Besonderes Verwaltungsrecht
Skriptum für den Grundausbildungslehrgang für Gemeindebedienstete im Land Salzburg 2015/2016

Mag. Franz Schefbaumer
Einwohner- und Standesamt
Magistrat Salzburg

Salzburg/Kuttikaanam, Jänner 2016

Anpassung, Mai 2019
Mag. Dr. Rudolf Oberschneider
Stadtgemeinde Saalfelden

Bei den in diesem Skriptum verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.
Inhaltsverzeichnis

TEIL I – Wahlrecht

1. Kapitel Gesetzliche Grundlagen des Wahlrechts ........................................... 8
   1.1. Verfassungsgesetzliche Grundlagen ...................................................... 8
   1.2. Einfachgesetzliche Grundlagen: ............................................................. 8

2. Kapitel Einleitung .......................................................................................... 8
   2.1. Österreich ................................................................................................. 9
   2.2. Wahlrechtsreform 1992 .......................................................................... 9

3. Kapitel: Wahlgrundsätze und Formen des Wahlrechts .............................. 10
   3.1. Wahlgrundsätze ...................................................................................... 10
       3.1.1. Allgemeines Wahlrecht ................................................................. 11
       3.1.2. Gleiches Wahlrecht ......................................................................... 12
       3.1.3. Unmittelbares (direktes) Wahlrecht .............................................. 12
       3.1.4. Persönliches Wahlrecht .................................................................... 12
       3.1.5. Geheimes Wahlrecht ........................................................................ 13
       3.1.6. Freies Wahlrecht .............................................................................. 14
       3.1.7. Verhältniswahlrecht ........................................................................ 14
       3.2. Formen des Wahlrechts ......................................................................... 15
           3.2.1. Aktives Wahlrecht ................................................................. 15
           3.2.2. Passives Wahlrecht ...................................................................... 15
       3.3. Einheitliches Wahlrecht (Homogenitätsprinzip) .................................. 16
       3.4. Auslegung von wahlrechtlichen Normen ............................................. 16
       3.5. Wahlrecht und Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) ......... 16

4. Kapitel: Wählerrevidenz und Wählerverzeichnis ....................................... 16
   4.1. Wählerrevidenz ...................................................................................... 17
   4.2. Wahlausschluss ....................................................................................... 17
   4.3. Erstellung der Wählerrevidenz ............................................................... 18
       4.3.1. Führung der Wählerrevidenz ......................................................... 18
       4.3.2. Führung der Europa-Wählerrevidenz ............................................. 18
       4.3.3. Einspruchsverfahren nach dem Wählerrevidenzgesetz .............. 19
       4.3.4. Amtswegige Berichtigungen ......................................................... 19
       4.3.5. Nähere Regelungen ......................................................................... 19
       4.3.6. Kostenträgung ................................................................................ 20
   4.4. Wählerverzeichnis (am Beispiel der Nationalrats-Wahlordnung) ......... 20

5. Kapitel: Wahlbehörden .............................................................................. 22
   5.1. Bundeswahlbehörde ............................................................................... 22
   5.2. Landeswahlbehörden ............................................................................ 23
5.3. Bezirkswahlbehörden ................................................................. 23
5.4. Gemeindewahlbehörden ............................................................ 24
5.5. Sprengelwahlbehörden .............................................................. 24
5.6. Besondere Wahlbehörden („fliegende Wahlkommissionen“) ........ 25
5.7. Beisitzer ..................................................................................... 25
5.8. Parteienmäßige Entsendung der Beisitzer .................................. 26
5.9. Vertrauenspersonen ................................................................. 26
5.10. Wahlzeugen ............................................................................. 26
5.11. Wahlbeobachter ..................................................................... 27
5.12. Pflichten der Organe der Wahlbehörden .................................... 28
5.13. Rechte der Mitglieder der Wahlbehörden ................................... 29
5.14 Konstituierung der Wahlbehörden, Angelobung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer .......................................................... 29
5.15. Beschlussfähigkeit, gültige Beschlüsse der Wahlbehörden ......... 29
6. Kapitel: Wahlkarten und Briefwahl.............................................. 30
  6.1. Anspruchsberechtigte ................................................................. 30
  6.2. Antragstellung ......................................................................... 31
  6.3. Form und Inhalt der Wahlkarte ................................................... 32
  6.4. Verlust und Unbrauchbarkeit von Wahlkarten ............................ 33
  6.5. Ausfolgung der Wahlkarten ....................................................... 34
  6.6. Vorgang bei der Wahlkartenwahl (vor einer örtlichen Wahlbehörde) ................................................................................. 34
  6.7. Briefwahl .................................................................................. 35
  6.8. Vorgang bei der Briefwahl .......................................................... 35
  6.9. Ermittlung der Briefwahlergebnisse ......................................... 36
7. Kapitel: Wahlbewerbung - Wahlvorschläge ................................... 37
8. Kapitel: Abstimmungsverfahren.................................................... 40
  8.1. Wahlsprengel, Wahllokale, Verbotszonen, Wahlzeit .................. 40
    8.1.1. Wahlsprengel .................................................................. 40
    8.1.2. Wahllokale .................................................................... 40
    8.1.3. Verbotszone .................................................................... 41
    8.1.4. Wahlzeit ....................................................................... 41
9. Kapitel: Die Wahlhandlung ............................................................. 41
  9.1. Aufgaben des Wahlleiters ........................................................... 42
  9.2. Wahlkuverts .......................................................................... 42
  9.3. Persönliche Ausübung des Wahlrechts ....................................... 42
  9.4. Stimmabgabe ......................................................................... 43
  9.5. Stimmabgabe durch Wahlkartenwähler ................................... 44
10. Kapitel: Amtlicher Stimmzettel & Stimmzettelprüfung ................... 45
    10.1. Stimmzettel nach der Nationalratswahlordnung ..................... 45
    10.2. Stimmzettel nach der Europawahlordnung ............................. 46
    10.3. Stimmzettel nach dem Bundespräsidentenwahlgesetz .......... 46
    10.4. Stimmzettel nach dem Volksabstimmungsgesetz .................. 46
10.5. Stimmzettel nach dem Volksbefragungsgesetz .................................. 47
10.6. Stimmzettel nach der Salzburger Landtagswahlordnung .................. 47
10.7. Stimmzettel nach der Salzburger Gemeindewahlordnung ............... 47
10.8. Gemeinsame Bestimmungen ............................................................... 47
10.9. Beispiele für gültige und ungültige Stimmzettel: ............................. 49
10.10. Feststellung des örtlichen Wahlergebnisses .................................. 55
10.11. Zusammenrechnung der Sprengelergebnisse (außerhalb von Wien) .................................................................................. 55
10.12. Zusammenrechnung der Wahlergebnisse ...................................... 56

11. Kapitel: Mandatsverteilung ................................................................. 58
11.1. Ermittlung der Wahlzahl ....................................................................... 58
    11.1.1. Ermittlung der Wahlzahl nach der Nationalratswahlordnung durch die Landeswahlbehörde .................................................. 58
    11.1.2. Erstes Ermittlungsverfahren (Regionalwahlkreis) ....................... 58
    11.1.3. Zweites Ermittlungsverfahren (Landeswahlkreis) ....................... 58
    11.1.4. Drittes Ermittlungsverfahren (D’Hondt) ..................................... 59
11.2. Ermittlung der Wahlzahl nach der Salzburger Landtagswahlordnung .................................................................................. 59
    11.2.1. Erstes Ermittlungsverfahren (Beispiel): ...................................... 59
    11.2.2. Zweites Ermittlungsverfahren (nach D’Hondt) durch die Landeswahlbehörde ................................................................. 60
11.3. Ermittlung der Wahlzahl nach der Salzburger Gemeindewahlordnung durch die Gemeindewahlbehörde ................................................. 61
11.4. Zuteilung der Mandate auf die Bewerber ......................................... 62
11.5. Doppeltgewählte .................................................................................. 62
11.6. Wahlanfechtung .................................................................................. 62
    11.6.1. Allgemeines .................................................................................. 62
    11.6.2. Prozessvoraussetzungen ............................................................... 62
    11.6.3. Antragsberechtigte ...................................................................... 63
    11.6.4. Anfechtungsfrist .......................................................................... 63
    11.6.5. Folgen der Stattgebung einer Wahlanfechtung ......................... 63
    11.6.6. sonstige Anfechtungen ................................................................. 63

12. Kapitel: Instrumente und Recht der direkten Demokratie ............... 63
12.1. Instrumente der direkten Demokratie auf Bundesebene ............... 64
    12.1.1. Volksbegehren ............................................................................. 64
    12.1.2. Volksabstimmung ...................................................................... 65
    12.1.3. Volksbefragung .......................................................................... 66
12.2. Instrumente der direkten Demokratie auf Landesebene ............... 67
    12.2.1. Volksabstimmung ...................................................................... 67
    12.2.2. Volksbefragung .......................................................................... 68
1. Kapitel: Gesetzliche Grundlagen des Landes-Sicherheitsgesetzes. 70
   1.1. Verfassungsrechtliche Grundlagen: ............................................. 70
   1.2. Einfachgesetzliche Grundlagen: .................................................. 70
   1.3. Abschnitte des SLSG: .................................................................. 71

2. Kapitel: Prostitution ........................................................................... 71
   2.1. Begriff der Prostitution: ................................................................. 71
   2.2. Prostitutionsverbote nach § 2 SLSG .............................................. 71
   2.3. Voraussetzungen für die Bewilligung eines Bordellbetriebes: ...... 72
       2.3.1. Antrag (§ 3 SLSG): ................................................................. 72
       2.3.2. persönliche und sachliche Erteilungsvoraussetzungen (§§ 5, 6, 10 SLSG): ................................................................. 72
       2.3.3. Bewilligungsverfahren durch die Gemeinde: ....................... 73
   2.4. § 7 SLSG: Besondere Verantwortung des Bewilligungsinhabers oder der Bewilligungsinhaberin .................. 73
   2.5. Ende der Bewilligung .................................................................... 73
       2.5.1. Widerruf der Bewilligung nach § 8 SLSG ......................... 73
       2.5.2. Schließung eines Bordells nach § 8 SLSG ......................... 74
       2.5.3. Erlöschen einer Bewilligung nach § 8 SLSG ..................... 74
   2.6. Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen nach § 9 SLSG ........................................................................ 74

3. Kapitel: Tierhaltung ............................................................................. 75
   3.1. Begriff .......................................................................................... 75
   3.2. Hundehaltung ................................................................................ 75
       3.2.1. Pflichten des Hundehalters: .................................................. 75
       3.2.2. Zuständigkeit der Gemeinde: ............................................... 76
       3.2.3. Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde: .................... 76
       3.2.4. Mitwirkungspflicht der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes: ................................................................. 77
       3.2.5. Persönliches Hundehalteverbot gemäß § 18 SLSG: ............ 77
       3.2.6. Halten gefährlicher Hunde nach § 19 SLSG: ....................... 78
       3.2.7. Persönliche Eignung nach § 20: ............................................ 79
       3.2.8. Sachkunde nach § 21: .............................................................. 79
       3.2.9. Wesenstest nach § 22: .............................................................. 80
       3.2.10. Haftpflichtversicherung nach § 23 ..................................... 80
       3.2.11. Führen eines gefährlichen Hundes nach § 24 ................... 80

4. Kapitel: Bettelei: .................................................................................. 81
   4.1. Begriff: ......................................................................................... 81
   4.2. Bettelei als Verwaltungsübertretung: ......................................... 81
TEIL VI – Veranstaltungswesen

1. Kapitel: Veranstaltungswesen: ................................................................. 82
  1.1. Verfassungsrechtliche Grundlagen: ................................................. 82
  1.2. Einfachgesetzliche Grundlagen: ....................................................... 82
  1.3. Verordnungsgrundlagen: ................................................................. 82

2. Kapitel: Begriff der Veranstaltung nach dem VAG: .............................. 82

3. Kapitel: Voraussetzungen für die Durchführung einer Veranstaltung: ................................................................. 83
  3.1. Bewilligungspflichtige Veranstaltungen nach §§ 4 ff VAG .......... 83
  3.2. Anmeldepflichtige Veranstaltungen nach §§ 12 ff VAG .......... 83
    3.2.1. Anmeldung durch den Veranstalter ............................................. 83
    3.2.2. Prüfung durch den Bürgermeister, ob die Veranstaltung .......... 84
    3.2.3. Bescheinigung über die Anmeldung und Auflagen ............... 85
    3.2.4. Untersagung gemäß § 14 VAG: ............................................... 86
  3.3. Antrag auf Genehmigung der Veranstaltungsstätte ...................... 86
    3.3.1. Erteilung der Genehmigung der Veranstaltungsstätte gem. § 17 VAG................................................................. 86
  3.4. Besondere Betriebsvorschriften gem. § 19 VAG: ........................... 87

  4.1. veranstaltungspolizeiliche Überwachung ..................................... 87
  4.2. sicherheitspolizeiliche Überwachung i.e.S. .................................. 88
  4.3. sicherheitspolizeiliche Überwachung i.w.S. ................................. 88
  4.4. Beachtung allgemeiner Bestimmungen: ..................................... 89
Teil I: Wahlrecht

1. **Kapitel Gesetzliche Grundlagen des Wahlrechts**

1.1. **Verfassungsgesetzliche Grundlagen**

Art. 10 Abs. 1 Ziffer 1 B-VG. Die Gesetzgebung und Vollziehung in Wahlangelegenheiten ist Bundessache. Daneben ist das Wahlrecht in vereinzelten Bestimmungen des B-VG (z. B. Art. 26, 60, 90, 117, 23a B-VG) sowie in Landesverfassungen geregelt.

1.2. **Einfachgesetzliche Grundlagen:**

- Nationalrats-Wahlordnung 1992
- Europawahlordnung 1996
- Bundespräsidentenwahlgesetz 1971
- Volksbegehrenrechtsgesetz 1973
- Volksabstimmungsgesetz 1992
- Volksbefragungsgesetz 1989
- Wählerrevidenzgesetz 1973
- Europawähler-Evidenzgesetz 1996
- Salzburger Landtagswahlordnung 1998
- Salzburger Gemeindewahlordnung 1998
- Salzburger Volksbefragungsgesetz 1985
- Salzburger Volksabstimmungs- und Volksbegehrenrechtsgesetz 1985

2. **Kapitel Einleitung**


---

2.1. Österreich

- Revolution 1848 „ein erster Versuch“: Konstituierung eines frei gewählten Reichstages
- Kurienwahlrecht 1861 „ein erster Schritt“: erstmalige Einrichtung eines Parlaments durch das Februarpatent von Kaiser Franz Joseph im Jahr 1861; Entsendung der Abgeordneten nicht durch direkte Wahl sondern über Kurien
- Zensuswahlrecht 1873 „wer Geld hat schafft an“: Wahlberechtigt sind nur Personen, die gewisse Finanzmittel nachweisen können (Zugang zur Wahl)
- Badische Wahlrechtsreform 1896: Zulassung von mehr Wählern (Entstehen von Massenparteien); das Stimmgewicht hängt von der Höhe der Finanzmittel ab (kein gleiches Stimmgewicht)
- 1907: allgemeines Männerwahlrecht bei gleichzeitigem Verlust des Wahlrechts für jene wenigen Frauen, die es bis dahin hatten.
- 1918: Allgemeines Wahlrecht
- 1933 – 1945: kein Wahlrecht auf Grund des autoritären Ständestaates von 1933 bis 1938 und der anschließenden nationalsozialistischen Diktatur
- Ab 1945: zweite Republik: Wesentliche Änderungen seither sind u.a.
  - die Erhöhung der Zahl der Abgeordneten im Parlament von 165 auf 183 im Jahre 1983,
  - Einführung des Wahlrechts für Auslandsösterreicher im Jahre 1989,

2.2. Wahlrechtsreform 1992

Im Jahre 1992 kam es zu einer grundlegenden Reform des Bundeswahlrechts, das folgenden Anforderungen gerecht werden sollte:

1. Verbesserung des persönlichen Kontaktes zwischen Wählern und Gewählten durch wesentlich kleinere Wahlkreise,
2. verstärkter Einfluss des Wählers auf die tatsächliche Zusammensetzung des Nationalrates durch ein ausgebautes Vorzugsstimmensystem,
3. Mandatsvergabe auf drei Ebenen
   - auf Bezirks Ebene mit regionalen Faktoren im Vordergrund,
   - auf der Ebene der Bundesländer als historisch gewachsene Einheiten des politischen Systems und
   - auf einer Gesamt Ebene im Weg einer Bundesliste, die es den wahlwerbenden Parteien ermöglicht, besondere Erfordernisse bei der Zusammensetzung einer Parlamentsfraktion zu berücksichtigen,
4. Förderung des Gedankens der Wahlgerechtigkeit durch Maßnahmen, mittels der die Stärkeverhältnisse der wahlwerbenden Parteien im Nationalrat genau der Relation zu den für die einzelnen wahlwerbenden Parteien abgegebenen Stimmen entsprechen, wobei jedoch zur Vermeidung von Splitterparteien eine 4%-Klausel besteht.

Die Neuregelung sah daher im Vergleich zur Vorgängerre gelung, NRWO 1971, folgende grundlegende Neuerungen vor:

- 39 Regionalwahlkreise, 9 Landeswahlkreise, 1 Bundeswahlkreis,
die 9 Landeswahlkreise sind mit den Bundesländern identisch,
• jeder politische Bezirk und jede Stadt mit eigenem Statut bilden einen Stimmbezirk,6
• Stärkung des Vorzugsstimmensystems durch ein zusätzliches Vorzugsstimmensystem auf der Ebene der Regionalwahlkreise, wonach der Kandidat einer Partei ein Vorzugsstimmenmandat erhält, wenn er Vorzugsstimmen im Ausmaß von zumindest einem Sechstel der gültigen Parteistimmen im Regionalwahlkreis oder im Ausmaß von der Hälfte der Landeswahlzahl erhält,
• Einrichtung von drei Ermittlungsverfahren bei Bundeswahlen,
• neue Wahlkarten und verlängerte Fristen für Auslandsösterreicher,
• Verpflichtung zur Zustellung von amtlichen Wahlinformation für Gemeinden mit über 1.000 Einwohnern,
• die Regionalwahlkreise in der Weise eingeteilt sind, dass Grenzen von Bundesländern und Grenzen und politischen Bezirken nicht geschnitten werden.


3. Kapitel: Wahlgrundsätze und Formen des Wahlrechts

3.1. Wahlgrundsätze

Art. 26 B-VG: Der Nationalrat wird auf Grund des
• gleichen,
• unmittelbaren,
• persönlichen,
• geheimen,
• freien,
• Verhältniswahlrechts gewählt.

Art. 60 B-VG: Der Bundespräsident wird auf Grund des
• gleichen,
• unmittelbaren,
• persönlichen,
• freien,
• geheimen Wahlrechts gewählt

Art. 117 B-VG: Der Gemeinderat wird auf Grund des
• gleichen,
• unmittelbaren,
• persönlichen,
• freien,
• geheimen Verhältniswahlrechts gewählt.

6 Ausnahmen gelten für Wien-Umgebung und die Bundesländer NÖ und Vlbg, wo jeder Verwaltungsbezirk einen Stimmbezirk bildet.
Artikel 1 (Rats-)beschluss zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments: In jedem Mitgliedsstaat werden die Mitglieder des Europäischen Parlaments auf Grund des

- allgemeinen,
- unmittelbaren,
- freien,
- geheimen Verhältniswahlrecht gewählt.

Nach Art. 23a B-VG werden die Mitglieder des Europäischen Parlaments in Österreich auf Grund des

- gleichen,
- unmittelbaren, persönlichen,
- freien und
- geheime Verhältniswahlrechts gewählt.

Nach Art. 95 B-VG werden die Landtage auf Grund des

- gleichen,
- unmittelbaren, persönlichen,
- freien
- geheime Wahlrechts
- der nach den Landtagswahlordnungen wahlberechtigten männlichen und weiblichen Landesbürger
- nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt.

Nach Art. 6 Abs. 1 L-VG ist das Wahl- und Stimmrecht

- gleich und wird
- geheim,
- unmittelbar,
- persönlich und
- frei ausgeübt.

Die einzelnen Grundsätze v.a. zum Wahlverfahren werden auf Grund Verfassungsbestimmung Art. 26 Abs. 8 B-VG und Art. 95 Abs. 4 B-VG in den jeweiligen Wahlordnungen (Europawahlordnung, Nationalratswahlordnung (NRWO), Bundespräsidentenwahlgesetz, Landtagswahlordnungen, Gemeindewahlordnungen etc.) näher ausgestaltet.

### 3.1.1. Allgemeines Wahlrecht

Das in Österreich 1907 für Männer und 1918 für Frauen eingeführte allgemeine Wahlrecht räumt allen Staatsbürgern ab einem bestimmten Lebensalter das Recht ein zu wählen (aktives Wahlrecht ab dem 16. Lebensjahr) und das Recht gewählt zu werden (passives Wahlrecht ab dem 18. bzw. 35. Lebensjahr). Eine Unterscheidung nach Geschlecht, Stand, Bildung, Steuerleistung etc. wäre ein unzulässiger Ausschluss vom Wahlrecht.

Ausnahmen vom allgemeinen Wahlrecht sind nur als Folge rechtskräftig strafgerichtlicher Verurteilungen wegen bestimmter Straftaten zulässig. Dieser Wahlausschluss muss von einem Gericht unter Zugrundelegung der Umstände des Einzelfalls im Urteil angeordnet sein.
Hinweis: Personen mit gerichtlich bestelltem Erwachsenenvertreter (früher Sachwalter) dürfen vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen werden, weil diese nicht gerichtlich verurteilt wurden.

In Österreich gibt es seit der B-VG Novelle 2007 (BGBI. I Nr. 27/2007 v. 29.6.2007) keine Wahlpflicht mehr. Die bis dahin in Kraft stehende Bestimmung des Art. 95 Abs. 1 B-VG, letzter Satz „In diesem Landesgesetz sind insbesondere auch die Gründe festzusetzen, aus denen eine Nichtteilnahme an der Wahl trotz Wahlpflicht als entschuldigt gilt.“ wurde gestrichen.

3.1.2. Gleiches Wahlrecht

Das bis 1907 bestehende Zensuswahlrecht wurde im Rahmen der Beck’schen Wahlrechtsreform durch das gleiche Wahlrecht abgelöst. Gleiches Wahlrecht bedeutet damit, dass die Bürger nicht nur einen gleichen Zugang zur Wahl haben sollen, sondern deren Stimmen auch gleiches Gewicht haben sollen. Gleiches Wahlrecht heißt Gleichheit im doppelten Sinn:

1) Das Gewicht der Stimmen aller Wähler ist gleich; d.h. sie werden im Ermittlungsverfahren gleich gezählt (gleicher Zählwert).
2) Das Wahlrecht muss so gestaltet sein, dass jeder Bürger mit seiner Stimme potenziell den gleichen Einfluss auf das Wahlresultat hat. Unvermeidbare rechnerische Einschränkungen des Erfolgswertes sind unbeachtlich (z. B. durch die Zuteilung der Mandate an die Wahlkreise nach der Bürgerzahl, nicht nach der Zahl der Wahlberechtigten).

3.1.3. Unmittelbares (direktes) Wahlrecht

Direkt bedeutet, dass Wahlberechtigte die jeweiligen Kandidaten selbst wählen. Im Gegensatz dazu steht etwa das System der Wahlmänner in den USA, bei dem die Wahlmänner erst die endgültige (Aus)wahl aus dem Kreis der Kandidaten treffen. Die Unmittelbarkeit der Wahl dient einer möglichst unverfälschten Bekundung des Wählerwillsens.

Das österreichische Wahlrecht sieht in der NRWO zwei mit dem direkten Wahlrecht vereinbare Ausformungen vor:


2) Vorzugsstimmen: Trotz Kandidatenliste können Wahlberechtigte einzelne Kandidaten mittels Vorzugsstimme besonders bezeichnen. Damit gilt ein Kandidat als gewählt, wenn er eine bestimmte Anzahl von Vorzugsstimmen auf sich vereinen kann. Das Vorzugsstimmenmodell ist eine Stärkung des unmittelbaren

3.1.4. Persönliches Wahlrecht

7 Z. B. mindestens halb so viele Vorzugsstimmen wie die Wahlzahl beträgt (§ 98 NRWO).
Die Stimmabgabe erfolgt persönlich durch den Wahlberechtigten selbst. Die Stimmabgabe durch den Wahlberechtigten erfolgt dabei durch physische Präsenz vor seiner zuständigen örtlichen Wahlbehörde (Gemeindewahlbehörde oder Sprengelwahlbehörde). Bei Ortsabwesenheit kann der Wahlberechtigte mittels Wahlkarte seine Stimme auch vor einer anderen örtlichen Wahlbehörde abgeben („Wahlkartenwähler“).


Der Verfassungsgerichtshof hat zum ausgesprochen, dass die Bundesverfassung (Art. 26, 95, 117 B-VG) das persönliche Wahlrecht nur für bestimmte Wahlen vorschreiben. Wahlen zu Berufsvertretungen (Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer) zählen nicht dazu. Der Grundsatz des persönlichen Wahlrechts erfordert, sich der Identität der Wähler zu versichern.

**Exkurs: Briefwahl**


**3.1.5. Geheimes Wahlrecht**

Geheimes Wahlrecht bedeutet, dass der Wahlberechtigte seine Stimme unbeobachtet und unbeeinflusst abgeben kann.

---

8 Die Grenze bilden dabei Wähler, denen kein Wählerwille zurechenbar ist.
11 Bei Bundeswahlen; bei Landtagswahlen werden die Wahlkarten an die Landeswahlbehörde übermittelt.
Zur Umsetzung des geheimen Wahlrechts hat der Staat Vorkehrungen zu treffen, um die Durchführung geheimer Wahlen zu gewährleisten. Die NRWO sieht dazu u.a. folgende Vorkehrungen vor:

- Einrichtung von Wahlsprengeln bestimmter Größe (nicht weniger als 30 Wahlberechtigte),
- Stimmabgabe in nicht einsehbaren Wahlzellen,
- undurchsichtige Wahlkuverts,
- politisch besetzte Wahlbehörden,

### 3.1.6. Freies Wahlrecht


### 3.1.7. Verhältniswahlrecht


Verfassungsbestimmung Art. 95 Abs. 3 B-VG regelt zur Gesetzgebung durch Landtage, dass die Zahl der Abgeordneten auf die Wahlkreise im Verhältnis der Bürgerzahl zu verteilen ist. Die Landtagswahlordnung kann ein abschließendes Ermittlungsverfahren im gesamten Landesgebiet vorsehen, durch das sowohl ein Ausgleich der den wahlwerbenden Parteien in den Wahlkreisen zugeteilten als auch eine Aufteilung der noch nicht zugeteilten Mandate nach den Grundsätzen der Verhältniswahl erfolgt.

Verfassungsbestimmung Art. 5 Abs. 3 Landes-Verfassungsgesetz 1999: Das Wahlverfahren ist auf den Grundsätzen der Verhältniswahl aufgebaut.

Verhältniswahlrecht bedeutet, dass das Wahlgebiet in Wahlkreise mit mehreren darin zu vergebenden Mandaten gegliedert ist und die Aufteilung der Mandate auf die wahlwerbenden Parteien entsprechend der bei einer Wahl erreichten zahlenmäßigen Stärke erfolgt. Im Gegensatz dazu steht das Mehrheitswahlrecht das jener Partei, die die Mehrheit der in einem Wahlkreis abgegebenen Stimmen erzielt, alle zu vergebenen Mandate sichert.

Mit dem Verhältniswahlrecht vereinbar ist die Einrichtung von Eingangshürden wie z. B. eine Prozentklausel (4%-Hürde) oder ein Grundmandat. Beim Grundmandat muss eine Partei, die an der Mandatsverteilung beteiligt werden soll, in einem Wahlkreis zumindest so viele Stimmen erhalten, wie die sog. Wahlzahl ausmacht.

---

13 Die gilt für Bundeswahlen; für Landtagswahlen kann diese Zahl gänzlich anders sein, da sie sich von der Bevölkerungszahl des Bezirks herleiten (für die Stadt Salzburg gelten hier z. B. 100 Unterschriften).
14 VfGH WI-15/00 vom 3.10.2001.
Das Verhältniswahlrecht sichert Parteien eine Vertretung im Nationalrat entsprechend ihrer Stärke zu. Die Zuteilung der Mandate an die wahlwerbenden Parteien ist damit ein Spiegelbild der Anzahl der für sie abgegebenen Stimmen („Spiegelbildlichkeit“)\(^\text{15}\).

Gegenüberstellung von Verhältniswahlrecht und Mehrheitswahlrecht:

Das Verhältniswahlrecht sorgt dafür, dass jede zahlenmäßig bedeutende Partei im Parlament vertreten ist und begünstigt systembedingt kleinere Parteien. Dies kann bei einer Vielzahl kleinerer Parteien zur Aufsplitterung parlamentarischer Kräfteverhältnisse führen, was die Bildung einer stabilen Regierung erschweren kann. Das Mehrheitswahlrecht begünstigt Großparteien, da Kandidaten kleinerer Parteien in der Regel nur dann ein Mandat erringen können, wenn sie sich mit anderen Parteien zusammenschließen (Bsp. Indien). Politische Parteien können in diesem System trotz erheblicher Unterstützung durch die Wahlberechtigten u. U. keine Vertretung im Parlament erlangen, was ein Problem der fehlenden Wahlgerechtigkeit darstellt. Die tatsächlichen Verhältnisse scheinen diese Systembedingtheit nicht abzubilden; so befinden sich in Staaten mit Verhältniswahlrecht wie z. B. Österreich oder Italien 6 bzw. 7 Parteien im Parlament, während in Staaten mit Mehrheitswahlrecht wie z. B. Großbritannien 11 verschiedene politische Parteien das Unterhaus beschicken.

### 3.2. Formen des Wahlrechts

#### 3.2.1. Aktives Wahlrecht


#### 3.2.2. Passives Wahlrecht


\(^\text{15}\) Siehe auch Kapitel Einleitung Wahlrechtsreform 1992.

\(^\text{16}\) Siehe auch die Verfassungsbestimmungen in Art. 26 Abs. 1 B-VG bezüglich der Wahl zum Nationalrat, Art. 6 Abs. 2 L-VG bezüglich der Wahlen zum Landtag und Art. 52a L-VG bezüglich der Wahlen zu den Gemeindevertretungen, in der Stadt Salzburg zum Gemeinderat und die Wahl der Bürgermeister.
rübergelnden) Ausschluss eines Mandatbzw. von Sitzungen eines allgemeinen Vertretungskörpers, ist unzulässig\textsuperscript{17}. Die Altersgrenzen sind hierbei variabel (z. B. passives Wahlrecht zum Abgeordneten zum Nationalrat\textsuperscript{18}: 18. Lebensjahr\textsuperscript{19}, passives Wahlrecht zum Bundespräsidenten: 35. Lebensjahr\textsuperscript{20}).

### 3.3. Einheitliches Wahlrecht (Homogenitätsprinzip)

In der Bundesverfassung finden sich zwei Bestimmungen, die ein bundesweit möglichst einheitliches Wahlrecht gewährleisten sollen.

Art. 95 Abs. 2 B-VG: Die Landtagswahlordnungen dürfen die Bedingungen des Wahlrechts und der Wählbarkeit nicht enger ziehen als die Bundesverfassung für Wahlen zum Nationalrat.

Art. 117 Abs. 2 B-VG: Die (Gemeinde)Wahlordnung darf die Bedingungen des Wahlrechts und der Wählbarkeit nicht enger ziehen als die Landtagswahlordnung

### 3.4. Auslegung von wahlrechtlichen Normen


### 3.5. Wahlrecht und Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG)


### 4. Kapitel: Wählerrevidenz und Wählerverzeichnis

\textsuperscript{17} S. VfSlg. 19014/2010, das eine entsprechende Bestimmung in der Stmk. GWO als verfassungswidrig aufhob.
\textsuperscript{18} Für den Salzburger Landtag gilt Art. 6 Abs. 3 L-VG (ebenfalls das 18. Lebensjahr).
\textsuperscript{19} Verfassungsbestimmung Art. 26 Abs. 4 B-VG.
\textsuperscript{20} Verfassungsbestimmung Art. 60 Abs. 3 B-VG.
4.1. Wählerevidenz


Inhalt der Wählerevidenz sind Familiennamen, Nachnamen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Wohnadresse der Wahlberechtigten.


4.2. Wahlausschluss

Verfassungsbestimmung Art. 26 Abs. 5 B-VG und Art. 6 Abs. 4 L-VG: Die Ausschließung vom Wahlrecht und von der Wahlbarkeit kann nur die Folge einer gerichtlichen Verurteilung sein.

§ 22 NRWO und § 3 Europawählerevidenzgesetz regeln, dass eine Person, die durch ein inländisches Gericht wegen bestimmter strafbarer Handlungen zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder wegen einer sonst mit Vorsatz begangenen strafbaren Handlung zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren rechtskräftig verurteilt wurde, vom Gericht unter Zugrundelegung der Umstände des Einzelfalls vom Wahlrecht ausgeschlossen werden kann.


21 Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Straftaten, die sich auf Wahlen und demokratische Institutionen beziehen, bzw. auf unbedingte, rechtskräftige Verurteilungen im Ausmaß von mehr als fünf Jahren beziehen.

zu verweisen, dass derartige Wahlparteien von den Wahlbehörden gar nicht zugelassen werden dürfen. In Hinkunft können Personen nur dann vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, wenn der Ausschluss als Einzelfallentscheidung durch ein Gericht erfolgt.”

Die Entscheidung des Gerichts über den Wahlausschluss nach § 446 Strafprozessordnung hat in einem eigenen Spruchteil zu erfolgen, der separat anfechtbar ist.

Der Ausschluss vom Wahlrecht beginnt mit Rechtskraft des Urteils und endet, sobald die Strafe vollstreckt ist. Fällt das Ende des Ausschlusses vom Wahlrecht in die Zeit nach dem Stichtag, so kann bis zum Ende des Einsichtszeitraums die Aufnahme in das Wählerverzeichnis begehrt werden.

Die Salzburger Landtagswahlordnung und auch die Salzburger Gemeindewahlordnung, wurden mit LGBl. 52 vom 13.7.2012 entsprechend novelliert. In den neuen Regelungen wird dabei auf § 446a Strafprozessordnung verwiesen.

4.3. Erstellung der Wählerrevidenz

4.3.1. Führung der Wählerrevidenz


4.3.2. Führung der Europa-Wählerevidenz

Außerdem ist in jeder Gemeinde eine ständige Evidenz zu führen, die als Grundlage für die vor einer Wahl zum Europäischen Parlament anzulegenden Wählerverzeichnisse dient (Europa-Wählerevidenz). In die Europa-Wählerevidenz sind aufgrund der im Melderegister enthaltenen Angaben Unionsbürger einzutragen, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen.

Die Übernahme der Hauptwohnsitzdaten aus dem Melderegister in die Wählerrevidenz bedeutet, dass Wählerrevidenzen amtswegig und vollautomatisch erstellt werden. Dies erübrigt den Wählern – anders etwa als in den USA oder Ungarn – die Registrierung um überhaupt an einer Wahl teilnehmen zu können und gewährleistet damit einen einfachen Zugang zum Wahlrecht und verwirklicht den Grundsatz des allgemeinen Wahlrechts. Von diesem Hauptwohnsitzprinzip gibt es zwei Ausnahmen:

1) Auslandsösterreichrecherwählerevidenz: § 2a WEG: Österreicher mit Hauptwohnsitz im Ausland werden auf Antrag (Auslandsösterreichrechererantrag) für die Dauer

23 In den USA hat ein Strafgefangener während der Haft kein Wahlrecht und erlangt ein Vorbestrafter je nach bundesstaatlicher Regelung das Wahlrecht nach der Haft entweder (auf Antrag oder ohne Antrag) wieder oder gar nicht mehr.

24 Antrag auf Aufnahme in die Europawählerevidenz, Unionsbürger, Hauptwohnsitz in Österreich, kein Wahlausschluss etc.
ihres Auslandsaufenthaltes in die Wählerrevidenz der Gemeinde eingetragen, in der sie in die Europawählerevidenz gemäß dem Europa-
Wählerevidenzgesetz eingetragen sind oder, sofern eine solche Eintragung
nicht existiert, in die Wählerrevidenz der Gemeinde, in der sie den letzten
Hauptwohnsitz im Inland hatten. Die Eintragung gilt für einen Zeiträum von
10 Jahren.

2) „Häftlings"wählerevidenz: Verlegt eine Person, die aufgrund einer Entschei-
dung eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde festgenommen oder an-
gehalten wird, ihren Hauptwohnsitz an den Ort ihrer Festnahme oder Anhal-
tung (Haftadresse), so hat die Gemeinde des Ortes der Festnahme oder An-
haltung jene Gemeinde, in der die erfasste Person bisher ihren Hauptwohnsitz
hatte, zu verständigen (zumeist via ZMR), dass die erfasste Person weiterhin
in der Wählerrevidenz dieser Gemeinde eingetragen zu bleiben hat.

Jeder Wahl- und Stimmberechtigte darf (je Wahlordnung) nur in der Wählerrevidenz
einer Gemeinde eingetragen sein. Je nach Wahl kann eine Person in einer Wählerrei-
denz angeführt werden in einer anderen nicht; so kann etwa ein Unionsbürger – je
nach Wahlordnung - zu Gemeindevertretungswahlen und Bürgermeisterwahlen wahl-
berechtigt und damit in der Wählerrevidenz zu führen sein, für Landtagswahlen aber
nicht.

In die Wählerrevidenz kann jedermann, der sich von der Vollständigkeit und Richtig-
keit der Wählerrevidenz überzeugen will, Einsicht nehmen. Die in allgemeinen Vertre-
tungskörpers vertretenen Parteien können aus der Wählerrevidenz Abschriften her-
stellen.

4.3.3. Einspruchsverfahren nach dem Wählerrevidenzgesetz

Jeder Staatsbürger kann unter Angabe seines Namens und der Wohnadresse gegen
die Wählerrevidenz schriftlich oder mündlich Einspruch erheben und dabei die Auf-
nahme oder Streichung einer Person begehren. Die vom Einspruch betroffene Person
ist von der Gemeinde zu verständigen und kann Einwendungen bei der zur Entschei-
dung über den Einspruch berufenen Gemeindewahlbehörde vorbringen.

Über einen Einspruch hat außerhalb Wiens die Gemeindewahlbehörde zu entschei-
den. § 7 des AVG ist anzuwenden. Gegen die Entscheidung der Gemeindewahlbehör-
de können der Einspruchswerber und der von der Entscheidung Betroffene binnen
two Wochen nach Zustellung der Entscheidung schriftlich die Berufung bei der Ge-
meinde einbringen. Über die Berufung hat außerhalb Wiens die Bezirkswahlbehörde
die Entscheidung zu entscheiden. Für die Berechnung und Wahrung der Fristen gelten §§ 32 und 33
AVG.

4.3.4. Amtswegige Berichtigungen

Unabhängig davon haben die Gemeinden alle Umstände, die geeignet sind, eine Än-
derung in der Wählerrevidenz zu bewirken von Amts wegen wahrzunehmen und die
erforderlichen Änderungen in der Wählerrevidenz vorzunehmen.

4.3.5. Nähere Regelungen

Die näheren Vorschriften über die Anlegung der Wählerverzeichnisse sind in den je-
weiligen Bundesgesetzen über die Wahl des Nationalrats, des Bundespräsidenten,
über Volksbegehren etc. enthalten. Darüber hinaus kann der Bundesminister für Innere, um sicherzustellen, dass zwischen der absehbaren Anordnung einer Volksabstimmung oder Volksbefragung und dem voraussichtlichen Stichtag für die Einbringung von Einsprüchen ausreichend Zeit zur Verfügung steht, mit Verordnung die Bürgermeister verpflichten, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt

1. in Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern unter Hinweis auf die absehbare Volksabstimmung oder Volksbefragung eine Kundmachung im Sinne des § 26 NRWO vorzunehmen oder
2. sonst in ortsüblicher Weise auf die absehbare Volksabstimmung oder Volksbefragung sowie auf die Möglichkeit der Überprüfung der Richtigkeit der Wählerrevidenz hinzuweisen.

4.3.6. Kostentragung

Die Kosten für die Führung der Wählerrevidenzen haben die Gemeinden zu tragen. Der Bund hat an die Gemeinden jedoch hierfür jährlich eine Pauschalentschädigung (Indexklausel) zu leisten (derzeit € 0,45 pro Wahlberechtigten zum 31. Dezember des vorangegangenen Jahres).

Die Wählerrevidenz bildet auch die Grundlage zur Auswahl von Schöffen und Geschworenen für Gerichtsverfahren vor Schöffen- und Geschworenengerichten.

4.4. Wählerverzeichnis (am Beispiel der Nationalrats-Wahlordnung)


Für im Ausland lebende Wahlberechtigte bestimmt sich der Ort der Eintragung in das Wählerverzeichnis nach den Angaben in der Wählerrevidenz.


Die Auflegung des Wählerverzeichnisses ermöglicht es den Wahlberechtigten zu überprüfen, ob sie zu einer konkreten Wahl zugelassen sind und allenfalls per Einspruch das Wahlrecht zu erlangen.


In Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern ist vor dem Beginn des Einsichtszeitraums in jedem Haus an einer den Hausbewohnern zugänglichen Stelle (Hausflur)

Vom ersten Tag der Auflegung an dürfen Änderungen in den Wählerverzeichnissen nur mehr auf Grund des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens vorgenommen werden. Ausgenommen davon sind Streichungen von offenen Unrichtigkeiten, Schreibfehlern oder EDV-Fehlern.

Innerhalb des Einspruchszeitraums kann jeder Staatsbürger unter Angabe seines Namens und der Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis bei der Amtsstelle Einspruch erheben. Der Einspruch kann die Aufnahme eines Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis oder die Streichung eines nicht Wahlberechtigten aus dem Wählerverzeichnis anhängen.


Über den Einspruch hat binnen sechs Tagen nach Ende des Einsichtszeitraums die Bezirkswahlbehörde zu entscheiden. § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 findet Anwendung (Befangenheitsgründe). Der Hinweis auf § 7 AVG ist bedeutsam, da Artikel 1 Abs. 4 EGVG (Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen) vorsieht, dass soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, die Verwaltungsverfahrensgesetze im Zusammenhang mit Wahlen nicht anzuwenden sind.


Nach Beendigung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens hat die Gemeinde das Wählerverzeichnis abzuschließen. Das abgeschlossene Wählerverzeichnis ist der Wahl zugrunde zu legen. An der Wahl dürfen nur Wahlberechtigte teilnehmen, deren Namen im abgeschlossenen Wählerverzeichnis enthalten sind.

In Gemeinden mit mehr als 1.000 Einwohnern ist der Wahlberechtigten bis spätestens am dritten Tag vor dem Wahltag eine amtliche Information zuzustellen, der u.

25 Anderes ist z. B. in den §§ 7, 8, 11 WEG, 9, 10, Europa-WEG und § 30 NRWO (Einspruchsverfahren) bestimmt.
26 Die Nichtanwendbarkeit des AVG betrifft z. B. auch Angelegenheiten des Disziplinarrechts oder auch die Durchführung von Prüfungen die der Beurteilung der Kenntnisse von Personen auf bestimmten Sachgebieten dienen, soweit es sich nicht um die Zulassung zur Prüfung handelt.
a. der Familienname, Nachname, Vorname, der Wahltag, die Wahlzeit, das Wahllokal und die laufende Zahl der Eintragung in das Wählerverzeichnis zu entnehmen sein muss. Wahlberechtigte nehmen grundsätzlich ihr Wahlrecht an jenem Ort in Anspruch, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind (Ausnahme: Wahlkarten).

Einspruchs- und Beschwerdeverfahren nach der NRWO im Überblick.

5. Kapitel: Wahlbehörden


Verfassungsbestimmung Art. 5 Abs. 2 L-VG: Zur Durchführung der Wahlen sowie der Volksabstimmungen, Volksbegehren und Volksbefragungen sind, wenn nicht anderes bestimmt ist, eigene Behörden (Wahlbehörden) berufen.


Je nach Wahl gibt es in Österreich folgende Wahlbehörden:

- Bundeswahlbehörde
- Landeswahlbehörden
- Bezirkswahlbehörden
- Gemeindewahlbehörden
- Sprengelwahlbehörden

5.1. Bundeswahlbehörde

Für das ganze Bundesgebiet wird für die Durchführung von bundesweiten Wahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen am Sitz des Bundesministeriums für Inneres die Bundeswahlbehörde eingesetzt.

Sie setzt sich aus dem BM für Inneres als Vorsitzenden und Bundeswahleiter und siebzehn Beisitzern, darunter zwei Richter des Dienst- oder Ruhestandes zusammen. Die Mitglieder der Bundeswahlbehörde dürfen keiner anderen Wahlbehörde angehören.

Die Bundeswahlbehörde führt u.a. die Obersaufsicht über alle anderen Wahlbehörden. Im Rahmen dieses Aufsichtsrechts kann die Bundeswahlbehörde insbesondere rechtswidrige Entscheidungen und Verfügungen der nachgeordneten Wahlbehörden
aufheben oder abändern. Entscheidungen der Wahlbehörden im Einspruchs- und Berufungsverfahren gegen die Wählerverzeichnisse (Stimmlisten) können von der Bundestagwahlbehörde nicht abgeändert werden. Neben dem Aufsichtsrecht ist die Bundestagwahlbehörde u.a. für die Entgegennahme der Bundestagwahlvorschläge, die Überprüfung der Landestagwahlvorschläge hinsichtlich Doppelkandidaturen, die Ermittlung des bundesweiten vorläufigen und endgültigen Wahlergebnisses und die Verteilung der Mandate zuständig.

5.2. Landeswahlbehörden

Für jedes Bundesland wird am Sitz des Amtes der Landesregierung eine Landeswahlbehörde eingesetzt.


Die Landeswahlbehörden nehmen die Landeswahlvorschläge entgegen, überprüfen diese, entscheiden über Reihenfolge und Bezeichnung und lassen dann die Stimmzettel drucken. Sie leiten die Ergebnisse ihres Landes an die Bundestagwahlbehörde weiter.

5.3. Bezirkswahlbehörden

Für jeden politischen Bezirk, jede Stadt mit eigenem Statut und in der Stadt Wien am Sitz eines jeden Magistratischen Bezirksamtes sind insgesamt in Österreich 118 Bezirkswahlbehörden eingesetzt.


Die Bezirkswahlbehörden übernehmen die Wahlergebnisse von den Gemeindewahlbehörden bzw. in Städten mit eigenem Statut die Wahlergebnisse der Sprengelwahlbehörden, prüfen die rechnerische Richtigkeit der ihnen übermittelten Wahlergebnisse, ermitteln die Vorzugsstimmen und sind für die Auszählung der Briefwahlstimmen zuständig.

---

27 Auf Grund der Sonderbestimmungen der §§ 93 bis 109 iVm §§ 110 bis 120 b Salzburger Gemeinde- wahlbehörden, die einerseits Sonderregelungen für im Wahlrecht die Landeshauptstadt Salzburg und Son-
derregelungen für zusammengelegte Wahlen beinhalten.
5.4. Gemeindewahlbehörden

Für jede Gemeinde außerhalb von Wien ist eine Gemeindewahlbehörde eingesetzt (insgesamt 2.358 Gemeindewahlbehörden in Österreich).

Die Gemeindewahlbehörden setzen sich aus dem Bürgermeister oder einem von ihm zu bestellenden ständigen Vertreter als Vorsitzenden und Gemeindewahlleiter sowie aus neun Beisitzern (gilt auch nach der Salzburger Landtagswahlordnung und der Salzburger Gemeindewahlordnung) zusammen.

Die Gemeindewahlbehörden legen die Wahlsprengel, die Wahllokale, die Wahlzeit, die Verbotszone fest, führen das Einspruchsverfahren durch, weisen die besonderen Wahlbehörden zu und ermitteln am Wahltag das Gemeindewahlergebnis.

Soweit in einer Gemeinde keine Sprengelwahlbehörden eingerichtet sind, bildet die Gemeindewahlbehörde die örtliche Wahlbehörde.

5.5. Sprengelwahlbehörden

In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, ist für jeden Wahlsprengel eine Sprengelwahlbehörde einzusetzen (örtliche Wahlbehörde).

Die Sprengelwahlbehörden setzen sich aus dem vom Bürgermeister zu bestellenden Vorsitzenden als Sprengelwahlleiter und drei Beisitzern zusammen.

Die Sprengelwahlbehörden entscheiden über die Zulassung von Wahlberechtigten, gewährleisten die gesetzeskonforme Durchführung der Wahlhandlungen und übermitteln das Sprengelwahlergebnis an die zuständige Gemeindewahlbehörde (Bezirkswahlbehörde in Städten mit eigenem Statut).

Abbildung: Sprengelwahlbehörde
5.6. Besondere Wahlbehörden („fliegende Wahlkommissionen“)

Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte für die Ausübung des Wahlrechts haben Personen, denen der Besuch des zuständigen Wahllokals infolge mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus

- Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen, oder
- wegen ihrer Unterbringung in gerichtlichen Gefängnissen, Strafvollzugsanstalten, im Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen unmöglich ist.

Um Wahlberechtigten, die auf Grund eines Antrages gemäß § 38 Abs. 2 eine Wahlkarte besitzen, die Ausübung des Wahlrechts zu erleichtern, haben die Gemeindewahlbehörden (in Wien der Magistrat) spätestens am einundzwanzigsten Tag vor dem Wahltag besonderen Wahlbehörden einzurichten (zu beschließen), die diese Personen während der festgesetzten Wahlzeit aufsuchen. Das Beisein von zwei Wahlzeugen sowie von höchstens zwei Wahlbeobachtern ist zulässig.


5.7. Beisitzer

\section*{5.8. Parteienmäßige Entsendung der Beisitzer}

Die nicht dem richterlichen Beruf entstammenden Beisitzer und Ersatzbeisitzer werden auf Grund der Vorschläge der Parteien unter Anwendung des d’Hondtschen Höchstzahlenverfahrens\textsuperscript{29} nach ihrer bei der letzten Wahl im Bereich der jeweiligen Gemeinde, des jeweiligen Bezirks festgestellten Stärke berufen. In den Fällen, in denen eine Partei nicht oder nicht rechtzeitig die Berufung der auf sie entfallenden Beisitzer beantragt hat, hat keine Berufung stattzufinden.

Hinweis: Da die politischen Beisitzer zahlenmäßig unter Anwendung des d’Hondtschen Höchstzahlenverfahrens nach der jeweils letzten Wahl in die Wahlbehörden berufen werden, kann die Gemeindewahlbehörde einer Gemeinde bzw. einer Stadt mit eigenem Statut, die nach der NRWO zusammengesetzt ist (also nach dem Ergebnis der die Beisitzer stellenden Parteien nach der letzten Nationalratswahl) gänzlich anders zusammengesetzt sein, als eine Gemeindewahlbehörde nach der Landtagswahldnung, da sich deren paritätische Zusammensetzung nach der letzten Landtagswahl richtet.

\section*{5.9. Vertrauenspersonen}

Hat eine Partei keinen Anspruch auf Berufung eines Beisitzers, so ist sie unter bestimmten Bedingungen\textsuperscript{30} berechtigt, in jede Wahlbehörde höchstens zwei Vertreter als ihre Vertrauenspersonen zu entsenden. Die Vertrauenspersonen sind zu den Sitzungen der Wahlbehörde einzuladen und anzuzeloben. So wie Beisitzer, müssen sie das für die jeweilige Wahl zur Anwendung kommende Wahlrecht haben und haben den auch den Beisitzern entsprechenden Anspruch auf Gebühren. Vertrauenspersonen haben kein Stimmrecht aber ein Beratungsrecht, das besonders bei nicht beschlussfähigen Wahlbehörden zum Tragen kommt.

\section*{5.10. Wahlzeugen\textsuperscript{31}}

Zu jeder örtlichen Wahlbehörde und in jede besondere Wahlbehörde können von jeder Partei, deren Landeswahlvorschlag (Wahlvorschlag nach Sbg. LTWO und Sbg. GWO) veröffentlicht wurde, zwei wahlberechtigte Wahlzeugen entsendet werden. Die Wahlzeugen sind der Bezirkswahlbehörde\textsuperscript{32} spätestens am zehnten Tage vor dem Wahltag\textsuperscript{33} durch den zustellungsbevollmächtigten Vertreter der Partei schriftlich nachzuweisen; jeder Wahlzeuge erhält vom Gemeindewahlleiter, in Wien vom Leiter der Bezirkswahlbehörde, einen Eintrittsschein, der ihn zum Eintritt in das Wahllo-

\textsuperscript{28} Z. B. nach der NRWO, der Salzburger LTWO, oder der Salzburger GWO.
\textsuperscript{29} Benannt nach dem belgischen Rechtswissenschaftler Victor D’Hondt.
\textsuperscript{30} Z. B. falls sie im zuletzt gewählten NR durch mindestens drei Mitglieder vertreten ist oder falls sie z. B. im Salzburger Landtag durch mindestens drei Mitglieder vertreten ist.
\textsuperscript{31} Auch als Befragungszeugen (Volksbefragungsgesetz) oder Abstimmungszeugen (Volksabstimmungsgesetz) bezeichnet.
\textsuperscript{32} Dem Gemeindewahlleiter nach der Salzburger LTWO und GWO.
\textsuperscript{33} Nach NRWO; für die Sbg. LTWO und Sbg. GWO gilt hier der 10. Tag nach dem Stichtag.


5.11. Wahlbeobachter


Wahlbeobachter sind deshalb u.a. befugt:

- bei Sitzungen aller Wahlbehörden teilzunehmen,
- den Wahlvorgang im Wahllokal zu beobachten,
- Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis und das Wählerverzeichnis zu nehmen,
- bei der Stimmzettelprüfung der Sprengelwahlbehörden, der Bezirkswahlbehörden und Landeswahlbehörden anwesend zu sein und diese ungehindert zu beobachten.

Damit Wahlbeobachter tätig werden können, ist eine Einladung zur Entsendung von internationalen Wahlbeobachtern durch das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten gegenüber der OSZE auszusprechen. Die Wahlbehörden haben Wahlbeobachter im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen und für die Beobachtung der Wahl zweckdienliche Auskünfte zu erteilen.

Wahlbeobachtern ist jede Art der Einflussnahme auf den Wahlvorgang, auf einen Wähler oder auf Entscheidungen einer Wahlbehörde untersagt. Der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten kann bei Zuwiderhandlung Wahlbeobachtern die erteilte Akkreditierung entziehen.

Zusammensetzung der Gemeindewahlbehörde35 der Stadt Salzburg nach der Nationalratswahlordnung (Stand 2012)36

---


35 WL = Wahlleiter, Stv = Stellvertreter, B = Beisitzer, V = Vertrauensperson, WB = Wahlbeobachter

36 Das Team Stronach ist zwar im Nationalrat vertreten, da diese politische Partei aber anlässlich der letzten Nationalratswahl keine wahlwerbende Partei im Sinne § 14 Abs. 1 NRWO war, kann sie keine Vertrauensleute stellen.
Zusammensetzung der Gemeindewahlbehörde der Stadt Salzburg nach der Landtagswahlordnung (Stand 2012)

Zusammensetzung der Gemeindewahlbehörde der Stadt Salzburg nach der Gemeindewahlordnung (Stand 2012)

5.12. Pflichten der Organe der Wahlbehörden

Vor Antritt ihres Amtes haben die bestellten Organe ihre strenge Unparteilichkeit und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber demjenigen, der ihre Bestellung vorgenommen hat, oder einem von diesem Beauftragten mit Handschlag zu geloben. Die Namen der Mitglieder der Wahlbehörden sind ortsüblich kundzumachen.

Bis zur Konstituierung der vor jeder Wahl neu zu bildenden Wahlbehörden, haben deren Vorsitzende (Stellvertreter) alle unaufschiebbaren Geschäfte, die diesen Wahlbehörden obliegen, zu besorgen und insbesondere auch Eingaben entgegenzunehmen.

5.13. Rechte der Mitglieder der Wahlbehörden


5.14 Konstituierung der Wahlbehörden, Angelobung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer

Innerhalb bestimmter Fristen, haben die von ihrem Vorsitzenden einberufenen Wahlbehörden ihre konstituierende Sitzung abzuhalten. Für die konstituierende Sitzung von Sprengelwahlbehörden gelten regelmäßig spätere Fristen.

5.15. Beschlussfähigkeit, gültige Beschlüsse der Wahlbehörden

Die Wahlbehörden, ausgenommen die Sprengelwahlbehörden, sind beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und wenigstens die Hälfte der für die jeweiligen Wahlbehörde bestellten Beisitzer anwesend sind. Das bedeutet, dass bei Wahlbehörden, bei denen nicht alle Beisitzer nominiert worden sind, als Bemessungsgrundlage für die Beschlussfähigkeit die Zahl der tatsächlich nominierten Beisitzer und nicht die Zahl der zu nominierenden Beisitzer maßgeblich ist. Die Sprengelwahlbehörden sind beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und wenigstens zwei Beisitzer anwesend sind.


Ersatzbeisitzer werden bei der Beschlussfassung und bei der Abstimmung nur dann berücksichtigt, wenn ihre zugehörigen Beisitzer an der Ausübung ihres Amtes verhindert sind.


Wenn ungeachtet der ordnungsgemäßen Einberufung eine Wahlbehörde, insbesondere am Wahltag, nicht in beschlussfähiger Anzahl zusammentritt oder während der

38 Dieses Erfordernis fehlt in der Salzburger LTWO und der Salzburger GWO.
39 S. Beispiel Zusammensetzung der Gemeindewahlbehörde der Stadt Salzburg nach der NRWO, für welche „nur“ 8 Beisitzer nominiert wurden.
40 Nicht aber z. B. nach der NRWO oder der Salzburger Landtagswahlordnung.
Amtshandlung beschlussunfähig wird und die Dringlichkeit der Amtshandlung einen Aufschub nicht zulässt, hat der Wahlleiter die Amtshandlung selbständig durchzuführen. In diesem Fall hat er nach Möglichkeit unter Berücksichtigung der Parteienverhältnisse Vertrauensleute heranzuziehen. Außer in bestimmten Fällen kann der Wahlleiter außerdem unaufschiebbare Amtshandlungen vornehmen, zu deren Vornahme ihn die Wahlbehörde ausdrücklich ermächtigt hat.


6. Kapitel: Wahlkarten und Briefwahl

6.1. Anspruchsberechtigte

Verfassungsbestimmung Art. 26 Abs. 6 B-VG: Wahlberechtigte, die voraussichtlich am Wahltag verhindert sein werden, ihre Stimme vor der zuständigen Wahlbehörde abzugeben, haben Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte. Wahlkarten sind damit eine Ausnahme vom Grundsatz, dass jeder Wahlberechtigte sein Wahlrecht grundsätzlich am Ort (Gemeinde, Wahlkreis) ausübt, in dessen Wahlkreisverzeichnis er eingetragen ist, da Wahlberechtigte, die im Besitz einer Wahlkarte sind, auch außerhalb dieses Ortes wählen bzw. abstimmen können.

Verfassungsbestimmung Art. 6 Abs. 1 L-VG: Wahlberechtigte, die voraussichtlich am Wahltag verhindert sein werden, ihre Stimme vor der Wahlbehörde abzugeben, etwa

- wegen Ortsabwesenheit,
- aus gesundheitlichen Gründen oder
- wegen Aufenthalts im Ausland,


Wahlkarten für Bundeswahlen gelten für das gesamte Bundesgebiet, Wahlkarten für Landtagswahlen für das jeweilige Bundesland und Wahlkarten für Lokalwahlen gelten

---

41 S. beispielsweise § 15 Abs. 2 NRWO wonach die Berufung der Beisitzer bei den Landeswahlbehörden dem Bundeswahlleiter, bie den Bezirkswahlbehörden dem Landeswahlleiter usw. zusteht.
42 Siehe auch § 82a Sbg. LTWO oder § 74a Sbg. GWO wobei es hier der Gemeindewahlleiter ist, der diese Aufgabe hat.
43 Nach § 68 Abs. 2 NRWO, 62 Abs. 2 Sbg. LTWO und § 59 Abs. 2 Sbg. GWO.
44 Wahlkarten werden im Falle von Volksbegehren, Volksabstimmungen, Volksbefragungen als Stimmkarten bezeichnet.
für die jeweilige Gemeinde. Das bedeutet, dass ein Wahlkartenwähler im Zusammenhang mit einer Gemeinderats- oder Bürgermeisterwahl zwar nicht im eigenen Sprengelwahllokal, sehr wohl aber in der eigenen Gemeinde seine Wahlkarte vor einer (anderen) Sprengelwahlbehörde der Gemeinde abgeben muss.

Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte für die Ausübung des Wahlrechts haben ferner Personen

- denen der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen, oder
- wegen ihrer Unterbringung in gerichtlichen Gefangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten, im Maßnahmenvollzug oder in Haftträumen unmöglich ist, und sie die Möglichkeit der Stimmabgabe vor einer besonderen Wahlbehörde in Anspruch nehmen wollen, sofern nicht die Ausübung des Wahlrechts gemäß § 72 NRWO (Einrichtung besonderer Sprengel für Pfleglinge in Heil- und Pflegeanstalten) oder § 74 NRWO (Einrichtung besonderer Sprengel für in ihrer Freiheit beschränkte Wahlberechtigte). Obwohl der Verfassungsgerichtshof (VfSlg. 6265) dem Staat keine Verpflichtung auferlegt, besondere Vorkehrungen zu treffen, um in ihrer Freiheit beschränkten Wahlberechtigten die Ausübung des Wahlrechts zu ermöglichen, wurde im Hinblick auf die internationale Rechtsentwicklung dieser Personengruppe ein gesetzlicher Rechtsanspruch auf Erhalt einer Wahlkarte festgelegt. Dieser Anspruch besteht auch nach der Salzburger Gemeindewahlordnung, nicht jedoch nach der Salzburger Landtagswahlordnung.

6.2. Antragstellung


Die Fristen dafür sind unterschiedlich geregelt. Für bundesweite Wahlen gilt dabei, dass Wahlkartenanträge bei persönlicher Beantragung bis zum zweiten Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr gestellt werden müssen. Schriftliche Anträge müssen bis zum vierten Tag vor dem Wahltag gestellt werden; ausnahmsweise auch bis zum zweiten Tag vor der Wahl 12 Uhr, wenn eine persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller bevollmächtigte Person möglich ist.

Für Wahlen nach der Salzburger Landtagswahlordnung oder der Salzburger Gemeindewahlordnung muss sowohl der mündliche als auch der schriftliche Antrag bis zum dritten Tag vor dem Wahltag während der Amtsstunden einlagen.

45 Nicht jedoch fernmündlich.
Beim mündlich gestellten Antrag ist die Identität des Antragstellers durch ein Dokument glaubhaft zu machen. Beim schriftlich gestellten Antrag kann die Identität, sofern der Antragsteller nicht amtsbekannt ist oder der Antrag Fall einer elektronischen Einbringung nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist, auch auf andere Weise, insbesondere durch Angabe der Passnummer, durch Vorlage der Ablichtung eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde glaubhaft gemacht werden. Die Gemeinde ist ermächtigt, die Passnummer im Weg einer Passbehörde und Lichtbildausweise oder andere Urkunden im Weg der für die Ausstellung dieser Dokumente zuständigen Behörde zu überprüfen.

Die letztgenannte Ermächtigung haben die Gemeinden nicht nach der Salzburger Landtagswahlordnung und der Salzburger Gemeindewahlordnung. Der Glaubhaftmachung der Identität des Antragstellers mittels Bekanntgabe eines nur der Behörde und dem Wahlberechtigten bekannten Codes stehen keine Bedenken entgegen.

Die Beantragung von Wahlkarten je Wahlgang kann nach NRWO\(^47\) und § 9 Abs. 4 WEG entfallen für:

- Auslandsösterreicher, die ein sog. Wahlkartenabo beantragt haben, erhalten im Zuge einer Wahl amtswegig die Wahlkarten übermittelt,

6.3. Form und Inhalt der Wahlkarte


- Wahlkarte,
- amtlichen Stimmzettel und
- verschließbarem Wahlkuvert samt
- Beilagen (z. B. Beiblatt mit den veröffentlichten Wahlvorschlägen des Landeswahlkreises nach NRWO) auszufolgen.

Der Antragsteller hat den Briefumschlag bis zur Stimmabgabe sorgfältig zu verwahren.

Muster Wahlkarte

---

\(^{47}\) Die nachfolgenden Abo-Regelungen bestehen nach der Salzburger Landtagswahlordnung und der Salzburger Gemeindewahlordnung nicht.
6.4. Verlust und Unbrauchbarkeit von Wahlkarten

Hier gilt Unterschiedliches:


Die Salzburger Landtagswahlordnung und die Salzburger Gemeindewahlordnung sehen vor, dass Duplikate für abhanden gekommene oder unbrauchbar gewordene Wahlkarten oder weitere amtliche Stimmzettel von der Gemeinde nicht ausgefolgt werden dürfen.
6.5. Ausfolgung der Wahlkarten


Exkurs: „zweite-Chance“-Wahlkarten


Durch die verfassungsrechtliche Ermöglichung und der anschließenden einfachgesetzlichen Einführung der Briefwahl zunächst auf Bundesebene und danach auf Landesebene, stieg österreichweit die Zahl der ausgestellten Wahlkarten erheblich an, da die Briefwahlmöglichkeit von den Wahlberechtigten gut angenommen wurde.

Um die Gefahr des Missbrauchs von Wahlkarten zu vermindern, stellten einige Städte und Gemeinden Wahlkarten mittels RSb zu. Im Falle der Abwesenheit des Wahlberechtigten von der Abgabestelle folgte die Hinterlegung der Wahlkarten bei der zuständigen Postabgabestelle. Diese konnte jedoch in offenbar einer nicht zu vernachlässigenden Menge nicht mehr rechtzeitig von den Wahlberechtigten erreicht werden, was dazu führte, dass die Wahlberechtigten mangels Wahlkarte ihr Stimmrecht nicht ausüben konnten.


6.6. Vorgang bei der Wahlkartenwahl (vor einer örtlichen Wahlbehörde)

Wahlkartenwähler haben sich auszuweisen und die Wahlkarte dem Wahlleiter zu übergeben, der den Briefumschlag öffnet.

\[48\] Nach NRWO.
\[49\] Nach Sbg. LTWO und Sbg. GWO.
\[50\] Nach Sbg. LTWO und Sbg. GWO.
\[51\] Nach NRWO.
\[52\] Die Salzburger Landtagswahlordnung und die Salzburger Gemeindewahlordnung sehen dieses Procedere nicht vor.
Den Wahlkartenwählern aus dem eigenen Regionalwahlkreis hat der Wahlleiter anstelle des entnommenen verschließbaren Wahlkuverts, ein leeres, nicht verschließbares Wahlkuvert zu übergeben.

Wahlkartenwählern aus anderen Regionalwahlkreisen geben den amtlichen Stimmzettel in das von der Gemeinde bereits mit der Wahlkarte ausgehändigte verschließbare Wahlkuvert.

Wahlkartenwählern aus dem eigenen Wahlsprengel ist die Wahlkarte samt Stimmzettel abzunehmen. Sie sind nicht als Wahlkartenwähler zu betrachten und daher aus dem Wählerverzeichnis als Wahlkartenwähler zu streichen.


Wähler, die vor einer örtlichen Wahlbehörde unter Vorweis einer ausgefüllten Wahlkarte und einem bereits ausgefüllten Stimmzettel erscheinen, sind nicht mehr zur Wahl als Wahlkartenwähler zuzulassen, da die Wahlhandlung bereits abgeschlossen ist.

6.7. Briefwahl

Das Wahlrecht kann von denjenigen Wählern, denen Wahlkarten ausgestellt wurden, auch im Weg der Übersendung der verschlossenen Wahlkarte an die zuständige Bezirkswahlbehörde ausgeübt werden (Briefwahl). Die Stimmabgabe mittels Briefwahl kann unmittelbar nach Erhalt der Wahlkarte erfolgen.

Hinweis: Die Wahlkarte erfolgt durch einen einheitlichen Wahlkartenvordruck. Die Briefwahlkarte unterscheidet sich also nicht von der „gewöhnlichen“ Wahlkarte. Deshalb kann die Wahlkarte für die Wahl als Wahlkartenwähler in einem Wahllokal genauso wie für die Briefwahl verwendet werden; allerdings nur alternativ.

Die Möglichkeit der Briefwahl besteht für Bundeswahlen und Wahlen auf Landesebene oder lokaler Ebene, ebenso für Volksbefragungen und Volksabstimmungen, nicht jedoch für Volksbegehren auf Bundes- oder Landesebene.

6.8. Vorgang bei der Briefwahl

Der Wähler hat den von ihm ausgefüllten amtlichen Stimmzettel in das Wahlkuvert zu legen, dieses zu verschließen und in die Wahlkarte zu legen. Sodann hat er auf der Wahlkarte durch (eigenhändige\(^{53}\) Unterschrift eidesstattlich zu erklären, dass er den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt hat (Verfassungsbestimmung Art. 26 Abs. 6 B-VG). Nach LTWO und GWO hat der Wähler noch zu erklären, dass er den Stimmzettel vor dem Zeitpunkt, zu dem das letzte Wahllokal im Land Salzburg geschlossen wird, ausgefüllt hat. Diese Erklärung ist, im Unterschied zur NRWO notwendig, da Briefwahlkarten nach der LTWO und der GWO nach geltender Salzburger Rechtslage bis zum 4. Tag nach dem Wahltag bis 14 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen müssen, während Briefwahlkarten

---

\(^{53}\) Eigenhändigkeit ist nur von der NRWO ausdrücklich gefordert.
nach der NRWO spätestens am Wahltag bis 17 Uhr bei der Bezirkswahlbehörde einlangen müssen. Anschließend hat er die Wahlkarte zu verschließen.

Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichtig, wenn

- die eidesstattliche Erklärung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch den Wahlberechtigten (oder zu spät) abgegeben wurde,
- die Wahlkarte kein Wahlkuvert enthält,
- die Wahlkarte nur ein anderes oder mehrere andere als das vorgesehene Wahlkuvert enthält,
- das Wahlkuvert beschriftet ist,
- die Prüfung der Unversehrtheit ergeben hat, dass die Wahlkarte derart beschädigt ist, dass ein vorangegangenes missbräuchliches Entnehmen oder Zurücklegen des inliegenden Wahlkuverts nicht ausgeschlossen werden kann,
- die Wahlkarte nicht bis zum letztmöglichen Zeitpunkt bei der zuständigen Wahlbehörde eingelangt ist,
- auf Grund eines Verklebens der unter der Lasche gelegenen Felder der Wahlkarte die Daten oder die Unterschrift des Wählers nicht mehr sichtbar gemacht werden können.

6.9. Ermittlung der Briefwahlergebnisse

Am Tag nach der Wahl (NRWO) prüft der Bezirkswahlleiter unter Beobachtung durch die anwesenden Beisitzer die eingelangten sowie die von den örtlichen Wahlbehörden entgegengenommenen Wahlkarten auf die Unversehrtheit des Verschlusses (sowie auf Sichtbarkeit der Daten und der Unterschrift des Wählers). Wahlkarten, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen in die Ergebnisermittlung nicht mit einbezogen werden.

Danach öffnet der Bezirkswahlleiter die Wahlkarten, entnimmt die darin enthaltenen miteinzubeziehenden Wahlkuverts und legt diese in ein hierfür vorbereitetes Behältnis. Nach gründlichem Mischen der miteinzubeziehenden Wahlkuverts hat die Bezirkswahlbehörde diese zu öffnen, die amtlichen Stimmzettel zu entnehmen, deren Gültigkeit zu überprüfen und die ungültigen amtlichen Stimmzettel mit fortlaufender Nummer zu versehen und für die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen festzustellen:

- die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen,
- die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen,
- die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen,
- die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen

Am 14. Tag nach dem Wahltag hat die Bezirkswahlbehörde die Zahl der bis dahin verspätet eingelangten Wahlkarten festzustellen und der Bundeswahlbehörde im Weg der Landeswahlbehörden bekanntzugeben. Weiters hat sie für eine Vernichtung der

54 Eine Angleichung der Sbg. LTWO und der Sbg. GWO an die Bundesregelung wurde im Land Salzburg angestoßen und derzeit in Verhandlung.
55 Nur nach LTWO und GWO
56 Nur nach NRWO
57 Nur nach NRWO, da Wahlkarten nach der LTWO und GWO keine derartige Lasche hat.
58 Für Wahlen nach LTWO und GWO findet diese Prüfung am Tag der Wahl und zusätzlich am vierten Tag nach der Wahl statt.
59 Nach der Salzburger Gemeindewahlordnung ist dafür der Gemeindewahlleiter zuständig (§§ 74 a und 104 GWO).
60 Nach NRWO.
61 Nach LTWO und GWO prüft der Bezirkswahlleiter auch die eidesstattliche Erklärung.
ungeöffneten Wahlkarten zum Zeitpunkt, zu dem das Ergebnis der Wahl unanfechtbar feststeht, Sorge zu tragen.

7. Kapitel: Wahlbewerbung - Wahlvorschläge

Wahlwerbende Parteien haben binnen bestimmter Fristen ihre Wahlvorschläge vorzulegen. Der zuständige Wahlleiter hat nach Überprüfung der Vorschläge auf offensichtliche Mängel auf dem Vorschlag den Tag und die Uhrzeit des Einlangens zu vermerken. Fallen dem Wahlleiter offensichtliche Mängel auf, so hat er der wahlwerbenden Partei über ihr Verlangen die Möglichkeit zur Verbesserung einzuräumen, wobei die Wiedervorlage des verbesserten Vorschlages gleichfalls innerhalb der für die Einbringung von Vorschlägen vorgeschriebenen Frist erfolgen muss, und erst danach den Eingangsvermerk anzubringen.

Die jeweiligen Wahlvorschläge müssen

- entweder von einer bestimmten Zahl von Abgeordneten oder

Der Wahlvorschlag muss enthalten:

- die unterscheidende Parteibezeichnung in Worten und eine allfällige Kurzbezeichnung, bestehend aus nicht mehr als fünf Buchstaben,
- die Parteiliste; das ist ein Verzeichnis einer bestimmten Zahl von Bewerbern in einer mit arabischen Zahlen bezeichneten Reihenfolge unter Angabe des Familiennamens oder Nachnamens, Vornamens, Geburtsjahres, Berufes und der Adresse jedes Bewerbers,
- die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Vertreters,
- für Landtagswahlen muss der Wahlvorschlag zudem die Bezeichnung als Bezirkswahlvorschlag und die Angabe des Wahlbezirkes, für den er eingebracht wird, enthalten,
- der Wahlvorschlag für die Wahl des Bürgermeisters muss anstatt der unterscheidenden Parteibezeichnung den Familiennamen oder Nachnamen und den Vornamen, das Geburtsjahr, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers enthalten.

In die Wahlvorschläge darf ein Bewerber nur aufgenommen werden, wenn er hierzu seine Zustimmung schriftlich erklärt hat.

Wenn mehrere Wahlvorschläge dieselben oder schwer unterscheidbare Parteibezeichnungen bzw. Kurzbezeichnungen tragen, so hat der zuständige Wahlleiter (z. B.}

62 Diese Bestimmung fehlt der Sbg. LTWO und der Sbg. GWO.
63 Z. B. mindestens 3 Mitglieder des NR, mindestens drei Mitglieder des Landtages nach LTWO, mindestens 1 Mitglied der Gemeindevertretung.
64 Z. B. von mindestens 200 Wahlberechtigten im Landeswahlkreis Salzburg nach NRWO, mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahlbezirkes nach Sbg. LTWO, mindestens 1% der Einwohnerzahl der Gemeinde lt. Volkszählung bzw. 100 Wahlberechtigte in der Stadt Salzburg lt. Salzburger GWO.
65 ... die nach § 43 Abs. 1 Z1 NRWO auch ein Wort ergeben können.
66 Sbg. LTWO.
67 Sbg. GWO.

Im Übrigen gilt der Grundsatz, dass bei neu auftretenden wahlwerbenden Parteien die Parteibezzeichnung der wahlwerbenden Partei den Vorrang hat, die ihren Wahlvorschlag früher eingebracht hat.

Die jeweils zuständige Wahlbehörde hat unverzüglich zu prüfen, ob die eingelangten Wahlvorschläge den formerfordernissen entsprechen (ausreichende Unterstützung). Erfüllt ein Wahlvorschlag diese Voraussetzungen nicht, gilt er als nicht eingebracht bzw. ist er von der zuständigen Wahlbehörde zurückzuweisen.


Innerhalb einer bestimmten Frist hat die zuständige Wahlbehörde die Wahlvorschläge abzuschließen und diese zu veröffentlichen. In dieser Veröffentlichung hat sich die Reihenfolge der Parteien, die im zuletzt gewählten Nationalrat (Landtag, Gemeindevertretung) vertreten waren, nach der Zahl der Mandate, die die Parteien bei der letzten Nationalratswahl im ganzen Bundesgebiet (nach der letzten Wahl zum Wahltag im gesamten Landesgebiet) erreicht haben, zu richten.

68 Landeswahlbehörde bei Wahlen nach NRWO und bei Wahlen nach Sbg. LTWO, Gemeindewahlbehörde bei Wahlen nach der Sbg. GWO.


70 Eine abweichende Regelung gilt nach der Sbg. GWO: danach sind zunächst jene Parteien anzuführen, die im Landtag vertreten sind; für die Reihenfolge dieser Parteien ist die für die letzte Wahl des Landtages erfolgte Veröffentlichung der Wahlvorschläge maßgebend. Die Reihenfolge der sonstigen Parteien richtet sich nach der Zahl der bei der letzten Gemeindevertretungswahl erreichten Mandate.
Unterstützungserklärung

Der (Die) Gefertigte unterstützt hiermit den Landeswahlvorschlag für die Wahl des Nationalrates am XX. XXXXX XXXX lautend auf:

[Bezeichnung der wahlverbindenden Partei] [Landeswahlkreis]

Vorname, Familienname oder Nachname des (der) Unterstützungswilligen

Wohnort

Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr)

Raum für allfällige gerichtliche oder notarielle Beglaubigung der nebeneinstehenden Unterschrift

Eigenhändige Unterschrift

Bestätigung der Gemeinde

Die nachstehende Gemeinde bestätigt, dass der (die) Unterstützungswillige am Stichtag (XX. XXXXX XXXX) in der Wählerrevidenz eingetragen und wahlberechtigt ist.

Gemeinde

[Ort]

Politischer Bezirk, Verwaltungsbezirk, Statutarstadt, Wiener Gemeindebezirk, Land, ggf. Sprengel Nr.

Die eigenhändige Unterschrift auf der Unterstützungserklärung

☐ wurde vor der Gemeindebehörde geleistet. ☐ war gerichtlich beglaubigt. ☐ war notariell beglaubigt.

Datum (Tag, Monat, Jahr)

Gemeindebezirk Unterschrift
8. Kapitel: Abstimmungsverfahren

8.1. Wahlsprengel, Wahllokale, Verbotszonen, Wahlzeit

Jede Gemeinde ist Wahlort. Außerhalb Wiens bestimmen die Gemeindewahlbehörden, ob eine Gemeinde in Wahlsprengel einzuteilen ist.

Die Gemeindewahlbehörden setzen

- die Wahlsprengel fest und
- bestimmen auch die zugehörigen Wahllokale,
- die Verbotszonen und
- die Wahlzeit.

8.1.1. Wahlsprengel

Größere Gemeinden sind zur Erleichterung der Wahl in Wahlsprengel einzuteilen, die so abzugrenzen sind, dass am Wahltag in einem Wahlsprengel durchschnittlich höchstens etwa 70 Wähler in der Stunde abgefertigt werden müssen. Dabei ist die Zahl der Wahlberechtigten je Sprengel heranzuziehen.

Auch Gemeinden mit weit auseinanderliegenden Ortsteilen (Streulage) können, um den Wählern den Weg zum Wahllokal zu erleichtern, in Wahlsprengel eingeteilt werden.

Eine Einteilung in Wahlsprengel darf in jedem Fall nur so vorgenommen werden, dass hiebei das Wahlgeheimnis verlässlich gewahrt bleibt. Die Bildung von Wahlsprengeln mit weniger als 30 Wählern bedarf (nach NRWO und Sbg. LTWO) der Zustimmung der Landeswahlbehörde, die nur gewährt werden darf, wenn das Wahlgeheimnis gewährleistet ist.


8.1.2. Wahllokale

Wahllokale müssen für die Durchführung der Wahlhandlung geeignet sein. Die für die Vornahme der Wahl erforderlichen Einrichtungsstücke, wie der Tisch für die Wahlbehörde, die Wahlurne und die erforderlichen Wahlzellen etc., sind von der Gemeinde beizustellen.

In jeder Gemeinde ist ein Wahllokal vorzusehen, in dem die mit Wahlkarten versehenen Wähler ihr Stimmrecht auszuüben haben. In (größeren) Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, hat die Gemeindewahlbehörde mindestens ein Wahllo-

---

kal zu bestimmen, in dem die mit Wahlkarten versehenen Wähler ihr Stimmrecht auszuüben haben. Werden Wahllokale für Wahlkartenwähler bestimmt, so dürfen diese Wähler ihr Stimmrecht nur in den für Wahlkartenwähler bestimmten Wahllokalen ausüben72.


Im Wahllokal dürfen außer der Wahlbehörde nur deren Hilfsorgane, die Wahlzeugen, die Wähler zum Zweck der Stimmabgabe, die allenfalls zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung erforderlichen Amtspersonen, sowie akkreditierte Wahlbeobachter73 zugelassen werden. Nach Abgabe der Stimme haben die Wähler das Wahllokal sofort zu verlassen.

8.1.3. Verbotszone

Die Verbotszonen sagen aus, dass im

- Gebäude des Wahllokals und in einem von der Gemeindewahlbehörde zu bestimmenden Umkreis
- am Wahltag
- jede Art der Wahlwerbung, insbesondere auch durch Ansprachen an die Wähler, durch Anschlag oder Verteilen von Wahlauftrufen oder von Kandidatenlisten,
- ferner jede Ansammlung sowie
- das Tragen von Waffen jeder Art verboten ist.

Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen, die am Wahltag von im Dienst befindlichen Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und Justizwachebeamt en nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen werden müssen.

Übertretungen der Verbote werden von der Bezirkswahlbehörde mit Geldstrafe bis zu € 218,-- bzw. im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen bestraft.

8.1.4. Wahlzeit

Der Beginn und die Dauer der Stimmabgabe (Wahlzeit) ist von der Gemeindewahlbehörde so festzusetzen, dass die Ausübung des Wahlrechts für alle Wähler gesichert wird. Das Ende der Wahlzeit darf nicht später als auf 17 Uhr74 festgelegt werden.

9. Kapitel: Die Wahlhandlung

Die Leitung der Wahlhandlung steht im Inland

- den Gemeindewahlbehörden,

---

72 In der Stadt Salzburg sind alle Wahllokale auch Wahlkartenwahllokale.
73 Akkreditierte Wahlbeobachter sind nach der Sbg. LTWO und der Sbg. GWO nicht vorgesehen.
74 Für Wahlen nach der Sbg. Landtagswahlordnung 19 Uhr.
bei Gemeinden, die in Sprengel eingeteilt sind, den Sprengelwahlbehörden, sowie den besonderen Wahlbehörden zu.

9.1. Aufgaben des Wahlleiters

Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Beachtung der Bestimmungen der Wahlordnungen Sorge zu tragen. Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann (insb. von Wählern, Beisitzern udgl.) unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtigfolgung der Anordnung ist eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu € 218,--75, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen geahndet.

Zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung zählen etwa die Überprüfung der Einhaltung der Verbotszonenkundmachung und das Verlassen des Wahllokals durch die Wahlberechtigten nach Durchführung der Wahlhandlung. Sofern es zur ungestörten Durchführung der Wahl erforderlich scheint, kann der Wahlleiter verfügen, dass die Wähler nur einzeln in das Wahllokal eingelassen werden. Der Wahlleiter

- übergibt zu Beginn des Wahltages das Wählerverzeichnis, das Abstimmungsverzeichnis, die Wahlkuverts und die amtlichen Stimmzettel an die Wahlbehörde,
- gibt die Anzahl der gegen Empfangsbestätigung übernommenen amtlichen Stimmzettel der Wahlbehörde bekannt,
- prüft diese Anzahl vor der Wahlbehörde und
- hält das Ergebnis in der Niederschrift fest.

Unmittelbar vor Beginn der Abstimmung hat sich die Wahlbehörde zu überzeugen, dass die zum Hineinlegen der Stimmzettel bestimmt Wahlurne leer ist. Die Abstimmung beginnt damit, dass die Mitglieder der Wahlbehörde, ihre etwaigen Hilfskräfte, die Vertrauenspersonen und die Wahlzeugen ihre Stimme abgeben76. Soweit sie im Wählerverzeichnis eines anderen Wahlkreis-Sprengels eingetragen sind, können sie ihr Wahlrecht vor der Wahlbehörde, bei der sie Dienst verrichten, nur auf Grund einer Wahlkarte ausüben.

9.2. Wahlkuverts


9.3. Persönliche Ausübung des Wahlrechts

Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben. Blinden oder schwer sehbehinderten Wählern sind seitens der Wahlbehörde als Hilfsmittel zur Ermöglichung der selbständigen Wahlausübung Stimmzettel-Schablonen zur Verfügung zur stellen.

75 € 220,-- für Übertretungen nach der Salzburger LTWO bzw. der Salzburger GWO.
76 Diese Bestimmung fehlt in der Salzburger Gemeindewahlordnung.

Zum Zweck der Identitätsfeststellung tritt jeder Wähler vor die Wahlbehörde, nennt seinen Namen, gibt seine Wohnadresse an und legt eine Urkunde oder eine sonstige amtliche Bescheinigung vor, aus der seine Identität einwandfrei ersichtlich ist. Als Urkunden oder amtliche Bescheinigungen kommen nach der demonstrativen Legaldefinition des § 67 (2) NRWO77 insbesondere Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine, überhaupt alle amtlichen Lichtbildausweise in Betracht.

Besitzt der Wähler keine Urkunde oder amtliche Bescheinigung, die seine Identität zu bescheinigen vermag, so ist er dennoch zur Abstimmung zuzulassen, wenn er der Mehrheit der Mitglieder der Wahlbehörde persönlich bekannt ist und kein Einspruch erhoben wird. Dieser Umstand ist in der Niederschrift über den Wahlvorgang ausdrücklich zu vermerken. Eine solche Entscheidung kann die Wahlbehörde aber nur bei Zweifel über die Identität des Wählers treffen.


9.4. Stimmabgabe


77 Ebenso § 61 Abs. 2 Salzburger Landtagswahlordnung und § 58 Abs. 2 Salzburger Gemeindewahlordnung.
78 Ebenso § 65 Salzburger Landtagswahlordnung und § 61 Abs. 1 Salzburger Gemeindewahlordnung.
9.5. Stimmabgabe durch Wahlkartenwähler

Auf Grund der durch die verschiedenen Wahlordnungen (NRWO, LTWO, GWO, Europawahlordnung) und die verschiedenen Sonderbestimmungen (Volksbegehrensgesetz, Volksbefragungsgesetz) bestehenden Komplexität des Themas Wahlkartenwahl beschränkt sich dieses Skriptum auf die Darstellung der Stimmabgabe durch Wahlkartenwähler nach der Nationalratswahlordnung.

Wahlvorgang:

- Der Wähler übergibt dem Wahlleiter den Briefumschlag,
- der Wahlleiter händigt dem Wähler den inliegenden amtlichen Stimmzettel samt dem verschließbaren Wahlkuvert aus,
- dem Wahlkartenwähler aus dem eigenen Regionalwahlkreis hat der Wahlleiter anstelle des entnommenen verschließbaren Wahlkuverts das leere Wahlkuvert (wie beim „gewöhnlichen“ Wähler) zu übergeben; das verschließbare Wahlkuvert hat der Wahlleiter zu vernichten,
- der Wähler hat mit dem bei der Ausstellung der Wahlkarte von der Gemeinde ausgefolgten Stimmzettel seine Wahlhandlung durchzuführen; hat der Wähler diesen Stimmzettel nicht mehr zur Verfügung, so ist ihm, wenn seine Wahlkarte die Bezeichnung des Regionalwahlkreises aufweist, ein amtlicher Stimmzettel des Regionalwahlkreises auszufolgen, wenn es sich aber um einen Wahlkartenwähler aus einem anderen Regionalwahlkreis handelt, ist ein leerer amtlicher Stimmzettel auszufolgen.
- Auf den leeren amtlichen Stimmzettel hat der Wahlleiter, bevor er ihn dem Wähler übergibt, die Nummer des Landeswahlkreises und den Buchstaben des Regionalwahlkreises einzusetzen, die auf der Wahlkarte eingetragen sind.
- Hat ein Wahlkartenwähler aus einem anderen Regionalwahlkreis nicht mehr das verschließbare Wahlkuvert zur Verfügung, so ist ihm ein neues verschließbares Wahlkuvert seines Landeswahlkreises auszufolgen.
- Nach der Stimmabgabe hat der Wahlkartenwähler, falls das Wahlkuvert nicht aus einer Gemeinde des Regionalwahlkreises stammt, dieses vor der Übergabe an den Wahlleiter, zu verschließen.

Wahlkartenbuchhaltung


79 Dies gilt nicht für Wahllokale, die nur für Wahlkartenwähler bestimmt wurden (§ 70 Abs. 1 letzter Satz NRWO).
wähler zu behandeln, d.h. der Vermerk „Wahlkartenwähler“ im Wählerverzeichnis ist zu streichen.

Beispiel: Eintragung von Wahlkartenwählern im Wählerverzeichnis und Abstimmungsverzeichnis

10. Kapitel: Amtlicher Stimmzettel & Stimmzetteldarstellung

Gerade bei der Gestaltung des amtlichen Stimmzettels kommt es, abhängig vom anzuwendenden Recht, zu großen Unterschieden. In der Folge werden daher die Bestimmungen zum amtlichen Stimmzettel in einer einzigen Übersicht dargestellt.

10.1. Stimmzettel nach der Nationalratswahlordnung

Für Nationalratswahlen sind zudem leere amtliche Stimmzettel vorgesehen. Dieser ist z. B. bei jenen Wahlkartenwählern aus einem anderen Regionalwahlkreis erforderlich, welche den Stimmzettel seines Regionalwahlkreises nicht mehr zur Verfügung hat.

Die amtlichen Stimmzettel dürfen nur auf Anordnung der Landeswahlbehörde hergestellt werden.

10.2. Stimmzettel nach der Europawahlordnung

Der amtliche Stimmzettel hat für jede wahlwerbende Partei eine gleichgroße Zeile vorzusehen. Sie hat die Listennummer, einen Kreis, die Parteibezeichnung einschließlich der Kurzbezeichnung sowie einen freien Raum zur Eintragung des Bewerbers der gewählten Parteiliste zu enthalten. Die amtlichen Stimmzettel dürfen nur auf Anordnung der Bundeswahlbehörde hergestellt werden.

10.3. Stimmzettel nach dem Bundespräsidentenwahlgesetz


Der amtliche Stimmzettel für eine Stimmabgabe im Weg der Briefwahl im zweiten Wahlgang hat u.a. eine Rubrik für die Eintragung des Familiennamens oder Nachnamens des Wahlwerbers, allenfalls weitere Unterscheidungsmerkmale, den frühest möglichen Zeitpunkt der Stimmabgabe zu enthalten. Dieser „besondere Stimmzettel“80 ist deshalb notwendig, weil die Zeit für die Ausstellung und Zusendung neuer Stimmzettel via Wahlkarten, insbesondere an Wähler im Ausland nicht ausreichend ist, um diesen Wahlberechtigten die rechtzeitige Stimmabgabe zu ermöglichen.

10.4. Stimmzettel nach dem Volksabstimmungsgesetz

Bei Volksabstimmungen auf Grund Art. 43 oder 44 Abs. 3 B-VG81 hat der amtliche Stimmzettel die Frage zu enthalten, ob der Gesetzesbeschluss über den die Volksabstimmung erfolgt und der am Stimmzettel zu bezeichnen ist, Gesetzeskraft erlangen soll. Außerdem hat der Stimmzettel links unter der Frage das Wort "ja" und daneben einen Kreis, rechts unter der Frage hingegen das Wort "nein" und daneben einen Kreis zu enthalten. Handelt es sich um eine Volksabstimmung auf Grund des Art. 60 Abs. 682 B-VG, hat der amtliche Stimmzettel die Frage „Soll der Bundespräsident abgesetzt werden?“ und darunter die Worte „ja“ und „nein“, jedes mit einem Kreis zu enthalten. Die amtlichen Stimmzettel dürfen nur auf Anordnung der Bundeswahlbehörde hergestellt werden.

80 Zu unterscheiden vom leeren amtlichen Stimmzettel nach NRWO.
81 S. § 9 Abs. 2 Volksabstimmungsgesetz.
82 S. § 9 Abs. 3 Volksabstimmungsgesetz.
10.5. Stimmzettel nach dem Volksbefragungsgesetz


10.6. Stimmzettel nach der Salzburger Landtagswahlordnung

Der amtliche Stimmzettel des Wahlbezirkes hat für jede wahlwerbende Partei eine gleich große Zeile vorzusehen. Sie hat die Listennummer, einen Kreis, die Parteibezeichnung einschließlich der allfälligen Kurzbezeichnung sowie einen freien Raum zur Eintragung des Bewerbers der gewählten Parteiliste zu enthalten.

So wie für Nationalratswahlen sind bei Wahlen zum Salzburger Landtag leere amtliche Stimmzettel vorgesehen. Der leere amtliche Stimmzettel hat eine Rubrik, in die der Wähler die Parteibezeichnung (Kurzbezeichnung), sowie einen Bewerber der von ihm gewählten Partei eintragen kann zu enthalten. Ähnlich wie in den Bestimmungen der Nationalratswahlordnung findet der leere amtliche Stimmzettel bei Landtagswahlen dann Anwendung, wenn der Wahlkartenwähler den Stimmzettel der ihm bei der Ausstellung der Wahlkarte ausgefolgt wurde, nicht mehr zur Verfügung hat und es sich um einen Wähler aus einem anderen Wahlbezirk handelt.

Beide amtlichen Stimmzettel dürfen nur auf Anordnung der Landeswahlbehörde hergestellt werden.

10.7. Stimmzettel nach der Salzburger Gemeindewahlordnung

Die Gemeindewahlordnung sieht je einen Stimmzettel für die Wahl der Gemeindevertretung und für die Wahl des Bürgermeisters vor. Beide dürfen nur auf Anordnung der Gemeindewahlbehörde hergestellt werden.

Der amtliche Stimmzettel für die Wahl der Gemeindevertretung hat für jede Partei einen gleich großen Abschnitt mit Rubriken für folgende Angaben vorzusehen; Listennummer, Parteibezeichnung und allfällige Kurzbezeichnung der Partei mit einem Kreis, Eintragung des Bewerbers der gewählten Parteiliste.


10.8. Gemeinsame Bestimmungen

Allen Wahlordnungen gemeinsam ist,

83 In der Stadt Salzburg Gemeinderat
• dass nur der amtliche Stimmzettel zur Stimmabgabe verwendet werden darf und
• dass das unbefugte Beauftragen, Herstellen, Vertreiben oder Verteilen von amtlichen Stimmzetteln oder diesen amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimmzettel unter Strafe\textsuperscript{84} gestellt ist. Ebenso ist zu bestrafen, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die Wahl bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet.

Ein amtlicher Stimmzettel ist gültig ausgefüllt, wenn aus ihm eindeutig zu erkennen ist,

• welche Partei der Wähler wählen wollte\textsuperscript{85},
• welchen Kandidaten\textsuperscript{86} der Wähler wählen wollte,
• wenn aus ihm der Wille des Abstimmenden\textsuperscript{87} bzw. des Stimmberechtigten\textsuperscript{88} eindeutig ersichtlich ist.

Gewöhnlich erfolgt diese eindeutige Erkennbarkeit durch Anbringung eines liegenden Kreuzes oder eines anderen Zeichens mit Kugelschreiber, Farbstift, Bleistift etc. im jeweils vorgedruckten Kreis. Der Stimmzettel ist aber auch dann gültig ausgefüllt, wenn der Wille des Wählers (Abstimmenden, Stimmberechtigten) auf andere Weise, z. B. durch Anhaken, Unterstreichen, sonstige entsprechende Kennzeichnung durch Durchstreichung der übrigen wahlwerbenden Parteien oder Kandidaten oder Fragestellungen etc. erkennbar ist. Der Wähler kann auch in den auf dem amtlichen Stimmzettel hiefür vorgesehenen freien Raum\textsuperscript{89} den Namen eines Bewerbers der von ihm gewählten Parteileiste eintragen.

Sonderfall: mehrere Stimmzettel in einem Wahlkuvert

Wenn ein Wahlkuvert mehrere amtliche Stimmzettel enthält, so zählen sie für einen gültigen, wenn

• auf allen Stimmzetteln die gleiche Partei (der gleiche Kandidat) vom Wähler bezeichnet wurde oder
• mindestens ein Stimmzettel gültig ausgefüllt ist und sich aus der Bezeichnung der übrigen Stimmzettel kein Zweifel über die gewählte Partei (über den gewählten Kandidaten bzw. die Fragestellung) ergibt, oder
• neben einem gültig ausgefüllten amtlichen Stimmzettel die übrigen amtlichen Stimmzettel entweder unausgefüllt sind oder ihre Gültigkeit nicht anderweitig beeinträchtigt ist\textsuperscript{90}.

Sonderfall: Gültigkeit einer Parteistimme, wenn die Partei auf dem Stimmzettel nicht bezeichnet (angekreuzt) wurde.

Hier ist zu unterscheiden: Nach § 78 Abs. 2 NRWO ist der Stimmzettel auch ... durch Bezeichnung mindestens eines Bewerbers der Parteileiste gültig ausgefüllt. In diesem Fall ist zwar keine gültige Vorzugsstimme vergeben worden (da mehrere Bewerber angegeben wurden) aber für die Partei wurde eine gültige Stimme abgegeben. Anders geregelt ist dieser Fall aber z. B. in der Salzburger Gemeindewahlordnung, da

\textsuperscript{84} Strafrahmen zwischen € 218,-- nach Nationalratswahlordnung, Bundespräsidentenwahlgesetz, Europawahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz, Volksbefragungsgesetz, € 220,-- nach Salzburger Landtagswahlordnung und € 730,-- nach Salzburger Gemeindewahlordnung.
\textsuperscript{85} Nationalratswahlen, Europaparlamentswahlen, Landtagswahlen, Gemeindevertretungs- bzw. Gemeinderatswahlen (Stadt Salzburg).
\textsuperscript{86} Wahl des Bundespräsidenten, Wahl des Bürgermeisters, Vergabe von Vorzugsstimmen.
\textsuperscript{87} Bei Volksabstimmungen.
\textsuperscript{88} Bei Volksbefragungen.
\textsuperscript{89} Sbg. LTWO.
\textsuperscript{90} So beeinträchtigen z. B. sonstige, nichtamtliche Stimmzettel, die sich neben einem gültig ausgefüllten amtlichen Stimmzettel im Stimmkuvert befinden, die Gültigkeit des amtlichen Stimmzettels nicht.
hier der Stimmzettel nur gültig ausgefüllt ist, wenn (nur) ein Bewerber der betreffen-
den Partei angegeben ist (s. § 67 Salzburger GWO). Wenn hier also mehrere Bewer-
ber einer Partei angeführt wurden, ist sowohl die Vorzugsstimme als auch die Partei-
stimme ungültig.

Ein Stimmzettel ist u.a. ungültig, wenn

- ein anderer als der amtliche Stimmzettel zu Abgabe der Stimme verwendet
  wurde, oder
- der Stimmzettel durch Abreißen eines Teiles derart beeinträchtigt wurde, dass
  aus ihm nicht mehr unzweideutig hervorgeht, welche Partei, welchen Kandi-
daten, der Wahlberechtigte wählen wollte bzw. ob der Abstimmende\(^{91}\)
  (Stimmberechtigte\(^{92}\)) mit „ja“ oder „nein“ gestimmt hat bzw. welchen der al-
ternativen Lösungsvorschläge\(^{93}\) er angekreuzt hat,
- keine Partei und/oder kein Bewerber bezeichnet wurde oder überhaupt keine
  Kennzeichnung des Stimmzettels vorgenommen wurde,
- mehrere Parteien oder Bewerber oder Fragestellungen angezeichnet wurden,
- aus den vom Wähler angebrachten Zeichen oder sonstigen Kennzeichnung
  nicht unzweideutig hervorgeht, welche Partei (welchen Bewerber) der
  Wähler wählen wollte,
- nur ein Bewerber bezeichnet wurde, der nicht Bewerber der in der gleichen
  Spalte angeführten Partei ist.

Der letztgenannte Fall berührt die Frage der gültigen Vergabe von Vorzugsstimmen.
Dabei ist zu beachten, dass der Wähler nur jenen Bewerbern eine Vorzugsstimme
zuteilen kann, der auch Bewerber in der gleichen Spalte angeführten Partei ist. Der
Bewerber muss demnach mit der wahlwerben Partei korrespondieren, wenn die ihm
zugeteilte Vorzugsstimme gültig sein soll.

**10.9. Beispiele für gültige und ungültige Stimmzettel:**

\(^{91}\) Volksabstimmung.  
\(^{92}\) Volksbefragung.  
\(^{93}\) Volksbefragung.
Beispiel 9

Amtlicher Stimmzettel
für die Wahl des Bundespräsidenten/
der Bundespräsidentin
am 25. April 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vorname und Familienname des Wählerberaters/Wählerberaterin</th>
<th>X ankreuzen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dr. Heinz Fischer</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dr. Rudolf Gehring</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Barbara Rosenkranz</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ungültig)

Beispiel 10

Amtlicher Stimmzettel
für die Wahl des Bundespräsidenten/
der Bundespräsidentin
am 25. April 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vorname und Familienname des Wählerberaters/Wählerberaterin</th>
<th>X ankreuzen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dr. Heinz Fischer</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dr. Rudolf Gehring</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Barbara Rosenkranz</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(gültig für Dr. Fischer)
Amtlicher Stimmzettel
für die
Wahl des Bundespräsidenten/
der Bundespräsidentin
am 25. April 2010

Vorname und Familienname des Wählers oder Wählerin

| Vorname und Familienname des Wählers oder Wählerin | Für gewählt,\n|-------------------------------------------------|---------|
| Dr. Heinz Fischer | X |\n| Dr. Rudolf Gehring | X |\n| Barbara Rosenkranz | X |

(gültig für Dr. Gehring)


Amtlicher Stimmzettel
für die
Wahl des Bundespräsidenten/
der Bundespräsidentin
am 25. April 2010

Vorname und Familienname des Wählers oder Wählerin

| Vorname und Familienname des Wählers oder Wählerin | Für gewählt,\n|-------------------------------------------------|---------|
| Dr. Heinz Fischer | X |\n| Dr. Rudolf Gehring | X |\n| Barbara Rosenkranz | X |

(gültig für Rosenkranz)


Amtlicher Stimmzettel
für die
Wahl des Bundespräsidenten/
der Bundespräsidentin
am 25. April 2010

Vorname und Familienname des Wählers oder Wählerin

| Vorname und Familienname des Wählers oder Wählerin | Für gewählt,\n|-------------------------------------------------|---------|
| Dr. Heinz Fischer | X |\n| Dr. Rudolf Gehring | X |\n| Barbara Rosenkranz | X |

(ungültig)


Amtlicher Stimmzettel
für die
Wahl des Bundespräsidenten/
der Bundespräsidentin
am 25. April 2010

Vorname und Familienname des Wählers oder Wählerin

| Vorname und Familienname des Wählers oder Wählerin | Für gewählt,\n|-------------------------------------------------|---------|
| Dr. Heinz Fischer | X |\n| Dr. Rudolf Gehring | X |\n| Barbara Rosenkranz | X |

(ungültig)
## Amtlicher Stimmenzettel

### für die Wahl der österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Wählerkreis</th>
<th>Partei</th>
<th>Gestempelt mit</th>
<th>Gestempelt ohne</th>
<th>Ausstichprüfung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>SPÖ</td>
<td>Socialdemokratische Partei Österreichs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>ÖVP</td>
<td>Österreichische Volkspartei</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>MARTIN</td>
<td>Liste &quot;Dr. Martin – für Demokratie, Sozialen Gerechtigkeit&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>GRÜNEN</td>
<td>Die Grünen – Die Grüne Alternative</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>FPÖ</td>
<td>Freiheitliche Partei Österreichs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>KPÖ</td>
<td>Kommunistische Partei Österreichs – Europäische Links</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td>JuLiS</td>
<td>Junge Liberale Österreich</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td>BZÖ</td>
<td>BZÖ – Meg. Josef Stadler</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ungültig)

### Amtlicher Stimmenzettel

### für die Wahl der österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Wählerkreis</th>
<th>Partei</th>
<th>Gestempelt mit</th>
<th>Gestempelt ohne</th>
<th>Ausstichprüfung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>SPÖ</td>
<td>Sozialdemokratische Partei Österreichs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>ÖVP</td>
<td>Österreichische Volkspartei</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>MARTIN</td>
<td>Liste &quot;Dr. Martin – für Demokratie, Sozialen Gerechtigkeit&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>GRÜNEN</td>
<td>Die Grünen – Die Grüne Alternative</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>FPÖ</td>
<td>Freiheitliche Partei Österreichs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>KPÖ</td>
<td>Kommunistische Partei Österreichs – Europäische Links</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td>JuLiS</td>
<td>Junge Liberale Österreich</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td>BZÖ</td>
<td>BZÖ – Meg. Josef Stadler</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ungültig)

### Amtlicher Stimmenzettel

### für die Wahl der österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Wählerkreis</th>
<th>Partei</th>
<th>Gestempelt mit</th>
<th>Gestempelt ohne</th>
<th>Ausstichprüfung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>SPÖ</td>
<td>Socialdemokratische Partei Österreichs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>ÖVP</td>
<td>Österreichische Volkspartei</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>MARTIN</td>
<td>Liste &quot;Dr. Martin – für Demokratie, Sozialen Gerechtigkeit&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>GRÜNEN</td>
<td>Die Grünen – Die Grüne Alternative</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>FPÖ</td>
<td>Freiheitliche Partei Österreichs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>KPÖ</td>
<td>Kommunistische Partei Österreichs – Europäische Links</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td>JuLiS</td>
<td>Junge Liberale Österreich</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td>BZÖ</td>
<td>BZÖ – Meg. Josef Stadler</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ungültig)

### Amtlicher Stimmenzettel

### für die Wahl der österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Wählerkreis</th>
<th>Partei</th>
<th>Gestempelt mit</th>
<th>Gestempelt ohne</th>
<th>Ausstichprüfung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>SPÖ</td>
<td>Sozialdemokratische Partei Österreichs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>ÖVP</td>
<td>Österreichische Volkspartei</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>MARTIN</td>
<td>Liste &quot;Dr. Martin – für Demokratie, Sozialen Gerechtigkeit&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>GRÜNEN</td>
<td>Die Grünen – Die Grüne Alternative</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>FPÖ</td>
<td>Freiheitliche Partei Österreichs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>KPÖ</td>
<td>Kommunistische Partei Österreichs – Europäische Links</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td>JuLiS</td>
<td>Junge Liberale Österreich</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td>BZÖ</td>
<td>BZÖ – Meg. Josef Stadler</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ungültig)

### Amtlicher Stimmenzettel

### für die Wahl der österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Wählerkreis</th>
<th>Partei</th>
<th>Gestempelt mit</th>
<th>Gestempelt ohne</th>
<th>Ausstichprüfung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>SPÖ</td>
<td>Socialdemokratische Partei Österreichs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>ÖVP</td>
<td>Österreichische Volkspartei</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>MARTIN</td>
<td>Liste &quot;Dr. Martin – für Demokratie, Sozialen Gerechtigkeit&quot;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>GRÜNEN</td>
<td>Die Grünen – Die Grüne Alternative</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>FPÖ</td>
<td>Freiheitliche Partei Österreichs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>KPÖ</td>
<td>Kommunistische Partei Österreichs – Europäische Links</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td>JuLiS</td>
<td>Junge Liberale Österreich</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td>BZÖ</td>
<td>BZÖ – Meg. Josef Stadler</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(gültig für GRÜNEN: Vorzugsstimme ungültig)

54
10.10. Feststellung des örtlichen Wahlergebnisses

Wenn die für die Wahlhandlung vorgesehene Zeit abgelaufen ist und alle bis dahin im Wahllokal erschieneenen Wähler gestimmt haben, erklärt die Wahlbehörde die Stimmabgabe für geschlossen. Nach Abschluss der Stimmabgabe ist das Wahllokal zu schließen.

Im Wahllokal dürfen nur mehr

- die Mitglieder der Wahlbehörde,
- deren Hilfsorgane,
- die Vertrauenspersonen,
- die Wahlzeugen sowie
- akkreditierte Wahlbeobachter aufhängig sein.

Die Wahlbehörde

- entleert nach Feststellung der Zahl der verbliebenen Stimmzettel die Wahlurne,
- mischt die Wahlkuverts gründlich und
- stellt die Zahl der von den Wählern abgegebenen Wahlkuverts und
- die Zahl der im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Wähler fest,
- öffnet die Wahlkuverts,
- entnimmt die Stimmzettel,
- versieht die ungültigen Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern,
- stellt die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmen, die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen, die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen und die auf die einzelnen Parteien (Bewerber, Fragestellungen) entfallenden abgegebenen gültigen Stimmen fest.
- Danach hat die Wahlbehörde die auf einen jeden Bewerber auf den Parteilisten eines im Landeswahlkreis veröffentlichten Landeswahlvorschlag entfallenden Vorzugsstimmen zu ermitteln und in einem Vorzugsstimmenprotokoll festzuhalten.


10.11. Zusammenrechnung der Sprengelergebnisse (außerhalb von Wien)

In Gemeinden, die in Wahlkreis eingeteilt sind, haben die Gemeindewahlbehörden, die ihnen von den Sprengelwahlbehörden bekanntgebenen Ergebnisse für den Gesamtbereich der Gemeinde zusammenzurechnen und die so ermittelten Fest-
stellungen der Bezirkswahlbehörde unverzüglich auf die schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung).

Die Sprengelwahlbehörden haben die Wahlakten verschlossen und womöglich im versiegelten Umschlag der Gemeindewahlbehörde zu übermitteln. Die Gemeindewahlbehörden haben

- die von den Sprengelwahlbehörden vorgenommenen Feststellungen auf Grund der Niederschriften rechnerisch zu überprüfen,
- für den gesamten Bereich der Gemeinde zusammenzurechnen und
- in einer Niederschrift zu beurkunden,
- die ermittelten Wahlergebnisse der Bezirkswahlbehörde zu übermitteln und
- allenfalls die Vorzugsstimmen der Bewerber auf Basis der Vorzugsstimmenprotokolle der Sprengelwahlbehörden zu ermitteln und im Vorzugsstimmenprotokoll festzuhalten.


Die Wahlakten der Gemeindewahlbehörde sind nach Feststellung des örtlichen Wahlergebnisses unverzüglich der zuständigen Bezirkswahlbehörde verschlossen und womöglich im versiegelten Umschlag durch Boten zu übermitteln.

**10.12. Zusammenrechnung der Wahlergebnisse**

Die Bezirkswahlbehörde hat die ihr mitgeteilten Wahlergebnisse der Gemeindewahlbehörde im Stimmbezirk zusammenzurechnen und die so ermittelten Feststellungen als vorläufiges Wahlergebnis der Landeswahlbehörde unverzüglich auf die schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung).

Danach hat die Landeswahlbehörde nach Vorliegen der Berichte zur Auszählung der Briefwahlstimmen die für das Landesgebiet ermittelten und im Zuge der Briefwahl auswertung ermittelten Stimmen zusammenzufassen und auf die schnellste Art der Bundeswahlbehörde zu berichten (Sofortmeldung).

---

97 In Städten mit eigenem Statut der Bezirkswahlbehörde.
98 In Städten mit eigenem Statut die Bezirkswahlbehörden.
99 In Städten mit eigenem Statut die von ihr zusammengerechneten Sprengelwahlergebnisse.
Zusammenfassung: Zusammenrechnung der Wahlergebnisse ohne Ermittlung der Briefwahlstimmen (s. 6.9):

- **Sprengel-WB**
  - Ermittlung der Stimmen durch örtl. WB in NS
  - Sofortmitteilungen aller ört WB
  - Niederschrift + Beilagen = Wahlakt ört.WB

- **Gemeinde-WB**
  - Prüfung, Zusammenrechnung, NS
  - Sofortmitteilung GWB
  - NS + Beilagen aller ört. WB = Wahlakt GWB

- **Bezirks-WB**
  - Zusammenrechnung
  - Sofortmitteilung BWB
  - NS + Beilagen aller GWB = Wahlakt BWB

- **Landes-WB**
  - Zusammenrechnung + Briefwahlstimmen
  - Sofortmitteilung LWB
  - NS + Beilagen aller BWB = Wahlakt LWB

- **Bundes-WB**
  - Zusammenrechnung, vorläufige Mandatsverteilung

Ergebnisübermittlung

Aktenübermittlung
Unterschied bei Wahlen nach der Salzburger Landtagswahlordnung: Die Landeswahlbehörde hat auf Grund der bei ihr von den Bezirkswahlbehörden eingelangten Berichte zunächst für jeden der sechs Wahlbezirke und für das gesamte Landesgebiet (den Landeswahlkreis) unter Einbeziehung der Briefwahlsstimmen die Gesamtsumme der gültigen und ungültigen Stimmen, die Summe der ungültigen Stimmen, die Summe der gültigen Stimmen und die auf die einzelnen Parteien entfallenden gültigen Stimmen vorläufig festzustellen.

Unterschied bei Wahlen nach der Salzburger Gemeindewahlordnung: Die Gemeindewahlbehörde hat die ihr von den Sprengwahlbehörden bekanntgegebenen Ergebnisse für den gesamten Gemeindebereich zusammenzurechnen.

11. Kapitel: Mandatsverteilung

11.1. Ermittlung der Wahlzahl

11.1.1. Ermittlung der Wahlzahl nach der Nationalratswahlordnung durch die Landeswahlbehörde

Die Gesamtsumme der im Landeswahlkreis für die Parteien abgegebenen gültigen Stimmen wird durch die Anzahl der im Landeswahlkreis zu vergebenden Mandate geteilt. Die so gewonnene und in jedem Fall auf die nächstfolgende ganze Zahl zu erhöhende Zahl ist die Wahlzahl. Die Mandate, die jedem Bundesland zugeordnet sind, basieren nach § 4 NRWO auf der letzten Volkszählung nach dem Registerzählungsgesetz zuzüglich der in der Wählerrevidenz eingetragenen Auslandsösterreicher.


11.1.2. Erstes Ermittlungsverfahren (Regionalwahlkreis)

Jede Partei erhält so viele Mandate, wie die Wahlzahl in ihrer Parteisumme im Regionalwahlkreis enthalten ist. Insgesamt gibt es in Österreich 43 Regionalwahlkreise. Die zu vergebenden Mandate werden zunächst jenen Regionalbewerbern zugewiesen, die mindestens halb so viele Vorzugsstimmen wie die Wahlzahl oder ein Sechstel so viele Vorzugsstimmen erzielt haben wie auf diese Partei im betreffenden Regionalwahlkreis gültige Stimmen entfallen sind. Die Reihenfolge der Zuweisung der Mandate richtet sich dabei nach der Reihenfolge der Vorzugsstimmenzahlen.

11.1.3. Zweites Ermittlungsverfahren (Landeswahlkreis)

Am zweiten Ermittlungsverfahren nehmen nur Parteien teil, die im ersten Ermittlungsverfahren zumindest in einem Regionalwahlkreis ein Mandat oder im gesamten Bundesgebiet mindestens 4% der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht haben (Sperrklausel). Von den im Landeswahlkreis zu vergebenden Mandaten erhält jede

100 Die vom österreichischen Bundesgesetzgeber und dem Salzburger Landesgesetzgeber gewählte Form der Mandatsermittlung ist Ausdruck des Verhältniswahlrechts (s. auch Kapitel Einleitung, Wahlrechtsreform 1992).
11.1.4. Drittes Ermittlungsverfahren (D’Hondt)


Unterschreitet die so für eine Partei ermittelte Gesamtmandatszahl die Summe der dieser Partei im ersten und zweiten Ermittlungsverfahren zugefallenen Mandate, ist diese Partei so zu behandeln, als hätte sie keinen Bundeswahlvorschlag eingebracht. Die dieser Partei bereits zugewiesenen Mandate sind von den 183 zu vergebenden Mandaten abzuziehen, die Wahlzahl neu zu berechnen und die Mandatszuteilung entsprechend neu vorzunehmen.

Übersteigt die für eine Partei ermittelte Gesamtmandatszahl die Summe der dieser Partei im ersten und zweiten Ermittlungsverfahren zugefallenen Mandate, so erhält sie so viele weitere Mandate zugewiesen, wie dieser Differenz entspricht.

Die Mandate werden den Bewerbern in der Reihenfolge des Bundeswahlvorschlages zugewiesen.

Jeder Abgeordnete enthält vom Bundeswahlleiter den Wahlschein, der ihn zum Eintritt in den Nationalrat berechtigt.

11.2. Ermittlung der Wahlzahl nach der Salzburger Landtagswahlordnung


Nach der Salzburger Landtagswahlordnung besteht ein zweistufiges Ermittlungsverfahren.

11.2.1. Erstes Ermittlungsverfahren (Beispiel):

a) Ermittlung der Wahlzahl je Bezirk durch die Bezirkswahlbehörde
Wahlbezirk     Zahl der Mandate     gültige Stimmen\textsuperscript{101}     Wahlzahl     gerundet

Hallein         4                              30.723          7.680,75     7.681
Salzburg-Stadt  9                              63.376          7.042        7.042
Salzburg-Umgeb. 10                             77.057          7.705,70     7.706
St. Johann i. P. 5                             43.943          8.788,60     8.789
Tamsweg         2                              12.896          6.448        6.448
Zell am See     6                              48.195          8.032,50     8.033

\textbf{b) Aufteilung der zu vergebenden Mandate auf Basis der Wahlzahl auf die Parteien durch die Bezirkswahlbehörde}

Wahlbezirk     Zahl der Mandate     Wahlszahl     ÖVP     SPÖ     FPÖ     GRÜNE

Hallein         4                              7.681          1     1     0     0
Salzburg-Stadt  9                              7.042          2     4     0     1
Salzburg-Umgeb. 10                             7.706          4     4     0     0
St. Johann i. P. 5                             8.789          2     2     0     0
Tamsweg         2                              6.448          0     0     0     0
Zell am See     6                              8.033          2     2     0     0

Gesamt         36                             11            13     0     1

\textbf{11.2.2. Zweites Ermittlungsverfahren (nach D´Hondt) durch die Landeswahlbehörde}

Am zweiten Ermittlungsverfahren nehmen nur Parteien teil, die mindestens einen Bezirkswahlvorschlag und einen Landeswahlvorschlag eingebracht und im ersten Ermittlungsverfahren mindestens ein Mandat erreicht haben oder im gesamten Landesgebiet mindestens 5% der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben.

Die Summen der Parteistimmen jener Parteien, die am zweiten Ermittlungsverfahren teilnehmen, werden, nach ihrer Größe geordnet, nebeneinander geschrieben. Unter jede Summe wird die Hälfte geschrieben, darunter das Drittel, das Viertel und nach Bedarf die weiter folgenden Teilzahlen. Als Wahlzahl gilt bei 36 zu vergebenden Mandaten die sechsunddreißiggrößte. Jede Partei, die am zweiten Ermittlungsverfahren teilnimmt, erhält so viele Mandate, wie die Wahlzahl in ihrer Parteisumme enthalten ist. Wenn nach dieser Berechnung zwei oder mehrere Parteien auf ein Mandat den gleichen Anspruch haben, entscheidet das Los.

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline

<table>
<thead>
<tr>
<th>Stimmen /</th>
<th>ÖVP</th>
<th>SPÖ</th>
<th>FPÖ</th>
<th>GRÜNE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>104.723</td>
<td>125.382</td>
<td>24.007</td>
<td>22.080</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>52.361,50</td>
<td>62.691</td>
<td>12.001,50</td>
<td>11.040</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>34.907,67</td>
<td>41.794</td>
<td>8.002,33</td>
<td>7.360</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>26.180,75</td>
<td>31.345,50</td>
<td>6.001,75</td>
<td>5.520</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>20.944,60</td>
<td>25.076,40</td>
<td>4.801,40</td>
<td>4.416</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>17.453,83</td>
<td>20.897</td>
<td>4.001,17</td>
<td>3.680</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>14.960,43</td>
<td>17.911,71</td>
<td>3.439,57</td>
<td>3.154,29</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>13.090,38</td>
<td>15.672,75</td>
<td>3.000,88</td>
<td>2.760</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>11.635,89</td>
<td>13.931,33</td>
<td>2.667,44</td>
<td>2.453,33</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>10.472,30</td>
<td>12.538,20</td>
<td>2.400,70</td>
<td>2.208</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>9.520,27</td>
<td>11.398,36</td>
<td>2.182,45</td>
<td>2.007,27</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>8.726,92</td>
<td>10.448,50</td>
<td>2.000,58</td>
<td>1.840</td>
</tr>
</tbody>
</table>
\hline
\end{tabular}

\textsuperscript{101} Inkl. Der Briefwahlstimmen und der in anderen Bezirken für diesen abgegebenen Stimmen der Wahlkartenwähler.
Die 36-größte Zahl ist damit 7.375. Diese Zahl ist nun auf die Parteistimmen in der Form aufzuteilen, als die Summe der Parteistimmen durch die Wahlzahl zu dividieren ist. Daraus ergibt sich im obigen Beispiel der Landtagswahl 2004 folgendes Ergebnis:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Partei</th>
<th>Parteistimmen</th>
<th>Wahlzahl</th>
<th>Mandate</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ÖVP</td>
<td>104.723</td>
<td>7.375</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>SPÖ</td>
<td>125.382</td>
<td>7.375</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>FPÖ</td>
<td>24.007</td>
<td>7.375</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>GRÜNE</td>
<td>22.080</td>
<td>7.375</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>36</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>


11.3. Ermittlung der Wahlzahl nach der Salzburger Gemeindewahlordnung durch die Gemeindewahlbehörde


Nach der Salzburger Gemeindewahlordnung besteht demnach ein einstufiges Ermittlungsverfahren, welches dem zweiten Ermittlungsverfahren (D’Hondt) nach der Salzburger Landtagswahlordnung entspricht.

Die Anzahl der Gemeindevertretung ist in der Gemeindeordnung 1994 wie folgt geregelt:

Die Gemeindevertretung besteht in Gemeinden:

- bis zu 800 Einwohnern aus: 9
- von 801 bis 1.500 Einwohnern aus: 13
- von 1.501 bis 2.500 Einwohnern aus: 17
- von 2.501 bis 3.500 Einwohnern aus: 19
- von 3.501 bis 5.000 Einwohnern aus: 21
- und von mehr als 5.000 Einwohnern aus: 25

---

102 Ausnahme ist die Stadt Salzburg; dort sind immer 40 Mandate zu verteilen.
11.4. Zuteilung der Mandate auf die Bewerber

Grundsätzlich ist für die Zuteilung der Mandate auf einzelne Bewerber die Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag maßgeblich. Hat eine Partei z. B. zwei Mandate erhalten, so erhält der Erst- und Zweitgereihte auf dem Vorschlag die Mandate.

Diese Reihung kann nur dann durchbrochen werden, wenn vorgereihte Kandidaten auf ihr Mandat verzichten oder wenn jemand Vorzugsstimmen in einem bestimmten Ausmaß erhält. Dann ist diese Person vor dem in der Parteiliste Erstgereihten zu berücksichtigen. Ein Bewerber der so viele Vorzugsstimmen erhalten hat, wie die Wahlzahl beträgt ist jedenfalls ein Mandat zuzuweisen.

11.5. Doppeltgewählte

Ist ein Bewerber auf mehreren Wahlvorschlägen gewählt, so hat er sich zu erklären, für welchen Wahlvorschlag er sich entscheidet. Trifft der Doppeltgewählte die Entscheidung nicht, entscheidet für ihn die zuständige Wahlbehörde oder das anzuwendende Recht.

11.6. Wahlanfechtung

11.6.1. Allgemeines

Verfassungsbestimmung Art. 141 Abs. 1 a und b, sowie §§ 67, 68 Abs. 2, 69 Abs. 1, 70 Abs. 1 und Verfassungsgerichtshofgesetz: Der Verfassungsgerichtshof erkennt über die Anfechtung der Wahl des Bundespräsidenten, von Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörpern und zum Europäischen Parlament.

11.6.2. Prozessvoraussetzungen

Voraussetzung ist ein rechtzeitiger, begründeter Antrag des zustellbevollmächtigten Vertreters einer wahlwerbenden Partei auf Nichtigerklärung des Wahlverfahrens. Die Anfechtung kann auf die behauptete Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens gegründet werden und muss ausreichend substantiiert sein. Sind die behaupteten Rechtswidrigkeiten nicht ausreichend substantiiert, liegt ein Prozesshindernis und damit ein Zurückweisungsgrund beim Verfassungsgerichtshof vor.

Der Verfassungsgerichtshof hat einer Wahlanfechtung stattzugeben, wenn

- die behauptete Rechtswidrigkeit eines Wahlverfahrens erwiesen wurde und
- auf das Wahlergebnis von Einfluss war.

103 Z. B. die Bundeswahlbehörde gemäß § 108 NRWO.
104 Z. B. § 95 Salzburger Landtagswahlordnung, welches das Mandat dem Bezirkswahlvorschlag zuweist.
105 Es muss z. B. konkret dargelegt werden, welche Stimme zu unrecht als gültig oder ungültig gewertet wurde; auch der Hinweis auf eine vermutete relativ hohe Fehlerquote bei der Auszählung auf Grund der großen Hektik beim Auszählvorgang, reicht nicht aus (Verfassungsgerichtshof WI-3/04 vom 28.9.2004).
106 VfSlg. 9441/1982
11.6.3. Antragsberechtigte


11.6.4. Anfechtungsfrist


11.6.5. Folgen der Stattgebung einer Wahlanfechtung

Die Stattgebung der Wahlanfechtung durch den Verfassungsgerichtshof führt zur teilweisen oder gänzlichen Wiederholung der Wahl. Das Verfahren kann ab einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. ab Überprüfung der Sprengelergebnisse und des Gemeindegesamtergebnisses) aufgehoben werden.

11.6.6. sonstige Anfechtungen


12. Kapitel: Instrumente und Recht der direkten Demokratie

Instrumente der direkten Demokratie, wie etwa

- Volksbegehren auf Bundesebene,
- Volksabstimmungen auf Bundesebene,
- Volksbefragungen auf Bundesebene,
- Bürgerbegehren auf lokaler Ebene,
- Bürgerbefragungen auf lokaler Ebene,


108 Z. B. Anfechtung innerhalb einer Woche gemäß § 80 Europawahlordnung, § 21 Bundespräsidentenwahl-Gesetz, oder Anfechtung durch eine bestimmte Zahl von Unterstützern nach § 16 Abs. 1 Volksbefragungsgesetz.
sind Ausdruck der Lebendigkeit der Demokratie und ein plebiszitäres Element derselben. Die österreichische Verfassung sieht die direkt demokratischen Instrumente als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie vor\textsuperscript{109}.

12.1. Instrumente der direkten Demokratie auf Bundesebene

12.1.1. Volksbegehren

Das Volksbegehren ist im Wesentlichen in Art. 10, 41 Abs. 2, 46 Abs. 1 B-VG und im Volksbegehrengesetz 1973 geregelt.

Ein Volksbegehren betrifft eine durch Bundesgesetz zu regelnde Angelegenheit und kann in Form eines Gesetzesantrages oder eines Anliegens\textsuperscript{110} gestellt werden. Eine solche Anregung muss erkennbar auf die Erlassung eines Bundesgesetzes gerichtet sein und dessen Inhalt zumindest grob umschreiben. Bereits der Antrag muss demnach das Beantragte so präzise erkennen lassen, dass sich beurteilen lässt, ob es sich um eine Angelegenheit der Bundesgesetzgebung handelt\textsuperscript{111}. Zweck ist damit die Erzielung einer Reaktion des Gesetzgebers.

12.1.1.1. Unterstützungsverfahren

Der Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens muss von mindestens 1 Promille der österreichischen Wohnbevölkerung unterstützt sein. Das Unterstützungsverfahren wird über die Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich in der Form abgewickelt, als die Unterstützungserklärung die Bestätigung der Gemeinde zu enthalten hat, dass die in der Erklärung (Unterstützungserklärung) genannte Person in der Wähler evidenz der Gemeinde als wahlberechtigt eingetragen ist und in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz hat. Die Unterschrift muss entweder vor der Gemeindebehörde geleistet werden oder gerichtlich oder notariell beglaubigt sein\textsuperscript{112}.

Die vom Betreiber eines Volksbegehrens gesammelten Unterstützungserklärungen sind dem BM für Inneres als Bundeswahlbehörde zu übergeben.

12.1.1.2. Eintragungsverfahren


Die Eintragung auf den Eintragungslisten hat den

- Vornamen und Familiennamen oder Nachnamen des Eintragungswilligen,
- dessen Geburtsdatum sowie
- dessen eigenhändige Unterschrift zu enthalten.

\textsuperscript{110} Seit der B-V-Novelle 1988. Davor war vorgesehen, dass ein Volksbegehren nur in Form eines Gesetzesentwurfs gestellt werden konnte.
\textsuperscript{111} VfGH 6. Dezember 2006, B894/06.
\textsuperscript{112} Derzeit gibt es Initiativen die darauf abzielen, Unterschriften im Unterstützungsverfahren bei jeder Gemeinde abgeben zu können. Voraussetzung dafür ist eine österreichweit zentrale Wähler evidenz.
Das Verfahren unterscheidet sich u.a. durch den Zeitraum v.a. durch das Fehlen der geheimen Stimmabgabe und die fehlende Möglichkeit der Briefwahl.

Das Stimmrecht richtet sich nach der NRWO, mit der Maßgabe, dass der Stimmberechtigte mit Ablauf des letzten Tages des Eintragszeitraumes das 16. Lebensjahr vollendet haben muss.

12.1.1.3. Behörden


12.1.1.4. Ergebnis

Die Bundeswahlbehörde stellt fest, ob ein Antrag von 100.000 Stimmberechtigten oder von je einem Sechstel der Stimmberechtigten dreier Länder unterstützt ist und somit ein Volksbegehren vorliegt. Das Ergebnis des Volksbegehrens ist von der Bundeswahlbehörde im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu verlautbaren.


Wurde die Feststellung der Bundeswahlbehörde, dass ein Volksbegehren vorliegt, nicht angefochten oder der Anfechtung vom Verfassungsgerichtshof nicht stattgegeben, hat die Bundeswahlbehörde das Volksbegehren samt Begründung und etwaigen Unterlagen dem Nationalrat zur Behandlung vorzulegen.

Ein Volksbegehren ist im Nationalrat zu behandeln, entfaltet jedoch keine Bindungswirkung.

12.1.2. Volksabstimmung

12.1.2.1. Anwendungsformen

12.1.2.1.1. Gesetzesbeschlüsse (Art. 42 und 43 B-VG)


12.1.2.1.2. Gesamt- oder Teiländerung der Bundesverfassung (Art. 42 und 44 B-VG)

Jede Gesamtänderung der Bundesverfassung, eine Teiländerung aber nur, wenn dies von einem Drittel der Mitglieder des Nationalrates oder des Bundesrates verlangt wird, ist nach Beendigung des Verfahrens gemäß Art. 42 B-VG, jedoch vor der Beur-
kundung durch den Bundespräsidenten, einer Abstimmung des gesamten Bundesvolkes zu unterziehen.

12.1.2.1.3. Absetzung des Bundespräsidenten (Art. 60 Abs. 6 B-VG)


12.1.2.2. Behörden

Zur Durchführung der Volksabstimmung sind die Sprengelwahlbehörden, Gemeindewahlbehörden, Bezirkswahlbehörden, Landeswahlbehörden und die Bundeswahlbehörde berufen, die nach den Bestimmungen der Nationalrats-Wahlordnung jeweils im Amt sind.

12.1.2.3. Verfahren


Für das Abstimmungsverfahren und die Feststellung des Stimmenergebnisses sind die Bestimmungen der NRWO sinngemäß anzuwenden.


12.1.3. Volksbefragung

12.1.3.1. Zweck


12.1.3.2. Behörden
Zur Durchführung der Volksabstimmung sind die Sprengelwahlbehörden, Gemeindewahlbehörden, Bezirkswahlbehörden, Landeswahlbehörden und die Bundeswahlbehörde berufen, die nach den Bestimmungen der Nationalrats-Wahlordnung jeweils im Amt sind.

12.1.3.3. Verfahren


Das Stimmrecht richtet sich nach der Nationalrats-Wahlordnung. Auf Grund der Wählerrevidenz haben die Gemeinden die Stimmberechtigten in Stimmlisten einzutragen.

Die Fragestellung auf dem amtlichen Stimmzettel muss mit „ja“ oder „nein“ oder durch Entscheidung für einen von zwei Lösungsvorschlägen zu beantworten sein.

Für das Verfahren und die Feststellung des Stimmenergebnisses sind die Bestimmungen der NRWO sinngemäß anzuwenden.

Im Unterschied zu Wahlen ist für Volksbefragungen kein Einspruchsverfahren gemäß Nationalratswahlordnung vorgesehen. Einsprüche können nur gegen die Wählerrevidenz – nicht wie ansonsten gegen das Wählerverzeichnis erhoben werden – und das nur bis zum Stichtag.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag der Verlautbarung des Gesamtergebnisses der Volksbefragung durch die Bundesswahlbehörde auf der Amtstafel des BM für Innere sowie im Internet, kann die Feststellung der Bundeswahlbehörde wegen Rechtswidrigkeit des Verfahrens beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden.

Das Ergebnis einer Volksbefragung ist für die Bundesregierung nicht bindend.

12.2. Instrumente der direkten Demokratie auf Landesebene

12.2.1. Volksabstimmung

12.2.1.1. Anwendungsformen


Eine Volksabstimmung ist von der Landesregierung mit Verordnung auszuschreiben

a) vor der Kundmachung eines vom Salzburger Landtag gefassten Gesetzesbeschluss, wenn
   • dieser eine Gesamtänderung der Landesverfassung bedeutet, oder wenn
   • dieser eine Teiländerung der Landesverfassung darstellt und die Volksabstimmung von wenigstens einem Drittel der Mitglieder des Landtages verlangt wird, oder wenn

b) der Landtag es beschließt oder die Mehrheit seiner Mitglieder es verlangt
12.2.1.2. Behörden

Zur Durchführung der Volksabstimmung sind die Sprengelwahlbehörden, Gemeindewahlbehörden, Bezirkswahlbehörden und die Landeswahlbehörde berufen, die nach den Bestimmungen der Salzburger Landtagswahlordnung jeweils im Amt sind. Die Bestimmungen der Landtagswahlordnung finden sinngemäß Anwendung.

12.2.1.3. Verfahren


12.2.1.4. Rechtsfolgen der Volksabstimmung

Ist der Gegenstand einer Volksabstimmung ein Gesetzesbeschluss des Landtages hat der Landeshauptmann im Falle der mehrheitlichen Befürwortung die Kundmachung im Landesgesetzblatt zu veranlassen; andernfalls hat die Kundmachung zu unterbleiben. Das Ergebnis der Volksabstimmung ist verbindlich.


12.2.2. Volksbefragung

Die Volksbefragung auf Landesebene ist im Salzburger Volksbefragungsgesetz geregelt.

12.2.2.1. Zweck


Eine Volksbefragung ist von der Landesregierung auszuschreiben, wenn

   a) dies die Landesregierung beschließt oder
   b) wenn die Volksbefragung
      • von einem Drittel der Mitglieder des Landtages oder
      • von 10.000 Antragsberechtigten oder
      • von 10 von Hundert der Einwohner jener Gemeinde(n), in der (denen) die Volksbefragung stattfinden soll, beantragt wird und die Landeswahlbehörde mit Bescheid das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen feststellt.

Die Unterstützungserklärungen müssen von der für den Unterstützer örtlichen zuständigen Behörde bestätigt sein.

12.2.2.2. Verfahren

Das Stimmrecht richtet sich nach der Salzburger Landtagswahlordnung bzw. nach L-VG. Auf Grund der Wählerrevidenz haben die Gemeinden die Stimmberechtigten in

12.2.2.3. Behörden

Zur Durchführung der Volksbefragung sind die Sprengelwahlbehörden, Gemeindewahlbehörden, Bezirkswahlbehörden und die Landeswahlbehörde berufen, die nach den Bestimmungen der Salzburger Landtagswahlordnung jeweils im Amt sind. Die Bestimmungen der Landtagswahlordnung finden sinngemäß Anwendung.

12.2.3. Volksbegehren

Der Antrag auf Durchführung eines Volksbegehrens kann auf die Erlassung, Änderung oder Aufhebung eines Landesgesetzes gerichtet sein. Gegenstand dieses Antrages hat entweder:

- ein Gesetzesentwurf oder
- eine genaue Darstellung einer inhaltlich bestimmten Gesetzesmaßnahme zu sein.

12.2.2.1. Verfahren

Der Antrag muss von mindestens 10.000 Antragsberechtigten unterstützt sein. Eine Bestätigung durch die Gemeinde ist nicht vorgesehen.

Stellt die Landeswahlbehörde nach Prüfung der gesetzlichen Erfordernisse fest, dass ein Volksbegehren vorliegt, so hat sie hierüber eine Volksabstimmung auszuschreiben.
Teil V - Landespolizeisicherheitsgesetz

1. Kapitel: Gesetzliche Grundlagen des Landes-Sicherheitsgesetzes

1.1. Verfassungsrechtliche Grundlagen:

Art. 15 Abs. 1 B-VG: Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrücklich durch die Bundesverfassung der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes übertragen ist, verbleibt sie im selbständigen Wirkungsbereich der Länder.

Art. 15 Abs. 2 B-VG. In den Angelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei, das ist des Teiles der Sicherheitspolizei, der im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet ist, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden, wie die Wahrung des öffentlichen Anstandes und die Abwehr ungebührlicherweise hervorgerufenen störenden Lärmes, steht dem Bund die Befugnis zu, die Führung dieser Angelegenheiten durch die Gemeinde zu beaufsichtigen und wahrgenommene Mängel durch Weisungen an den Landeshauptmann (Art. 103) abzustellen. Zu diesem Zweck können auch Inspektionsorgane des Bundes in die Gemeinde entsendet werden; hievon ist in jedem einzelnen Fall der Landeshauptmann zu verständigen.

Artikel 118 Abs. 1 B-VG: Der Wirkungsbereich der Gemeinde ist ein eigener und ein vom Bund oder vom Land übertragener.


1.2. Einfachgesetzliche Grundlagen:

§ 34 Salzburger Landessicherheitsgesetz
Die nach diesem Gesetz von der Gemeinde zu besorgenden Angelegenheiten sind solche des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde.

§ 35 Salzburger Landessicherheitsgesetz:
Mitwirkung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
Die Bundespolizei hat bei der Vollziehung dieses Gesetzes, soweit nichts anderes bestimmt ist mitzuwirken.
(2) Die Mitwirkungspflicht gemäß § 36 besteht nicht:
1. bei der Vollziehung der §§ 16a, 17, 19 und 24 (Hundehaltung);
2. bei der Vollziehung des § 27 Abs 8 (Alkoholverbot);
3. bei der Vollziehung des § 30 (Befahren gesperrter Schipisten);
4. bei der Vollziehung der §§ 31 (Ehrenkränkung) und 32 (Unbefugte Führung oder Verwendung öffentlicher Wappen, Siegel, Titel und Ehrenzeichen).

(3) Die Organe der Bundespolizei und sonstige Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den nach diesem Landesgesetz zuständigen Behörden und Organen über deren Ersuchen zur Sicherung der Vollziehung dieses Landesgesetzes im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs Hilfe zu leisten.

1.3. **Abschnitte des SLSG:**

1. Prostitution
2. Tierhaltung
3. Hundehaltung
4. Haltung gefährlicher Tiere
5. Weitere Strafbestimmungen (Anstandsverletzung, Lärmerregung, Bettelei, Be-fahren gesperrter Schipisten, Ehrenkränkung, Unbefugte Führung oder Verwendung öffentlicher Wappen, Siegel, Titel und Ehrenzeichen, Wegweisung Unbeteiligter von Einsatzorten)

2. **Kapitel: Prostitution**

2.1. **Begriff der Prostitution:**

im Sinn § 1 SLSG gelten als:
1. Ausübung der Prostitution: die gewerbmäßige Duldung sexueller Handlungen am eigenen Körper oder die gewerbmäßige Vornahme sexueller Handlungen. Gewerbmäßigkeit liegt vor, wenn die Duldung oder Handlung in der Absicht vorgenommen wird, sich durch ihre wiederkehrende Begehung eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen.
2. Anbahnung der Prostitution: ein Verhalten, das die Absicht erkennen lässt, die Prostitution ausüben zu wollen.
3. Bordell: ein Betrieb, der eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:
   a) In dem Betrieb halten sich eine oder mehrere Personen auf, auf Grund de- ren äußeren Erscheinungsbild (Bekleidung, Auftreten, Gesten udgl) ange- nommen werden kann, dass sie in den Räumlichkeiten des Betriebes Prost- tution anbahnen oder ausüben.

2.2. **Prostitutionssverbote nach § 2 SLSG**

Verboten sind:
1. die Ausübung der Prostitution außerhalb behördlich bewilligter Bordelle;
2. die Anbahnung der Prostitution außerhalb behördlich bewilligter Bordelle;
3. die entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung von Räumen oder Gebäuden außerhalb behördlich bewilligter Bordelle an Personen, die dort die Prostitution anbahnen oder ausüben;
4. die auffällige Kennzeichnung oder Beleuchtung von Bordellen sowie die An- bringung von Werbeanlagen jeder Art zur Ankündigung von Bordellen;
5. die Ausübung der Prostitution durch offenkundig schwangere Personen;
6. die entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung von Räumen oder Gebäuden an offenkundig schwangere Personen zum Zweck der Ausübung der Prostitution.

2.3. **Voraussetzungen für die Bewilligung eines Bordellbetriebes:**

2.3.1. **Antrag (§ 3 SLSG):**

Gemäß § 2 Abs. 2 SLSG darf ein Bordell nur mit Bewilligung der Gemeinde betrieben werden, die auf Grundlage eines Antrags einer natürlichen oder juristischen Person samt

- vollständigen Angaben zur Person des Bewilligungswerbers wie Name, Adresse, Geburtsdatum und sonstigen Angaben wie Betriebszeiten, Höchstzahl der Personen, die im Gebäude die Prostitution ausüben dürfen (§ 3 Abs. 1 SLSG),
- vollständigen Beilagen wie Grundbuchsauszug über das Alleineigentum des Bewilligungswerbers bzw. schriftliche Zustimmungserklärung anderer Eigentümer
- Strafregisterauszug des Bewilligungswerbers (§ 3 Abs. 2 SLSG) unter den Voraussetzungen des § 3 und 4 SLSG zu erteilen ist.

2.3.2. **Persönliche und sachliche Erteilungsvoraussetzungen (§§ 5, 6, 10 SLSG):**

Prüfung, ob nachfolgende Erteilungsvoraussetzungen vorliegen:

a) persönliche Voraussetzungen:

- Antrag durch eigenberechtigte und zuverlässige Person (wenn der Antrag von einer natürlichen Person gestellt wurde),
- Antrag durch eigenberechtigten und zuverlässigen Geschäftsführer (wenn der Antrag von einer juristischen Person gestellt wurde); juristische Personen müssen zur Ausübung der Bordellbewilligung einen Geschäftsführer bestellen,
- verantwortlichen Person oder Personen, die oder von denen zumindest eine während der Betriebszeiten des Bordells dort ständig anwesend sein muss eigenberechtigt und zuverlässig sein,

b) sachliche Voraussetzungen:

- Standort des Bordells befindet sich nicht in einem Gebiet, das im Flächenwidmungsplan der Gemeinde als Reines Wohngebiet, erweitertes Wohngebiet oder Dorfgewerbegebiet ausgewiesen ist,
- kein „Ausschlussgebiet“ nach § 10 Abs. 1 SLSG: Die Gemeinde kann durch Verordnung die Anbahnung und die Ausübung der Prostitution im Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemeindegebietes für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren untersagen, wenn die Prostitution dort zu Missständen führt, die das örtliche Gemeinschaftsleben stören. Die Geltungsdauer der Verordnung kann verlängert werden, wenn Gründe für die Annahme vorliegen, dass sich die Missstände bei Wegfall der Verordnung wiederholen würden,
- keine „Verbotszone“ nach § 6 Z 3 SLSG: Im Umkreis von 300 m um den beantragten Standort befindet sich keine der folgenden Einrichtungen: a) Schulen, Kindergärten; b) Jugendzentren, Jugendtreffpunkte; c) Heime für Kinder oder Jugendliche; d) öffentliche Kinderspielplätze; e) Sportstätten; f) Gebäude, die religiösen Zwecken gewidmet sind; g) Amtsgebäude; h) Krankenanstalten, Erholungsheime; i) Alten- und Pflegeheime; j) Kasernen,
- Der beantragte Standort lässt im Hinblick auf die Umgebung oder den Charakter der Gemeinde erwarten, dass durch den Betrieb einschließlich der Zu- und Abfahrten während der Betriebszeiten keine das örtliche Gemeinschaftsleben
in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde störenden Missständen (insbesondere sicherheits- oder sittlichkeitspolizeilicher oder hygienischer Art oder in Bezug auf den Tourismus) entstehen,

- Das Bordell wird nicht in Wohnwagen, Wohnmobilen, Zelten oder ähnlichen Anlagen betrieben,
- Das Gebäude, in dem das Bordell betrieben werden soll, dient keinen anderen Zwecken als dem beantragten. Diese Voraussetzung ist auch dann erfüllt, wenn in dem Gebäude zwar Wohnungen bestehen, diese aber ausschließlich von Personen bewohnt werden, die in dem Bordell die Prostitution ausüben; das Bordell selbst betreiben oder als verantwortliche Person namhaft gemacht worden sind.
- Sanitäre Ausstattung muss hygienischen Anforderungen entsprechen.

2.3.3. Bewilligungsverfahren durch die Gemeinde:

- Prüfung: Prüfung des Vorliegens eines (vollständigen) Antrags und der Bewilligungsvoraussetzungen,
- Einholung der Stellungnahme der nach dem beantragten Standort zuständigen Verwaltungsstrafbehörde (§§ 4 Abs. 1 und 34 Abs. 2 SLSG),
- Erlassung von Befristungen, Bedingungen und Auflagen in der Bewilligung
- Anordnung, dass eine namhaft gemachte Person verpflichtet ist, während der Betriebszeiten des Bordells ständig anwesend zu sein; Minderjährigen der Zutritt verboten ist und die verantwortliche Person den Zutritt bei jedem Zweifel über die Volljährigkeit einer Person zu untersagen hat; der Bordellbetreiber verpflichtet ist, der Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich die Namen und Anschriften aller Personen bekannt zu geben, die in seinem Bordell die Prostitution ausüben,
- Mitteilung: die Gemeinde hat die nach dem Standort des Bordells zuständige Bezirkshauptmannschaft, in der Stadt Salzburg die Landespolizeidirektion, von der Erteilung oder Änderung einer Bordellbewilligung zu verständigen

2.4. § 7 SLSG: Besondere Verantwortung des Bewilligungsinhabers oder der Bewilligungsinhaberin

Der Bewilligungsinhaber oder die Bewilligungsinhaberin ist für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes, der Anordnungen des Bewilligungsbescheides sowie der maßgeblichen gesundheits-, meldete-, fremden- und ausländerbeschäftigungsrechtlichen Bestimmungen durch die verantwortliche Person (§ 3 Abs 1 Z 3) sowie die Personen, die in dem Bordell die Prostitution ausüben, verantwortlich. Diese Verantwortlichkeit zeigt sich auch in den Bestimmungen zum Widerruf einer Bewilligung.

2.5. Ende der Bewilligung

2.5.1. Widerruf der Bewilligung nach § 8 SLSG

Die Bewilligung ist zu widerrufen,

- wenn auch nur eine der Voraussetzungen gemäß den §§ 5 oder 6 nicht mehr gegeben ist,
- beim Betrieb gegen die Bordellbewilligung verstoßen wird;
- beim Betrieb gegen das Verbot des § 2 Abs 1 Z 6 (die entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung von Räumen oder Gebäuden an offenkundig schwangeren Personen zum Zweck der Ausübung der Prostitution) verstoßen wird;
bei dreimaliger Bestrafung von Personen, die in dem Bordell die Prostitution ausüben, wegen Übertretung gesundheits-, melde- oder fremdenrechtlicher Bestimmungen oder bei dreimaliger Ergreifung einer fremdenpolizeilichen Maßnahme wegen des Verdachtes einer Übertretung nach ausländerbeschäftigungsgesetlichen Vorschriften gegen eine dieser Personen.

2.5.2. Schließung eines Bordells nach § 8 SLSG

- mit Widerruf der Bewilligung;
- wenn ein Bordell ohne Bewilligung betrieben wird.

2.5.3. Erlöschen einer Bewilligung nach § 8 SLSG

Die Bordellbewilligung erlischt mit Einlangen einer entsprechenden Verzichtserklärung des Bewilligungsinhabers oder der Bewilligungsinhaberin bei der Gemeinde.

2.6. Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen nach § 9 SLSG

Der Inhaber oder die Inhaberin der Bordellbewilligung und die verantwortliche Person haben den Organen der gemäß § 34 zuständigen Behörde (Gemeindeorgane) sowie den im Auftrag der Verwaltungsstrafbehörde handelnden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes jederzeit Zutritt auf Grundstücke und in Gebäude und alle ihre Teile, auf die sich die Bordellbewilligung erstreckt, zu gewähren und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Lieg't auf Grund konkreter Tatsachen der begründete Verdacht der Begehung einer Verwaltungsübertretung nach § 11 Abs 1 Z 1 oder 2 iVm § 2 Abs 1 oder eines Verstoßes gegen die Bordellbewilligung vor, ist den Organen der gemäß § 34 zuständigen Behörden sowie den im Auftrag der Verwaltungsstrafbehörden handelnden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes jederzeit der Zutritt auf Grundstücke und in Gebäude und alle ihre Teile, in denen diese rechtswidrige Ausübung der Prostitutions mit Grund vermutet wird, zu gewähren. Die dort angetroffenen Personen haben auf Verlangen ihre Identität nachzuweisen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Organe sind weiters befugt, vorgefundene Beweismittel sicherzustellen.

Die Amtshandlungen gemäß Abs 1 bis 3 sind von den Organen unter Vermeidung unnötigen Aufsehens sowie mit möglichster Schonung des Rufes der Betroffenen vorzunehmen. Auf Verlangen ist diesen binnen 24 Stunden eine Bescheinigung über die Vornahme der Amtshandlung und deren Gründe auszustellen.

3. Kapitel: Tierhaltung

3.1. Begriff

Tiere sind nach § 13 SLSG unter Beachtung der Erfordernisse des Tierschutzes \footnote{Hinweis: die gesetzliche Regelung der Angelegenheiten des Tierschutzes steht nach Art. 11 Abs. 1 Z 8 dem Bund zu.} so zu halten und zu führen, dass von ihnen

- keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen und
- andere Personen nicht über das zumutbare Maß belästigt werden. Jedenfalls als Belästigung anderer Personen gilt die Verunreinigung öffentlicher Kinderspielplätze durch Tiere.

Im Falle der Gefährdung einer anderen Person oder einer über das zumutbare Maß hinausreichenden Belästigungen, hat die Gemeinde nach § 14 SLSG

- das Halten eines Tieres in einer Wohnung einschließlich deren Nebenräumen oder sonst in Gebäuden sowie in einem Garten oder auf anderen bestimmten Grundflächen unbeschadet der dafür sonst geltenden Rechtsvorschriften zu untersagen (örtliches Tierhalteverbot) oder
- die Gemeinde kann bestimmte Anordnungen für das Halten des Tieres treffen, wenn dies zur Behebung der Gefährdung oder Belästigung ausreichend erscheint (gelinderes Mittel).
- Bei Gefahr im Verzug für das Leben oder die Gesundheit von Menschen, die von einem Tier ausgeht, können die unmittelbar erforderlichen Maßnahmen auch ohne vorangegangenes Verfahren gesetzt werden (unmittelbare Gefahrenabwehr). Die Verwahrung eines abgenommenen Tieres wird rechtswidrig, wenn nicht binnen vier Wochen von der Gemeinde die Abnahme und der Verfall des Tieres gemäß § 15 Abs 1 mit Bescheid ausgesprochen werden.

3.2. Hundehaltung

3.2.1. Pflichten des Hundehalters:

a) Meldepflicht nach § 16a SLSG \footnote{Seit 1.1.2013; LGBl. Nr 100/2012}:

- Meldepflichtige Person: Eine Person, die einen über zwölf Wochen alten Hund hält, hat dies der Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz hat, binnen einer Woche ab Beginn der Haltung zu melden.

  Inhalts der Meldung:
  1. Name und die Anschrift der Hundehalterin oder des Hundehalters;
  2. Rasse, Farbe, Geschlecht und Alter des Hundes;
  3. Namen und die Anschrift der Person, die den Hund zuletzt gehalten hat;
  4. Kennzeichnungsziffern (§ 24a Abs 2 Z 2 lit d TSchG).

- Notwendige Beilagen:
  1. der für das Halten des Hundes erforderliche Sachkundenachweis (§ 21 Abs 1) und
  2. der Nachweis, dass für den Hund eine Haftpflichtversicherung besteht (§ 23).
b) Meldepflicht nach § 19 Abs. 1 SLSG:
- Beantragung einer Bewilligung für das Halten von gefährlichen Hunden binnen zehn Tagen nach rechtskräftiger Feststellung der Gefährlichkeit.

c) Leinen- und Maulkorbpflicht für Hunde nach § 17 SLSG

d) Erbringung des Sachkundenachweises nach § 21 SLSG
- mindestens zwei Kursstunden bei einer zugelassenen Person für das Halten eines nicht gefährlichen Hundes,
- mindestens zehn Kursstunden und ein Praxisteil bei einer zugelassenen Person für das Halten eines gefährlichen Hundes

3.2.2. Zuständigkeit der Gemeinde:
- Die aufgrund der Meldungen gemäß der Meldepflicht erhobenen Daten dürfen von der Gemeinde auch bei der abgabenrechtlichen Behandlung des Haltens von Hunden verwendet werden.
- Anordnung der Leinen- und/oder Maulkorbpflicht
- Anordnung eines örtlichen Tierhalteverbotes (oder eines gelinderen Mittels)
- Setzung von Maßnahmen zur örtlichen Gefahrenabwehr (Abnahme und Verwahrung eines Tieres)
- Bescheidmäßige Erlassung eines persönlichen Hundehalteverbotes (oder eines gelinderen Mittels)
- Erteilung einer Bewilligung für das Halten gefährlicher Hunde
- Tötung des Hundes bei dessen Gefährlichkeit im Sinn des § 19 Abs 3.

3.2.3. Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde:
- Verhängung von Geld- und Ersatzhaftstrafen im Falle von Verwaltungsüberbretungen gemäß § 26 SLSG,
- Erklärung des Verfalls des Tieres das Gegenstand einer Verwaltungsübertretung ist,
- Anordnung der Tötung des Tieres nach rechtskräftiger Verfallserklärung

---
115 Die zugelassene Person muss von der Landesregierung mit Bescheid zugelassen worden sein
3.2.4. Mitwirkungspflicht der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes:

Die Mitwirkungspflicht besteht nicht bei der Vollziehung der §§
- 16a Meldepflicht,
- 17 Leinen- und Maulkorpfpflicht für Hunde,
- 19 Halten gefährlicher Hunde, und
- 24 Führen eines gefährlichen Hundes

3.2.5. Persönliches Hundehalteverbot gemäß § 18 SLSG:

(1) Die Gemeinde kann Personen, bei denen auf Grund bestimmter Tatsachen angenommen werden kann, dass sie als Halter oder Halterin eines Hundes nicht willens oder nicht in der Lage sein werden, eine Gefährdung oder unzumutbare Belästigung anderer Personen zu verhindern, das Halten von Hunden untersagen.
(2) Als Tatsachen, die eine Annahme nach Abs 1 begründen können, gelten insbesondere:
1. die wiederholte Bestrafung gemäß § 26 Abs 1, ausgenommen Verstöße gegen ein Leinen- oder Maulkorbgebot, oder gemäß vergleichbarer Bestimmungen anderer Bundesländer;
2. die Verurteilung wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung, wenn
   a) die Tat auf die mangelnde Beaufsichtigung oder Verwahrung eines Tieres zurückzuführen ist oder
   b) ein Tier als Tatwerkzeug verwendet worden ist;
3. das Begehen einer Handlung gemäß Z 1 oder 2, wenn eine Bestrafung bzw. Verurteilung lediglich wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit oder wegen Strafmündigkeits des Täters nicht erfolgt ist;
4. die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder zu einer Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen oder öfter zu geringeren Strafen wegen einer unter Anwendung oder Androhung von Gewalt begangenen gerichtlich strafbaren Handlung oder wegen einer vorsätzlichen gemeingefährlichen strafbaren Handlung.

Eine gemäß Z 2 bzw 4 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. Eine nicht getilgte Verurteilung gemäß Z 4 rechtfertigt für sich allein nicht die Annahme einer Unzuverlässigkeit im Sinn des ersten Satzes, wenn das Gericht die Strafe, ausgenommen bei Freiheitsstrafen von mehr als sechs Monaten, ganz oder teilweise bedingt nachgesehen hat; die Annahme der Unzuverlässigkeit ist aber gerechtfertigt, wenn ein nachträglicher Strafausspruch oder ein Widerruf der bedingten Strafnachsicht erfolgt.
(3) Die Dauer und der Umfang des Hundehalteverbotes gemäß Abs 1 sind entsprechend den Erfordernissen der Abwehr einer Gefährdung oder unzumutbaren Belästigung anderer Personen festzulegen. Insbesondere kann das Verbot auf Hunde ab einer bestimmten Größe eingeschränkt werden. Mit dem Verbot können auch jene Bedingungen festgelegt werden, bei deren Erfüllung die betroffene Person die Eigennutzung zur Hundehaltung wieder erlangt.
(4) Die Gemeinde kann an Stelle eines Hundehalteverbotes gemäß Abs 1 die Absolvierung einer bestimmten Ausbildung, die eine ausreichende Sachkunde zur Hundehaltung gewährleistet, anordnen, wenn dies ausreichend erscheint, um die Eignung der betroffenen Person zur Hundehaltung zu gewährleisten. Wird der Nachweis der erfolgreichen Ausbildung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erbracht, ist die Hundehaltung zu untersagen. Die Inhalte und der Umfang der Ausbildung werden durch Verordnung der Landesregierung näher geregelt. § 21 Abs 3 findet Anwendung.
(5) Beschwerden gegen Bescheide, mit denen ein Hundehalteverbot gemäß Abs 1 erlassen wird, haben keine aufschiebende Wirkung.
(6) Personen, gegen die ein Hundehalteverbot gemäß Abs 1 erlassen worden ist, haben von ihnen im Zeitpunkt der Verbotserlassung gehaltene, darunter fallende
Hunde längstens binnen einer Woche ab Zustellung des Bescheides außerhalb ihres Einflussbereichs zu verbringen.

(7) Hunde, die entgegen Abs 5 weiter gehalten werden, sind von der Gemeinde unabhängig von einer Bestrafung gemäß § 26 Abs 1 abzunehmen und für verfallen zu erklären, wenn dies notwendig ist, um jede Gefährdung oder unzumutbare Belästigung anderer Personen zu verhindern. § 15 Abs 3 und 4 sind sinngemäß anzuwenden; die Tötung des Hundes ist nur bei dessen Gefährlichkeit im Sinn des § 19 Abs 3 zulässig.

3.2.6. Halten gefährlicher Hunde nach § 19 SLSG:

Erhält oder hat die Gemeinde einen mit bestimmten Tatsachen belegten schriftlichen Hinweis darauf, dass ein Hund eine gesteigerte Aggressivität aufweist, insbesondere Menschen oder Tiere gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe gezeigt hat, hat sie den Hinweis von Amts wegen zu prüfen. Ergibt die Prüfung Tatsachen, die den Verdacht rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen ausgeht, hat die Gemeinde festzustellen, dass der Hund gefährlich ist. Als solche Feststellung gilt auch ein auf Grund des § 15 Abs 1 erlassener Bescheid. Steht der Gemeinde kein für die Feststellung erforderlicher Amtssachverständiger zur Verfügung, kann die Gemeinde die Hundehalterin oder den Hundehalter verpflichten, auf deren bzw dessen Kosten ein Gutachten vorzulegen, das von einem durch die Gemeinde zu bestimmenden Sachverständigen zu erstellen ist.

Die Bewilligung gemäß Abs 1 ist zu erteilen, wenn
1. die Hundehalterin oder der Hundehalter eigenberechtigt ist und die zum Halten des gefährlichen Hundes erforderliche Zuverlässigkeit, persönliche Eignung (§ 20) und erweiterte Sachkunde (§ 21 Abs 2) besitzt;
2. die Fähigkeit des Hundes zu sozialverträglichem Verhalten durch einen Wesenstest (§ 22) nachgewiesen ist;
3. der Hund unveränderlich so gekennzeichnet ist, dass seine Identifizierung gewährleistet ist; und
4. der Abschluss einer Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den Hund verursachten Schäden (§ 23) nachgewiesen ist.

(5) Für die Zuverlässigkeit der Hundehalterin oder des Hundehalters gilt § 18 Abs 2.


(8) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die Unterlagen, die erforderlich sind, um das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs 4 zu prüfen, längstens innerhalb von zwei Monaten vorzulegen. Für die Vorlage des Nachweises der erweiterten Sachkunde (§ 21 Abs 2) und des Ergebnisses des Wesenstests (§ 22) gilt eine Frist von längstens vier Monaten. Die Fristen können auf Antrag um höchstens zwei Monate verlängert werden. Wenn der Hund gemäß § 15 Abs 1 abgenommen ist und die anderen Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung vorliegen, hat die Gemeinde die Vornahme des Wesenstests und in weiterer Folge die Kennzeichnung gemäß Abs 4 Z 2 bzw 4 auf Kosten der Antragstellerin oder des Antragstellers zu veranlassen.
3.2.7. Persönliche Eignung nach § 20:

Die zum Halten des gefährlichen Hundes erforderliche persönliche Eignung ist nicht gegeben, wenn die Hundehalterin oder der Hundehalter

- von Alkohol oder Betäubungsmitteln abhängig ist oder
- auf Grund geringer körperlicher Kräfte den Hund nicht sicher führen kann

Sind Tatsachen bekannt, die gemäß Abs 1 Bedenken gegen die persönliche Eignung begründen, hat die Gemeinde der Antragstellerin oder dem Antragsteller die Beibringung eines fachärztlichen oder fachpsychologischen Gutachtens binnen angemessener Frist aufzufordern. Bringt die Antragstellerin oder der Antragsteller das Gutachten nicht fristgerecht bei, ist der Antrag zurückzuweisen.

3.2.8. Sachkunde nach § 21:

Für nicht gefährliche Hunde gilt.

Die erforderliche Sachkunde ist als gegeben anzunehmen, wenn die Hundehalterin oder der Hundehalter

- bei einer zugelassenen Person (Abs 4)
- mindestens eine theoretische Ausbildung absolviert hat,
- bei der auf Grund der Erfahrungen der Wissenschaft davon ausgegangen werden kann, dass sie ausreicht, um das allgemeine Gefährdungspotential eines nicht gefährlichen Hundes für Menschen und Tiere abschätzen zu können.
Für gefährliche Hunde gilt:
Die erforderliche Sachkunde ist als gegeben anzunehmen, wenn die Hundehalterin oder der Hundehalter
- bei einer zugelassenen Person (Abs 4) eine theoretische
- und – unter Einbeziehung des gefährlichen Hundes – praktische Ausbildung absolviert hat,
- bei der auf Grund der Erfahrungen der Wissenschaft davon ausgegangen werden kann, dass sie ausreicht, um das allgemeine Gefährdungspotential eines gefährlichen Hundes für Menschen und Tiere abschätzen und den gefährlichen Hund sicher halten zu können (erweiterte Sachkunde).

Die erforderliche Sachkunde ist darüber hinaus als gegeben anzunehmen, wenn
1. die Halterin oder der Halter im Besitz eines Nachweises über eine nach vergleichbaren Vorschriften eines anderen Bundeslandes oder Staates absolvierte Ausbildung ist;
2. die Halterin oder der Halter eine andere Ausbildung aufweist, die zumindest gleichwertige Kenntnisse über das Halten von Hunden vermittelt;
3. die Halterin oder der Halter eine mindestens zehnjährige Erfahrung im Halten eines gefährlichen Hundes nachweisen kann, ohne dass während dieser Zeit der gefährliche Hund jemanden verletzt hat.

3.2.9. Wesenstest nach § 22

Die Sozialverträglichkeit des Hundes kann nur durch einen Wesenstest nachgewiesen werden, der von einer dazu geeigneten Person oder Stelle nach Feststellung der Gefährlichkeit (§ 19 Abs 3 zweiter und dritter Satz) durchgeführt worden ist. Diese Regelung sieht vor, dass jeder Hund einem individuellen Wesenstest unterzogen wird und die Eigenschaften eines Hundes nicht nur nach dessen Rasse („Kampfhunde“) beurteilt werden.

3.2.10. Haftpflichtversicherung nach § 23

Für jeden Hund ist eine Haftpflichtversicherung zur Deckung von durch ihn verursachte Schäden über eine Mindestdeckungssumme von 725.000 € abzuschließen und aufrechtzuerhalten.

3.2.11. Führen eines gefährlichen Hundes nach § 24

Die Hundehalterin oder der Hundehalter darf einen gefährlichen Hund außerhalb von Gebäuden und ausreichend eingefriedeten Grundflächen nur persönlich führen oder dessen Führung einer anderen Person überlassen, die dafür geeignet und damit vertraut ist.

Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat beim Führen eines gefährlichen Hundes die Bewilligung gemäß § 19 mitzuführen und den behördlichen Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen.
4. Kapitel: Bettelei:

4.1. Begriff:


4.2. Bettelei als Verwaltungsübertretung:

Die Bettelei in bestimmter Form stellt für sich eine Verwaltungsübertretung dar. Danach begeht diese Verwaltungsübertretung der Bettelei, wer

- in aufdringlicher oder aggressiver Weise, wie durch Anfassen, unaufgefordertes Begleiten oder Beschimpfen, bettelt;
- unter Mitwirkung einer unmündigen minderjährigen Person in welcher Form auch immer bettelt;
- eine andere Person zum Betteln, in welcher Form auch immer, veranlasst oder Betteln organisiert („organisiertes Betteln“);
- entgegen einer Verordnung gemäß § 29 Abs 2 SLSG bettelt.

§ 29 Abs. 2 SLSG sektorales Bettelverbot: Durch Verordnung der Gemeinde kann auch ein nicht unter Abs 1 fallendes Betteln an bestimmten öffentlichen Orten untersagt werden, wenn auf Grund der dort zu erwartenden Anzahl an bettelnden Personen und der örtlichen Verhältnisse zu befürchten ist, dass die Benützung des öffentlichen Orts durch andere Personen erschwert wird, oder sonst ein durch ein solches Betteln verursachter Missstand im Sinn des Art 118 Abs 6 B-VG bereits besteht oder unmittelbar zu erwarten ist. Vor Erlassung einer solchen Verordnung ist der Landespolizeidirektion Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

116 Z. B. Verordnung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Salzburg vom 20.05.2015 betreffend Betteln in der Stadt Salzburg gemäß § 29 Abs. 2 Salzburger Landessicherheitsgesetz
Teil VI - Veranstaltungswesen

1. **Kapitel: Veranstaltungswesen:**

1.1. **Verfassungsrechtliche Grundlagen:**

Art. 15 Abs. 1 B-VG: Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrücklich durch die Bundesverfassung der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes übertragen ist, verbleibt sie im selbständigen Wirkungsbereich der Länder.

Art 15 Abs. 3 B-VG: Die landesgesetzlichen Bestimmungen in den Angelegenheiten des Theater- und Kinowesens sowie der öffentlichen Schaustellungen, Darbietungen und Belustigungen haben für das Gebiet einer Gemeinde, in dem die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, der Landespolizeidirektion wenigstens die Überwachung der Veranstaltungen, soweit sie sich nicht auf betriebs-technische, bau- und feuерpolizeiliche Rücksichten erstreckt, und die Mitwirkung in erster Instanz bei Verleihung von Berechtigungen, die in solchen Gesetzen vorgesehen werden, zu übertragen.

Artikel 118 Abs. 1 B-VG: Der Wirkungsbereich der Gemeinde ist ein eigener und ein vom Bund oder vom Land übertragener.


Art. 118 Abs. 3 Z 3 B-VG: Der Gemeinde sind zur Besorgung im eigenen Wirkungsbereich die behördlichen Aufgaben insbesondere in Angelegenheiten der örtlichen Veranstaltungspolizei gewährleistet.

1.2. **Einfachgesetzliche Grundlagen:**

Salzburger Veranstaltungsgesetz 1997, LGBl Nr 100/1997

1.3. **Verordnungsgrundlagen:**


2. **Kapitel: Begriff der Veranstaltung nach dem VAG:**

Eine Veranstaltung ist nach § 1 Abs. 1 VAG eine öffentliche, allgemein zugängliche Darbietung und Einrichtung, die zum Vergnügen oder zur Erbauung der Teilnehmer bestimmt ist. Private (nicht öffentliche) Veranstaltungen, die nicht allgemein zugänglich sind, unterliegen nicht dem Veranstaltungsgesetz. Dazu zählen z. B. Hochzeitsfeste, interne Vereinsveranstaltungen, Feste für geladene Gäste. Die Abgrenzung zwischen privater und öffentlicher Veranstaltung kann im Einzelfall schwierig sein und ist in der Judikatur sehr kasuistisch gelöst worden. Bei der Abgrenzung in Einzel-
fällig ist v.a. die Zahl der Teilnehmer, das Ausmaß der persönlichen Beziehungen zwischen den Teilnehmern untereinander (familiäre, verwandtschaftliche oder freundschaftliche Beziehungen), das Ausmaß der persönlichen Beziehungen zwischen den Teilnehmern und dem Veranstalter und der Zweck des Zustandekommens zu bewerten. Veranstaltungen, die in die Zuständigkeit des Bundes oder des Landes fallen, sind gemäß § 1 Abs. 3 VAG vom Anwendungsbereich des VAG ausge- nommen.

3. Kapitel: Voraussetzungen für die Durchführung einer Veranstaltung:

3.1. Bewilligungspflichtige Veranstaltungen nach §§ 4 ff VAG

Beantragung einer Bewilligung durch den Veranstalter:
Ein Antrag für eine anmeldepflichtige Veranstaltung, wie Veranstaltungen im Umherziehen, Zirkusse etc., ist fristgerecht (wenigstens 3 Wochen vor der geplanten Abhaltung) beim Land Salzburg einzubringen.

Der Antrag hat zu enthalten:
- Name des Veranstalters,
- Adresse,
- Art der Veranstaltung,
- Zeit und Ort,
- Anzahl der vorhandenen Zuschauerplätze.

Ansonsten ist ein Antrag für eine anmeldepflichtige Veranstaltung beim Bürgermeister einzubringen.

3.2. Anmeldepflichtige Veranstaltungen nach §§ 12 ff VAG

Auch nicht bewilligungspflichtige Veranstaltungen sind anzumelden.

3.2.1. Anmeldung durch den Veranstalter

Veranstalter im Sinn dieses Gesetzes ist, wer eine Veranstaltung abhält oder wer öffentlich oder gegenüber der Behörde als Veranstalter auftritt. Im Zweifel hat als Veranstalter zu gelten, wer über die Veranstaltungsstätte verfügungsberechtigt ist. Dies kann beispielsweise auch ein Verein bzw. der Vorstand des Vereins sein. Der

\[117\] Z. B. Veranstaltungen von Schulen, Kindergärten, Horten (Schulfeste, Vorträge, Kurse, Ausstellungen), Versammlungen (politisiche Versammlungen, Vereinsversammlungen, Demonstrationen, Streiks), gewerberechtliche Angelegenheiten (Märkte, Flohmärkte, Wohltätigkeitsbasare, Modeschau, Messen, Werbeveranstaltungen, Verkaufsveranstaltungen, Diskotheken etc.), religiöse Veranstaltungen (Prozessionen, Wallfahrten), sportliche Veranstaltungen auf Straßen, Veranstaltungen, die die Luftfahrt, Schiffahrt, Eisenbahnen betreffen, Künstleragenturen (Bewilligung nach dem AMFG), etc.

\[118\] Z. B. Geschäfte der Buchmacher, Tiergehege, in denen Tiere in erster Linie zur Aufzucht gehalten werden.


\[120\] Vgl. § 12 VAG: ... sind alle nicht bewilligungspflichtigen Veranstaltungen beim Bürgermeister der Gemeinde, in der sie abgehalten werden, oder im Gebiet einer Gemeinde, in dem die Landespolizeidirektion Sicherheitsbehörde ist, bei der Landespolizeidirektion anzumelden.
Veranstalter hat spätestens drei Tage vor deren Abhaltung beim Bürgermeister (Stadt Salzburg LPD) unter Vorlage notwendiger Unterlagen die Anmeldung einer Veranstaltung durchzuführen.

Der Antrag hat zu enthalten:
- Name, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, Wohnsitz, Beruf des Veranstalters,
- Ort der Veranstaltung,
- Ort und Dauer der Veranstaltung,
- voraussichtliche Zahl der Besucher,
- im Fall der Abhaltung der Veranstaltung in einer genehmigungspflichtigen Veranstaltungsstätte (§ 16 Abs 1 iVm Abs 2) die Anführung der Genehmigungsbehörde sowie des Datums und der Geschäftszahl des Genehmigungsbescheides.

Bei Anmeldung einer Veranstaltung muss also die Genehmigung (Bescheid) der Veranstaltungsstätte bereits erfolgt sein.

**3.2.2. Prüfung durch den Bürgermeister, ob die Veranstaltung**

- eine bewilligungspflichtige oder nicht bewilligungspflichtige Veranstaltung,
- eine öffentliche Veranstaltung oder
- eine private oder
- eine verbotene Veranstaltung oder
- eine Veranstaltung des Bundes oder des Landes ist,
- welche Auflagen zu erteilen sind.

Nur, wenn es sich um eine nicht bewilligungspflichtige öffentliche Veranstaltung handelt, hat der Bürgermeister seine Prüfung fortzuführen, da nur öffentliche Veranstaltungen dem VAG unterliegen. D.h. der Bürgermeister prüft, ob es sich bei der Veranstaltung um eine öffentliche Veranstaltung, ob es sich bei der Veranstaltung um eine Veranstaltung
- von örtlicher oder
- von überörtlicher Bedeutung handelt.

Die Prüfung dieser Vorfrage ist notwendig, damit die weitere Behördenzuständigkeit (Genehmigung der Veranstaltungsstätte, Überwachung der Veranstaltung) eruiert werden kann.

Veranstaltungen von örtlicher Bedeutung: Nach § 2 Abs. 2 VAG gelten jene anmeldpflichtige Veranstaltungen, die
- nach ihrer Art,
- dem Bereich der Veranstaltungsstätte und
- dem Ausmaß des zu erwartenden Publikumsinteresses
- in ihrer Bedeutung nicht über den Bereich einer Gemeinde hinausreichen, als Veranstaltungen von örtlicher Bedeutung

- die sog. „abstrakte“ Gemeinde und

---

121 Vorfrage gemäß § 38 AVG.
123 Vorfrage gemäß § 38 AVG.
124 Für die Bewilligung einer Veranstaltungsstätte einer örtlichen Veranstaltung ist der Bürgermeister zuständig, andernfalls die Bezirksverwaltungsbehörde (Magistrat).
125 Art. 118 Abs. 2 und 3 B-VG.
der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung heranzuziehen.
D.h. einerseits entscheidet nicht die konkrete Fachkompetenz, der Personalstand oder die konkrete Leistungsfähigkeit einer Gemeinde darüber, ob es sich um eine Veranstaltung örtlichen oder überörtlichen Interesses handelt, sondern die Frage, ob eine prototypische Gemeinde die mit der Veranstaltung zusammenhängenden Aufgaben erfüllen kann. Dabei ist die Größe der Gemeinde nach deren Einwohnerzahl der Größe der Veranstaltung gegenüberzustellen. Das Land Salzburg\textsuperscript{127} empfiehlt folgende Faustregel:

\begin{itemize}
  \item Bei Veranstaltungen von voraussichtlich bis zu 2.000 - 2.500 gleichzeitig anwesenden Teilnehmern sollen die Gemeinden grundsätzlich im eigenen Wirkungsbereich handeln, d.h. sowohl für die Anmeldung, die Genehmigung der Veranstaltungsstätte und die Überwachung zuständig sein (Veranstaltungen von örtlicher Bedeutung).
  \item Veranstaltungen, die in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl ab 8.000 - 10.000 abgehalten werden, sind bei einer erwarteten Besucherzahl von über 2.000 - 2.500 (sofern es im Einklang mit der Bewertung der übrigen Indizien steht), auch als von örtlicher Bedeutung einzustufen. Bei Gemeinden ab 8.000 - 10.000 Einwohnern entscheidet, ob die Anzahl der Besucher mehr oder weniger als etwa 1/4 der Einwohnerzahl beträgt.
\end{itemize}

Zu beachten ist dabei, dass gerade mit der Größe der Veranstaltung auch deren Schwierigkeitsgrad im Hinblick auf die Brandgefahr oder das Vorhandensein ausreichender Fluchtwegen steigt. Ein Indiz für den Schwierigkeitsgrad einer Veranstaltung ist auch die Qualifikation des zur Durchführung (insb. der Überwachung der Veranstaltung) notwendigen Personals; also die Frage, ob dieses Personal besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Ausbildungen besitzen muss.

Der Bürgermeister hat sich bei der Abgrenzung dieser Frage u.a. einerseits von den Angaben des Veranstalters im Hinblick auf
\begin{itemize}
  \item die Art der Veranstaltung (Vereinsfest/Rave-Party),
  \item die Bezeichnung der Veranstaltung (Stadtfest/internationale Meisterschaft),
  \item die Ausstattung (Musikinstrumente/Lasershow),
  \item die Bewerbung der Veranstaltung (Plakate im örtlichen Nahbereich/Medien)
\end{itemize}
und auf die eigene Einschätzung im Hinblick auf
\begin{itemize}
  \item die erwartete Besucherzahl (s. oben),
  \item die Möglichkeit der Überwachung der Veranstaltung durch eigene Gemeindeorgane,
  \item die Erfahrungen mit bisher durchgeführten ähnlichen Veranstaltung
\end{itemize}
leiten zu lassen. Es kommt dabei auf das Gesamtbild an.

\section*{3.2.3. Bescheinigung über die Anmeldung und Auflagen}

\begin{itemize}
  \item Der Bürgermeister (die LPD) hat nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen sofort eine Bescheinigung über die Anmeldung der Veranstaltung auszustellen.
  \item Allenfalls kann der Bürgermeister (die LPD) auch bescheidmäßig Auflagen (z. B. über einen Ordnungsdienst, eine Brandwache, Rettungsdienst, Einschränkung oder Untersagung von Alkoholausschank, Zutrittskontrollen etc.) zur Aufrechtenerhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit\textsuperscript{129} vorschreiben.
\end{itemize}

\textsuperscript{127} Auch prototypische Gemeinde oder Durchschnittsgemeinde.
\textsuperscript{128} Broschüre Salzburger Veranstaltungsrecht, S 10.
\textsuperscript{129} Polizeitrias.
Über die Anmeldung ist vom Bürgermeister (von der LPD) sofort eine Bescheinigung auszustellen. Der Bürgermeister hat davon die Bezirkshauptmannschaft bzw. die LPD den Bürgermeister zu verständigen.

3.2.4. Untersagung gemäß § 14 VAG:

Die Abhaltung einer Veranstaltung ist vom Bürgermeister (von der LPD) zu untersagen, wenn

a) die Veranstaltung einer Bewilligung bedarf
b) die Veranstaltung verboten ist
c) Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, daß durch die Veranstaltung die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder die öffentliche Sittlichkeit gefährdet werden würde und dies auch durch die Vorschreibung von Auflagen gemäß § 13 Abs 3 nicht hintangehalten werden kann;
d) die in Aussicht genommene Veranstaltungsstätte für die Abhaltung der Veranstaltung nicht geeignet erscheint.

Von der Untersagung der Veranstaltung hat der Bürgermeister unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe die Bezirkshauptmannschaft bzw. die Landespolizeidirektion den Bürgermeister zu verständigen.

3.3. Antrag auf Genehmigung der Veranstaltungsstätte

Gemäß § 16 Abs. 1 VAG dürfen für die Abhaltung von Veranstaltungen nur solche Veranstaltungsstätten (Räume, Plätze, Anlagen, Einrichtungen usw.) verwendet werden, die für die jeweilige Art der Veranstaltung, unbeschadet der nach sonstigen Vorschriften erforderlichen Bewilligungen, von der Behörde genehmigt sind.

Die Genehmigung ist vom Verfügungsberechtigten über die Veranstaltungsstätte unter Vorlage der Pläne und sonstigen Unterlagen zu beantragen, die für die Beurteilung der Veranstaltungsstätte im Hinblick auf die nach den vorstehenden Bestimmungen zu wahrnden öffentlichen Interessen erforderlich sind.

3.3.1. Erteilung der Genehmigung der Veranstaltungsstätte gem. § 17 VAG


Veranstaltungsstätten dürfen nur genehmigt werden, wenn sie im Hinblick auf die Art der beabsichtigten Veranstaltungen und die voraussichtliche Besucherzahl nach ihrer Lage, Gestaltung und Ausstattung in bau-, feuer-, sicherheits- und gesundheitspolizeilicher Hinsicht so geschaffen sind, daß sie die Hintanhaltung von Gefahren für das Leben und die Gesundheit von Menschen, insbesondere der Besucher der Veranstaltungen, sowie einer Gefährdung und unzumutbaren Beeinträchtigung der Umgebung, insbesondere durch Lärm, Staub, Abgase oder Abwässer, gewährleisten. Soweit nicht ohnedies baurechtliche Bestimmungen anzuwenden sind, muß für eine technisch und hygienisch einwandfreie Abwasserbeseitigung Sorge getragen sein und haben für die zu erwartenden Kraftfahrzeuge der Teilnehmer an der Veranstaltung Abstellplätze in ausreichender Zahl in der Nähe der Veranstaltungsstätte vorhanden zu sein.

130 Bürgermeister (LPD) bei Veranstaltungen von örtlicher Bedeutung, ansonsten Bezirksverwaltungsbehörde.
3.4. **Besondere Betriebsvorschriften gem. § 19 VAG:**

Der Veranstalter hat bei allen Veranstaltungen entweder selbst anwesend zu sein oder zu veranlassen, dass eine im Hinblick auf die Veranstaltung verlässliche Person während der gesamten Dauer der Veranstaltung anwesend ist. Die anwesende Person hat mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung zu sorgen.

Am Ort der Veranstaltung sind für ein jederzeitiges Vorweisen bereitzuhalten:
- bei bewilligungspflichtigen Veranstaltungen und Veranstaltungen im Umherziehen der Bewilligungsbescheid,
- bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen die Anmeldebescheinigung.

4. **Kapitel: Überwachung der Veranstaltungen gem. § 24 VAG:**

Die Überwachung einer Veranstaltung erfolgt entweder
- a) nach dem VAG\textsuperscript{131} als veranstaltungspolizeiliche Überwachung durch den Bürgermeister als Veranstaltungsbehörde (Veranstaltungen örtlicher Bedeutung und Veranstaltungen im Umherziehen) bzw. durch die Bezirksverwaltungsbahörde (bei allen anderen Veranstaltungen) im Gebiet einer Gemeinde, in dem die Landespolizeidirektion Sicherheitsbehörde ist, die LPD\textsuperscript{132},
- b) nach dem SPG als sicherheitspolizeiliche Überwachung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes\textsuperscript{133} im Auftrag der Bezirksverwaltungsbehörde.

4.1. **veranstaltungspolizeiliche Überwachung**

Umfang:

zeitlicher Umfang: Veranstaltungen sind – wenn
- nach Art der Veranstaltung und
- nach Beschaffenheit der Veranstaltungsstätte erforderlich
dauernd behördlich zu überwachen. Sofern die Einhaltung durch den Veranstalter selbst aufgrund behördlicher Wahrnehmung gewährleistet erscheint, ist eine stichprobenartige Überwachung durch die Behörde ausreichend.

inhaltlicher Umfang: Veranstaltungen sind im Hinblick auf
- die Einhaltung der sich aus den Bestimmungen des Veranstaltungsgesetzes entspringenden Verpflichtungen zu überprüfen (Anmeldebescheinigung, Bewilligung, Genehmigung der Veranstaltungsstätte, Anwesenheit des Veranstalters, etc.)
- die Einhaltung der auf Grund des VAG erlassenen Verordnungen und
die Einhaltung der auf Grund des VAG erlassenen Bescheide inkl. Auflagen behördlich zu überwachen.

Die Veranstaltungen sind weiter soweit behördlich zu überwachen, wie dies nach der Beschaffenheit der Veranstaltungsstätte (Fassungsvermögen, Verkehrs- und Fluchtwegen, technische Ausstattung udgl) und der Art der jeweiligen Veranstaltung (Besucher, szenischer Aufwand, Brandgefährlichkeit der szenischen Mittel udgl) erforder-

\textsuperscript{131} § 25 Abs. 1 VAG.

\textsuperscript{132} Mit Ausnahme der betriebstechnischen, bau- und feuerverpolizeilichen Belange.

\textsuperscript{133} Vgl. Hinweis § 25 Abs. 3 VAG. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind befugt, ohne weiteres Verfahren den Auftrag zu erteilen, eine Veranstaltung sofort zu beenden, wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder zur Abwendung unmittelbar drohender Gefahr notwendig ist.

87
lich ist. Die Überwachung hat sich darauf zu erstrecken, daß die Bestimmungen dieses Gesetzes sowie der auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen und Bescheide eingehalten werden. Bei Veranstaltungen, bei denen diese Einhaltung durch den Veranstalter selbst aufgrund behördlicher Wahrnehmungen gewährleistet erscheint, kann sich die Behörde auf eine stichprobenartige Überwachung beschränken. Die mit der Überwachung der Veranstaltung betrauten Organe sind zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit befugt, den Ordnerdienst des Veranstalters zu unterstützen und, wenn erforderlich auch selbständig, die notwendigen Personenkontrollen und Zwangsmaßnahmen durchzuführen.

Den Organen der zur Vollziehung dieses Gesetzes zuständigen Behörden sowie den von diesen herangezogenen Sachverständigen ist jederzeit Zutritt zu allen Grundstücken und Räumen zu gewähren, die Veranstaltungsstätten sind oder in denen sonst Veranstaltungen stattfinden.

Zur Durchsetzung der Zutritts- und Überprüfungsrechte gemäß Abs 4 und 5 kann unmittelbarer Verwaltungszwang angewendet werden. Stellt sich bei Beginn einer Veranstaltung heraus, daß sie ohne die erforderliche Be
cwilligung (§ 4 Abs. 1) oder Anmeldung (§ 12) abgehalten wird, kann die mit der Überwachung betraute Behörde die sofortige Beendigung der Veranstaltung anordnen. Sie hat eine solche Beendigung anzuordnen, wenn eine Veranstaltung trotz ihrer Untersagung (§§ 14 und 15) oder eines Verbotes gemäß § 21 oder ohne die erforderliche Genehmigung der Veranstaltungsstätte (§ 16 Abs. 1 bis 3) abgehalten wird.

Bei Feststellung von Mängeln an der Veranstaltungsstätte hat die mit der Überwachung betraute Behörde dem Inhaber der Veranstaltungsstätte aufzutragen, diese Mängel innerhalb angemessener Frist zu beheben oder, wenn dies wegen der mit den Mängeln verbundenen Gefahren oder Belästigungen für die Teilnehmer an der Veranstaltung oder für die Umgebung erforderlich ist, die Veranstaltung bis zur Behebung der Mängel zu untersagen bzw deren sofortige Beendigung anzuordnen.

Im Fall der Abs. 1 und 3 sowie bei Untersagung der Veranstaltung nach Abs. 2 sind die Besucher verpflichtet, die Veranstaltung unverzüglich zu verlassen. Wird dem nicht Folge geleistet, kann die Beendigung der Veranstaltung durch Anwendung von Zwangsmitteln in Vollzug gesetzt werden.

4.2. sicherheitspolizeiliche Überwachung i.e.S.

Eine sicherheitspolizeiliche Überwachung ist erforderlich, wenn die Veranstaltung das Objekt einer Gefährdung im sicherheitspolizeilichen Sinne ist (§§ 48a und 27a SPG), die für das Vorhaben Verantwortlichen nicht in der Lage sind, durch zumutbare Vorkehrungen den erforderlichen Schutz zu gewährleisten und bei denen die dadurch entstehende Gefahr im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit nicht hingenommen werden kann.

4.3. sicherheitspolizeiliche Überwachung i.w.S.

4.4. **Beachtung allgemeiner Bestimmungen:**

Neben den Bestimmungen des VAG und der Veranstaltungsstätten-VO sind im Zusammenhang mit der Durchführung einer Veranstaltungen auch alle anderen Rechtsvorschriften zu beachten\textsuperscript{134}.

\textsuperscript{134} Z. B. Lebensmittel-, Abfall- und Wasserrechtsbestimmungen, Jugendschutzbestimmungen, Straßenverkehrspolizeiliche Bestimmungen, Sperrstundenbestimmungen, Bestimmungen des Gewerberechts, etc.
Kontrollfragen

Hinweis: Die Kontrollfragen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dienen nur der Prüfungsvorbereitung

**Wahlrecht**

1. Nennen Sie 5 Rechtsgrundlagen des Wahlrechts.
2. Nennen Sie die Wahlgrundsätze.
3. Was verstehen Sie unter der Briefwahl?
4. Was verstehen Sie unter der 4% Hürde?
5. Was ist der Unterschied zwischen aktivem und passivem Wahlrecht?
6. Was ist die Wählerrevidenz?
7. Was bedeutet Wahlausschluss?
8. Was ist die Auslandswählerevidenz?
9. Was ist die Häftlingswählerevidenz?
10. Was ist ein Wählerverzeichnis?
11. Wer kann darin Einsicht nehmen und dagegen Einspruch erheben?
12. Welche Wahlbehörden in Österreich gibt es und was sind deren Aufgaben?
13. Wie ist die Zusammensetzung der Wahlbehörde (je nach Wahl)?
14. Welche Funktionen gibt es in einer Wahlbehörde?
15. Was ist eine besondere Wahlbehörde?
16. Was sind die Rechte und Pflichten der Wahlbehörden?
17. Wann ist eine Wahlbehörde beschlussfähig?
18. Was ist dabei die Rolle des Wahlleiters?
19. Wer hat Anspruch auf eine Wahlkarte?
20. Wo kann eine Wahlkarte beantragt werden?
21. Was passiert bei Verlust oder Unbrauchbarkeit einer Wahlkarte?
22. Was bedeutet zweite Wahlchancekarte?
23. Wann ist die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl nichtig?
24. Wie können Wahlvorschläge unterstützt werden?
25. Was setzen die Gemeindewahlbehörden im Abstimmungsverfahren fest?
26. Wie sind die Wahlsprengel einzuteilen?
27. Wer darf sich am Wahltag in Wahlbehörden aufhalten?
28. Was bedeutet Verbotszone?
29. Was sind die Aufgaben des Wahlleiters bei der Wahlhandlung?
30. Was ist zu tun, wenn dem Wähler bei der Ausfüllung des Stimmzettels ein Fehler unterläuft?
31. Was ist die Aufgabe der örtl. Wahlbehörde nach Abschluss der Stimmabgabe?
32. Was ist die Wahlzahl?
33. Wann kann eine Wahlanfechtung stattfinden?
35. Welche Abweichungen zum AVG gibt es im Wahlrecht?

**Landespolizei-Sicherheitsgesetz**

1. Was versteht das SLSG unter dem Begriff der Prostitution?
2. Welche Prostitutionsverbote gibt es?
3. Nennen Sie die Voraussetzungen für die Bewilligung eines Bordellbetriebes.
4. Was bedeuten die Begriffe sachliche und persönliche Erteilungsvoraussetzungen?
5. Welche Aufgaben kommen der Gemeinde im Bewilligungsverfahren zu?
6. Was bedeutet der Begriff „Besondere Verantwortung des Bewilligungsinhabers“?
7. Wann kann es zur Schließung eines Bordells kommen?
8. Wie erfolgt die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen nach § 9 SLSG?
9. Welche Pflichten des Hundehalters kennt das SLSG?
10. Welche Zuständigkeiten hat die Gemeinde/BVB im Bereich der Hundehaltung?
11. Welche Anforderungen an das Halten eines gefährlichen Hundes müssen erfüllt sein?
12. Wann ist die persönliche Eignung zum Halten eines gefährlichen Hundes nicht gegeben?
13. Was versteht man unter einem Wesenstest für Hunde?
14. Was versteht das SLSG unter dem Begriff Bettelei?
15. Wann stellt Bettelei eine Verwaltungsübertretung dar?

**Veranstaltungsgesetz**

16. Was ist eine Veranstaltung nach dem Veranstaltungsgesetz?
17. Nennen Sie die Voraussetzungen für die Durchführung einer Veranstaltung nach VAG.
18. Was hat der Bürgermeister im Zusammenhang mit dem VAG zu prüfen?
19. Was ist eine Veranstaltung von örtlicher/überörtlicher Bedeutung?
20. Durch wen und wie erfolgt die Überwachung einer Veranstaltung nach dem VAG?