prozent

<table>
<thead>
<tr>
<th>Erhebungszeiträume:</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienanfänger %</th>
<th>Studierende %</th>
<th>Absolventen %</th>
<th>Studienanfänger abs.</th>
<th>Studierende abs.</th>
<th>Absolventen abs.</th>
<th>Studienanfänger gesamt</th>
<th>Studierende gesamt</th>
<th>Absolventen gesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19%</td>
<td>20%</td>
<td>6%</td>
<td>77</td>
<td>362</td>
<td>4</td>
<td>400</td>
<td>1846</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>22%</td>
<td>20%</td>
<td>12%</td>
<td>108</td>
<td>439</td>
<td>11</td>
<td>492</td>
<td>2225</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>21%</td>
<td>20%</td>
<td>18%</td>
<td>124</td>
<td>547</td>
<td>21</td>
<td>602</td>
<td>2739</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>20%</td>
<td>19%</td>
<td>16%</td>
<td>173</td>
<td>571</td>
<td></td>
<td>860</td>
<td>3071</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>18%</td>
<td>19%</td>
<td></td>
<td>109</td>
<td>513</td>
<td></td>
<td>610</td>
<td>2728</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Besonderheit: NUR Erst- und Neuimmatrikulationen; keine Beurlaubungen/Gast-/Zweithörer/Rückmeldungen.
Besonderheit: 1. Fach/Köpfe; Absolventenzahlen lagen nur bis zum Studienjahr 2008 vor.
Besonderheit: 1. Fach/Köpfe.