Haushalts-Etat
der
Stadt Koblenz

für das
Rechnungsjahr 18\frac{85}{86}.

(1. April 1885 – 31. März 1886.)

Koblenz,
### Schuldenbestand am 1. April 1885.

#### Bezeichnung der Schuld.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Bezeichnung der Schuld</th>
<th>Anzahl</th>
<th>Kapital-</th>
<th>Schuldb 1884/85.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Städtische Sparkasse laut Schuldbriefe vom 10. Dez. 1857</td>
<td>4 1/2</td>
<td>47.800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>&quot; &quot;</td>
<td>4 1/2</td>
<td>30.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>&quot; &quot;</td>
<td>4 1/2</td>
<td>9.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>&quot; &quot;</td>
<td>4 1/2</td>
<td>36.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Armenfonds Coblenz</td>
<td>5</td>
<td>46.327</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Gaunionskredit</td>
<td>5</td>
<td>30.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Buchhalter und Kassierer der Gaunionskredit</td>
<td>5</td>
<td>6.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>&quot; &quot;</td>
<td>5</td>
<td>3.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Das Kapital der von Sandrart schen Stiftung</td>
<td>5</td>
<td>12.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>&quot; &quot;</td>
<td>4 1/2</td>
<td>9.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Gymnasia-Fonds Coblenz, laut Schuldturn vom 14. September 1870, ausgenommen zum Ankauf des Theaters</td>
<td>4</td>
<td>39.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Legat der Wittwe Berger für die Handwerker-Fortbildungsschule zur Pretiliierung leistungsfähiger Schüler</td>
<td>5</td>
<td>1.500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>4 1/2 procentige Stadt-Obligationen, ausgegeben unter: I. Juli 1877 auf Grund des Ackerbüber Privilegiums vom 19. Februar 1877</td>
<td>4 1/2</td>
<td>279.600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>&quot; &quot;</td>
<td>5</td>
<td>10.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>&quot; &quot;</td>
<td>4 1/2</td>
<td>80.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>&quot; &quot;</td>
<td>4 1/2</td>
<td>36.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Vorläufige Anfälle vom 15. Januar 1885 (siehe pag. 10 pos. 56)</td>
<td>4</td>
<td>200.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>&quot; &quot;</td>
<td>4</td>
<td>939.427</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die von werden im Jahre 1885/86 abgetragen:

**a.** am 31. Dezember 1885 auf die Schuld pos. 1 | 1.200 M. |

**b.** auf 1. Juli 1885 auf die Stadt-Obligationen pos. 14 | 1.000 |

**a.** nach Erlangung eines Ackerbühen Privilegiums zur Ausgabe von Stadt-Obligationen die Anfälle pos. 17 und 18 | 200.000 |

**Ea.** 268.200 M.

### Nachrichtlich:

Auf der städtischen Gauniaschul ruht noch eine Schuld:

1) in Stadt-Obligationen vom 1. Juli 1871 | 213.300 M. |

2) " II. Emision vom 1. Juli 1873 | 37.800 M. |

**Ea.** 251.100 M.

Hierau werden im Jahre 1885 abgetragen werden:

1) Stadt-Obligationen I. Emision | 81.000 M. |

2) " II. | 23.000 |

Und wird demnach ultimo 1885 noch eine Schuld bestehen von | 151.200 M. |
Activa.

1. Das Kapital des durch Testament vom 26. Januar 1874 zu Gunsten eines Abiturienten des Gymnasiums oder der Gewerbeschule gestifteten Schlegel'schen Stipendiums, welches in 5% Coblenzer Stadt-Obligationen vom 1. Juli 1871 beifunden, 9 000 M., hiervon sind anderweit angulegen bis in Folge Auslosung mehrerer Stadtobligationen zur Rückzahlung gelangten Beträge mit 7 800 M.

2. Das Kapital der zu Gunsten hiesiger Armen erfolgten Stiftung des Groß-Sultans der Türkei bei seiner Anwesenheit in Coblenz am 24. Juli 1867, ausgelegt in 4 1/2% igen Coblenzer Stadt-Obligationen vom Jahre 1877

12 Stück à 1000 M. Lit. A. Nr. 149—160 = 12 000 M.

Hiervon sind am 1. Juli 1884 in Folge Auslosung 1 000 M. zur Rückzahlung gelangt und anderweit angulegen.

Rezultat der Volkszählung am 1. Dezember 1880.

- Die Zahl der Wohnhäuser betrug: 1 551
- Die Zahl der sonstigen Wohnhäuser: 24
- Die ortsanwesende Bevölkerung männlich: 15 763
- weiblich: 14 795
- insgesamt: 30 548

(darunter 3825 Militärpersonen)

Es lebten:
in 5457 Haushaltungen 11 843 männliche Personen
13 055 weibliche
in 47 Haushalten
3 688 männliche
409 weibliche
als einzelne Personen
236 männliche
481 weibliche

Hiervon waren:
fatdalisch
... 23 447
... 6 470
... 33
... 29
... 25
... 544

Am Zählungstage waren 324 Ortsangehörige abwesend.

Die Einwohner zahlen an Staats- und Kommunalsteuern:

- a. Prinzipal-Grundsteuer
- b. Prinzipal-Gebäudesteuer
- c. Klassifizierte Einkommenssteuer (Civilpersonen) 142 236
- d. Kassensteuer (Civil und Militär)
- e. Gewerbesteuer (excl. Hausräume)
- f. Kommunal-Schulsteuer
- g. Kommunal-Einkommenssteuer (excl. Steuer der Forenien)
- h. Anlagen auf Grund- und Gebäudesteuer

<table>
<thead>
<tr>
<th>Steuerart</th>
<th>Betrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a.</td>
<td>8 878 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>b.</td>
<td>96 820 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>c.</td>
<td>142 236 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>d.</td>
<td>25 742 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>e.</td>
<td>84 933 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>f.</td>
<td>41 580 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>g.</td>
<td>159 000 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>h.</td>
<td>226 590 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>49 000 M.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Nachweisung der Mieten und Pacht pro Rechnungsjahr 1885/86.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Gegenstand</th>
<th>Datum des Vertrages</th>
<th>Pachtbetrag</th>
<th>M.</th>
<th>Fälligkeitstermin</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Stobenfeldeburg:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. für zu behelte gemietete Hämme im Stadtsaal</td>
<td>21.1.77</td>
<td>500</td>
<td>9</td>
<td>do.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>d. für eine Wohnung über dem Thorweg (Stadt-Bruder)</td>
<td>10. Febr. 1877</td>
<td>2400</td>
<td>9</td>
<td>do.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>e. Keller (H. Hürner &amp; Sohn)</td>
<td>9. Dez. 1881</td>
<td>175</td>
<td>4</td>
<td>1. Juli</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Keller unter der Rauschalle (nicht verpachtet)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Wohnung des Kasebacher Hof (nicht verpachtet)</td>
<td>1. Juli 1877</td>
<td>183</td>
<td>11</td>
<td>in Monatrat.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kasebacher Hof (nicht verpachtet)</td>
<td>30. Nov. 1874</td>
<td>103</td>
<td>11</td>
<td>1. Juli</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kasebacher Hof (nicht verpachtet)</td>
<td>30. Nov. 1874</td>
<td>300</td>
<td>11</td>
<td>in Monatrat.</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Für die frühere Dienstwohnung des Lehrers Schmitt</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Tritthalle in den Kasebacher Häusern</td>
<td>20. Dez. 1877</td>
<td>300</td>
<td>2</td>
<td>15. Augusti</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Festsalle an der Kasebacher (Kase)</td>
<td>3. Juli 1883</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>1. Juli</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>S. Mieritz, für eine Wohnung im Kreuth'schen Gebäude</td>
<td>27.12.83</td>
<td>300</td>
<td>2</td>
<td>quart. postn.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Summa Abb. I</strong></td>
<td></td>
<td><strong>10444</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### II. Pacht von Grundstücken.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Gegenstand</th>
<th>Datum des Vertrages</th>
<th>Pachtbetrag</th>
<th>M.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ackere an 'm Remstechen</td>
<td></td>
<td>333</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kresswiese</td>
<td></td>
<td>46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Miese am jungen Wald</td>
<td>11. Febr. 1884</td>
<td>60</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Miese am Brandenberg</td>
<td></td>
<td>345</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Miese der Brüksbach</td>
<td></td>
<td>143</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Feld im Waldbiestr. Hinterberg</td>
<td>3. Aug. 1877</td>
<td>612</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Feld auf dem Sonderfeld (nach Schäfern genannt)</td>
<td>11. Febr. 1885</td>
<td>25</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Feld im Doy - auch Hartenfeld genannt</td>
<td>9. Okt. 1860</td>
<td>18</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Plat am Sonderbach (Trans)</td>
<td></td>
<td>117</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Führeres Dienstland der Forstw. Nieder (Meistersch. A. Kranz)</td>
<td>17.10.66</td>
<td>1547</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Für 11/72 ha Waldfläche (A. Arens)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Summa Abb. II</strong></td>
<td></td>
<td><strong>1547</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### III. Pacht von Räumen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Gegenstand</th>
<th>Datum des Vertrages</th>
<th>Pachtbetrag</th>
<th>M.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Plat am Rhein zu einer Tritthalle (Kollmann)</td>
<td>30. Mai 1883</td>
<td>576</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>&quot; am Rhein-Cavaller (S. Lorenz)</td>
<td>10. Nov. 1873</td>
<td>120</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>&quot; am Rhein-Charlott (Niederländische Güter-Aktien-Gesellschaft)</td>
<td></td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>&quot; an der Kölner Dampfschiffs-Landebrücke</td>
<td>30. Dez. 1857</td>
<td>120</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>&quot; an der Niederf.</td>
<td></td>
<td>120</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>&quot; mit Schupen am Rhein (Köln-Düsseldorfer Dampfschiffs-Landebrücke)</td>
<td></td>
<td>132</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zu übertragen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Summa Abb. III</strong></td>
<td></td>
<td><strong>576</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nr.</td>
<td>Gegenstand</td>
<td>Datum des Vertrages</td>
<td>Pachtbetrag</td>
<td>Fälligkeits-Termin</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>&quot; am Rheinmerst (P. Laurent)</td>
<td>31. Jan. 1874</td>
<td>12</td>
<td>1/83.5u.1/83.5u.</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>&quot; am MSfahrtor (P. Willem)</td>
<td>13. Okt. 1879</td>
<td>6</td>
<td>1. Mai</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>&quot; (Triber-Geben) MSfahrtor</td>
<td>6. Dez. 1881</td>
<td>156</td>
<td>1. Mai</td>
</tr>
</tbody>
</table>

IV. Recognitionsjüngsten.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Gegenstand</th>
<th>Datum des Vertrages</th>
<th>Pachtbetrag</th>
<th>Fälligkeits-Termin</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Chr. Schmacher, für den Durchbruch der Stadtmauer am Stellerwall</td>
<td>16. Juni 1877</td>
<td>3</td>
<td>1. April 85</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>A. Conradts Wm. desgl.</td>
<td>27. Juni 1877</td>
<td>5</td>
<td>bo.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Fr. Sprüng Wm. desgl.</td>
<td>27. Juni 1877</td>
<td>15</td>
<td>bo.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>P. J. Manteier desgl.</td>
<td>22. Dez. 1877</td>
<td>15</td>
<td>bo.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

V. Jagdpatent.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Gegenstand</th>
<th>Datum des Vertrages</th>
<th>Pachtbetrag</th>
<th>Fälligkeits-Termin</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Bergjagd, Joh. Krüger</td>
<td>do.</td>
<td>195</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Hirschjagd, Joh. Jo. Leisegang</td>
<td>do.</td>
<td>130</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

VI. Markthalbzüge.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Gegenstand</th>
<th>Datum des Vertrages</th>
<th>Pachtbetrag</th>
<th>Fälligkeits-Termin</th>
</tr>
</thead>
</table>

Summa Absch. III.

2247

Summa Absch. IV.

79

Summa Absch. V.

2130

Summa Absch. VI.

14457
### Bezeichnung der Einnahme.

#### Tit. I. Aus dem Vorjahre.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nach dem Stat pro 1884/85</th>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Behand. aus dem Vorjahre 1884/85</td>
<td>20 000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Einnahme-Reste</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summa Tit. I.** 20 009

#### Tit. II. Aus Gemeinde Vermögen und Beseitigungen.

| 3 | Eingezogene Kapitalien |  |
| 4 | Kaufpreise für Grundstücke |  |
| 5 | Zinsen von Kapitalien: |  |
| 6 | a. Zinsen der Studienstiftung der Cheleute Schlegel, am 1.7.85 |  |
| 7 | Zinszopen von 2400 M. = 60 M., am 2./1.86, Zinszopen von 1200 M. = 30 M. (s. S. 261) | 90 |
| 8 | b. Zinsen der Stiftung des Groß-Suldan der Türkten, 4 1/2 % von 11 000 M. mit Stadtabonnenten (s. S. 178) | 495 |
| 9 | Grundzinsen | 25 41 |
| 10 | Mieten von Theater |  |
| 11 | Mieten von anderen Gebäuden nach der speziellen Nachweisung pag. 5 | 10 414 |
| 12 | Räste von Grundstücken nach der speziellen Nachweisung pag. 5 | 1 547 |
| 13 | Räste von Pfänden nach der speziellen Nachweisung pag. 5 u. 6 | 2 247 |
| 14 | Räte von Polizei, nach der speziellen Nachweisung | 79 |
| 15 | Jagd-Nacht, nach der Verkündigung | 2 130 |
| 16 | Ertrag der Markthausgelder, nach der Verkündigung | 14 457 |
| 17 | Ertrag der Weihbahnenpläse | 4 500 |
| 18 | Räte von Lagerhäusern von Mittelklassen | 2 500 |
| 19 | Gehälter von Abteilung | 4 500 |
| 20 | Gehälter von Weihbahnen | 2 000 |
| 21 | Förster von Mittelklassen an der Markthaus | 1 700 |
| 22 | Förster von Mittelklassen an der Markthaus | 5 000 |
| 23 | Förster von Mittelklassen an der Markthaus | 5 000 |
| 24 | Förster von Mittelklassen an der Markthaus | 1 000 |

**Summa Tit. II.** 123 989 71

---

*Note: The text is in German and contains detailed records of financial entries and payments.*
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nach dem Stat. pro 1884/85</th>
<th>Bezeichnung der Einnahme</th>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M.</td>
<td></td>
<td>M.</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>107000</td>
<td>Schlachsteuer</td>
<td>108000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Der Netto-Ertrag der Schlachsteuer beträgt in den Städten Koblenz und Ehrenbreitstein pro 1881/82 172747 Mark pro 1882/83 170839 Mark pro 1883/84 176709 Mark Ca. 520291 Mark</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>also durchschnittlich rund 173400 Mark</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Nach Abzug von 23,40 % Gebühren für das Königliche Haupt-Steueramt 40482 Mark</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ist die Schlachsteuer - Netto - Einnahme demnach pro 1885/86 angemessen zu 132518 Mark</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Davon entfallen: auf Coblenz bei einer Verbreiterungsgesellschaft inner muros von 29714 Mark auf Ehrenbreitstein bei einer Verbreiterungsgesellschaft inner muros von 2444 Mark wie oben 132518 Mark</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Von der Netto-Einnahme der Stadt Koblenz im Betrage von 119357 Mark sind den Militär-SPeise-Anstalten zu erteilt und dem Annahme der Stadt Koblenz maßgebend wie oben 11500 Mark</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Demnach sind die Netto-Einnahmen der Schlachsteuer hier vorgesehen rund 108000 Mark</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>48500</td>
<td>p.d. Umlagen aus Grund- und Gebäudesteuer</td>
<td>49300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Die Grundsteuer beträgt 9878 Mark Gebäudesteuer 98824 Mark 100892 Mark</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Davon zählen: die Stadt Koblenz Grundsteuer 1460 Mark Gebäudesteuer 439 Mark das städt. Hospital Grundsteuer 175 Mark 2074 Mark es sind also umzulegen 50 p.d. von 98625 Mark 1930 Mark 178350 Mark</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>168850</td>
<td>102 1/2 p.d. Einnommensteuer</td>
<td>178350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Das Soll der netto. Einnommensteuer beträgt pro 1885 142236 Mark das der Kläffensteuer 81943 Mark 224179 Mark</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>15350</td>
<td>Desgleichen 102 1/2 p.d. Einnommensteuer von Pfarrern und juristischen Personen, und zwar von 15000 Mark singelten Principalspeise</td>
<td>15350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Zu übertragen 351025 Mark</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total: 15350 Mark
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M.</td>
<td>2.</td>
<td>M.</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>40 800</td>
<td>Desgleichen 22 1/2 pCt. Einkommensteuer als besondere Umlage auf Klasse und Einkommensteuer zur Ausbringung der Beiträge für die provinzialständische Verwaltung und deren Institute (siehe Tit. XII.), und zwar 22 1/2 pCt. von 174 000 M. (pos. 33) + 15 000 M. (pos. 34) also von 189 000 M.</td>
<td>351 025</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>200</td>
<td>Steuern für den Betrieb von Wanderlagern (Gesetz vom 27. Febr. 1885)</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>10 000</td>
<td>Schulgelder von den Schülern der katholischen Elementarschulen</td>
<td>12 000</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>2 000</td>
<td>Schulgelder von den Schülern der evangelischen Elementarschulen</td>
<td>2 000</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>400</td>
<td>Schulgeld für den Besuch der Handwerker-Bildungsstätte</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Summa Tit. III.</td>
<td>408 250</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tit. IV. Sonstige Einnahmen.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Einnahmen</th>
<th>M.</th>
<th>2.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>41</td>
<td>Von der Provinzial-Verwaltung gemäß Vertrag vom 8./12. Dezbr. 1884 für Unterhaltung der übernommenen Straßenstrecken, vom 1. Jan. 1885 ab in halbjährigen Raten postnumerando zahlbar</td>
<td>4 850</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>3 pCt. der Klassesteuer zur Deckung der Herstellungskosten</td>
<td>2 400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>10</td>
<td>Paus.-Ausreisungsgeldern</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Für Arbeitsleistungen der Gefangenen des städtischen Polizei-Gefängnisses</td>
<td>150</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>148 29</td>
<td>Unvorhergesehene Einnahmen</td>
<td>85 29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Summa Tit. IV.</td>
<td>7 495 29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tit. V. Durchlaufend.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Einnahmen</th>
<th>M.</th>
<th>2.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>47</td>
<td>435</td>
<td>1 pCt. Gewerbesteuer-Hebungskosten-Untersuch (s. Ebr. pos. 297)</td>
<td>435</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>11 500</td>
<td>Für den Consum der Militär-Speise-Anstalten eingeschrieben, diesen zu erstattende Schläfereier (s. Ebr. pos. 31 und 298)</td>
<td>11 500</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>50</td>
<td>Von der Gemeinde Ehrenbreitstein, ratifizierter Anteil zu den Kosten der Schläfereier-Erhebung pos. 84</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>45</td>
<td>Von dem Fiscus, Erstattung eines Viertels der Ausgaben für die gemeinseitschaftliche Wasserleitung (s. Nr. 123)</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>450</td>
<td>Von dem Rücksicht, Erstattung der Miete für das dichstofal (s. Ebr. pos. 299)</td>
<td>450</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>75</td>
<td>Von den Landgemeinden, Beiträge zur Wohnungsmiete des zweiten evangel. Pfarrers (s. Ebr. Nr. 271)</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>180</td>
<td>Zinsen von der Alberti-Stiftung (s. Ebr. Nr. 301)</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>180</td>
<td>Gemäß § 4 der Stiftungs-Urkunde vom 24. 4. 1860 zwei Drittel der Zinsen zur Verwendung für Drängende kirchliche Zwecke.</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Summa Tit. V.</td>
<td>12 915</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Bezeichnung der Einnahme.

#### Extraordinaria.

Zur Befreiung der unter dem Ausgabeziel Extraordinaria Nr. 302 bis 307 aufgeführten außergewöhnlichen Ausgaben sind in der Jahresarrechnung pro 1885/86 in Einnahme nachzuweisen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M.</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- a. die im Stat pro 1883/84 unter „Activa“ aufgeführte, von der zur Ausgleichung der Kriegsleistungen in den Jahren 1870/71 der Stadt Coblenz gewordenen Vergütung angelegte gewogene Summe von 173,000 M.  
- b. die am 15. Januar 1885 mit Genehmigung der Königl. Regierung von 29. Dezember 1884 A IIIa Nr. 5123 zum Ankauf des zur Wasserversorgung erforderlichen Grund-Eigentums auf dem Oberwerth zu 4% gesicherte Summe von 60,000 M.  
- c. die am 13. Februar 1885 mit Genehmigung der Königl. Regierung vom 20. Januar 1885 A IIIa Nr. 182 zu verschiedenen Zwecken aufgenommene, ebenfalls mit 4% zu verzinsende und vor Ablauf eines Jahres rückzahlbare Anleihe von 200,000 M.  

**Summa:** 433,000 M.

---

### Recapitulation der Einnahme.

<table>
<thead>
<tr>
<th>1884/85.</th>
<th>1885/86.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.</td>
<td>£</td>
</tr>
<tr>
<td>17,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>113,526</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>899,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2,458</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>12,915</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>589,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summa der laufenden Verwaltung:** 572,650 M.

**Hierzu Extraordinaria:** 433,000 M.

**Total-Einnahme:** 1,005,650 M.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nach dem Stat pro 1884/85</th>
<th>Bezeichnung der Ausgabe</th>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>58</td>
<td></td>
<td>Ausgabe-Amortisation aus dem Vorjahr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td></td>
<td>Abtretung von Kapitalien:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>4 000</td>
<td>a. auf die Schuld bei der Sparkasse gemäß Über-Präsidial-Gesetz von 9. April 1873 am 31. Dezember 1885</td>
<td>4 200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3 800</td>
<td>b. auf die Stadtobligationen vom Jahre 1877 gemäß § 1 des Altershöchsten Privilegiums vom 19. Febr. 1877 am 1. Juli 1885</td>
<td>4 000</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>5 688</td>
<td>Finien von Papier-Kapitalien:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 316 35</td>
<td>a. an die Sparkasse: 4 1/2% v. 123 400 M. v. 1. April—31. Dezember 1885—4 1/2% v. 112 200 M. v. 1. Jan.—31. März 1886—4 1/2% v. 112 200 M.</td>
<td>5 505 75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 500</td>
<td>b. an den Anwohner, 5% et. von 46 327 M. v. 1.4.1886—3 13.8.1886</td>
<td>2 316 35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>300</td>
<td>c. den Stadtmeistern und Stadtmeistern der Stadt Vatiano 5% von dessen Amortisation von 30 000 M. v. 1. April 1885 bis 31. März 1886</td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>150</td>
<td>d. best. dem Pfandbrief- und Sparkassen-Renditen v. Vatiano 5% von dessen Amortisation von 6 000 M.</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15</td>
<td>e. dem Baufalter und Baufalter der Stadt Vatiano 5% v. dessen Amortisation von 6 000 M.</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 980</td>
<td>f. dem Verwaltungsrather Vatiano, 5% v. dessen Amortisation von 19. Jan. 1874 ad depositum gebuchen Cautio ad 6 000 M.</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. den Sammlungsfonds, 5% et. von 39 600 M. für die Zeit von 14.9.1884—31.12.1884 5%</td>
<td>1 700 60</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>h. zur Einlösung der Zinsen der 4 1/2%igen Stadtobligationen vom Jahre 1877:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12 687 50</td>
<td>i. an die Erben Krag, 4 1/2% von dem Restschuldenad 80 000 M. für die durch Kaufvertrag vom 5. November 1883 erworbenen Bauten an Münzplatz (fällig 1. Mai und 1. Nov.)</td>
<td>12 492</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>k. von der zur Auflösung der gemeinsinigen extrordinarischen Ausgaben Nr. 302 bis Nr. 306 aufgenommenen Anleihe Nr. 157 et. c, 4% von 200 000 M. für die Zeit vom 16. Febr. bis 31. Dez. 1885 (10 1/2%)</td>
<td>7 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Es sind die Zinsen hier nur bis zum Schluß des Kalenderjahres berechnet, weil insoweit an Stelle der Schuldträge 4%ige Stadtobligationen ausgegeben werden, so daß die Zinsen für das erste Halbjahr 1886 am 1. Juli 1886 fällig sein werden und deshalb in den Stat pro 1886/87 aufzumessen sind.

Im übrigen befinden sich:
1. die Zinsen des Capsalb der von Sandtari'schen Stiftung unter Nr. 293,
2. die Zinsen der barmhärtigen Stiftung unter Nr. 269,
3. die Zinsen des Berichtigen Regates unter Nr. 259.
4. die Zinsen der Stiftung unter Nr. 178.
5. die Zinsen der von Hoffmann für die Markenmacher gebühren gezogenen Kapitalien in den Stat pro 1886/87 aufzumessen sind.

Summa Tit. VI. 44 399 70
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>62</td>
<td>5 400</td>
<td>a. Gehalt (hat auch Dienstwohnung)</td>
<td>5 400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 000</td>
<td>b. persönliche, nicht pensionberechtigte Zulage</td>
<td>2 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>450</td>
<td>c. als Ausführung, Befüllung und Reinigung der Bureaux (Beschluss vom 2. Oktober 1867)</td>
<td>450</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>720</td>
<td>d. zur Besoldung eines Stadtpflegers</td>
<td>720</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>360</td>
<td>e. zur Besoldung eines Stadtbüchers</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>3 000</td>
<td>Führt die Geschäfte des 1. Stadt-Sekretärs, Gehalt</td>
<td>3 000</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>3 000</td>
<td>Das 2. Stadt-Sekretariat mit Beauftragten, Gehalt</td>
<td>3 000</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>3 000</td>
<td>Das 3. Stadt-Sekretariat mit Beauftragten, Gehalt</td>
<td>3 000</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>3 000</td>
<td>Einführung, Unterricht, Gehalt</td>
<td>3 000</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>500</td>
<td>Für Besoldung eines Stadtpflegers, Gehalt</td>
<td>1 000</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>1 000</td>
<td>Für Druckformulare</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>250</td>
<td>Für Schreibmaterialien</td>
<td>1 000</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>150</td>
<td>Für Beleuchtung</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>800</td>
<td>für Geschäftsabteilung, Anteileblatt, Ministerialblatt und sonstige Literatur, sowie für Einbände, Arbeiten usw.</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>300</td>
<td>Porto der amtlichen Korrespondenz</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>2 400</td>
<td>Kosten der Kassenbuch-Veranlagung:</td>
<td>2 700</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>1 200</td>
<td>dem Kassenbuch-Buchhalter, Gehalt</td>
<td>1 200</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>500</td>
<td>dem Bureau-Gehäuse</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>200</td>
<td>für Druckformulare</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>800</td>
<td>für die Personen-Absetzung</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>300</td>
<td>für das Aufstellen der Steuerzettel</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>4 500</td>
<td>Porto</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>1 680</td>
<td>Dem Stadtschuldenkonto</td>
<td>4 500</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>600</td>
<td>a. Besoldung</td>
<td>1 680</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>240</td>
<td>b. Zulagen (Beschluss vom 23. Juni 1882)</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 400</td>
<td>c. Zulagen (Beschluss vom 11. März 1885)</td>
<td>1 680</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 600</td>
<td>d. Beamten der Lehrer und Beamten</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 500</td>
<td>e. Beamten der Lehrer und Beamten</td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>300</td>
<td>f. Beamten der Lehrer und Beamten</td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 000</td>
<td>g. Beamten der Lehrer und Beamten</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7 500</td>
<td>h. Beamten der Lehrer und Beamten</td>
<td>1 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>180</td>
<td>i. Beamten der Lehrer und Beamten</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>300</td>
<td>k. Beamten der Lehrer und Beamten</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>800</td>
<td>l. Beamten der Lehrer und Beamten</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100</td>
<td>m. Beamten der Lehrer und Beamten</td>
<td>600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| 82  | 600                      | Kosten für auswärtige Vertretung der Stadt Koblenz | 100          |
| 83  | 100                      | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nach dem Ent. pro 1884/85</th>
<th>Bezeichnung der Ausgabe</th>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>m.</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>500</td>
<td>Ausgaben für die Schlachtfleu-Absetzung</td>
<td>45 940</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Hierunter: a. Neben für das halbe Absetzungs-Gebäude zu Ehren</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>breitstein und einen Pfeil am Hofsteiner Tor</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Neben für das Fest im heutigen Stations-Gebäude</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>-</td>
<td>Zur Ausführung eines Schlachtfleu-Absetzungs-Gebäudes vor dem</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Lichthof bei Erweiterung des letzteren</td>
<td>4 300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Summa Tit. VII</td>
<td>50 740</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tit. VIII. Unterhaltung und Auhbarmaßnahme des Gemeinde-Vermögens.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Betrag pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>87</td>
<td>1 256 24</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>828</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>3 600</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>720</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>2 100</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>1 050</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>450</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>2 000</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>2 162</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>5 400</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>5 248</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>1 408</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>720</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>3 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zu übertragen 34 463 74
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nach dem Stat. pro 1884/85</th>
<th>Bezeichnung der Ausgabe</th>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M.</td>
<td>34 463 74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td></td>
<td>Unterhaltung des Pumpengebäudes und des Wasserseines der Alteinalagen</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>360</td>
<td>für den Betrieb der Wasserleitung in den Alteinalagen</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>300</td>
<td>Unterhaltung und Beaufsichtigung des Kinderspitalsplatzes</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>5 000</td>
<td>Unterhaltung der städtischen Gebäude (exkl. der Schuhbauten und des Polizeigefängnisses exkl. pos. 211 und 163)</td>
<td>3 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Hierunt er sind enthalten:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>für Unterhaltung von Dächern</td>
<td>329 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>für Unterhaltung der Telefonleitungen im Stadthaus</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>für den Anschluß des Stadthauses und des dazu gehörigen Schul- und Speisensalons</td>
<td>466</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>für den Anschluß des Rathauses</td>
<td>475</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Reparatur des Daches auf dem Rathaus</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Neubezahlung des Rathausgebäudes</td>
<td>290</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>401</td>
<td>Brunnenmeister Kuhl, Gehalt</td>
<td>401</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>114</td>
<td>Nebenleben für die Beaufsichtigung und das Schmieren der Pumpen</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>2 500</td>
<td>Unterhaltung der Brunnen und Pumpen</td>
<td>2 500</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>180</td>
<td>Unterhaltung der gemeinschaftlichen Wasserleitung</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>3 000</td>
<td>Hierzu wird 1/4 von den Militärgebäuden erfaßt (siehe Nr. 50).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>6 000</td>
<td>Unterhaltung und Reinigung der Kanäle</td>
<td>3 000</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>6 000</td>
<td>Unterhaltung der Straßen und öffentlichen Plätze</td>
<td>8 000</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>6 000</td>
<td>Unterhaltung der Wege außerhalb der Stadt und im Glacis</td>
<td>6 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14 000</td>
<td>Neue Straßenpfaster-Anlagen</td>
<td>6 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(Hierunt er das Trottoir an dem neuen Schulhaus auf dem Geschäfte, die Straße hinter dem Viehertalgebäude, der Weg am Hofgarten und der Weg nach dem Kornmarkt.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td></td>
<td>Vorschreibung des Kinderspitals</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>100</td>
<td>Unterhaltung der Krafte</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>3 000</td>
<td>Unterhaltung der Kanal- und Werk-Ausfallen</td>
<td>3 000</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>100</td>
<td>Unterhaltung der Stadtwircn</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>360</td>
<td>für das Pflügen der Fluren (Kaffskopt)</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td></td>
<td>für das Pflügen der Urn an der Jesuitenkirche</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>15</td>
<td>für das Pflügen der Ubr an der Kirche zu St. Barbara (3 M. A. A. F.)</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>1 500</td>
<td>für die Unterhaltung des Theatergebäudes und der Bühnenereinrichtung</td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td>360</td>
<td>Notsalz für das Reinigen des Theatergebäudes</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>300</td>
<td>Unterhaltung und Ergänzung städtischer Requisiten, als der Berleungs-Maschine, der Regenerat-Maschinen usw., einschließlich 600 M. für eine Schlaum-Abzug-Maschine</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Summa Tit. VIII.</strong></td>
<td>70 829 74</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tit. IX. Polizeiliche Ausgaben.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>138</td>
<td>2 550</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>1 200</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Zu übertragen</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Nr.</td>
<td>Nach dem Stat pro 1884/85 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>270</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>630</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>630</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>630</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 146 | 6 600                       | Besoldung der Nachtzüge:  
a. 14 Nachtzüge je 500 M. je 40 M. in den 5 und 7 Woch. in den 6 Woch. je 50 M. | 7 700 |
|     | 578                         | b. 2 Nachtzüge je 280 M. je 39 M. (Sommer- und Wintermonaten) | 578 |
| 147 | 300                         | Sonstige Kosten der Nachtzüge | 300 |
| 149 | 144                         | Revision der Feuerwehren | 144 |
| 150 | 281                         | Reinigung der Räume in den öffentlichen Gebäuden | 281 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nach dem Stat pro 1884/85 M.</th>
<th>Bezeichnung der Ausgabe</th>
<th>Pro 1885/86 M.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>151</td>
<td>1 500</td>
<td>Kosten der Feuerwehr und deren Nebenstellen (inkl. einer Remuneration von 300 Mark für den Schriftführer)</td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>1 000</td>
<td>Unterhaltung der Löhner- und Gehaltskassen</td>
<td>1 000</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>50</td>
<td>Für die Feuerwehrwache bei den Proben und Aufführungen des Musik-Instituts</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>1 000</td>
<td>Feuerwehrkosten bei ausbrechenden Bränden</td>
<td>1 000</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>7 500</td>
<td>Lohn für Straßenleute (Hammel, Pfeifer, Löwenmänner und Laufmänner, je 300 Mark. Von der Stadt für das Gehalt der Angestellten 50 Mark. Von der Stadt für das Gehalt der Angestellten 50 Mark.)</td>
<td>7 500</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>1 512</td>
<td>Lohn für Straßenleute (Hammel, Pfeifer, Löwenmänner und Laufmänner, je 300 Mark. Von der Stadt für das Gehalt der Angestellten 50 Mark. Von der Stadt für das Gehalt der Angestellten 50 Mark.)</td>
<td>1 512</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>7 000</td>
<td>Für das Waschen der Straßenspuren und des Schmutzes aus den Kanälen (Königl. Schwabische und Rauten, gemäß Vertrag vom 16. Dezember 1880)</td>
<td>7 000</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>3 000</td>
<td>Für die Aufseher- und Gehaltskassen</td>
<td>3 000</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>840</td>
<td>Kosten der Wasch- und Mäntelstätten (mitunter 180 Mark für das Waschen der Frachtwagen auf den Wagenwärtern)</td>
<td>840</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>5 250</td>
<td>Verpflegung der gerichtlich verurteilten Strafanstalten in dem Königl. Arresthause</td>
<td>5 250</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>2 000</td>
<td>Unterhaltung des städtischen Gefängnisgebäudes</td>
<td>2 000</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>2 000</td>
<td>Besoldung des Gefängnisaufsehers, Richter, und Vizeamtmann</td>
<td>2 000</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>600</td>
<td>Betrieb des Polizeigefängnisses</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>600</td>
<td>Untersuchung und Vergebung der hofpolizeilichen Verbrecher (inkl. 300 Mark für den Schreibfehler Dr. Schulte)</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>60</td>
<td>Nacht für einen Wagenplatz (Vertrag vom 12. Okt. 1864)</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>167</td>
<td>1 000</td>
<td>Kosten der Schuhpfad-Zusagen</td>
<td>1 000</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>1 000</td>
<td>Kosten der Untersuchung von Lebensmitteln</td>
<td>1 000</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>600</td>
<td>Unterhaltung des Kirchhofs und Liegenschafts</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>7 500</td>
<td>Unterhaltung des Veteranen-Deckmantels auf dem Kirchhof (beschl. 15. 11. 38)</td>
<td>7 500</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>427 50</td>
<td>Sonstige Ausgaben zu polizeilichen Zwecken</td>
<td>427 50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Summa Tit. IX... 50 800
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nach dem Stat pro 1884/85</th>
<th>Bezeichnung der Ausgabe</th>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>173</td>
<td>83 000</td>
<td>Zufluss zu dem Bedarf der Armenverwaltung, einschl. der Kosten für die Verpflegung armer Kranker im evang. Stift St. Martin laut Stat der Armenverwaltung pro 1885/86</td>
<td>88 000</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>—</td>
<td>Zur Deckung eines Defizits aus 1884/85</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>40 000</td>
<td>Zufluss zur Besetzung der Ausgaben der Hospitalsverwaltung, laut Stat der lehrenden pro 1885/86</td>
<td>46 000</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>45 000</td>
<td>Zur Deckung eines Defizits berühren aus 1884/85</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>5 000</td>
<td>Beiträge für die Verpflegung Geisteskranker in der Armenbewohneranstalt St. Thomas</td>
<td>5 300</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>600</td>
<td>Verwendung der Jüngen der Stiftung des Groß-Saurians der Türkeli</td>
<td>600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Summa Tit. X. 139 900

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Kosten der städtischen Ober-Realschule</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>181</td>
<td>25 197 87 Laut des von der Stadtverordneten-Versammlung am 18. Februar 1885 festgesetzten allgemeinen Stat des Ober-Realschule pro 1885/86 hat die Stadt Koblenz zur Ergänzung der Einnahmen der Ober-Realschule aufzumachen. (Der Staat zahlte bereits den Betrag von 13 500 M.)</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>500 Für Unterhaltung des Schulgebäudes am Florinsmarkt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kosten der Elementarschulen.

Lehrer-Gehälter laut dem dem gegenwärtigen Stat beigefügten besonderen Gesundungs-Eins. (Siehe Seite Nr. 23–25.)

a. Lehrer der katholischen Elementarschulen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Name, Vorname</th>
<th>Gehalt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>183</td>
<td>Bug Johann Anton</td>
<td>1 470</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>Doetsch Peter</td>
<td>1 575</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>Hansel Carl Anton</td>
<td>1 725</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>Haupt Heinrich</td>
<td>1 525</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>Kirchhoff Severin</td>
<td>1 575</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>Laux Wilhelm</td>
<td>1 575</td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>Melos Peter</td>
<td>2 175</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>Winning Agidius</td>
<td>1 675</td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>Mockopp Caspar</td>
<td>1 800</td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>Mueller Johann Peter</td>
<td>1 825</td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>Medel Joseph</td>
<td>1 675</td>
</tr>
<tr>
<td>194</td>
<td>Reiß Joseph Mšñas</td>
<td>1 975</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>Richarz Heinrich</td>
<td>2 175</td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>Scheid Adam</td>
<td>2 125</td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>Schneider Peter</td>
<td>2 175</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zu übertragen 55 845 87
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Bezeichnung der Ausgabe</th>
<th>1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>M.</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>Smith Johann Wilhelm</td>
<td>2575</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>Stein Johann</td>
<td>1500</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>Wolff Johann Joseph</td>
<td>1525</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>M. (an Stelle des Lehrers Einzig)</td>
<td>1450</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>M.</td>
<td>1450</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>M.</td>
<td>1450</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>M.</td>
<td>1450</td>
</tr>
<tr>
<td>205</td>
<td>M.</td>
<td>1450</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Uebertrag</td>
<td>55845</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>Andre Catharina</td>
<td>1225</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>Becker Maria</td>
<td>1300</td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
<td>Floed Josephine</td>
<td>1285</td>
</tr>
<tr>
<td>209</td>
<td>Herbst Anna</td>
<td>1285</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>Husad Anna</td>
<td>975</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>Husad Johanna</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>Remper Christina</td>
<td>1800</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>Kling Anna Margaretha</td>
<td>1050</td>
</tr>
<tr>
<td>214</td>
<td>Lenhard Catharina</td>
<td>1200</td>
</tr>
<tr>
<td>215</td>
<td>Welzenbach Catharina</td>
<td>1200</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>Sauer Anna Maria</td>
<td>1250</td>
</tr>
<tr>
<td>217</td>
<td>Schmig Berenika</td>
<td>990</td>
</tr>
<tr>
<td>218</td>
<td>Schuth Dorothea</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>Schmalbe Julie</td>
<td>1200</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>Wölfer Therese</td>
<td>1200</td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>Becker Barbara</td>
<td>825</td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>Zimmermann Juliana</td>
<td>1075</td>
</tr>
<tr>
<td>223</td>
<td>M.</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>224</td>
<td>M.</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>225</td>
<td>M.</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>Baumann Georg</td>
<td>1675</td>
</tr>
<tr>
<td>227</td>
<td>Froelich August</td>
<td>2050</td>
</tr>
<tr>
<td>228</td>
<td>Kaspar Jacob</td>
<td>1525</td>
</tr>
<tr>
<td>229</td>
<td>Ludwig Heinrich, Dirigent</td>
<td>2575</td>
</tr>
<tr>
<td>230</td>
<td>Ludwig II. Franz</td>
<td>2275</td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>Michelz Friedrich</td>
<td>1675</td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>Mueller Arnold</td>
<td>1470</td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>Stemmler Ludwig</td>
<td>2125</td>
</tr>
<tr>
<td>234</td>
<td>Werkhäuser Peter</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>235</td>
<td>Rabo Josephine</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>236</td>
<td>Engelmann Catharina</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>Ricar Maur für Religionsunterricht in der Mädchenrealschule</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zu übertragen</td>
<td>108592</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

b. Lehrerinnen der katholischen Elementarschulen.

c. Lehrer der evangelischen Elementarschule.

d. Industrilehrerinnen der evangelischen Schulen.

e. Religionslehrer.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nach dem Statut pro 1884/85</th>
<th>Bezeichnung der Ausgabe.</th>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M.</td>
<td>A.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>400</td>
<td></td>
<td>für vorübergehende Vertretung von Lehrern und Lehrerinnen</td>
</tr>
<tr>
<td>239</td>
<td>850</td>
<td></td>
<td>Aufforderliche Berichtigung für Erziehung von Turn- und Gesangs- Unterricht</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>220</td>
<td></td>
<td>für Lehrer-Conferenzen</td>
</tr>
<tr>
<td>241</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td>für Lehrer-Bibliotheken</td>
</tr>
<tr>
<td>242</td>
<td>2400</td>
<td></td>
<td>Schulbedürfnisse, Nischen und Schenkel</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td></td>
<td></td>
<td>für neue Sushiellen in das Schulhaus am Cäsarsbog</td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>3300</td>
<td></td>
<td>Unterhaltung der Schulhäuser und der Lehrer-Dienstwohnungen</td>
</tr>
<tr>
<td>245</td>
<td>2700</td>
<td></td>
<td>Miete für ein Gebäude in der Gaströpfenstraße mit Schulräumen und Lehrer-Dienstwohnungen (Bertrag vom 30. April 1881)</td>
</tr>
<tr>
<td>246</td>
<td>5400</td>
<td></td>
<td>Für das städtische Hospital, Miete für Schulräume und Lehrerwohnungen in dem von Soemmerringen Haus in der Nagelsgasse</td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>1350</td>
<td></td>
<td>Dem katholischen Frauenverein St. Barbara, Miete für drei Schulräume der Mädchenschule (Beschl. v. 22. Jan. 1879)</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td>Demselben, Miete des Kellers unter der Michelskapelle zu einem Kohlenlager</td>
</tr>
<tr>
<td>249</td>
<td></td>
<td></td>
<td>An die Turn-Gesellschaft, Miete für deren Turnhalle und Turnplatz (Bertrag vom 11. März 1883)</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>1500</td>
<td></td>
<td>Material zur Heizung der Schulräume</td>
</tr>
<tr>
<td>251</td>
<td>2100</td>
<td></td>
<td>Für regelmäßige Reinigung der Schulräume (pro Miete und Miete von Mai bis Oktober 3 M. von November bis April 5 M. = pro Jahr und Mono 48 M.)</td>
</tr>
<tr>
<td>252</td>
<td>360</td>
<td></td>
<td>Für zweimalige außergewöhnliche Reinigung der Schulräume</td>
</tr>
<tr>
<td>253</td>
<td>228</td>
<td></td>
<td>Zeit für 23 katholische Lehrerstellen à 12 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>254</td>
<td>96</td>
<td></td>
<td>Für 9 evangelische „“ „“ „“ „“ „“</td>
</tr>
<tr>
<td>255</td>
<td>600</td>
<td></td>
<td>Zuschuss für das Anababten-Waisenhaus</td>
</tr>
<tr>
<td>256</td>
<td>600</td>
<td></td>
<td>Dem Anababten-Jahresappe zu Hemmersbach; gemäß Beschlusses der Stadtverordneten-Verordnung vom 6. September 1854</td>
</tr>
<tr>
<td>257</td>
<td>1050</td>
<td></td>
<td>Zuschuss zum israelitischen Schulfonds</td>
</tr>
<tr>
<td>258</td>
<td>80</td>
<td></td>
<td>Kosten der Handwerkerschulung</td>
</tr>
<tr>
<td>259</td>
<td>75</td>
<td></td>
<td>Zinsen des Beruflichen Logots zur Prämierung feinfärger Schüler</td>
</tr>
<tr>
<td>260</td>
<td>405</td>
<td></td>
<td>Zinsen der Maurerischen Stiftung, dem Studenten der Schiffsauflösung Johann Käpfe zuerkannt durch Beschluss vom 11. März 1885</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Eines der beiden städtischen Stipendien an der Universität zu Bonn ist durch Beschluss vom 11. März 1885 dem Studenten J. Käpfe verleihen worden.

Zu übertragen | 139 257 | 87
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nach dem Stat pro 1884/85</th>
<th>Bezeichnung der Ausgabe</th>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>263</td>
<td>45</td>
<td>Für Ausbildung taubstummener Kinder.</td>
<td>139 257 87</td>
</tr>
<tr>
<td>264</td>
<td>45</td>
<td>für Bekleidung der Otto Keil in der Taubstummensanft zu Trier</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>265</td>
<td>45</td>
<td>desJakob Reissbasselt</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>266</td>
<td>30</td>
<td>der Maria Henn ballest</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>267</td>
<td>45</td>
<td>Verpflegung derselben während der Ferienzeit</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>268</td>
<td>126</td>
<td>Bekleidung der Margaretha Mayer in der Taubstummensanft zu Brühl</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>269</td>
<td>2 842 50</td>
<td>Verpflegung der 2. Mutter durch die Notwendigkeit</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>195</td>
<td>ihrer Verpflegung in einem Krankenhaus</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>271</td>
<td>1 500</td>
<td>Eintrittsbeitrag des zweiten evangelischen Hauses</td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td>272</td>
<td>673 13</td>
<td>In die evangelische Kirchgemeinde, zukünftiger Zuschuss von den Culturkosten pos. 269. 270. also von 3 037 Mark 50 Pf. nach</td>
<td>673 13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Verhältnis der Einnahmen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Summa Tit. XI.</td>
<td>144 804 50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tit. XII. Kosten der provinzielndischen Verwaltung und der provinzielndischen Institute.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Summa Tit. XII.</td>
<td>42 477 76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Tit. XIII. Verschiedene Ausgaben.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>274</td>
<td>300</td>
<td>Bekleidung des Reichsregierungsleiters Castor</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>275</td>
<td>60</td>
<td>Wache des Reichsleiters unter dem Reichst.</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>50</td>
<td>Unterhaltung der Reichstafelkosten</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>300</td>
<td>Unterhaltung der Apparate und Materialien des Reichst.</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>278</td>
<td>75</td>
<td>Sonstige Kosten des Reichst. 36 Mark als Ausweis für Rechnen</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>279</td>
<td>78 48</td>
<td>Anlage für die Reichsfähre der 1. Comp. (Stadtober)</td>
<td>78 48</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>309</td>
<td>Anlage für die städtische Bibliothek, eignständig 9 Mark als Beitrag für den Verein der Literaturfreunde in Bonn</td>
<td>309</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Zu übertragen</td>
<td>1 172 48</td>
</tr>
<tr>
<td>Nr.</td>
<td>Nach dem Stat pro 1884/85</td>
<td>Bezeichnung der Ausgabe</td>
<td>Pro 1885/86</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A.</td>
<td>S.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td>Zuschuß zum Gemäldeansammlungs-</td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>650</td>
<td>40</td>
<td>funde. Das gleiche für Zuschuß</td>
</tr>
<tr>
<td>283</td>
<td>2000</td>
<td></td>
<td>Anschaffung der Pfründe für die</td>
</tr>
<tr>
<td>284</td>
<td>900</td>
<td></td>
<td>Verwaltung der Sammlung zu 54.075</td>
</tr>
<tr>
<td>285</td>
<td>167</td>
<td>48</td>
<td>Deutscher und österreichischer</td>
</tr>
<tr>
<td>286</td>
<td>101</td>
<td>50</td>
<td>Deutscher und österreichischer</td>
</tr>
<tr>
<td>287</td>
<td>45</td>
<td></td>
<td>Beitrag für die öffentlichen</td>
</tr>
<tr>
<td>288</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td>Deutscher und österreichischer</td>
</tr>
<tr>
<td>289</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>Beitrag für die öffentlichen</td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td>Deutscher und österreichischer</td>
</tr>
<tr>
<td>291</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td>Jahrestagung für die öffentlichen</td>
</tr>
<tr>
<td>292</td>
<td>500</td>
<td></td>
<td>Einweihung der „Wilhelms- und</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Augustus-Stiftung für</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jubiläum. Am 11. Juni</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Gemäß Stiftungs-Aufsicht</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Einnahmen der Sammlung</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>der Pfründe für die</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltung der Sammlung</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>zu 54.075</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Deutscher und österreichischer</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beitrag für die öffentlichen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Einweihung der „Wilhelms- und</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summa Tit. XIII.** 16902 98

**Tit. XIV. Durchschnittliche Ausgaben.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>A.</th>
<th>S.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>297</td>
<td>435</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>298</td>
<td>11500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>450</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>40</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>301</td>
<td>180</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summa Tit. XIV.** 12685 32
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Bezeichnung der Ausgabe</th>
<th>1885/86.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>M.</td>
</tr>
<tr>
<td>302</td>
<td>Für den Bau eines neuen Schulhauses auf dem Tafelhof, einschl. 28 000 Mark für den Bauplak</td>
<td>108 608 87</td>
</tr>
<tr>
<td>303</td>
<td>Für Erweiterung des Rheinwerftes</td>
<td>157 000</td>
</tr>
<tr>
<td>304</td>
<td>Zuschuß zu den Kosten des Grobdenkmals auf dem Paradies (Beschuß vom 21. November 1889)</td>
<td>15 000</td>
</tr>
<tr>
<td>305</td>
<td>Zuschuß zu den Kosten der Erweiterung der Moselbrücke (Beschuß vom 12. April 1882)</td>
<td>51 000</td>
</tr>
<tr>
<td>306</td>
<td>Anzahlung für den Ankauf des Bauterrain am Münzplatz incl. Kosten</td>
<td>41 391 13</td>
</tr>
<tr>
<td>307</td>
<td>Dem Bauabs für Wasserversorgung der Stadt Koblenz zur Bezahlung des von L. von Ehdenowski und dem Eisenbahnmüll der erwachsenen Terrains auf der Insel Oberwirth</td>
<td>60 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>welche auch aus dem Bauabs zu verziehen sind.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Summa</strong></td>
<td><strong>433 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Recapitulation der Ausgabe.

<table>
<thead>
<tr>
<th>1884/85</th>
<th>1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>N.</td>
<td>£</td>
</tr>
<tr>
<td>37 636</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>43 540</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80 180</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49 500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>133 190</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>118 817</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>40 778</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>22 751</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>12 605</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>539 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Summa der laufenden Verwaltung
Hierzu Extraordinaria


Der Oberbürgermeister
Geheimer Regierungs-Rath

Lottrner.

Festgestellt durch Beschluss der Stadtverordneten-Bezammung vom 30. März 1885.
Besoldungs-Etat

für die

Lehrer und Lehrerinnen an den Elementarschulen
der Stadt Koblenz

pro Etatsjahr 1885

Für Lehrer beträgt das Minimalgehalt 1200 M., das Maximalgehalt 2100 M.; für Lehrerinnen das Minimalgehalt 750 M., das Maximalgehalt 1200 M.

Für je drei, nach der ersten Anstellung zurückgelegte volle Dienstjahre, wobei die auswärtige Funktionszeit mit zwei Drittel berechnet wird, wird das Minimalgehalt um 75 M. erhöht, bis das Maximalgehalt erreicht ist. Eine derartige Erhöhung tritt jedoch erst mit dem jeweiligen, auf den Ablauf einer dreijährigen Dienstperiode folgenden Beginne eines neuen Etatsjahres ein. Bei künftigen Anstellungen hat die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen, ob und inwieweit die anderweitigen Dienstleistungen zur Anrechnung kommen soll.

Die verheirateten oder vermieteten Lehrer, welche eine Dienstwohnung nicht haben, erhalten ein Wohnungsgeld von 400 M., die unverheirateten Lehrer und die Lehrerinnen ein solches von 250 M.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr. des Haushalts-</th>
<th>Namen der Lehrer.</th>
<th>Angestellt</th>
<th>Funktionstätig ab 1. April 1885</th>
<th>Pensionsrecht</th>
<th>Gehalt</th>
<th>Wohnungs-</th>
<th>für Dienstleistungen</th>
<th>Summa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>183</td>
<td>Buß</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>20 10 4 17 10</td>
<td>200 250</td>
<td>19470</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>Dotlich</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>22 11 8 23 8</td>
<td>175 250</td>
<td>1725</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>Hansel</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>4 - 1 6 4 2</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>Kopp</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>17 5 4 15 7</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>Ritsch</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>13 8 5 15 7</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>Baur</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>2 - 36 37 8</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>Melch</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>2 4 2 3 6</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>Vomberg</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>22 10 9 24 7</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>Stengel</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>8 2 5 11 4</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>Vollmer</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>15 5 3 11</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>Schindler</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>16 1 12 22 11</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>194</td>
<td>Rigter</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>10 30 42 1</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>Scheib</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>19 6 5 22 3</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>Scheidt</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>1 1 38 3 11</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>Schmidt</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>11 8 32 24 4</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>Smida</td>
<td>Lehrer.</td>
<td>Verwaltung.</td>
<td>20 9 30 28 12</td>
<td>175 250</td>
<td>1925</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Competenzen vom 1. April 1885 ab

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr. der Schulen</th>
<th>Gehalt (in Täglich)</th>
<th>Wohnungs-</th>
<th>for Dienstleistungen</th>
<th>Summa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr. der Schulen</th>
<th>Gehalt (in Täglich)</th>
<th>Wohnungs-</th>
<th>for Dienstleistungen</th>
<th>Summa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>1925</td>
<td>75</td>
<td>2175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nr. des</td>
<td>Namen der Lehrerinnen</td>
<td>Verheir. oder verwitt.</td>
<td>Angestellt</td>
<td>in Cohlenz</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>Andre</td>
<td></td>
<td>5.7.70</td>
<td>1.72.11.8.74</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>Becker</td>
<td></td>
<td>27.10.68</td>
<td>10.69.8.5.72</td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
<td>Froed</td>
<td></td>
<td>29.5.69</td>
<td>5.70.18.5.74</td>
</tr>
<tr>
<td>209</td>
<td>Herbst</td>
<td></td>
<td>1.8.63</td>
<td>31.12.64 25.3.66</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>Hünaf R.</td>
<td></td>
<td>25.4.70</td>
<td>19.7.71 14.10.73</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>Hünaf J.</td>
<td></td>
<td>24.4.70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>Kemper</td>
<td></td>
<td>24.5.70</td>
<td>22.9.71 13.2.74</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>Kling</td>
<td></td>
<td>26.6.70</td>
<td>6.68.7.7.70</td>
</tr>
<tr>
<td>214</td>
<td>Lenhard</td>
<td></td>
<td>13.7.56</td>
<td>7.1.61</td>
</tr>
<tr>
<td>215</td>
<td>Welzenbach</td>
<td></td>
<td>25.4.65</td>
<td>2.4.67 14.10.19</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>Sauer</td>
<td></td>
<td>5.10.69</td>
<td>14.2.70</td>
</tr>
<tr>
<td>217</td>
<td>Schmuth</td>
<td></td>
<td>31.10.70</td>
<td>29.6.7</td>
</tr>
<tr>
<td>218</td>
<td>Schmalzb.</td>
<td></td>
<td>16.11.65/11.2.67 19.12.68</td>
<td>21.1</td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>Rohr</td>
<td></td>
<td>7.11.45</td>
<td>10.9.7</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>Weber</td>
<td></td>
<td>15.9.61</td>
<td>15.9.61</td>
</tr>
<tr>
<td>Nr. des Haushalts-Clubs von 1885/86</td>
<td>Namen der Lehrer</td>
<td>ledig, verheiratet oder vermittelt</td>
<td>Angeheftet</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>Bumann</td>
<td>ledig</td>
<td>140.75.28.9</td>
<td>11.6.4.5</td>
</tr>
<tr>
<td>227</td>
<td>Freckel</td>
<td>verheiratet</td>
<td>3.1.56.32.9</td>
<td>140.75.28.9</td>
</tr>
<tr>
<td>228</td>
<td>Kaspur</td>
<td>ledig</td>
<td>4.9.78.23.12.8</td>
<td>1.4.5</td>
</tr>
<tr>
<td>229</td>
<td>Ludwig I.</td>
<td>verheiratet</td>
<td>1.7.47.21.5</td>
<td>140.75.28.9</td>
</tr>
<tr>
<td>230</td>
<td>Ludwig II.</td>
<td>verheiratet</td>
<td>140.75.28.9</td>
<td>11.6.4.5</td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>Michelz</td>
<td>ledig</td>
<td>1.10.75.6</td>
<td>140.75.28.9</td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>Müller</td>
<td>verheiratet</td>
<td>25.4.73.24.6</td>
<td>140.75.28.9</td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>Stemmler</td>
<td>ledig</td>
<td>10.8.54</td>
<td>140.75.28.9</td>
</tr>
<tr>
<td>234</td>
<td>Werthäuser</td>
<td>verheiratet</td>
<td>1.10.61.31.5</td>
<td>140.75.28.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Coblenz, den 31. März 1885.

[Signatur]

Lottner.
Stat für die in Umnutzung zu einem Realgymnasium begriffene Ober-Realschule zu Coblenz
pro 1885/86.

Vertrag vom 11. Oktober 1881
zwischen der Staatsregierung und der Stadt Coblenz,
den Übergang der Königlichen Gewerbeschule auf die Stadt betreffend.


§ 3. Voraussetzung für die Leitung des Staatsthektes ist: a) daß die innere Lehrereinrichtung der Anstalt den Normen der Auffassung des Lehrerinnenkreises entspricht, wie nach den Festlegungen der letzteren die erforderliche Anzahl hinzugewonnen bestätigter und beauftragter Lehrer gehalten, die Schulräume, Lehrmittel und gesundheitliche Einrichtungen beschafft werden, b) daß zum Nachweis dessen eine Abfassung des Anschlußjahres spätestens drei Monate vor Beginn der Lehrperiode, und des Abschlußjahres spätestens drei Monate nach Ablauf des Schülerjahres der Auffassung der Lehrerkreise zur Kenntnissnahme vorgelegt werden, c) daβ die Schule eine Frequenz behält, welche die Aufsichtsbehörden vorschreiben auch nach der Aufsicht der Staatsregierung rechtskräftig.


§ 5. Die Berufung der Lehrer und Beamten der Anstalt erfolgt in Zukunft auf Vorschlag des Kuratoriums durch die städtische Verwaltung, vorschriftlich durch die Auffassung der Lehrerkreise.

§ 6. Die Pensionierung der anstelltenden und künftig anstelltenden Lehrer und Beamten der Anstalt erfolgt nach denjenigen Bestimmungen, welche für die aus Staatskosten zu pensionierenden Lehrer und Beamten höherer Lehranstalten jeweils in Geltung sind.


Begrüßen, genehmigt und unterschrieben.

Dr. Wehrenpfennig, Schmo, Hoppe, Polenz, Adams,
C. Spaeter.

Julius Wegeler, Moß, H. Peyerle.
Commerzienrath. Director.
Verhandelt Coblenz den 11. Oktober 1831.

Die schon gestern mitgeteilte Vorlage der Commissare der Staatsregierung wurde paragraphenweise verlesen.

Zu § 1 geben die Herren Commissare der Staatsregierung die Erklärung ab, daß der Stadt Coblenz ausdrücklich gestattet sein soll, die zu einer einheitlichen Unterrichtsanstalt verknüpfte bisherige Königliche Gewerbeschule und Gewerbeschule in eine Realschule erster Ordnung mit Latein umzubauen.

Zu § 2 wird von dem Herrn Vertreter des Herrn Finanz-Ministers (Staatsregierung) folgende Erklärung abgegeben:

Die Staatsregierung wolle, indem sie die Beitragsleistung auf einen zwölfjährigen Zeitraum beschränken zu müssen glaubt, sich nur vorbehaltlich, nach Ablauf desselben für die Prüfung freie Hand zu haben, ob die Schule noch der Art sei, daß es für gerechtfertigt erachtet werden möße, noch ferner die Beitragsleistung einzurechnen, daß bei Begrenzung einer solchen auf diesen Zeitabschnitt aber keineswegs die Absicht obwaltete, nach Ablauf der zwölfjährigen Periode der Stadt einen Zuschuß von der vorzüglicheren Höhe ohne Weiteres zu entziehen, wie denn auch faktisch unter gleichen Verhältnissen den Städten, welche für häusliche Gymnasien Beiträge erhielten, die bewilligten Zuschüsse nach Ablauf der bis dahin bestehenden zwölfjährigen Periode immer wieder auf das neue bereitwillig worden wären.

Die städtische Verwaltung müsse vertrauen, daß, wenn nach Ablauf von zwölf Jahren die Erneuerung des Zuschusses an die Staatsregierung heranrücke, ein solcher nicht versagt werden würde, wenn die Verhältnisse der Schule einen solchen noch ferner wünschenswerten Erhebungen wert seien, und daß insbesondere die Finanzlage der Stadt einen Anlaß nicht abgeben werde, eine Subvention zu verlangen.

Zu § 3 b) wird der Ausdruck „hinreichend bebildeter Lehrer“ dahin erklärt, daß für die akademisch gebildeten Lehrer der Normal-Stat für Gymnasien und Realschulen erster Ordnung aufgestellt und nach Maßgabe des Bedürfnisses der Anstalt durchgeführt werde.

Zu § 4 wird statt „der erste Bürgermeister“ gesagt „der Bürgermeister“.

Zu § 5 wird in allseitigem Einvernehmen bestätigt, daß durch diese Bestimmung der Frage, ob der Bürgermeister vor der Ernennung der Lehrer und Beamten über die verordneten Vorschriften angesehen habe, nicht präjudiziert sein soll.

Der bisher Protokoll als Anlage beigefügte Vertrags-Entwurf wurde sodann von den Vertretern der Staatsregierung erneut und den Vertretern der Stadt andeutend, jedoch vorbehaltlich der Zustimmung der beiderseitigen Auftraggeber genehmigt und zum Zeichen dessen unterzeichnungsformal vollzogen.

Auf die Anfrage der Herren Vertreter der Stadt geben die Herren Commissare der Staatsregierung schließlich die Erklärung ab, daß es keinen Bedenken unterliege, wenn die Stadt mit der früher beschlossenen Erhöhung des Schulgeldes erneut nach ihrem Ermessen allmählich vorgehe.

Vorgesehen, gezeichnet und unterzeichnet.

Dr. Wobprensmüllig, Schmid, Höfner, Polenz,

Beigeordneten, Cammerzinrat.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Titel</th>
<th>Nro.</th>
<th>Eigene Einnahmen</th>
<th>Betrag pro 1885/88. M.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
<td>1</td>
<td>Schulgeld:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7 Schüler der Prima à 75 M.</td>
<td></td>
<td>525</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40 &quot; &quot; Secunda à 75 M.</td>
<td></td>
<td>3 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69 &quot; &quot; Tertia à 75 M.</td>
<td></td>
<td>5 175</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38 &quot; &quot; Quarta à 70 M.</td>
<td></td>
<td>2 660</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46 &quot; &quot; Quinta à 70 M.</td>
<td></td>
<td>3 220</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61 &quot; &quot; Sexta à 60 M.</td>
<td></td>
<td>3 660</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>261</td>
<td></td>
<td>18 240</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ab 10 % für Freiwilligen</td>
<td></td>
<td>1 824</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hospitanten</td>
<td></td>
<td>16 416</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Unvorhergesehene Einnahmen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td></td>
<td>Staats-Zuschüsse</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gemäß Vertrag vom 11. Oktober 1881</td>
<td></td>
<td>13 368</td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td></td>
<td>Auswendung der Stadt Coblenz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zur Ausgleichung des Staats- bezw. zur Ergänzung der Einnahmen bis zur Summe der wirklichen Ausgaben</td>
<td></td>
<td>28 300 87</td>
</tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>1</td>
<td>Zinsen von 3 1/2 %igen Staats-Aufsenden</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. von den 5 Schuldscheinen Lit. F Nro. 1 240, 15 924, 32 993, 53 584 und 168 266 über je 300 M. = 1 500 M.</td>
<td></td>
<td>52 50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. von den 2 Schuldscheinen Lit. G Nro. 17 683 und 35 297 über je 150 M. = 300 M.</td>
<td></td>
<td>10 50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c. von den Schuldscheinen Lit. I Nro. 150 über 75 M.</td>
<td></td>
<td>2 63</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Zinsen von 4 1/2 % Staats-Anleihen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>von den 10 Schuldscheinen der konstituirten Staats-Anleihen Lit. F Nro. 3 119, 14 194, 18 329, 21 124, 29 399, 31 041, 31 119, 34 373, 39 314 und 47 578 über je 150 M. = 1 500 M.</td>
<td></td>
<td>67 50</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Zinsen von 4 % Staats-Anleihen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>von dem Schuldschein Lit. F Nro. 284 001 über 200 M.</td>
<td></td>
<td>8 141 13</td>
</tr>
<tr>
<td>V</td>
<td></td>
<td>Prämienfonds</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zinsen von einem Geschenf Ihrer Majestät der Kaiserin-Königin Augusta zur Prämierung liebiger Schüler, und zwar:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. von einem 4 %igen Rentenbrief der Potsener Bank über 300 M.</td>
<td></td>
<td>12 24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. von 4 %igen Staats-Aufsenden über 300 M.</td>
<td></td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summa der Einnahme** 58 250
### Real Schule pro 1885/86

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nach dem</th>
<th>M.</th>
<th>mehr</th>
<th>Mitin pro 1885/88</th>
<th>weniger</th>
<th>Bemerkungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Stat pro 1882/85</td>
<td>16758</td>
<td>72</td>
<td>342</td>
<td>72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prima</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Secunda</td>
<td>47</td>
<td>39</td>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tertia</td>
<td>78</td>
<td>68</td>
<td>62</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Quartna</td>
<td>43</td>
<td>37</td>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Quinta</td>
<td>47</td>
<td>43</td>
<td>47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sexta</td>
<td>57</td>
<td>54</td>
<td>73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13368</td>
<td>24197</td>
<td>87</td>
<td>4103</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>13</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>54550</td>
<td>4114</td>
<td>414</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Genehmigt durch Ministerial-Erlass vom 27. Dezbr. 1881. I 17981 F. M. und U. V. 2616 II.
### Ausgabebildung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Titel</th>
<th>Beitrag pro 1885/86 (M.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Dr. Moß, Director, pensionsfähiges Gehalt 660</td>
<td>4800</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>9 Lehrer mit 1800–4500 M. im Durchschnitt 3150 M. und zwar:</td>
<td>28350</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>dem Oberlehrer Lambeck, pensionsfähiges Gehalt 660</td>
<td>3850</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Wimmers bito bito 660</td>
<td>3850</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Dr. Goebel bito bito 660</td>
<td>3800</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Dr. Weidgen bito bito 660</td>
<td>3800</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>dem ordentlichen Lehrer Dr. Walte, pensionsf. Gehalt 432</td>
<td>3050</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Dr. Wattenhorst, bito 432</td>
<td>2750</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Einde bito bito 432</td>
<td>2650</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Wahl bito bito 432</td>
<td>2200</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Dr. Müller bito bito 432</td>
<td>2500</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Zur Ausbeuerung der Schüler</td>
<td>28350</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>dem Leichenlehrerlick, pensionsfähiges Gehalt 432</td>
<td>2850</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>dem Elementarlehrer Müller</td>
<td>2100</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Sidan bito bito 432</td>
<td>1950</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Niese bito bito 432</td>
<td>1800</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Für Hilfslehrer</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Für katholischen Religionsunterricht</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Für evangelischen Religionsunterricht an Pfarrer Seeger, Remuneration</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>an Lehrer Ludwig II, Remuneration</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Zu übertragen    42600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nach dem Gehalt pro 1885/88</td>
<td>Mithin pro 1885/88 mehr</td>
<td>weniger</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>M.</td>
<td>€5</td>
<td>M.</td>
</tr>
<tr>
<td>4 800</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3 500</td>
<td>250</td>
<td>4 500</td>
</tr>
<tr>
<td>3 600</td>
<td>250</td>
<td>4 000</td>
</tr>
<tr>
<td>3 500</td>
<td>300</td>
<td>3 700</td>
</tr>
<tr>
<td>3 400</td>
<td>300</td>
<td>3 500</td>
</tr>
<tr>
<td>2 700</td>
<td>350</td>
<td>3 300</td>
</tr>
<tr>
<td>2 550</td>
<td>200</td>
<td>2 850</td>
</tr>
<tr>
<td>2 400</td>
<td>250</td>
<td>2 500</td>
</tr>
<tr>
<td>2 200</td>
<td>-</td>
<td>2 200</td>
</tr>
<tr>
<td>1 800</td>
<td>700</td>
<td>1 800</td>
</tr>
<tr>
<td>2 700</td>
<td>-</td>
<td>28 350</td>
</tr>
<tr>
<td>1 850</td>
<td>-</td>
<td>1 800</td>
</tr>
<tr>
<td>2 100</td>
<td>-</td>
<td>1 800</td>
</tr>
<tr>
<td>1 950</td>
<td>-</td>
<td>1 800</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>900</td>
<td>-</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>450</td>
<td>-</td>
<td>4 500</td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>-</td>
<td>3 600</td>
</tr>
<tr>
<td>41 700</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Bemerkungen.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Normalgehalt der Stellen.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.</td>
</tr>
<tr>
<td>4 500</td>
</tr>
<tr>
<td>4 000</td>
</tr>
<tr>
<td>3 700</td>
</tr>
<tr>
<td>3 500</td>
</tr>
<tr>
<td>3 300</td>
</tr>
<tr>
<td>2 850</td>
</tr>
<tr>
<td>2 500</td>
</tr>
<tr>
<td>2 200</td>
</tr>
<tr>
<td>1 800</td>
</tr>
</tbody>
</table>

In dem Gehälte des 2. Wimmers sind 100 M. für die Vermittlung der Lehrer-Bibliothek und in dem Gehälte des 2. Erste 100 M. für die Schüler-Bibliothek enthalten.

Der Religions-Unterricht wird jetzt von Dr. Müller (pos. 10) erbracht.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tit.</th>
<th>Nr.</th>
<th>Ausgabe</th>
<th>Beitrag pro 1885/88.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>M. 5</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td></td>
<td>Für Turn-Unterricht, an Lehrer Sidau, Remuneration</td>
<td>42000 - 525</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td></td>
<td>Für Gesang-Unterricht, an Lehrer Niese, Remuneration</td>
<td>150 -</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td></td>
<td>Dem Schulbiener Rong, Remuneration, aus welcher auch die Kosten für</td>
<td>1000 - 44275 -</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Beschaffung der Utensilien zum Reinigen der Schullocale zu bestreiten find</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Summa A. Beispiele und Remunerationen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B.</td>
<td>21</td>
<td>Zu Wohnungsgeld-Aufsätzen.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Der Director und die vier Oberlehrer erhalten je 660 M., die fünf ordentlichen Lehrer, der Zeichenlehrer und die drei Elementarlehrer je 432 M.</td>
<td>7188 -</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.</td>
<td>22</td>
<td>Pensionen.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Dem früheren Oberlehrer Stippins, Pension</td>
<td>1332 -</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Summa Tit. I.</td>
<td>52795 -</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td></td>
<td>Sächliche Ausgaben.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>Unterhaltung der Schullocale und der Subskription</td>
<td>1000 -</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>Unterhaltung und Ergänzung der Lehrmittel und der Bibliothek</td>
<td>1000 -</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>Unterhaltung und Ergänzung der Turngeräthe</td>
<td>800 -</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>Für Heizung und Wäschung</td>
<td>1000 -</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>Für Benutzung kath. Kirchen und für Organistenrenten</td>
<td>442 60 -</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>Betriebsteil für Direktor-Conferenzen</td>
<td>35 -</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td>Für sonstige Bedürfnisse und unvorhergesehene Ausgaben</td>
<td>1500 97 -</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Summa Tit. II.</td>
<td>5289 87 -</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td></td>
<td>Pensionsfonds.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>coni. Einnahme Tit. IV.</td>
<td>141 18 -</td>
</tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td></td>
<td>Prämienfonds.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Zu Prämien für fleißige Schüler die Einnahme Tit. V.</td>
<td>24 -</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Summa der Ausgabe</td>
<td>58250 -</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ausgesetzt Coblenz, den 7. Februar 1885.

Der Oberbürgermeister,
Geheimer Regierungskath.
Lottner.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nach dem Stat pro 1882/83</th>
<th>Mitin pro 1885/88 mehr</th>
<th>weniger</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.</td>
<td>s.</td>
<td>M.</td>
</tr>
<tr>
<td>41 700</td>
<td>525</td>
<td>4 500</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>900</td>
<td></td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>43 275</td>
<td></td>
<td>4 600</td>
</tr>
<tr>
<td>6 756</td>
<td></td>
<td>432</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 332</td>
</tr>
<tr>
<td>50 031</td>
<td></td>
<td>6 364</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Bemerkungen.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jahr-</th>
<th>Ausgabe.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1882/83</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>1883/84</td>
<td>932</td>
</tr>
<tr>
<td>1882/83</td>
<td>930</td>
</tr>
<tr>
<td>1883/84</td>
<td>1626</td>
</tr>
<tr>
<td>1882/83</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>1883/84</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>1882/83</td>
<td>528</td>
</tr>
<tr>
<td>1883/84</td>
<td>1318</td>
</tr>
<tr>
<td>1882/83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1883/84</td>
<td>405</td>
</tr>
<tr>
<td>1882/83</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>1883/84</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>1882/83</td>
<td>1457</td>
</tr>
<tr>
<td>1883/84</td>
<td>1649</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 54 550 | 7 300 | 3 600 |
## Finanz-Etat des Bürger-Hospitals in Koblenz
### pro 1885/86

#### Vermögen des Hospitals

##### A. Grund- und Vermögen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Bezeichnung der Grundgüter</th>
<th>Datum des Vertrages</th>
<th>Pacht</th>
<th>Fälligkeitstermin</th>
<th>Pachtbetrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>unbek.</td>
<td>31/12</td>
<td>5400</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>Koblenz</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Hospital-Gebäude (in Selbstbe-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>nutzung)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. von Soemachers'je Haus, der</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Stadt vermietet.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. Garten am Hospital (in Selbstbe-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>nutzung)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4. Garten vor dem Mainzer Thor (in</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Selbstbe nutzung)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5. Verpachtetes Ackerland a)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;  b)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;  c)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>Neuenordorf</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Gut oberhalb der Moselrücken</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. Lagerplätze</td>
<td></td>
<td>7. Aug. 1882</td>
<td>9</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. Weiden</td>
<td></td>
<td>8. März 1883</td>
<td>9</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c. Weiden</td>
<td></td>
<td>23. Aug. 1883</td>
<td>9</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>d. Weiden (nicht verpachtet, versichert)</td>
<td></td>
<td>30. Januar 1879</td>
<td>9</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Deutschherren Garten (in Selbstbe-</td>
<td></td>
<td>18. März 1879</td>
<td>9</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>nutzung)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. Schartwiesen (1880 in Selbstbe-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>nutzung übernommen)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4. Ackerland</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>Bubenheim u. Wallersheim</td>
<td></td>
<td>12. Nov. 1879</td>
<td>9</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ackerland</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>Moselweis</td>
<td></td>
<td>12. Nov. 1879</td>
<td>9</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ackerland</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20. März 1882</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zu übertragen

|               | 12974 | 10 |

---

*Handwritten notes in red ink.*
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Bezeichnung der Grundgüter</th>
<th>Datum des Vertrages</th>
<th>Pachtjahr</th>
<th>Häufigkeitstermin</th>
<th>Pachtbetrag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>VI</td>
<td>Metternich</td>
<td>15. August 1884</td>
<td>9 1</td>
<td>1/11</td>
<td>12974.10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Weisenheim</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Neuenburg</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VII</td>
<td>Sappenhof</td>
<td>9. Juni 1884</td>
<td>9 1</td>
<td>&quot;</td>
<td>2381</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Vierschnach</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Auetig</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Münstermetternich</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Moers</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Los</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VIII</td>
<td>Flasberg</td>
<td>24. Juli 1882</td>
<td>9 8</td>
<td>&quot;</td>
<td>1216.50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Moseltern</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ettringen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summa**: 16775.10

**B. Raufschillinge.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ursprünglicher Kauppreis</th>
<th>Abgetragen</th>
<th>Rest.</th>
<th>Zinlen.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Güter in Ettringen</td>
<td>16 206</td>
<td>5 402</td>
<td>10 804</td>
</tr>
<tr>
<td>Wohnhaus in Neuenburg</td>
<td>4 175</td>
<td>1 000</td>
<td>3 175</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summa**: 20 381 6 402 13 979 698 95

**C. Kapitalien.**

Angelegt Anfang 1884/85: 220 586,50 M.
abgetragen 1884/85: 17 475

bleiben pro 1885/86 angelegt: 203 111,00 M. zu 5% Zinlen: 10 155,28 M.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Gegenstand</th>
<th>1884/85</th>
<th>1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>M.</td>
<td>M.</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>Bestand aus den Vorjahren.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>Reise aus den Vorjahren.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>Einnahmen:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>Ertrag der Grundgüter desgleichen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>V</td>
<td>Verpflegungskosten:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. Dienstboten-Abonnement:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82 1971</td>
<td></td>
<td>1940</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83 1938</td>
<td>5 815</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84 1908</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. von eigener Krankenkasse</td>
<td></td>
<td>1 020</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c. von Freunden:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82 19102</td>
<td>47 828</td>
<td>15 940</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83 15 115</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84 13 611</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VI</td>
<td>Abgelaufene Kapitalien.</td>
<td></td>
<td>18 900</td>
</tr>
<tr>
<td>VII</td>
<td>Kauffällige:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. außerhalb der Häuser.</td>
<td></td>
<td>698 95</td>
</tr>
<tr>
<td>VIII</td>
<td>Extraordinary:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. außerhalb der Häuser.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. Verwendbares:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Beitrag für die Verwaltung des Lung'schen Fonds</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Zuschuss der Armmenschwester zu den Bürgerschaften</td>
<td></td>
<td>41,52 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. Desgleichen für Leichenbeg.</td>
<td></td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4. Ehrungen für die Verwaltung</td>
<td></td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5. Haushalt der Stadt</td>
<td></td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>IX</td>
<td>Zufluss der Stadt</td>
<td></td>
<td>521 25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summa der Einnahmen</td>
<td>92 095</td>
<td>93 050</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>18</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>Ausgaben</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>Reise.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>Gehälter, Honorarien und Dienstlöhne:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. des Arztes</td>
<td></td>
<td>1 350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. des Sekretärs</td>
<td></td>
<td>1 200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c. der Krankenpfleger</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Ertrag der Christ'schen Stiftung</td>
<td></td>
<td>1 856 19</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Zuschuss des Hospitals</td>
<td></td>
<td>9 433</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>d. des Schrebers</td>
<td></td>
<td>1 800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>e. der 17 barmherzigen Schwester</td>
<td></td>
<td>1 740</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>f. Honorar des Hospital-Ärztes der inneren Station</td>
<td></td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>g. du. des Hospital-Ärztes der äußeren Station</td>
<td></td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zu übertragen</td>
<td></td>
<td>10 170</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Gegenstand</th>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>M.</td>
</tr>
<tr>
<td>1767</td>
<td>12557</td>
<td>13673</td>
</tr>
<tr>
<td>a.</td>
<td>Renten und besondere Stiftungen:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1)</td>
<td>J. Dohm’s Rente</td>
<td>34,64 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>2)</td>
<td>Legat der Witwe Reisselheim für einen katholischen Theologen (25. September 1859)</td>
<td>120,00 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>3)</td>
<td>Konvent der Franziskaner in dem Legat Peter Mantell herrührend</td>
<td>75,00 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>4)</td>
<td>Legat der verstorbenen Witwe Berger:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Zinsen für 1 Gutel von 1170 Mark Kapital</td>
<td>58,80 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) Zinsen von 3000 Mark an die warmh. Schwester für die Verwendung für die Hauskapelle</td>
<td>150,00 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3) für einen Schulters</td>
<td>75,00 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5) Legat der Witwe P. Mantell</td>
<td>120,00 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>b.</td>
<td>Unterstützung:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) an arme Schülerfamilien aus der Bürkard’schen Stiftung</td>
<td>824,00 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) aus der Krieger’schen Stiftung:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>der Witwe Stecker hier</td>
<td>180,00 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dem Tannenberger Leitum</td>
<td>108,00 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dem Schneider Mäthmann</td>
<td>72,00 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>der Witwe Agnes Kammengaether</td>
<td>216,00 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3) der Anna Scherbach Rente aus dem Alimentationsvertrag vom 11. Februar 1878</td>
<td>55,00 M.</td>
</tr>
<tr>
<td>V</td>
<td>263 88</td>
<td>1588 44</td>
</tr>
<tr>
<td>VI</td>
<td>1000</td>
<td>269 88</td>
</tr>
<tr>
<td>VII</td>
<td>3800</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIII</td>
<td>19388 12</td>
<td>20451 32</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kirchliche Stiftungen:
1) an die Kirche zu St. Maria Freundschafts- und Missionsstiftung | 139,28 M. |
2) an die Kirche von St. Castor für das gemäß der Bürkard’schen Schwesternstiftung zu halten Höchstamt am St. Kilianstag | 22,50 M. |
3) Missionsstiftungen an der Kapelle zugleich der neuen Stiftung „Caspar“ | 108,00 M. |

Steuern und Umlagen:
1) dem Gemeindeverwaltungsamt | 45 M. |
2) allgemein (z. B. 1881/82: 2731) | 4920 |

Unterhaltung des Gebäudes:
1) dem Kaminleger | 4875 |
2) allgemein (z. B. 1881/82: 5333) | 6627 |

Zu übertragen | 20451 32 |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>VIII</td>
<td>67 100</td>
<td>Haushalt:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>a. Mietshäuser und Möbel:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Durchschnitt.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1881/82 2 622</td>
<td>1882/83 5 026</td>
<td>1883/84 3 822</td>
<td>11 470 M.</td>
<td>3 800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3 800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Bekleidung:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Leinen 1881/82 2 054</td>
<td>1882/83 2 054</td>
<td>1883/84 2 054</td>
<td>2 054 - 2 000</td>
<td>2 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Leber 1881/82 943</td>
<td>1882/83 649</td>
<td>1883/84 535</td>
<td>1 527 - 500</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Kleidung 1881/82 1 146</td>
<td>1882/83 645</td>
<td>1883/84 1 279</td>
<td>3 070 - 1 000</td>
<td>1 200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4 200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Lebensmittel:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Fleisch 1881/82 13 056</td>
<td>1882/83 14 005</td>
<td>1883/84 15 656</td>
<td>46 727 - 15 540</td>
<td>15 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Brod 1881/82 11 767</td>
<td>1882/83 10 346</td>
<td>1883/84 9 246</td>
<td>31 359 - 10 450</td>
<td>10 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Wein 1881/82 1 679</td>
<td>1882/83 2 089</td>
<td>1883/84 4 464</td>
<td>9 132 - 3 044</td>
<td>3 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. Bier 1881/82 1 935</td>
<td>1882/83 2 102</td>
<td>1883/84 2 100</td>
<td>6 137 - 2 045</td>
<td>2 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5. Obst 1881/82 617</td>
<td>1882/83 610</td>
<td>1883/84 273</td>
<td>1 500 - 500</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>86 488 12</td>
<td>Übertrag:</td>
<td></td>
<td>81 500</td>
<td>8 000</td>
<td>21 451 32</td>
</tr>
<tr>
<td>Nr.</td>
<td>Gegenstand</td>
<td>Anzahl im 1885/86</td>
<td>Pro 1885/86</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Einzel</td>
<td>Ganzes</td>
<td>M.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86 488 12</td>
<td>Kartoffeln</td>
<td>6.</td>
<td>31 500</td>
<td>8 000</td>
<td>21 451 32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Durchschnitt</td>
<td>1881/82</td>
<td>1 935</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>3 870</td>
<td>7 507</td>
<td>M. 2 533</td>
<td>M.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>1 792</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Reis</td>
<td></td>
<td>713</td>
<td>237</td>
<td>240</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82</td>
<td>201</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>267</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>245</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Kaffee</td>
<td></td>
<td>6 248</td>
<td>2 082</td>
<td>2 100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82</td>
<td>850</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>3 062</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>2 336</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Früchte und</td>
<td></td>
<td>4 144</td>
<td>1 381</td>
<td>1 400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Weiß</td>
<td>1881/82</td>
<td>1 765</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>1 180</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>1 196</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Zucker</td>
<td></td>
<td>1 092</td>
<td>364</td>
<td>400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82</td>
<td>367</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>482</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>244</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Verschiedenes:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ei, Brautwein, Butter, Käse und</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Colonialwaren</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82</td>
<td>870</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>2 352</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>2 477</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Salz</td>
<td></td>
<td>1 382</td>
<td>444</td>
<td>450</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82</td>
<td>445</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>445</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>442</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Rüben</td>
<td></td>
<td>642</td>
<td>300</td>
<td>300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82</td>
<td>377</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>265</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Allerlei</td>
<td></td>
<td>6 005</td>
<td>2 000</td>
<td>2 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82</td>
<td>3 507</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>1 246</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>1 252</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>d.</td>
<td>Heizung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kohlen</td>
<td></td>
<td>8 416</td>
<td>2 805</td>
<td>2 800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82</td>
<td>2 368</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>3 151</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>2 899</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86 488 12</td>
<td>Nebertrag</td>
<td></td>
<td>53 590</td>
<td></td>
<td>21 451 32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Einzeln.</td>
<td>Ganzen.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86488 12</td>
<td></td>
<td>Übertrag</td>
<td>53 590</td>
<td>21 451 32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86488 12</td>
<td></td>
<td>a. Beleuchtung wegen des Neubaus</td>
<td>3 300</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Verschiedenes:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Stroh 1881/82 1 264</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1882/83 579</td>
<td>2 417 M. 806 M.</td>
<td>800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1883/84 574</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Seife 1881/82 497</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1882/83 560</td>
<td>1 642 547</td>
<td>550</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1883/84 585</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Tabak 1881/82 335</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1882/83 322</td>
<td>961 320</td>
<td>320</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1883/84 304</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. Defono 1881/82 5 230</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1882/83 5 231</td>
<td>17 850 5 950</td>
<td>6 000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1883/84 7 388</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5. Apotheke 1883/84</td>
<td></td>
<td>1 500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6. Instrumente und Verbandstoffe zu für die äußere Station 1883/84</td>
<td></td>
<td>1 000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7. Dr. Bögel-Stiftung</td>
<td></td>
<td>450</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8. Merkei</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IX</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10 720</td>
<td>67 610</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Gottesdienst in der Hauskapelle:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. dem Organisten</td>
<td></td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Sonstiges 1881/82 140</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1882/83 159</td>
<td>486 M. 160 M.</td>
<td>310</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1883/84 187</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td></td>
<td>Verbindungen</td>
<td></td>
<td>500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>XI</td>
<td></td>
<td>Anzugehendes Kapital.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>XII</td>
<td></td>
<td>Extraordinarium:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>a. zum Kapital gehört:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. zu den laufenden Ausgaben gehört:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1) dem Krediten sigirte Entschädigung für die neuen Büchereintoffen</td>
<td></td>
<td>30 M.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>92 095</td>
<td>89 871 32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Übertrag</td>
<td>30 M.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nr.</td>
<td>Gegenstand.</td>
<td>Pro 1885/86.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nebentrag</td>
<td>50 M.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>92 035/18</td>
<td>2) Bürosachen, Formulare und Einfärbe:</td>
<td>89 871 32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82</td>
<td>470</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>274</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>371</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1115 M. 372 M.</td>
<td>480 M.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3) Verschiedenes:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. Armenkasse Darlehen 10 000 M. 4 1/2 % fällig 1/4 = 450 M.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>d.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>e. Roth. Männerverein, Pacht des Grundstückes für das [ Podenlazareth ]</td>
<td>383 1/2 M.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1700 M.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4) Unvorhergekommen und zur Ausgleichung:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1881/82 10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1882/83 1800</td>
<td>2469 M. 823</td>
<td>636 M.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1883/84 659</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3179 56</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Summa der Ausgaben: 93 050 88 M.

Festgestellt durch Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung vom 30. März 1885.
Finanz-Etat der Armen-Verwaltung zu Koblenz
pro 1885/86.

Vermögen der Armen-Verwaltung.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Gegenstand</th>
<th>Kapitalien</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Alte Stiftungen</td>
<td>53 527</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Sechs ältere Stiftungen von Familienbegräbnisstätten</td>
<td>3 600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1845 Heimel, 1848 Frank, 1843 Muntell und</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Birth, 1856 Jordan, 1860 Seligmann.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Legat von der Muchen 1850</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Legat Kreher 1851</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Handwerksstiftung ihrer Königl. Hoheit der Frau Prinzessin</td>
<td>4 200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Prinzessin Louisestiftung für arme Brautleute 1856-57 und</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1872</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Erbschaft des Professors Kanius 1864</td>
<td>2 400</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Legat des Rentners Schaafhausen 1869</td>
<td>638 38</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>100 neue Begräbnisstiftungen zu 150 M. von 1863-82/83</td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>14 bezgl.</td>
<td>20 400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot; &quot; &quot; &quot; 1883/84</td>
<td>2 100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>89 865 38</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hiervon sind angelegt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>46 327</td>
<td>2 316 35</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>16 000</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>20 000</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>82 327</td>
<td>4 016 35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7 588 38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>89 865 38</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

4½% Stadt. Obligationen 40 000 Mark.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>Nach dem Etat pro 1884/85</th>
<th>Gegenstand</th>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
<td>500</td>
<td>Bestand:</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>500</td>
<td>Reste:</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>4016 35</td>
<td>Linien nach vorschriften Nachweise</td>
<td>4016 35</td>
</tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>2700</td>
<td>Kundesteuer:</td>
<td>2700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1881/82</td>
<td>2082</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>2785</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>2739</td>
</tr>
<tr>
<td>V</td>
<td>4900</td>
<td>Polizeitragfeld:</td>
<td>4900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1881/82</td>
<td>4504</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1882/83</td>
<td>4081</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1883/84</td>
<td>2098</td>
</tr>
<tr>
<td>VI</td>
<td>600</td>
<td>Aushütze zur Waisenpflege.</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>VII</td>
<td>83000</td>
<td>Extraordinarium:</td>
<td>83000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>a. Zum Kapital gehöriges.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Verwendbares.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Stadtfoße, Linien der Zulieferung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Außerordentliche Gelegenheit zu Extrasfonds Befuss besonderer</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwendung.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VIII</td>
<td>95216 35</td>
<td>Aushütze der Stadt:</td>
<td>95216 35</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summa der Einnahmen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pro 1885/86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>98966 35</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>B. Ausgaben.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IV</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>V</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nr.</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27 449</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **Ö. Lehrgebühr.**
  - Für 20 Lehrerleute à 37.50 M. | 750 |

**VI 51 600**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>M.</th>
<th><strong>Unterstützungen:</strong></th>
<th>M.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>a. monatliche: Dieselben betragen 1884/85</td>
<td>48 000 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. außerordentliche:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1) Unterstützungen a. an Geld 1883/84</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. <strong>Brot</strong></td>
<td>2 700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>c. <strong>Extrafonds</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2) <strong>an Kohlen</strong></td>
<td>1 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3) <strong>an Arzneien</strong></td>
<td>2 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4) <strong>für Lederdruck</strong></td>
<td>450</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5) <strong>für Bösch und Geräte</strong></td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6) <strong>für Lederwaren</strong></td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Gesamt</td>
<td>55 650</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**VII 864**  

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>M.</th>
<th><strong>Besperrade Stiftungen:</strong></th>
<th>M.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1) <strong>aus den Zinsen der Handwerksstiftung</strong></td>
<td>168 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2) <strong>Prinzip Louisen-Stiftung.</strong></td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3) <strong>Stiftung</strong></td>
<td>864</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**VIII 6 000**  

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>M.</th>
<th><strong>Berufung armer Kranken im evang. Stiften (1883/84 = 4 792 M.)</strong></th>
<th>M.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Extraordinarium:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>a. geistliche Erstattungen an auswärtige Gemeinden für Kur- und Berufungskosten</td>
<td>1 500 M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Von der Verwaltung bewilligte auswärtige Berufung und Unterstützungen</td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Berufung von Jüren in der Provinzial-lnstitu in Andernach als Pflegewarte</td>
<td>6 500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Tresorschäfien für Jüren, Kranken und Ständig</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Festenunterstützungen an Pflege</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>f. <strong>Verschiedenes und zur Verkehrung</strong></td>
<td>112,85</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**IX 8 740 85**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>M.</th>
<th><strong>Summa der Ausgaben</strong></th>
<th>M.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>95 216 35</td>
<td>98 966 35</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Festgestellt durch Beschluss der Stadtverordneten-Verkündigung vom 30. März 1885.

S. Sköner, 
Stadtverordnetenstuhlmann