<table>
<thead>
<tr>
<th>名称</th>
<th>1940年段階の在職者数（人）</th>
<th>おもな就任ポスト</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>インド高等文官（ICS）</td>
<td>150</td>
<td>総督顧問, 官房長, 局長, 管区長官, 県知事, 郡長</td>
</tr>
<tr>
<td>* 1938年以降の採用から</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ビルマ高等文官（BCS-I）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>州行政官（PCS）</td>
<td>221</td>
<td>県知事, 郡長, 政庁の準要職, 県庁・郡役場の要職</td>
</tr>
<tr>
<td>* 1938年以降の採用から</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>第二級ビルマ文官（BCS-II）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>下級行政官（SCS）</td>
<td>343</td>
<td>政庁・県庁・郡役場の準要職</td>
</tr>
<tr>
<td>クラーク（一般事務職）</td>
<td>数千</td>
<td>各役所での窓口業務, 使い走りなど</td>
</tr>
</tbody>
</table>

表5 英領期ビルマの一般職公務員の種類とおもな就任ポスト