|  |
| --- |
| **Übersicht** |
| **Zusammensetzung nach Parteien** |
|  | CDU/CSU |  517 | GB/BHE |  20 |
|  | SPD |  386 | BP |  6 |
|  | FDP |  82 | DPS |  3 |
|  | DP |  24 | insgesamt |  1 038 |
| **Zahl der von den Volksvertretungen der Länder zu wählenden Mitglieder1)** |
|  | Baden-Württemberg |  70 | Niedersachsen |  62 |
|  | Bayern |  88 | Nordrhein-Westfalen |  147 |
|  | Berlin |  21 | Rheinland-Pfalz |  32 |
|  | Bremen |  6 | Saarland |  10 |
|  | Hamburg |  17 | Schleswig-Holstein |  22 |
|  | Hessen |  44 |  |  |
| 1) Bekanntmachung der Bundesregierung vom 19. Mai 1959 (BGBl. I S. 260, Nr. 17 vom 16. Mai 1959) |
| **Tagungsort und Tagesstätte: Berlin, Ostpreußenhalle** |
| **Präsident der Bundesversammlung:** Bundestagspräsident D. Dr. Eugen Gerstenmaier |
| **Wahlergebnis** 1. Wahlgang 2. Wahlgang |
|  | Heinrich Lübke (Vorschlag CDU/CSU) |  5172) |  526 |
|  | Carlo Schmid (Vorschlag SPD) |  385 |  386 |
|  | Max Becker (Vorschlag FDP) |  104 |  99 |
|  | Enthaltungen |  25 |  22 |
|  | abgegebene Stimmen insgesamt |  1 031 |  1 033 |
| 2) Bei der ersten Zählung wurden für Lübke 516 Stimmen gezählt. |
| **Gewählt:** Heinrich Lübke im 2. Wahlgang mit 526 Stimmen3)3) erforderliche Mehrheit: 520 Stimmen |
| **Amtszeit:** 13. September 1959 bis 12. September 1964 |