Gemeindewahlbehörde: Loretto

Politischer Bezirk: Eisenstadt-Umgebung

**Kundmachung**

des endgültigen Ergebnisses der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 2. Oktober 2022 in der Gemeinde Loretto

1. **Ergebnis der Wahl des Bürgermeisters**

Auf die Wahlwerber für die Wahl des Bürgermeisters entfiel folgende Anzahl an gültigen Stimmen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wahlwerber für die Wahl des Bürgermeisters** | **Stimmen** | **Prozent** |
| 1. Schütz Gerhard | 144 | 36,18% |
| 2. Nitzky Markus | 254 | 63,82 % |

Der Wahlwerber Markus Nitzky (ÖVP) ist somit gemäß § 72 Abs. 1 GemWO 1992 zum Bürgermeister gewählt.

1. **Ergebnis der Wahl des Gemeinderates**

Von den gültig abgegebenen Stimmen entfiel auf die wahlwerbenden Parteien folgende Anzahl an Stimmen bzw. Mandaten:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wahlwerbende Parteien** | **Stimmen** | **Mandate** |
| 1. Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ | 147 | 38,68% |
| 2. Österreichische Volkspartei - ÖVP | 233 | 61,32 % |

Aufgrund der Feststellungen der Gemeindewahlbehörde gelten die Wahlwerber der wahlwerbenden Parteien gemäß der in der Beilage D festgestellten Reihenfolge als Gemeinderatsmitglieder bzw. als Ersatzmitglieder gewählt.\*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mandatszuweisung - SPÖ** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **gültige Parteistimmen:** |   | 147 |  |  |
| **erreichte Mandate:** |   | 4 |  |  |
| **davon VZST-Mandate:** |   | 1 |  |  |
| **Reihung nach Wahlpunkten** | **Wahl-punkte** | **Vorzugs-stimmen** | **Funktion** |
| 1. | Schütz Gerhard (1960) | 7 588 | 149 | GR |
| 2. | Ing. Ladics Wilhelm (1976) | 3 994 | 61 | GR |
| 3. | Kitlizka Robert (1970) | 3 806 | 60 | GR |
| 4. | Ehrnhofer Manuela (1975) | 2 400 | 23 | VZ |
| 5. | Tschank Roswitha (1956) | 1 818 | 14 | E §15a |
| 6. | Pliskal Fritz (1946) | 1 452 | 3 | E |
| 7. | Ponweiser Herbert (1963) | 1 304 | 3 | E |
| 8. | Kaiser Wilhelm (1963) | 1 270 | 4 | E |
| 9. | Ehrnhofer Peter (1967) | 1 082 | 3 | E |
| 10. | Matschl Gabriele (1968) | 1 076 | 1 | E |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mandatszuweisung - ÖVP** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **gültige Parteistimmen:** |   | 233 |  |  |
| **erreichte Mandate:** |   | 7 |  |  |
| **davon VZST-Mandate:** |   | 1 |  |  |
| **Reihung nach Wahlpunkten** | **Wahl-punkte** | **Vorzugs-stimmen** | **Funktion** |
| 1. | Nitzky Markus (1969) | 8 494 | 148 | GR |
| 2. | Schraufstädter Eva (1965) | 4 343 | 53 | GR |
| 3. | Sommerer Heide (1961) | 3 857 | 35 | GR |
| 4. | Spielauer Karl-Heinz (1971) | 3 780 | 36 | GR |
| 5. | Freudenthaler Othmar (1975) | 3 149 | 29 | GR |
| 6. | Seper Florian (1989) | 3 081 | 39 | GR |
| 7. | Neißl Rainer (1977) | 3 026 | 23 | E §15a |
| 8. | Hemmers Torsten (1964) | 2 992 | 28 | E |
| 9. | Schraufstädter Elias, MSc (1993) | 2 638 | 25 | E |
| 10. | Senft Martin (1993) | 2 213 | 29 | VZ |
| 11. | Alkier Herbert (1969) | 2 155 | 10 | E |
| 12. | Graf Tobias (2003) | 1 930 | 19 | E |
| 13. | Kolauch Manuela (1977) | 1 604 | 5 | E |
| 14. | Stadler Fritz (1976) | 1 487 | 5 | E |
| 15. | Knautz Kilian (2002) | 1 222 | 13 | E |
| 16. | Pichler Martin (2001) | 1 099 | 7 | E |
| 17. | Ing. Kolauch Jörg (1977) | 1 016 | 2 | E |
| 18. | Brunner Eberhard (1943) | 945 | 9 | E |
| 19. | Nagy Sandra (1973) | 911 | 14 | E |
| 20. | Schicker Maria (1973) | 628 | 4 | E |
| 21. | Neissl Johann (1940) | 554 | 8 | E |

1. **Belehrung**
2. Gegen das Ergebnis der Wahl des Gemeinderates und der Wahl des Bürgermeisters kann sowohl wegen behaupteter Unrichtigkeit der ziffernmäßigen Ermittlung des Wahlergebnisses als auch wegen angeblich gesetzwidriger Vorgänge im Wahlverfahren, die auf das Wahlergebnis von Einfluss sein konnten, Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist zu begründen. Er hat aufschiebende Wirkung.
3. Zur Erhebung des Einspruches gegen das Ergebnis der Wahl des Gemeinderates ist der Zustellungsbevollmächtigte jeder wahlwerbenden Partei berechtigt, die einen Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderates eingereicht hat. Zur Erhebung des Einspruches gegen das Ergebnis der Wahl des Bürgermeisters ist der Zustellungsbevollmächtigte jeder wahlwerbenden Partei berechtigt, die einen Wahlvorschlag für die Wahl des Bürgermeisters eingebracht hat.
4. Der Einspruch ist innerhalb von acht Tagen nach Kundmachung des Wahlergebnisses (Anschlag dieser Kundmachung an der Amtstafel) schriftlich bei der Gemeindewahlbehörde einzubringen und binnen drei Tagen samt den dazugehörenden Wahlakten von der Gemeindewahlbehörde im Wege der Bezirkswahlbehörde der Landeswahlbehörde vorzulegen, die endgültig entscheidet.

Loretto, am 2.10.2022 Der Gemeindewahlleiter:

Kundmachung an der Amtstafel

angeschlagen am 2.10.2022

um Uhr

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bgld. LReg. **K 7a** - Kundmachung des Wahlergebnisses für den Fall, dass der Bürgermeister im ersten Wahlgang gewählt wurde