|  |
| --- |
| **Übersicht** |
| **Zusammensetzung nach Parteien** |
|  | CDU/CSU |  |  479 |
|  | SPD |  419 |
|  | FDP |  71 |
|  | Die Grünen1) |  67 |
|  | Sonstige2) |  2 |
|  | Insgesamt |  1 038 |
| 1) einschließlich Alternative Liste (AL) und Grün-Alternative Liste (GAL) |
| 2) 1 Fraktionslose und 1 Republikaner |
| **Zahl der von den Volksvertretungen der Länder zu wählenden Mitglieder**3) |
|  | Baden-Württemberg |   |  77 |
|  | Bayern |  94 |
|  | Berlin |  16 |
|  | Bremen |  5 |
|  | Hamburg |  13 |
|  | Hessen |  46 |
|  | Niedersachsen |  63 |
|  | Nordrhein-Westfalen |  141 |
|  | Rheinland-Pfalz |  32 |
|  | Saarland |  9 |
|  | Schleswig-Holstein |  23 |
| 3) Bekanntmachung der Bundesregierung vom 17. Januar 1989 (BGBl. I S. 90) über die Zahl der von den Volksvertretungen der Länder zu wählenden Mitglieder der Bundesversammlung. |
| **Tagungsort und Tagesstätte:** Bonn, Beethovenhalle |
| **Präsident der Bundesversammlung:** Bundestagspräsidentin Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth |
| **Wahlergebnis** 1. Wahlgang  |
|  | Richard von Weizsäcker(Vorschlag der CDU/CSU, FDP und SPD) |   |
|  | Ja-Stimmen |  881 |
|  | Nein-Stimmen |  108 |
|  | Enthaltungen |  30 |
|  | ungültige Stimmen |  3 |
|  | abgegebene Stimmen insgesamt |  1 022 |
| **Gewählt:** Richard von Weizsäcker im 1. Wahlgang mit 881 Stimmen 4)**– Wiederwahl –**4) erforderliche Mehrheit: 520 Stimmen |
| **Amtszeit:** 1. Juli 1989 bis 30. Juni 1994 |