|  |
| --- |
| **Übersicht** |
| **Zusammensetzung nach Parteien** |
|  | CDU/CSU |  431 | KPD |  10 |
|  | SPD |  347 | Hamburg-Block |  9 |
|  | FDP |  112 | SSW |  1 |
|  | GB/BHE |  61 | DRP |  1 |
|  | DP |  15 | fraktionslos |  4 |
|  | BP |  15 |  |
|  | Z |  12 | insgesamt |  1 018 |
| **Zahl der von den Volksvertretungen der Länder zu wählenden Mitglieder**1) |
|  | Baden-Württemberg |  68 | Hessen |  44 |
|  | Bayern |  91 | Niedersachsen |  65 |
|  | Berlin |  22 | Nordrhein-Westfalen |  141 |
|  | Bremen |  6 | Rheinland-Pfalz |  32 |
|  | Hamburg |  17 | Schleswig-Holstein |  23 |
| 1) Bekanntmachung der Bundesregierung vom 17. Mai 1954 (BGBl. I S. 125, Nr. 13 vom 18. Mai 1954) |
| **Tagungsort und Tagesstätte:** Berlin, Ostpreußenhalle |
| **Präsident der Bundesversammlung:** Bundestagspräsident Dr. Hermann Ehlers |
| **Wahlergebnis** 1. Wahlgang |
|  | Theodor Heuss (Vorschlag CDU/CSU) |  871 |
|  | Alfred Weber2) (Vorschlag KPD) |  12 |
|  | Sonstige |  6 |
|  | Enthaltungen |  95 |
|  | ungültig |  3 |
|  | abgegebene Stimmen insgesamt |  987 |
| 2) Wahlvorschlag der KPD. Prof. Alfred Weber teilte mit, daß er die Kommunistische Fraktion in der Bundesversammlung weder aufgefordert noch ermächtigt habe, ihn als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten vorzuschlagen, und daß er sich entschieden gegen diesen Missbrauch seines Namens verwahre. |
| **Gewählt:** Theodor Heuss im 1. Wahlgang mit 871 Stimmen3)**– Wiederwahl –**  |
| 3) erforderliche Mehrheit: 510 Stimmen |
| **Amtszeit:** 13. September 1954 bis 12. September 1959 |