JOERG E. STAUFENBIEL / AXEL G. KOETZ / KARIN FERRING

DIE WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄTEN
Studiengänge und Berufsfelder für Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinformatiker

INHALTSVERZEICHNIS ................................................................. Seite

Teil A: Das Wirtschaftsstudium - Ein Überblick ............................. 21

1. Gegenwärtige Tendenzen in der Wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung . 22
   1.1. Studentenzahlen und Neuzulassungen ........................................... 22
   1.2. Das Angebot der Hochschulen .................................................. 32
   1.3. Studiendauer und Studienerfolg .............................................. 36
   1.4. Hochschul-Ranking: Was Studenten, Manager und Wissenschaftler denken . 45
   1.5. Anmerkungen zur gegenwärtigen Studiensituation ......................... 50
   1.6. Ausbildung und Arbeitsmarkt ................................................ 54

2. Was Studieren? - Studiengänge und Fächerangebot im Überblick ............ 56
   2.1. VWL, BWL, Ökonomie, Wirtschaftsingenieurwesen oder -informatik? ..... 56
   2.2. Grundlegende Gliederungsprinzipien der Wahlgebiete .................... 64
   2.3. Entscheidungskriterien bei der Fächerwahl ................................ 68
   2.4. Kurzbeschreibung der Wahlgebiete ......................................... 70
   2.4.1. Wirtschaftswissenschaftliche Disziplinen ................................ 72
   2.4.1.1. Planungslehre ................................................................. 72
   2.4.1.2. Organisationslehre/Unternehmensführung .............................. 72
   2.4.1.3. Finanzierungslehre/Investitionslehre .................................. 72
   2.4.1.4. Absatzwirtschaft/Marketing ........................................... 73
   2.4.1.5. Personalwirtschaft ......................................................... 73
   2.4.1.6. Unternehmensrechnung .................................................. 73
   2.4.1.7. Steuerlehre ................................................................. 73
   2.4.1.8. Wirtschaftsprüfung/Revisions- und Treuhandwesen ................... 74
   2.4.1.9. Bankbetriebslehre .......................................................... 74
   2.4.1.10. Industriebetriebslehre/Produktionswirtschaft ...................... 74
   2.4.1.11. Handelsbetriebslehre/Distributionswirtschaft ....................... 76
   2.4.1.12. Internationales Management/Internationale Unternehmungen .......... 76
   2.4.1.13. Versicherungsbetriebslehre/Versicherungswissenschaft ............. 76
   2.4.1.14. Finanzwissenschaft ........................................................ 76
   2.4.1.15. Verkehrswissenschaft/Verkehrsbetriebslehre ......................... 78
   2.4.1.16. Genossenschaftswesen/Genossenschaftswirtschaft .................... 78
   2.4.1.17. Wirtschaftliche Warenlehre/Produktmarketing ....................... 78
   2.4.1.18. Beschaffung/Materialwirtschaft/Logistik ........................... 78
   2.4.1.19. Öffentliche Unternehmen und Verwaltungen .......................... 79
   2.4.1.20. Wirtschaftsökologie/Umweltökonomie ................................ 79
   2.4.2. Mathematisch-Statistische Disziplinen .................................. 79
   2.4.2.1. Statistik/Ökonometrie .................................................... 79
   2.4.2.2. Operations Research/Unternehmensforschung ........................... 80
   2.4.2.3. (Wirtschafts-)Informatik/Datenverarbeitung .......................... 80
Inhaltsverzeichnis

<table>
<thead>
<tr>
<th>2.4.3.</th>
<th>Sozialwissenschaftliche Disziplinen</th>
<th>80</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.4.3.1.</td>
<td>Politische Wissenschaft/Politikwissenschaft</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.3.2.</td>
<td>Soziologie</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.3.3.</td>
<td>Sozialpolitik</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.3.4.</td>
<td>Wirtschafts- und Sozialgeographie</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.3.5.</td>
<td>Wirtschafts- und Sozialgeschichte</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.3.6.</td>
<td>Wirtschafts- und Sozialpsychologie</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.4.</td>
<td>Rechtswissenschaftliche Disziplinen</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.4.1.</td>
<td>Öffentliches Recht</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.4.2.</td>
<td>Privatrecht</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.4.3.</td>
<td>Arbeitsrecht</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.4.4.</td>
<td>Steuerrecht</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4.5.</td>
<td>Wahlfachregister: Die wichtigsten Wahlfächer nach Studienorten</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.</td>
<td>Wahl der Universität</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.</td>
<td>Bewerbung zum Studium</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.</td>
<td>Immatrifikation</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4.</td>
<td>Von der Fachhochschule zur Universität</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.</td>
<td>Hochschulwechsel</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Wie Studieren? - Studienablauf und Examen</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>4.1.</td>
<td>Studienbeginn</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.</td>
<td>Grundstudium und Zwischenprüfung/Diplom-Vorprüfung</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.</td>
<td>Hauptstudium und Diplomprüfung</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4.</td>
<td>Diplomarbeit</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>4.5.</td>
<td>Promotion</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>4.6.</td>
<td>Praktische Tätigkeiten und außeruniversitäre Aktivitäten</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Auslandsstudium</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.</td>
<td>Vorbereitung eines Auslandsstudiums</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.</td>
<td>Auslandsprogramme und Fördermöglichkeiten</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.</td>
<td>Europäische und amerikanische MBA-Programme</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>5.4.</td>
<td>Literaturhinweise zum Auslandsstudium</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Literaturempfehlungen zur Studien- und Berufsplanung</td>
<td>120</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Teil B: Berufs- und Tätigkeitsfelder für Wirtschaftsakademiker

1. | Ein Überblick | 124 |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1.</td>
<td>Entscheidungskriterien bei der Berufswahl</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.</td>
<td>Beschäftigungsstruktur von Wirtschaftsakademikern</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Selbständigkeit, Angestellentätigkeit oder Öffentlicher Dienst?</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1.</td>
<td>Selbständige Tätigkeit</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.</td>
<td>Angestellentätigkeiten in der Wirtschaft</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.</td>
<td>Tätigkeiten im Öffentlichen Dienst</td>
<td>136</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Funktionsbezogene Berufs- und Tätigkeitsfelder
   3.1. Berufs-/Tätigkeitsfelder und Studienfächer
   3.2. Einzelbeschreibungen der Funktionen
       3.2.1. Einkauf/Materialwirtschaft/Logistik
       3.2.2. Produktion/Arbeitsvorbereitung/Fertigungssteuerung
       3.2.3. Verkauf/Vertrieb/Marketing/Marktforschung/Werbung
       3.2.4. Externes Rechnungswesen/Unternehmensrechnung/Bilanzierung
       3.2.5. Interne Revision/Internes Rechnungswesen/
               Unternehmensplanung/Betriebswirtschaftliche Abteilung
   3.2.6. Organisation und Datenverarbeitung
   3.2.7. Personalwesen/Aus- und Weiterbildung
   3.2.8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Volkswirtschaftliche Abteilung

4. Berufs- und Tätigkeitsfelder nach Branchen und Wirtschaftszweigen
   4.1. Industrie
   4.2. Bauwirtschaft
   4.3. Handwerk
   4.4. Handel
   4.5. Kreditwirtschaft
   4.6. Leasing
   4.7. Versicherungswirtschaft
   4.8. Genossenschaftswesen
   4.9. Presse- und Verlagswesen
   4.10. Dienstleistung/Freie Berufe
       4.10.1. Steuerberatung
       4.10.2. Wirtschaftsprüfung
       4.10.3. Unternehmens-, Personal- und Softwareberatung
       4.10.4. Werbewirtschaft und Marktforschung
       4.11. Organisationen der Wirtschaft (Verbände)
       4.12. Gewerkschaftsorganisationen
       4.13. Öffentlicher Dienst

Teil C: Dokumentation - Die Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten

1. Das Wirtschaftsstudium in Deutschland

   1. Einführung und Erläuterungen zu den Einzeldarstellungen

   2. Dokumentation: Die Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten
       2.1. Aachen, TH
       2.2. Augsburg, U
       2.3. Bamberg, U
       2.4. Bayreuth, U
       2.5. Berlin, FU
       2.6. Berlin, TU
       2.7. Bielefeld, U
       2.8. Bochum, U
<table>
<thead>
<tr>
<th>2.9</th>
<th>Bonn, U</th>
<th>205</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.10</td>
<td>Braunschweig, TU</td>
<td>208</td>
</tr>
<tr>
<td>2.11</td>
<td>Bremen, U</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td>2.12</td>
<td>Darmstadt, TH</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td>2.13</td>
<td>Dortmund, U</td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td>2.14</td>
<td>Düsseldorf, U</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>2.15</td>
<td>Duisburg, U/GH</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>2.16</td>
<td>Eichstätt, KU</td>
<td>237</td>
</tr>
<tr>
<td>2.17</td>
<td>Erlangen-Nürnberg, U</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>2.18</td>
<td>Essen, U/GH</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>2.19</td>
<td>Frankfurt, U</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>2.20</td>
<td>Freiburg, U</td>
<td>254</td>
</tr>
<tr>
<td>2.21</td>
<td>Gießen, U</td>
<td>257</td>
</tr>
<tr>
<td>2.22</td>
<td>Göttingen, U</td>
<td>260</td>
</tr>
<tr>
<td>2.23</td>
<td>Hagen, FernU/GH</td>
<td>264</td>
</tr>
<tr>
<td>2.24</td>
<td>Hamburg, U</td>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td>2.25</td>
<td>Hamburg, U,FH,TU</td>
<td>271</td>
</tr>
<tr>
<td>2.26</td>
<td>Hannover, U</td>
<td>274</td>
</tr>
<tr>
<td>2.27</td>
<td>Heidelberg, U</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>2.28</td>
<td>Hohenheim, U</td>
<td>279</td>
</tr>
<tr>
<td>2.29</td>
<td>Kaiserslautern, U</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>2.30</td>
<td>Karlsruhe, U</td>
<td>287</td>
</tr>
<tr>
<td>2.31</td>
<td>Kassel, GH</td>
<td>292</td>
</tr>
<tr>
<td>2.32</td>
<td>Kiel, U</td>
<td>296</td>
</tr>
<tr>
<td>2.33</td>
<td>Koblenz, WHU</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>2.34</td>
<td>Köln, U</td>
<td>303</td>
</tr>
<tr>
<td>2.35</td>
<td>Konstanz, U</td>
<td>307</td>
</tr>
<tr>
<td>2.36</td>
<td>Lüneburg, U</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td>2.37</td>
<td>Mainz, U</td>
<td>313</td>
</tr>
<tr>
<td>2.38</td>
<td>Mannheim, U</td>
<td>317</td>
</tr>
<tr>
<td>2.39</td>
<td>Marburg, U</td>
<td>323</td>
</tr>
<tr>
<td>2.40</td>
<td>München, TU</td>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td>2.41</td>
<td>München, U</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>2.42</td>
<td>Münster, U</td>
<td>331</td>
</tr>
<tr>
<td>2.43</td>
<td>Oestrich-Winkel, EBS</td>
<td>335</td>
</tr>
<tr>
<td>2.44</td>
<td>Oldenburg, U</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>2.45</td>
<td>Osnabrück, U</td>
<td>343</td>
</tr>
<tr>
<td>2.46</td>
<td>Paderborn, U</td>
<td>345</td>
</tr>
<tr>
<td>2.47</td>
<td>Passau, U</td>
<td>352</td>
</tr>
<tr>
<td>2.48</td>
<td>Regensburg, U</td>
<td>356</td>
</tr>
<tr>
<td>2.49</td>
<td>Saarbrücken, U</td>
<td>359</td>
</tr>
<tr>
<td>2.50</td>
<td>Siegen, U/GH</td>
<td>363</td>
</tr>
<tr>
<td>2.51</td>
<td>Stuttgart, U</td>
<td>367</td>
</tr>
<tr>
<td>2.52</td>
<td>Trier, U</td>
<td>369</td>
</tr>
<tr>
<td>2.53</td>
<td>Tübingen, U</td>
<td>373</td>
</tr>
<tr>
<td>2.54</td>
<td>Witten/Herdecke, U</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>2.55</td>
<td>Würzburg, U</td>
<td>379</td>
</tr>
<tr>
<td>2.56</td>
<td>Wuppertal, U/GH</td>
<td>381</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. ANHANG: Hochschulen mit speziellen Studiengängen .................................. 386

3.1. Berlin, E.A.P. Europäische Wirtschaftshochschule .................................. 386
3.2. Hamburg, UdBw .................................................. 389
3.3. München, UdBw .................................................. 393

4. Zur Situation der WiSo-Ausbildung in den neuen Bundesländern .................. 396

II. Das Wirtschaftsstudium in Österreich

1. Ausbildungsgänge für Wirtschaftsakademiker in Österreich .......................... 398

2. Studium und Prüfungen ................................................................................. 402
2.1. Erster Studienabschnitt und 1. Diplomprüfung ........................................ 402
2.2. Zweiter Studienabschnitt und 2. Diplomprüfung ....................................... 402
2.3. Sponsion .................................................................................................... 402

3. Dokumentation: Die Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in Österreich ... 403

3.1. Graz, U .................................................................................. 403
3.2. Innsbruck, U ............................................................................ 404
3.3. Klagenfurt, U ........................................................................... 405
3.4. Linz, U .................................................................................. 406
3.5. Wien, U .................................................................................. 407
3.6. Wien, WU .............................................................................. 409

III. Das Wirtschaftsstudium in der Schweiz .......................................................... 411

1. Ausbildungsgänge für Wirtschaftsakademiker in der Schweiz ...................... 411

2. Dokumentation: Die Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten in der Schweiz ... 413
2.1. Basel, U ................................................................................ 413
2.2. Bern, U ................................................................................ 415
2.3. Fribourg, U ........................................................................... 416
2.4. Genève/Genf, U ...................................................................... 418
2.5. Lausanne, HEC ....................................................................... 419
2.6. Neuchâtel, U ........................................................................ 421
2.7. St. Gallen, HSG ....................................................................... 422
2.8. Zürich, ETH ........................................................................ 428
2.9. Zürich, U .............................................................................. 430
AEG Hausgeräte AG, Frankfurt ......................................................... 93
Akzo/Enka AG, Wuppertal ............................................................... 117
Andersen Consulting, Sulzbach ....................................................... 25
Arthur Andersen & Co. G.M.B.H., Hamburg ................................. 53
AUDI AG, Ingolstadt u. Neckarsulm .............................................. 125
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen ......................................... 31
Bayerische Landesbank, München .................................................. 103
BHF-Bank, Frankfurt/Main ............................................................. 131
Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim ...................................... 43
Booz, Allen & Hamilton, Düsseldorf ............................................. 3
Robert Bosch GmbH, Stuttgart ...................................................... 71
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co., Coburg .................................... 41
Commerzbank AG, Frankfurt/Main ............................................... 29
Dachser GmbH + Co., Kempen ...................................................... 67
Degussa AG, Frankfurt/Main ....................................................... 37
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main .............................................. 46-47
Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main ......................................... 164-165
Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt/Main ....................................... 10
Deutsche Unilever GmbH, Hamburg .............................................. 83
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Bonn .............................. 153
DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank, Frankfurt/Main ............ 75
Dr. Ebner, Dr. Stolz und Partner GmbH, Stuttgart ......................... 7
Ernst & Young GmbH, Düsseldorf u.a ........................................... 57
FERRERO OHGmbH, Frankfurt/Main ............................................. 95
GfK AG, Nürnberg ................................................................. 139
Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG, Hamburg ................. 35
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düsseldorf ................ 115
HERFORT - VAN KERKOM - HOWER - STREIT, Köln ................... 65
Iba-Institut Köln GmbH, Köln ................................................... 111 u. 123
IBM Deutschland GmbH, Versmold ............................................. 97
IKEA Deutschland Verkaufs-GmbH & Co., Hofheim-Wallau ........ 149
KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Düsseldorf u.a. 33
KPMG Peat Marwick Treuhand GmbH, Frankfurt/Main .................. 99
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main ......................... 161
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Kiel ................. 77
Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe .................... 49
Mannesmann AG, Düsseldorf ..................................................... 143
McKinsey & Company, Düsseldorf ............................................ 60-61
Nassauische Sparkasse, Wiesbaden ............................................ 151
Otto Versand, Hamburg .......................................................... 55
Quelle, Fürth/Bayern ............................................................. 20
REEMTSMA Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg .................... 17
Rütgerswerke Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main ...................... 135
Schering Aktiengesellschaft, Berlin ........................................... 23
Wichtiger Hinweis für unsere Leser: