JAHRESABSCHLUSS
DER STADT WUPPERTAL

ZUM 31. DEZEMBER 2016
I. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................................................. 3
2. Vorwort ................................................................................................................................................................. 7

1 Jahresabschluss 2016 ............................................................................................................................................. 13
   1.1 Ergebnisrechnung (gemäß § 38 GemHVO NRW) .......................................................................................... 14
   1.2 Finanzrechnung (gemäß § 39 GemHVO NRW) .......................................................................................... 15
   1.3 Teilrechnungen (gemäß § 40 GemHVO NRW) .......................................................................................... 16
   1.4 Bilanz zum 31.12.2016 der Stadt Wuppertal (Entwurf) ........................................................................ 16
      1.4.1 Bilanzkurzfassung .................................................................................................................................. 16

2 Anhang (gemäß § 44 GemHVO NRW) .............................................................................................................. 18
   2.1 Allgemeine Hinweise ..................................................................................................................................... 18
   2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ............................................................................................... 18
   2.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzposten ..................................................................................................... 20
      2.3.1 Aktiva .................................................................................................................................................... 21
      2.3.2 Passiva .................................................................................................................................................. 34
   2.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ......................................................................................................... 47
      2.4.1 Allgemeine Hinweise .......................................................................................................................... 47
      2.4.2 Ordentliche Erträge ............................................................................................................................ 48
      2.4.3 Ordentliche Aufwendungen ................................................................................................................ 56
      2.4.4 Ordentliches Ergebnis ........................................................................................................................ 63
      2.4.5 Finanzergebnis ..................................................................................................................................... 64
      2.4.6 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ..................................................................................... 64
      2.4.7 Außerordentliches Ergebnis .............................................................................................................. 64
      2.4.8 Jahresergebnis ..................................................................................................................................... 64
      2.4.9 Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Ergebnisplan ................................................................... 65
      2.4.10 Zahlungsrelevante / nicht zahlungsrelevante Vorgänge der Ergebnisrechnung ............................. 68
   2.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung .............................................................................................................. 71
      2.5.1 Allgemeine Hinweise .......................................................................................................................... 71
      2.5.2 Vergleich der Finanzrechnung mit dem Finanzergebnis ................................................................... 72
   2.6 Sonstige Angaben gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW ...................................................................... 81
      2.6.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen ... 81
      2.6.2 Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen .................................................................... 82
   2.7 Anlagenspiegel gemäß § 45 GemHVO NRW ............................................................................................... 83
   2.8 Sonderpostenspiegel ..................................................................................................................................... 88
   2.9 Forderungsspiegel gemäß § 46 GemHVO NRW ........................................................................................ 89
   2.10 Verbindlichkeitspiegel gemäß § 47 GemHVO NRW .................................................................................. 90
      2.10.1 Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel genannten Haftungsverhältnisse ............................... 91
   2.11 Rückstellungsspiegel ................................................................................................................................... 92
3 Lagebericht zur Bilanz zum 31.12.2016 ................................................................. 93
3.1 Vorjahresergebnis .................................................................................. 93
3.2 Rahmenbedingungen der städtischen Verwaltungstätigkeit 2015 .............. 93
3.3 Ergebnisüberblick ................................................................................ 94
  3.3.1 Eigenkapitalentwicklung der Stadt Wuppertal ..................................... 94
  3.3.2 Zukünftige Ertragslage .................................................................. 95
3.4 Steuerung und Produktorientierung ....................................................... 97
  3.4.1 Überwachung der Vorgaben des HSP .............................................. 97
  3.4.2 Ziele und Zielkennzahlen für den Haushaltsplan der Stadt Wuppertal .... 99
3.5 Wichtige Vorgänge und Nachträge ....................................................... 99
  3.5.1 Änderungen im Verwaltungsvorstand .............................................. 99
  3.5.2 Strukturelle Organisationsveränderungen .......................................... 99
  3.5.3 Bedeutsame Geschäftsvorfälle ...................................................... 100
  3.5.4 Klageverfahren ............................................................................ 102
  3.5.5 Schulsozialarbeit ........................................................................ 102
3.6 Organigramm der Verwaltung ............................................................. 103
3.7 Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag ....................................... 104
  3.7.1 Landschaftsverbandsumlage ......................................................... 104
  3.7.2 Gesetzesänderung UVG .................................................................. 104
  3.7.3 Erhöhung der Beamtenbesoldung ................................................. 104
  3.7.4 Haus der Integration ................................................................... 104
  3.7.5 Gründungsmitglied des Vereins „Metropolregion Rheinland e.V.“ ......... 105
3.8 Örtliche Besonderheiten .................................................................... 105
  3.8.1 Statistische Angaben: ................................................................... 105
  3.8.2 Wohnungssituation ...................................................................... 106
  3.8.3 Bildung ....................................................................................... 107
  3.8.4 Wirtschaft .................................................................................. 108
  3.8.5 Tourismus ................................................................................ 114
  3.8.6 Kultur im Tal ............................................................................. 115
3.9 Chancen und Risiken ......................................................................... 117
  3.9.1 Steuern ....................................................................................... 117
  3.9.2 Zinsrisiko .................................................................................. 117
  3.9.3 Flüchtlingssituation ................................................................... 117
  3.9.4 Bedeutsame Projekte ................................................................ 118
3.10 Darstellung der Personalsituation ....................................................... 120
  3.10.1 Tarifeinigung im öffentlichen Dienst ............................................. 120
3.11 Bilanzkennzahlen – NKF Kennzahlenset .......................................... 121
  3.11.1 Analysebereich: Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation ............. 121
  3.11.2 Analysebereich: Kennzahlen zur Vermögenslage ......................... 122
  3.11.3 Analysebereich: Kennzahlen zur Finanzlage ................................. 124
  3.11.4 Analysebereich: Kennzahlen zur Ertragslage ................................ 125
3.12 Verantwortlichkeiten ....................................................................... 127
  3.12.1 Zusammensetzung des Rates der Stadt Wuppertal ......................... 127
  3.12.2 Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder 128
4 Kassenabschluss 2016 ........................................................................................................... 166
4.1 Kassenabschluss Landes-/SonderHH 2016 gem. § 39 GemHVO NRW ................................ 168
4.2 Kassenabschluss Verwahrkonten 2016 gem. § 39 GemHVO NRW ........................................ 170
4.3 Kassenabschluss Vorschusskonten gem. § 39 GemHVO NRW ........................................... 172
III. Abbildungsverzeichnis ...................................................................................................... 173
IV. Tabellenverzeichnis ........................................................................................................ 174
V. Abkürzungsverzeichnis ..................................................................................................... 176
II. Vorwort


Erfassung und Bewertung des Vermögens


Aktiva

Den größten Posten auf der Aktivseite stellen die Kunstgegenstände mit 709,9 Mio. € (18,2 % der Bilanzsumme; Vorjahr 708,9 Mio. €) als Teil des Sachanlagevermögens dar, gefolgt von den Anteilen an verbundenen Unternehmen mit 703,5 Mio. € (18,0 % der Bilanzsumme; Vorjahr 703,4 Mio. €) als Teil der Finanzanlagen.

Weitere wesentliche Bilanzpositionen sind bei dem Sachanlagevermögen das Infrastrukturvermögen mit 589,1 Mio. € (15,1 % der Bilanzsumme; Vorjahr 616,3 Mio. €) und bei den Finanzanlagen die Ausleihungen mit 503,3 Mio. € (12,9 % der Bilanzsumme; Vorjahr 512,0 Mio. €).

Insgesamt entfällt auf das Anlagevermögen ein Betrag in Höhe von 3.406,8 Mio. € (87,3 % der Bilanzsumme; Vorjahr 3.419,9 Mio. €), auf das Umlaufvermögen 397,3 Mio. € (10,2 % der Bilanzsumme; Vorjahr 221,7 Mio. €).


Passiva

Das Eigenkapital der Stadt Wuppertal war zum Bilanzstichtag 31.12.2014 bereits vollständig aufgebraucht. Seitdem ist die Stadt Wuppertal nach § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet.

Den größten Anteil auf der Passivseite nehmen die Verbindlichkeiten mit einem Volumen von 2.510,4 Mio. € (64,3 % der Bilanzsumme; Vorjahr 2.344,6 Mio. €) ein. Davon entfallen auf die Kredite für Investitionen 567,7 Mio. € (14,5 % der Bilanzsumme; Vorjahr 572,0 Mio. €) sowie auf Anleihen und Kredite zur Liquiditätssicherung 1.451,3 Mio. € (37,2 % der Bilanzsumme; Vorjahr 1.470,0 Mio. €).

Weitere große Bilanzposten stellen die Sonderposten in Höhe von 668,5 Mio. € (17,1 % der Bilanzsumme; Vorjahr 676,6 Mio. €) und die Rückstellungen in Höhe von 719,0 Mio. € (18,4 % der Bilanzsumme; Vorjahr 690,9 Mio. €) dar.
Ergebnisrechnung


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>1.292.181.922</td>
<td>1.306.824.668</td>
<td>-14.642.746 [€] -1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.266.590.804</td>
<td>1.285.193.872</td>
<td>-18.603.068 [€] -1,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliches Ergebnis</td>
<td>+25.591.118</td>
<td>+21.630.797</td>
<td>+3.960.320 [€] +18,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzerträge</td>
<td>11.928.173</td>
<td>12.418.400</td>
<td>-490.227 [€] -3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>41.858.368</td>
<td>42.683.681</td>
<td>-825.313 [€] -1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzergebnis</td>
<td>-29.930.195</td>
<td>-30.265.280</td>
<td>+335.084 [€] +1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Außerordentliches Ergebnis</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 1: Ergebnisrechnung Kurzfassung
Finanzrechnung
In der Finanzrechnung gem. § 37 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 39 GemHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen.

Die Finanzrechnung 2016 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.935.222,81 € (Vorjahr Fehlbetrag in Höhe von 5.178.435,27 €) ab. Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[%]</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</td>
<td>1.221.799,556</td>
<td>1.285.393,133</td>
<td>-63.593,577, -4,9</td>
</tr>
<tr>
<td>./. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</td>
<td>1.210.974,206</td>
<td>1.258.159,913</td>
<td>-47.185,707, -3,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit</td>
<td>+10.825,350</td>
<td>+27.233,220</td>
<td>-16.407,870, -60,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>37.203,636</td>
<td>35.506,202</td>
<td>+1.697,434, +4,8</td>
</tr>
<tr>
<td>./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>45.294,793</td>
<td>48.326,140</td>
<td>-3.031,347, -6,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus Investitionstätigkeit</td>
<td>-8.091,157</td>
<td>-12.819,938</td>
<td>+4.728,781, +36,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzzmittelüberschuss/-fehlbetrag</td>
<td>+2.734,193</td>
<td>+14.413,282</td>
<td>-11.679,089, -81,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</td>
<td>-7.669,416</td>
<td>-19.591,717</td>
<td>+11.922,301, +60,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Änderung Finanzmittelbestand</td>
<td>-4.935,223</td>
<td>-5.178,435</td>
<td>+243,212, +4,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 2: Finanzrechnung Kurzfassung

Gesamtauswertung und Ausblick

Eigenkapitalentwicklung
Stand 31.12.2015 (Allgemeine Rücklage) 0,00 €
Stand 31.12.2015 (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) -62.841.168,03 €
Veränderung aufgrund unmittelbarer Verrechnung gegen die allgemeine Rücklage aufgrund gesetzlicher Vorschriften -3.154.495,73 €
Jahresfehlbetrag Ergebnisrechnung 2016 -4.339.078,24 €
Stand 31.12.2016 (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) -70.334.742,00 €

1 Darin enthalten Verrechnungssaldo gegen die allgemeine Rücklage nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sowie unmittelbare Verrechnungen gegen die allgemeine Rücklage aus der andauernden Nachaktivierung der graphischen Sammlung des Von der Heydt-Museums etc. Weitere Erläuterungen siehe Punkt 3.3.2.


Wuppertal, den 31.03.2017

Andreas Mucke
Oberbürgermeister
der Stadt Wuppertal

Dr. Johannes Slawig
Stadtdirektor und Stadtkämmerer
der Stadt Wuppertal
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW:

Stadt Wuppertal


Wuppertal, den 31.03.2017

Dr. Johannes Slawig
Stadtkämmerer

___________________________________________________________________________


Wuppertal, den 31.03.2017

Andreas Mucke
Oberbürgermeister
1 Jahresabschluss 2016

Allgemeine Hinweise

Gemäß § 37 GemHVO NRW i. V. m. § 95 Abs. 1 GO NRW sind die Gemeinden verpflichtet, zum Ende eines jeden Jahres, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, einen Jahresabschluss aufzustellen, um damit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Gemäß § 95 Abs. 3 GemHVO NRW wird der Entwurf des Jahresabschlusses vom Stadtkämmerer aufgestellt und dem Oberbürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.


Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Er weicht in einzelnen Bereichen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern.

Er beinhaltet nach § 37 GemHVO NRW i. V. m. § 95 Abs. 1 GO NRW folgende Bestandteile:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz
- Anhang
- Lagebericht

Darüber hinaus werden unter Punkt 4 die Kassenabschlüsse 2016 für die fremden Finanzmittel (Landes-/ Sonderhaushalte, Verwahr- und Vorschusskonten) ausgewiesen.
### 1.1 Ergebnisrechnung (gemäß § 38 GemHVO NRW)


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>+ Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>446.907.988,67</td>
<td>470.272.000,00</td>
<td>478.888.239,66</td>
<td>+8.616.239,66</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>392.489.571,24</td>
<td>398.711.858,67</td>
<td>395.682.288,56</td>
<td>-3.029.570,11</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>+ Sonstige Transfererträge</td>
<td>9.081.170,81</td>
<td>9.341.050,00</td>
<td>11.749.197,83</td>
<td>+2.408.147,83</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>189.175.396,85</td>
<td>84.539.032,68</td>
<td>87.712.745,23</td>
<td>+3.173.712,55</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>+ Privatrechtliche Entgelte</td>
<td>29.443.444,04</td>
<td>31.641.600,00</td>
<td>33.377.470,42</td>
<td>+1.735.870,42</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>+ Kostenrstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>181.960.767,67</td>
<td>203.907.463,00</td>
<td>221.542.907,59</td>
<td>+17.635.444,59</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>+ Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>57.188.836,30</td>
<td>46.151.810,19</td>
<td>62.829.076,08</td>
<td>+16.677.265,89</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>+ Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>577.492,89</td>
<td>616.158,48</td>
<td>399.996,38</td>
<td>-216.162,10</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>+/- Bestandsveränderungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>= Ordentliche Erträge</td>
<td>1.306.824.668,47</td>
<td>1.245.180.973,02</td>
<td>1.292.181.921,75</td>
<td>+47.000.948,73</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Personalaufwendungen</td>
<td>212.554.386,31</td>
<td>228.550.382,21</td>
<td>234.518.051,36</td>
<td>+5.967.669,15</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Versorgungsaufwendungen</td>
<td>34.508.844,37</td>
<td>26.096.000,00</td>
<td>41.871.005,67</td>
<td>+15.775.005,67</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>252.504.340,46</td>
<td>146.979.313,00</td>
<td>151.311.680,69</td>
<td>+4.332.367,69</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>40.811.898,05</td>
<td>37.097.090,10</td>
<td>40.386.102,59</td>
<td>+3.289.012,49</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Transferaufwendungen</td>
<td>471.754.167,60</td>
<td>512.742.773,00</td>
<td>518.024.611,66</td>
<td>+5.281.838,66</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>273.060.235,00</td>
<td>268.000.153,00</td>
<td>280.479.352,47</td>
<td>+12.479.199,47</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Finanzerträge</td>
<td>12.418.400,32</td>
<td>12.115.500,00</td>
<td>11.928.172,57</td>
<td>-187.327,43</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>42.683.680,78</td>
<td>49.351.950,00</td>
<td>41.858.368,12</td>
<td>-7.493.581,88</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</td>
<td>-30.265.280,46</td>
<td>-37.236.450,00</td>
<td>-29.930.195,55</td>
<td>+7.306.254,45</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>= Ergebnis aus ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</td>
<td>-8.634.483,78</td>
<td>-11.521.188,29</td>
<td>-4.339.078,24</td>
<td>+7.182.110,05</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>+ Außerordentliche Erträge</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</td>
<td>-8.634.483,78</td>
<td>-11.521.188,29</td>
<td>-4.339.078,24</td>
<td>+7.182.110,05</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27</td>
<td>+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</td>
<td>97.135,33</td>
<td>0,00</td>
<td>203.289,54</td>
<td>+203.289,54</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</td>
<td>1.106.009,18</td>
<td>0,00</td>
<td>116.801,81</td>
<td>+116.801,81</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</td>
<td>3.710.044,29</td>
<td>0,00</td>
<td>307.086,00</td>
<td>-307.086,00</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</td>
<td>144.826,35</td>
<td>0,00</td>
<td>10.836.042,32</td>
<td>-10.836.042,32</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</td>
<td>-2.651.726,13</td>
<td>0,00</td>
<td>-10.823.036,97</td>
<td>-10.823.036,97</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 3: Ergebnisrechnung

STADT WUPPERTAL / FINANZEN
### 1.2 Finanzrechnung (gemäß § 39 GemHVO NRW)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>+ Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>455.152.812,93</td>
<td>470.272.000,00</td>
<td>465.599.403,99</td>
<td>-6.722.596,01</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>375.625.340,27</td>
<td>386.263.708,00</td>
<td>382.463.255,23</td>
<td>-3.800.452,77</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>+ Sonstige Transfereinzahlungen</td>
<td>10.466.781,70</td>
<td>9.341.050,00</td>
<td>9.638.220,87</td>
<td>+297.170,87</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>185.263.174,72</td>
<td>82.010.140,00</td>
<td>84.346.333,45</td>
<td>+2.336.193,45</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>30.871.613,73</td>
<td>31.641.600,00</td>
<td>31.372.736,09</td>
<td>-268.863,91</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>+ Kostenstiftungen und Kostenumlagen</td>
<td>174.136.425,75</td>
<td>203.907.463,00</td>
<td>207.787.181,23</td>
<td>+3.879.718,23</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>+ Sonstige Einzahlungen</td>
<td>37.933.380,60</td>
<td>34.317.600,00</td>
<td>31.962.198,03</td>
<td>-2.355.401,97</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</td>
<td>15.943.603,00</td>
<td>12.115.500,00</td>
<td>8.630.227,42</td>
<td>-3.485.272,58</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit</td>
<td>1.285.393.132,70</td>
<td>1.229.869.061,00</td>
<td>1.221.799.556,31</td>
<td>-8.069.504,69</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>- Personalauszahlungen</td>
<td>198.251.725,46</td>
<td>205.130.396,21</td>
<td>209.260.691,14</td>
<td>+4.130.294,93</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>- Versorgungsauszahlungen</td>
<td>34.471.643,01</td>
<td>33.896.000,00</td>
<td>33.589.455,27</td>
<td>-306.544,73</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</td>
<td>245.281.967,72</td>
<td>145.574.063,00</td>
<td>147.506.247,06</td>
<td>+1.932.184,06</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</td>
<td>42.589.447,37</td>
<td>49.351.950,00</td>
<td>41.128.152,14</td>
<td>-8.223.797,86</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>- Transferauszahlungen</td>
<td>479.224.095,17</td>
<td>512.742.773,00</td>
<td>517.051.039,69</td>
<td>+4.308.266,69</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>- Sonstige Auszahlungen</td>
<td>258.341.034,18</td>
<td>266.544.853,00</td>
<td>262.438.621,00</td>
<td>-4.106.232,00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>= Ergebnis aus ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</td>
<td>+27.233.219,79</td>
<td>+16.629.025,79</td>
<td>+10.825.350,01</td>
<td>-5.803.675,78</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>24.508.932,65</td>
<td>32.056.078,00</td>
<td>34.868.903,92</td>
<td>+2.812.825,92</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>+ Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>10.934.381,88</td>
<td>3.259.650,00</td>
<td>2.220.056,54</td>
<td>-1.039.593,46</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>+ Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,00</td>
<td>6.400.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-6.400.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>+ Beiträge und ähnliche Entgelte</td>
<td>54.808,51</td>
<td>550.000,00</td>
<td>114.675,07</td>
<td>-435.324,93</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</td>
<td>8.075,73</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>35.506.202,37</td>
<td>42.265.728,00</td>
<td>37.203.635,53</td>
<td>-5.062.092,47</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</td>
<td>281.904,95</td>
<td>100.000,00</td>
<td>87.825,24</td>
<td>-12.174,76</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</td>
<td>10.925.393,64</td>
<td>13.075.688,00</td>
<td>12.108.985,03</td>
<td>-966.702,97</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>- Erwerb von Finanzanlagen</td>
<td>44.590,67</td>
<td>2.500.000,00</td>
<td>4.554.590,23</td>
<td>+2.054.590,23</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>- Aktivierbare Zuwendungen</td>
<td>323.704,65</td>
<td>567.240,00</td>
<td>280.740,36</td>
<td>-86.499,64</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>- Sonstige Investitionsauszahlungen</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>48.326.140,11</td>
<td>52.470.128,00</td>
<td>45.294.792,64</td>
<td>-7.175.335,36</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>= Ergebnis aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 und 30)</td>
<td>-12.819.937,74</td>
<td>-10.204.400,00</td>
<td>-8.091.157,11</td>
<td>+2.113.242,89</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</td>
<td>+14.413.282,05</td>
<td>+6.424.625,79</td>
<td>+2.734.192,90</td>
<td>-3.690.432,89</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>+ Aufnahme und Rückfluss von Darlehen</td>
<td>88.712.703,67</td>
<td>72.665.800,00</td>
<td>36.715.771,28</td>
<td>+35.950.028,72</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>+ Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung</td>
<td>1.313.800.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1.283.090.720,00</td>
<td>+1.283.090.720,00</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</td>
<td>24.604.420,99</td>
<td>67.752.800,00</td>
<td>25.675.686,99</td>
<td>-42.077.113,01</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>- Tilgung von Krediten Liquiditätssicherung</td>
<td>1.397.500.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1.301.800.220,00</td>
<td>+1.301.800.220,00</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>= Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)</td>
<td>-19.591.717,32</td>
<td>+4.913.000,00</td>
<td>-7.669.415,71</td>
<td>-12.582.415,71</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>= Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)</td>
<td>-5.178.435,27</td>
<td>+11.337.625,79</td>
<td>-4.935.222,81</td>
<td>-16.272.848,60</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</td>
<td>1.313.800.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1.283.090.720,00</td>
<td>+1.283.090.720,00</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>+ Bestand an fremden Finanzmitteln</td>
<td>1.301.800.220,00</td>
<td>0,00</td>
<td>1.301.800.220,00</td>
<td>+1.301.800.220,00</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>= Liquid Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)</td>
<td>+11.074.426,39</td>
<td>+11.337.625,79</td>
<td>+3.655.123,90</td>
<td>-7.682.501,89</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 4: Finanzrechnung

### 1.3 Teilrechnungen (gemäß § 40 GemHVO NRW)


### 1.4 Bilanz zum 31.12.2016 der Stadt Wuppertal (Entwurf)

#### 1.4.1 Bilanzkurzfassung

Auf der folgenden Seite wird aus Gründen der Übersichtlichkeit die Bilanz in Kurzfassung dargestellt.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Anlagevermögen</td>
<td>2.409.497,60</td>
<td>2.417.475,00</td>
<td>2.409.497,60</td>
<td>2.417.475,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</td>
<td>1.2 Sachanlagevermögen</td>
<td>1.699.065,389,75</td>
<td>1.698.518,881,24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</td>
<td>1.2.1.1 Grünflächen</td>
<td>110.648.351,11</td>
<td>111.481.381,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</td>
<td>1.2.2.2.4 gg. Beteiligungen</td>
<td>38.099.764,62</td>
<td>38.909.764,62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich</td>
<td>1.2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich</td>
<td>1.763.267,08</td>
<td>1.763.844,31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.2.2 Schulen</td>
<td>1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</td>
<td>227.391.160,33</td>
<td>226.863.652,43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.2.3 Wohnbauten</td>
<td>1.2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich</td>
<td>48.380.356,37</td>
<td>49.719.054,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude</td>
<td>1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</td>
<td>125.217.746,74</td>
<td>127.249.116,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.3 Infrastrukturvermögen</td>
<td>1.2.3.1.1 Grünfläche</td>
<td>70.390.337,02</td>
<td>616.324.288,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.3.2 Brücken und Tunnel</td>
<td>1.2.3.1.2 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</td>
<td>114.073.389,16</td>
<td>121.136.966,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.3.3 Finanzanlagen</td>
<td>1.2.3.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</td>
<td>708.858,473,07</td>
<td>14.860.504,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.1.4 Sonstige Bauten</td>
<td>1.2.3.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</td>
<td>187.012.729,57</td>
<td>211.545.515,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.1.5 Ausleihungen</td>
<td>1.2.3.3.5 sonst. Ausleihungen</td>
<td>77.337,22</td>
<td>80.053,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.2.1.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</td>
<td>1.2.3.3.6 Sonst. Bauten</td>
<td>1.00</td>
<td>1.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge</td>
<td>1.3.2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich</td>
<td>870.990.313,95</td>
<td>708.858,473,07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.2.2.3.6 Sonst. Bauten</td>
<td>1.3.2.2.3.2 Brücken und Tunnel</td>
<td>15.424.263,14</td>
<td>14.860.504,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.2.2.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</td>
<td>1.3.2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</td>
<td>30.398.164,26</td>
<td>29.780.712,29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.3 Finanzanlagen</td>
<td>1.3.2.2.3.2 Brücken und Tunnel</td>
<td>114.073.389,16</td>
<td>121.136.966,36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.4.1.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</td>
<td>1.3.2.2.3.3 Finanzanlagen</td>
<td>708.858,473,07</td>
<td>14.860.504,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.4.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</td>
<td>1.3.2.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</td>
<td>187.012.729,57</td>
<td>211.545.515,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.4.3 Wertpapiere des Anlagevermögens</td>
<td>1.3.2.2.3.5 sonst. Finanzanlagen</td>
<td>77.337,22</td>
<td>80.053,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.5.2 an Beteiligungen</td>
<td>1.3.2.2.3.6 Sonstige Bauten</td>
<td>1.00</td>
<td>1.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.5.3 an Sondervermögen</td>
<td>1.3.2.2.3.7 sonst. Sonderposten</td>
<td>980.975,12</td>
<td>27.438,46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.5.4 sonst. Ausleihungen</td>
<td>1.3.2.2.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</td>
<td>2.057.627,21</td>
<td>2.421.938,47</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PASSIVA</th>
<th>31.12.2016</th>
<th>31.12.2015</th>
<th>0,00</th>
<th>0,00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Eigenkapital</td>
<td>1.1 Allgemeine Rücklage</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2 Sonderrücklagen</td>
<td>1.3 Ausgleichsrücklage</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.4 Jahresfehlbetrag</td>
<td>668.516.340,83</td>
<td>676.549.009,81</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 2. Sonderposten | 2.1 Sonderposten für Zuwendungen | 229.780.016,91 | 236.056.324,71 |
| 2.2 Sonderposten für Beiträge | 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich | 1.484.383,29 | 1.507.996,20 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 421.413.472,52 | 420.617.689,80 |

| 3. Rückstellungen | 3.1 Pensionsrückstellungen | 463.190.854,00 | 617.948.471,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Alttästen | 680.270,86 | 712.723,49 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0 | 0 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 75.169.024,72 | 72.280.568,81 |

| 4. Verbindlichkeiten | 4.1 Anleihen | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 567.687.217,98 | 572.002.124,44 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 6.520.155,06 | 11.519.901,94 |
| 4.2.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung | 561.167.062,92 | 560.401.922,50 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | 1.301.300.208,34 | 1.320.000.041,67 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 808.942,61 | 823.653,47 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 16.041.466,83 | 10.988.964,70 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 8.537.258,11 | 7.267.693,01 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 353.855.166,45 | 192.427.732,72 |
| 4.9 Rückstellungen | 112.139.033,15 | 91.090.853,89 |
| 4.10 Passive Rechnungsabgrenzung | 5.937.829,91 | 6.833.272,15 |

| Bilanzsumme Aktiva | 3.903.863.583,79 | 3.718.885.108,71 |
| Bilanzsumme Passiva | 3.903.863.583,79 | 3.718.885.108,71 |
2 Anhang (gemäß § 44 GemHVO NRW)

2.1 Allgemeine Hinweise


Er orientiert sich daneben an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften (HGB als Referenzmodell) und weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Ziele und Aufgaben dies erfordern.


2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt. Zu beachten ist weiterhin, dass die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bil- den.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit das Gemeindehaushaltsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften (Drittes Buch HGB in der zum Bilanzstichtag jeweils gültigen Fassung) zu Grunde gelegt worden.


Die Vermögensabgänge des abgelaufenen Jahres erfolgten mit dem Restbuchwert des jeweiligen Anlagengutes. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden kumulierten Abschreibungen eliminiert. Für die Ergebnisrechnung wurden diese Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar und somit ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage verrechnet.
Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden. Äu-
ßerplanmäßige Abschreibungen wurden im erforderlichen Umfang gebildet, um einen Vermögensgegenstand
bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung auf den zum Bilanzstichtag ermittelten niedrigeren bezulegen-
den Wert anzupassen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 bis 410 € netto) wurden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben, solche unter 150 € netto direkt in den Aufwand gebucht.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit
auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kom-
munen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen
örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen und in einer gesonderten Abschrei-
bungstabelle die für die Stadt Wuppertal geltende festgesetzte Nutzungsdauer dargestellt. Zuschreibungen, also
rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung des § 35 Abs. 8 GemHVO
NRW.

Als weiterer Bewertungsansatz kam grundsätzlich das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung.
Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung bzw. des ersten Jahresabschlusses angewand-
ten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

In die Bilanz sind nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt das wirtschaftliche
Eigentum inne hat. Wirtschaftliches Eigentum wird stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d. h. für
die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Ver-
wertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

In begründeten Fällen wurden für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens Bewertungsvereinfa-
chungsverfahren im Wege der Fest- und Gruppenbewertung angewendet, soweit hierzu die gesetzlichen Vo-
raussetzungen des § 34 GemHVO NRW gegeben waren.

Im Zeitablauf der Nutzung eines Vermögensgegenstandes für die gemeindliche Aufgabenerfüllung kann sich
dessen Zweckbestimmung ändern oder dessen Nutzung durch die Gemeinde eingestellt werden (z.B. Verkauf
von unbebauten Grundstücken oder Gewerbeflächen mit Ratsbeschluss, laufendes Squeeze-Out-Verfahren Fi-
nanzanlage „Hotel AG“ etc.).

In einigen Bereichen ist eine Umgliederung von Vermögensgegenständen aus dem (langfristigen) Anlagevermö-
gen in das (kurzfristige) Umlaufvermögen bereits erfolgt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu den Nominalwerten erfasst. In die Bilanzierung
sind notwendige Wertberichtigungen eingeflossen. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passi-
viert.

Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden zum Bilanzstichtag weiterhin jeweils in glei-
cher Höhe nur noch für ein Kreditgeschäft auf Basis US-Dollar, an dem die Bayerische Landesbank und die Hy-
povereinsbank beteiligt sind. Forderungen und Verbindlichkeiten für dieses Geschäft werden nach einer vorlie-
genden, gutachterlichen Stellungnahme weiterhin jeweils in gleicher Höhe fortgeschrieben. Eine Rückstellung für
Fremdwährungsrisiken ist deshalb entbehrlich.
Die im Haushaltsjahr erfassten Zuwendungen werden auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide berücksichtigt und den aktivierten, subventionierten Vermögensgegenständen als Sonderposten zugeordnet. Die Sonderposten werden analog der Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfällt.


2.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

Die Bilanz zum 31.12.2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€]</th>
<th>[%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Bilanzsumme Aktiva</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.903.863.584</td>
<td>3.718.885.109</td>
<td>+184.978.475</td>
<td>+5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anlagevermögen</td>
<td>3.406.821.978</td>
<td>3.419.862.793</td>
<td>-13.040.815</td>
<td>-0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Umlaufvermögen</td>
<td>397.267.252</td>
<td>221.693.049</td>
<td>+175.574.203</td>
<td>+79,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1)</td>
<td>70.334.742</td>
<td>62.841.168</td>
<td>+7.493.574</td>
<td>+11,9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bilanzsumme Passiva</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.903.863.584</td>
<td>3.718.885.109</td>
<td>+184.978.475</td>
<td>+5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eigenkapital</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonderposten</td>
<td>668.516.341</td>
<td>676.549.010</td>
<td>-8.032.669</td>
<td>-1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Rückstellungen</td>
<td>719.040.150</td>
<td>690.941.763</td>
<td>+28.098.387</td>
<td>+4,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Verbindlichkeiten</td>
<td>2.510.369.263</td>
<td>2.344.561.063</td>
<td>+165.808.200</td>
<td>+7,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Passive Rechnungsabgrenzung</td>
<td>5.937.830</td>
<td>6.833.272</td>
<td>-895.442</td>
<td>-13,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 5: Bilanz Kurzfassung

1) Beinhaltet u. a. den Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von 4,3 Mio. €. Nähere Erläuterungen beinhaltet der Abschnitt „2.3.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“
2.3.1 Aktiva

2.3.1.1 Anlagevermögen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>3.406.821.978</td>
<td>3.419.862.793</td>
<td>-13.040.815</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immaterielle Vermögensgegenstände</td>
<td>2.609.498</td>
<td>1.917.475</td>
<td>+692.023</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachanlagen</td>
<td>1.699.065.390</td>
<td>1.698.518.881</td>
<td>+546.509</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzanlagen</td>
<td>1.705.147.090</td>
<td>1.719.426.436</td>
<td>-14.279.346</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 6: Anlagevermögen

2.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände


2.3.1.1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>1.699.065.390</td>
<td>1.698.518.881</td>
<td>+546.509</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Unbebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte</td>
<td>167.038.976</td>
<td>168.648.171</td>
<td>-1.609.195</td>
</tr>
<tr>
<td>Bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte</td>
<td>38.166.418</td>
<td>38.909.765</td>
<td>-743.347</td>
</tr>
<tr>
<td>Infrastrukturvermögen</td>
<td>589.073.337</td>
<td>616.324.289</td>
<td>-27.250.952</td>
</tr>
<tr>
<td>Kunstgegenstände und Kulturerdenkmäler</td>
<td>709.909.314</td>
<td>708.858.473</td>
<td>+1.050.841</td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebs- und Geschäftsausstattung</td>
<td>30.398.164</td>
<td>29.780.712</td>
<td>+617.452</td>
</tr>
<tr>
<td>Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau</td>
<td>149.054.916</td>
<td>121.136.966</td>
<td>+27.917.950</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 7: Sachanlagen
2.3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte


2.3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte


Die städtischen Gebäude wurden größtenteils bereits 1999 dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement (Sondervermögen) übertragen. Bei der Stadt verbleiben nur relativ wenige bebaute Grundstücke, darunter die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wozu auch die Zoogebäude und -anlagen (28,4 Mio. €) gehören,
die Spielhäuser und Spielgeräte der Kindertageseinrichtungen (1,7 Mio. €) sowie die Lehr- und Mensaküchen in den Schulen (1,1 Mio. €).

2.3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ausstattungsbereich</th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€]</th>
<th>[%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>589.073.337</td>
<td>616.324.289</td>
<td>-27.250.952</td>
<td>-4,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Grund und Boden des Infrastrukturvermögen</td>
<td>227.391.160</td>
<td>226.863.652</td>
<td>+527.508</td>
<td>+0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Brücken und Tunnel</td>
<td>48.380.356</td>
<td>49.719.055</td>
<td>-1.338.699</td>
<td>-2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherh.</td>
<td>125.391.748</td>
<td>127.249.117</td>
<td>-1.857.369</td>
<td>-1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Entwäss.- und Abwasserbeseitigungsanlagen</td>
<td>125.006</td>
<td>138.895</td>
<td>-13.889</td>
<td>-10,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Straßenvermögen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.</td>
<td>187.012.730</td>
<td>211.545.516</td>
<td>-24.532.786</td>
<td>-11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</td>
<td>772.337</td>
<td>808.053</td>
<td>-35.716</td>
<td>-4,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Die Bilanzierung erfolgte mit den (fortgeführten) Anschaffungskosten. Für die öffentlichen Beleuchtungsanlagen und die Verkehrslenkungsanlagen sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW Gruppenwerte bzw. Festwerte gebildet worden.

Das Straßenvermögen ist zurzeit weitestgehend pauschalisiert bewertet (einheitliche Nutzungsdauer von 40 Jahren, Einteilung in fünf Schadenskategorien zur Festlegung der Restnutzungsdauer, stichprobenartig ermittelte Herstellungskosten).


2.3.1.1.2.4 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler


Den größten Anteil an den Kunstgegenständen nimmt die Sammlung des Von der Heydt-Museums, inklusive des Bestandes an Kunstgegenständen der gleichnamigen, rechtlich unselbständigen Stiftungen ein. Angesetzt wurden vorsichtig geschätzte Zeitwerte gemäß § 92 Abs. 3 S. 1 GO NRW.


2.3.1.1.2.5 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge


2.3.1.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung


Der Bilanzwert (30,4 Mio. €, Vorjahr 29,8 Mio. €) resultiert sowohl aus der Einzelbewertung auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten als auch aus der Gruppenbewertung, die für das Massengeschäft mit Einrichtungsgegenständen vor allem im Schulbereich weiterhin durchgeführt wird. Desweiteren gibt es Festwerte, die den Bilanzwert beeinflussen, insbesondere bei der Stadtbibliothek (Medienbestand) und bei der Feuerwehr.

2.3.1.1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Diese Position (149,1 Mio. €, Vorjahr 121,1 Mio. €) beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen für Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren (Anlagen im Bau), bei denen also eine Aktivierung des geschaffenen Vermögensgegenstandes u. a. aufgrund einer fehlenden Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Den auf dieser Position bereits entstandenen Aufwendungen für zukünftige Vermögensgegenstände stehen auf der Passivseite unter der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen, die im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen geleisteten Zuwendungen, von rd. 112,1 Mio. € (Vorjahr 91,1 Mio. €) gegenüber (siehe 2.3.2.4.6).
Die erhebliche Zunahme dieser Bilanzposition ist insbesondere auf laufende oder noch nicht endgültig abgerechnete Baumaßnahmen, wie Döppersberg und Nordbahntrasse zurückzuführen. Daneben gibt es die jährlichen Erneuerungs- und Straßenbauinterventionen und ab dem Geschäftsjahr 2016 auch die ersten Investitionen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFG).

Die Position geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</td>
<td>149,1</td>
<td>121,1</td>
<td>+28,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Hiervon entfallen u.a. auf:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Döppersberg</td>
<td>77,6</td>
<td>58,5</td>
<td>+19,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordbahntrasse</td>
<td>27,1</td>
<td>25,2</td>
<td>+1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Straßen, Wege, Plätze, Beleuchtung etc.</td>
<td>27,2</td>
<td>25,0</td>
<td>+2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Brücken, Tunnel etc.</td>
<td>7,4</td>
<td>5,6</td>
<td>+1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalfunk Feuerwehr</td>
<td>1,9</td>
<td>1,6</td>
<td>+0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Küchen, NW-Räume Schulen</td>
<td>2,4</td>
<td>2,6</td>
<td>-0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwebebahn Infrastruktur</td>
<td>1,3</td>
<td>1,3</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFG)</td>
<td>1,6</td>
<td>0,0</td>
<td>1,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 9: Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau


2.3.1.1.3 Finanzanlagen


2.3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadt Wuppertal besitzt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anteile an verbundenen Unternehmen</th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€] [%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Abfallwirtschafts-GmbH Wuppertal³</td>
<td>6.100</td>
<td>6.100</td>
<td>0 [0,0]</td>
</tr>
<tr>
<td>Delphin Vermögensverwaltung GmbH Co. KG³</td>
<td>347.848</td>
<td>347.848</td>
<td>0 [0,0]</td>
</tr>
<tr>
<td>Delphin Verwaltungs-GmbH³</td>
<td>32.008</td>
<td>32.008</td>
<td>0 [0,0]</td>
</tr>
<tr>
<td>Gemeinnützige Wohnungsbau-GmbH Wuppertal²</td>
<td>37.400.000</td>
<td>37.400.000</td>
<td>0 [0,0]</td>
</tr>
<tr>
<td>Historische Stadthalle Wuppertal GmbH³</td>
<td>388.970</td>
<td>388.970</td>
<td>0 [0,0]</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanztheater Pina Bausch GmbH³</td>
<td>1.853.848</td>
<td>1.853.848</td>
<td>0 [0,0]</td>
</tr>
<tr>
<td>WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Holding¹</td>
<td>662.136.000</td>
<td>662.136.000</td>
<td>0 [0,0]</td>
</tr>
<tr>
<td>Wuppertaler Bühnen GmbH³</td>
<td>1.304.196</td>
<td>1.198.716</td>
<td>+105.480 [+8,8]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 10: Anteile an verbundenen Unternehmen

¹) Spartenbewertung
²) Angebotsertragswert
³) Eigenkapitalspiegelmethode
2.3.1.1.3.2 Beteiligungen

Folgende Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und Personengesellschaften sind zum Bilanzstichtag darzustellen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beteiligungen an Kapitalgesellschaften</th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€] [%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bergische Entwicklungsgesellschaft GmbH</td>
<td>9.200</td>
<td>9.200</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Helios Klinikum Wuppertal GmbH</td>
<td>6.876.600</td>
<td>6.876.600</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Wuppertal Marketing GmbH</td>
<td>69.984</td>
<td>69.984</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Wuppertalaler Kriseninterventionsdienst GmbH</td>
<td>6.391</td>
<td>6.391</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beteiligungen an Anstalten öffentlichen Rechts</th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€] [%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jobcenter Wuppertal AöR</td>
<td>10.000</td>
<td>10.000</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR</td>
<td>341.950</td>
<td>341.950</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beteiligungen an Zweckverbänden o.ä.</th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€] [%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Abfallwirtschaftsverband EKOCity</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>CVUA-RRW</td>
<td>520.000</td>
<td>520.000</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>KDN Dachverband</td>
<td>57.080</td>
<td>57.080</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zweckverband Naturpark Bergisches Land</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zweckverband Neandertal</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zweckverband VHS Solingen-Wuppertal</td>
<td>213.760</td>
<td>213.760</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beteiligungen an Personengesellschaften</th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€] [%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lokalfunk Wuppertal GmbH &amp; Co. KG</td>
<td>130.000</td>
<td>130.000</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 11: Beteiligungen

2.3.1.1.3.3 Sondervermögen

Die Stadt Wuppertal besitzt zum Bilanzstichtag folgendes Sondervermögen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen</th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€] [%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal²</td>
<td>6.011.274</td>
<td>7.694.138</td>
<td>-1.682.864 -21,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Gebäudemanagement Wuppertal</td>
<td>357.567.618</td>
<td>357.567.618</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinder- und Jugendwohngruppen Stadt Wuppertal</td>
<td>3.547.021</td>
<td>3.535.699</td>
<td>+11.322 +0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>WAW Wasser und Abwasser Wuppertal</td>
<td>15.861.587</td>
<td>15.861.587</td>
<td>0 0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 12: Sondervermögen

¹) Äußerplanmäßige Abschreibung von Gebäudewerten aufgrund der Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen
²) Sonderabschreibungen auf Gebäude sowie höhere Personalaufwendungen
2.3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens


<table>
<thead>
<tr>
<th>Kapitalanlagen</th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€]</th>
<th>[%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RVR-Fonds</td>
<td>7.786.973</td>
<td>7.786.973</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Spezialfonds II ¹</td>
<td>0</td>
<td>18.999.990</td>
<td>-18.999.990</td>
<td>-100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Spezialfonds III ¹</td>
<td>45.194.808</td>
<td>35.194.903</td>
<td>+9.999.905</td>
<td>+28,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Spezialfonds IV – städtischer Anteil</td>
<td>5.128.777</td>
<td>5.128.777</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Spezialfonds IV – Fonds Schwebebahn²</td>
<td>4.500.000</td>
<td>0</td>
<td>+4.500.000</td>
<td>+100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Spezialfonds IV – Stiftungen:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Annegret und Yilmaz Kurma Stiftung</td>
<td>50.000</td>
<td>50.000</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Alfred-Hoffmann-Stiftung</td>
<td>374.700</td>
<td>374.700</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Alfred und Christine Witzel-Stiftung</td>
<td>73.500</td>
<td>73.500</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Dr. Alfred-Springorum-Stiftung</td>
<td>1.432.610</td>
<td>1.432.610</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Freiherr-von-der-Heydt-Stiftung</td>
<td>3.607.100</td>
<td>3.607.100</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Freimuthstiftung</td>
<td>1.900</td>
<td>1.900</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Hedwig-Wülfing-Stiftung</td>
<td>4.508.400</td>
<td>4.508.400</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoerterstiftung</td>
<td>1.900</td>
<td>1.900</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoeschstiftung</td>
<td>3.700</td>
<td>3.700</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Prof. Dr. Waldsachs-Schenkung</td>
<td>3.700</td>
<td>3.700</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Stiftung für höhere Schulen</td>
<td>18.300</td>
<td>18.300</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Stiftung Sozialfonds Wuppertal</td>
<td>1.826.031</td>
<td>1.826.031</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Thibus-Stiftung St. Sozialfonds</td>
<td>16.464</td>
<td>16.464</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Weddigenstiftung</td>
<td>48.500</td>
<td>48.500</td>
<td>0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 13: Wertpapiere

1) Zukauf neuer Anteile aus Umschichtung Spezialfonds II in Spezialfonds I und III
2) Bildung einer Rücklage zur Rückzahlung der endfälligen Kredite für die Finanzierung des Schwebebahngerüsterwerbes 2,0 Mio. € aus 2015 und 2,5 Mio. € aus 2016
2.3.1.3.5 Ausleihungen

Die Stadt Wuppertal besitzt zum Bilanzstichtag folgende Ausleihungen:

| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2016 [€] | 2015 [€] | Veränderung zum Vorjahr [€] [%] |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|-----|
| Gesellschafterdarlehen an Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | 10.961.119 | 11.961.119 | -1.000.000 [-8,4] |
| Gesellschafterdarlehen an Gemeinnützige Wohnungsbau-GmbH Wuppertal | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 [0,0] |
| Gesellschafterdarlehen an Wuppertaler Bühnen GmbH | 164.854 | 164.854 | 0 [0,0] |
| Wohnungsbaudarlehen (GWG) | 18.639 | 72.851 | -54.212 [-74,4] |

| Ausleihungen an Beteiligungen | 2016 [€] | 2015 [€] | Veränderung zum Vorjahr [€] [%] |
|-------------------------------|---------|---------|-----------------------------|-----|
| Wohnungsbaudarlehen (Gemeinnützige Wohnungsbau-Genossenschaft Cronenberg) | 9.971 | 10.431 | -460 [-4,4] |

| Ausleihungen an Sondervermögen | 2016 [€] | 2015 [€] | Veränderung zum Vorjahr [€] [%] |
|--------------------------------|---------|---------|-----------------------------|-----|
| Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal | 9.452.907 | 10.098.097 | -645.190 [-6,4] |
| Darlehen der Wohnungsbauhilfe | 2.135 | 6.797 | -4.662 [-68,6] |
| Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal | 549.734 | 907.639 | -357.905 [-39,4] |
| Gebäudemanagement Wuppertal | 194.959.318 | 199.716.740 | -4.757.422 [-2,4] |
| Wasser und Abwasser Wuppertal | 263.454.929 | 264.777.885 | -1.322.956 [-0,5] |
| Übrige Darlehen an Sondervermögen APH | 660.540 | 682.950 | -22.410 [-3,3] |

| Sonstige Ausleihungen | 2016 [€] | 2015 [€] | Veränderung zum Vorjahr [€] [%] |
|-----------------------|---------|---------|-----------------------------|-----|

Tabelle 14: Ausleihungen

2.3.1.2 Umlaufvermögen

| Umlaufvermögen | 2016 [€] | 2015 [€] | Veränderung zum Vorjahr [€] [%] |
|----------------|---------|---------|-----------------------------|-----|
| Summe Umlaufvermögen | 397.267.252 | 221.693.049 | +175.574.203 [+79,2] |
| Hiervon entfallen auf: | | | |
| Forderungen | 263.483.567 | 77.678.884 | +185.804.683 [+239,2] |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 128.704.300 | 131.623.099 | -2.918.799 [-2,2] |
| Wertpapiere | 1.423.956 | 1.316.415 | +107.541 [+8,2] |
| Liquide Mittel | 3.655.349 | 11.074.652 | -7.419.303 [-67,0] |

Tabelle 15: Umlaufvermögen

2.3.1.2.1 Vorräte

Vorräte wurden in der Bilanz nicht berücksichtigt.
2.3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Bilanzposition untergliedert sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Werte wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>392.187.947</td>
<td>209.301.982</td>
<td>+182.885.965 [+87,4]</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentlich-rechtliche Forderungen</td>
<td>78.321.554</td>
<td>53.327.358</td>
<td>+24.994.196 [+46,9]</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Vermögensgegenstände</td>
<td>128.704.380</td>
<td>131.623.099</td>
<td>-2.918.719 [-2,2]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tabelle 16: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Unter den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen werden unterschiedliche Forderungsarten angesetzt und abgebildet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen resultieren u.a. aus Gebühren und Beiträgen, Steuern und Transferleistungen, die bereits als Forderung gebucht aber noch nicht gezahlt wurden. Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden sie einzeln und/oder - um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken - pauschal wertberichtig und (saldiert) nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt. Diese Notwendigkeit ergab sich vornehmlich für Gewerbesteuereinnahmen sowie für Einnahmen aus dem Sozialbereich, wie Unterhaltsansprüche und Hilfen zur Erziehung.

Die privatrechtlichen Forderungen richten sich gegen den öffentlichen Bereich, verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Sonderhaushalte.

Hauptgrund für den starken Anstieg bei dieser Position sind die Forderungen gegenüber den Sonderhaushalten mit einem Gesamtbetrag von rd. 158,3 Mio. € (Vorjahr 3,8 Mio. €). Dem stehen Verbindlichkeiten gegenüber den Sonderhaushalten in Höhe von rd. 188,8 Mio. € (Vorjahr 30,0 Mio. €) gegenüber (vgl. 2.3.2.4.7 sonstige Verbindlichkeiten).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen (128,7 Mio. €, Vorjahr 131,6 Mio. €) sind unter anderem Forde-
rungen der antizipativen Rechnungsabgrenzung eingestellt. Hierbei handelt es sich um Erträge, die dem abgela-
ufenen Geschäftsjahr zuzuordnen sind, bei denen der Zahlungseingang aber erst in den Folgejahren erwartet
wird.

(Vorjahr 52,5 Mio. €) darzustellen. Hierfür bestanden Forderungen oder Verbindlichkeiten jeweils in gleicher
Höhe für ein Kreditgeschäft auf Basis US-Dollar, an dem die Bayerische Landesbank und die Hypovereinsbank
beteiligt sind. Forderungen und Verbindlichkeiten für dieses Geschäft werden nach einer vorliegenden, gut-
achterlichen Stellungnahme jeweils weiterhin in derselben Höhe fortgeschrieben. Eine Rückstellung für Fremd-
wünschungsrisiken ist deshalb entbehrlich.

Desweiteren werden zum Bilanzstichtag 31.12.2016 bei der Bilanzposition „Forderungen und Sonstige Vermö-
gensgegenstände“ Bestände der Schulgirokonten mit einem Volumen von knapp 1,1 Mio. € (Vorjahr 1,1 Mio. €)
ausgewiesen. Darin enthalten sind sowohl städtische Gelder, als auch Zuschüsse vom Land und Spenden von den
Eltern. Als Gegenposition für die in den Beständen enthaltenen Landeszuschüsse und Elterngelder werden bei
der Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten“ Verbindlichkeiten der Schulgirokonten mit rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr
1,1 Mio. €) ausgewiesen.

Weitere Einzelheiten gehen aus dem im Anhang beigefügten Forderungsspiegel unter Punkt 2.9 hervor.
2.3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter Wertpapiere des Umlaufvermögens werden die Finanzanlagen ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, nur (noch) kurzfristig dem Verwaltungsbetrieb zu dienen, z. B. das laufende Squeeze-Out-Verfahren bei der Hotel AG, das aufgrund von anhängigen Gerichtsverfahren in 2016 noch nicht beendet werden konnte.

2.3.1.2.4 Liquide Mittel


2.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden grundsätzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€]</th>
<th>[%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kreditbeschaffungskosten</td>
<td>1.052.792</td>
<td>1.244.243</td>
<td>-191.451</td>
<td>-15,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalaufwand</td>
<td>3.771.342</td>
<td>3.507.813</td>
<td>+263.529</td>
<td>+7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>2.419.656</td>
<td>2.329.734</td>
<td>+89.922</td>
<td>+3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>71.633</td>
<td>0,00</td>
<td>+71.633</td>
<td>+100</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferaufwendungen</td>
<td>13.256.587</td>
<td>7.406.309</td>
<td>+5.850.278</td>
<td>+79,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>8.849.283</td>
<td>0,00</td>
<td>+8.849.283</td>
<td>+100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 17: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten


Unter Kreditbeschaffungskosten mit rd. 1,1 Mio. € fallen hauptsächlich Disagios gem. § 42 Abs. 2 GemHVO NRW sowie Maklercourtagen.

Bei der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ besteht die Möglichkeit, von Geringfügigkeitsgrenzen Gebrauch zu machen. Es ist grundsätzlich eine Geringfügigkeitsgrenze von 10.000 € je Einzelvorgang festgelegt.
2.3.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag


Berechnung Bilanzwert

<table>
<thead>
<tr>
<th>Allgemeine Rücklage zum 31.12.2015</th>
<th>0,00 €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2015</td>
<td>-62.841.168,03 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Veränderung aufgrund unmittelbarer Verrechnung gegen die Allgemeine Rücklage entsprechend gesetzlicher Vorschriften

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2016</td>
<td>-70.334.742,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\(^2\) Darin enthalten Verrechnungssaldo gegen die allgemeine Rücklage nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sowie unmittelbare Verrechnungen gegen die allgemeine Rücklage aus der andauernden Nachaktivierung der graphischen Sammlung des Von der Heydt-Museums etc. Weitere Erläuterungen siehe Punkt 3.3.2.
### 2.3.2 Passiva


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>3.903.863.584</td>
<td>3.718.885.109</td>
<td>+184.978.475</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eigenkapital</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonderposten</td>
<td>668.516.341</td>
<td>676.549.010</td>
<td>-8.032.669</td>
</tr>
<tr>
<td>Rückstellungen</td>
<td>719.040.150</td>
<td>690.941.763</td>
<td>+28.098.387</td>
</tr>
<tr>
<td>Verbindlichkeiten</td>
<td>2.510.369.263</td>
<td>2.344.561.063</td>
<td>+165.808.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Passive Rechnungsabgrenzung</td>
<td>5.937.830</td>
<td>6.833.272</td>
<td>-895.442</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tabelle 18: Passiva**

#### 2.3.2.1 Eigenkapital


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
</tr>
<tr>
<td>Eigenkapital</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeine Rücklage</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonderrücklage</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgleichsrücklage</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jahresfehlbetrag</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tabelle 19: Eigenkapital**
2.3.2.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage wurde mit Ablauf des Haushaltsjahres 2014 vollständig aufgezehrt (siehe Ziffer 2.3.1.4 „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

2.3.2.1.2 Sonderrücklagen

Pflichtige Sonderrücklagen nach § 43 Absatz 4 Satz 2 GemHVO NRW sind im Rahmen des Jahresabschlusses nicht festgestellt worden.

2.3.2.1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Jahr 2010 vollständig aufgebraucht.

2.3.2.1.4 Jahresfehlbetrag

### 2.3.2.2 Sonderposten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€] [%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Summe Sonderposten</td>
<td>668.516.341</td>
<td>676.549.010</td>
<td>-8.032.669 [-1,2]</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>für Zuwendungen</td>
<td>229.780.017</td>
<td>236.056.325</td>
<td>-6.276.308 [-2,7]</td>
</tr>
<tr>
<td>für Beiträge</td>
<td>15.838.468</td>
<td>18.366.999</td>
<td>-2.528.531 [-13,8]</td>
</tr>
<tr>
<td>für den Gebührenausgleich</td>
<td>1.484.383</td>
<td>1.507.996</td>
<td>-23.613 [-1,6]</td>
</tr>
<tr>
<td>sonstige Sonderposten</td>
<td>421.413.473</td>
<td>420.617.690</td>
<td>795.783 [+0,2]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 20: Sonderposten

Abbildung 5: Sonderposten
2.3.2.2.1 Zuwendungen und Beiträge


Der Wert der Sonderposten, insbesondere aus den Zuweisungen vom Land, hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert, da die Auflösung der bestehenden Sonderposten höher war als die Zuführung zu den Sonderposten.

2.3.2.2.2 Gebührenbereich


2.3.2.2.3 Sonstige Sonderposten


Die Unterteilung der Sonderposten und die Veränderung zum Vorjahr werden im Sonderpostenspiegel unter 2.8 dargestellt.

2.3.2.3 Rückstellungen


<table>
<thead>
<tr>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€] [€] [%]</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzsumme Rückstellungen</td>
<td>719.040.150</td>
<td>690.941.763</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionsrückstellungen</td>
<td>643.190.854</td>
<td>617.948.471</td>
</tr>
<tr>
<td>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</td>
<td>680.271</td>
<td>712.723</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Rückstellungen</td>
<td>75.169.025</td>
<td>72.280.569</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 21: Rückstellungen

Alle sonstigen Rückstellungen sind mit den zu erwartenden Erfüllungsbeträgen bilanziert. Eine Abzinsung ist gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW nur für Pensionsrückstellungen zulässig.

2.3.2.3.1 Pensionsrückstellungen


Zum Jahresende 2012 wurde das Berechnungsverfahren dahingehend geändert, dass bei der Inanspruchnahme der tatsächliche Versorgungsaufwand berücksichtigt wird. In Folge dessen wird seitdem der Versorgungsaufwand auf das Bilanzjahr abgegrenzt.

Die Berechnung erfolgte auf den Komponenten-Versionsständen, HPR 5.5.1.98 - Kommunal, Beamtenrecht 1.0.9, Rechenkern 1.0.4. Dabei sind die Heubeck-Richttafeln (Generationensterbetafeln) 2005 G und der Runderlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.01.2006 beachtet worden.

2.3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten


2.3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen waren im Berichtszeitraum nicht zu bilden, weil der laufende Instandhaltungsbedarf regelmäßig aus den hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bestritten wird.
2.3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen


Nach dem Altersteilzeitgesetz ist die Stadt verpflichtet, hierfür Rückstellungen zu bilden. Diese Rückstellungsart wird nicht unter den Pensionsrückstellungen ausgewiesen, sondern bei den sonstigen Rückstellungen dargestellt.

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt verändert:

| Rückstellungsbereich | 2016 [€] | 2015 [€] | Veränderung zum Vorjahr [€] [€] [%] |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------|---|
| Sonstige Rückstellungen gem. §36 Abs. 4 und 5 GemH-VO | 75.169.025 | 72.280.569 | +2.888.456 | +4,0 |
| Hiervon entfallen auf: | | | | |
| Verpflichtungsrückstellungen für nicht genommene Urlaub | 6.931.286 | 6.576.328 | +354.958 | +5,4 |
| Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Alters teilzeit (Beamte) | 9.780.709 | 11.315.469 | -1.534.760 | -13,6 |
| Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Alters teilzeit (Tarifbeschäftigte) | 9.451.717 | 14.408.024 | -4.956.307 | -34,4 |
| Verpflichtungsrückstellungen für geleistete Überstunden¹ | 3.224.160 | 4.102.904 | -878.744 | -21,4 |
| Verpflichtungsrückstellungen bei Dienstherrnwechsel | 15.963.420 | 14.437.350 | +1.526.070 | +10,6 |
| Drohverlustrückstellungen | 3.271.041 | 2.085.847 | +1.185.194 | +56,8 |

Tabelle 22: sonstige Rückstellungen


Weitere Angaben sind dem Rückstellungsspiegel unter Nr. 2.11 zu entnehmen.
2.3.2.4 Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>2.510.369.263</td>
<td>2.344.561.063</td>
<td>+165.808.200</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anleihen</td>
<td>150.000.000</td>
<td>150.000.000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kredite für Investition</td>
<td>567.687.218</td>
<td>572.002.124</td>
<td>-4.314.906</td>
</tr>
<tr>
<td>Kredite zur Liquiditätssicherung</td>
<td>1.301.300.208</td>
<td>1.320.000.042</td>
<td>-18.699.834</td>
</tr>
<tr>
<td>Wirtschaftlich kreditähnliche Verbindlichkeiten</td>
<td>808.943</td>
<td>823.653</td>
<td>-14.710</td>
</tr>
<tr>
<td>Lieferungen und Leistungen</td>
<td>16.041.447</td>
<td>10.948.965</td>
<td>+5.092.482</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferleistungen</td>
<td>8.537.258</td>
<td>7.267.693</td>
<td>+1.269.565</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Verbindlichkeiten</td>
<td>353.855.166</td>
<td>192.427.732</td>
<td>+161.427.434</td>
</tr>
<tr>
<td>Erhaltene Anzahlungen</td>
<td>112.139.023</td>
<td>91.090.854</td>
<td>+21.048.169</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 23: Verbindlichkeiten

2.3.2.4.1 Anleihen


2.3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten, Derivate


Die Zinsschuldenquote der Stadt Wuppertal für das Jahr 2016 beträgt für Investitionskredite 3,3574 % (Vorjahr 3,3645 %) und für Liquiditätskredite 1,4075 % (Vorjahr 1,4533 %).

STADT WUPPERTAL / FINANZEN

2.3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte) sind Verbindlichkeiten, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wird, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt. Hierzu gehören unter anderem:

Leibrentenverträge

Leasingverträge

2.3.2.4.4 Sonstige Verträge, die mittel- oder langfristige Verpflichtungen beinhalten

Wartungsverträge
Der Stadtbetrieb Informations- und Kommunikationssysteme der Stadt Wuppertal hat Wartungs- und Pflegeverträge mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Mio. €, das Ressort „Straßen und Verkehr“ u.a. für die Straßenbeleuchtung und die Lichtsignalanlagen Verträge über insgesamt rund 1,5 Mio. € abgeschlossen.

Mietverträge
Die Stadt Wuppertal hat in 2016 Mietzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 77,3 Mio. € (Vorjahr 75,6 Mio. €) geleistet. Von dem oben genannten Betrag entfielen auf angemietete Räume vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement (GMW) ca. 74,0 Mio. € (Vorjahr 72,3 Mio. €), auf Mietverträge für den IT-Verfahrensbetrieb rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr 1,2 Mio. €), sowie auf angemietete Kopiergeräte rd. 0,1 Mio. € (Vorjahr 0,1 Mio. €).
In den Kosten der Mietverträge für den IT-Verfahrensbetrieb sind für die Erbringung der Rechenzentrumsleistungen für das in der Stadt Wuppertal eingesetzte SAP-System sowie für die Überlassung der Standardsoftware SAP inklusive der SAP-Komponente PSCD im Jahr 2016 rd. 0,4 Mio. € (Vorjahr 0,4 Mio. €) inbegriffen.
Andere sonstige Verträge


Forfaitierungen


2.3.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt Wuppertal die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende Gegenleistung d.h. Zahlung erbracht zu haben, sind hier zu bilanzieren. Dazu zählen z.B. Kauf- und Dienstleistungsverträge sowie Miet- und Pachtverträge. Sie wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag in Höhe von 16,0 Mio. € (Vorjahr 11,0 Mio. €) bilanziert. Die Steigerung der Verbindlichkeiten resultiert u. a. aus Jahresendabrechnungen des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW).

2.3.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen, die die Kommune aufwendet, ohne eine wirtschaftliche Gegenleistung zu bekommen, so z.B. im sozialen Bereich (Sozial- und Jugendhilfeleistungen). Diese werden zum Bilanzstichtag ausgewiesen, wenn die Kommune die Zahlung noch nicht geleistet hat. Sie wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag mit 8,5 Mio. € (Vorjahr 7,3 Mio. €) bilanziert.

2.3.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten


2.3.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>112,1</td>
<td>91,1</td>
<td>+21,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schul- und Bildungspauschale</td>
<td>5,6</td>
<td>4,8</td>
<td>+0,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportpauschale</td>
<td>3,1</td>
<td>3,1</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeine Investitionspauschale</td>
<td>25,9</td>
<td>20,2</td>
<td>+5,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Feuerschutzpauschale</td>
<td>4,3</td>
<td>0</td>
<td>+4,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Darüber hinaus gehende Zuschüsse für konkrete Baumaßnahmen u.a. wie:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Döppersberg</td>
<td>44,4</td>
<td>34,7</td>
<td>+9,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordbahntrasse</td>
<td>24,1 ²</td>
<td>24,5</td>
<td>-0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Infrastrukturmaßnahmen</td>
<td>3,2</td>
<td>2,4</td>
<td>+0,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 24: Erhaltene Anzahlungen

¹ Zuordnung Einzelposten aus Allgemeiner Investitionspauschale für Baumaßnahmen
² Endgültige Abrechnung der Fördermittel Dritter, vgl. Drs. VO/0925/16, zzgl. Pauschalen für Nordbahntrasse

2.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung


Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich wie folgt verändert:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>5,9</td>
<td>6,8</td>
<td>-0,9 (-13,2)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>1,8</td>
<td>0,7</td>
<td>+1,1 (+157,1)</td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>0,8</td>
<td>0,8</td>
<td>0 (0)</td>
</tr>
<tr>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>3,3</td>
<td>5,2</td>
<td>-1,9 (-36,5)</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzerträge</td>
<td>0,1</td>
<td>0,2</td>
<td>-0,1 (-50,0)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 25: Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Anstieg bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 1,1 Mio. € resultiert aus einer Abgrenzung für Fördermittel im Bereich Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen.

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist die Abgrenzung der Grabnutzungsrechte enthalten. Die Rechnungsabgrenzung ist erforderlich, um die von der Stadt im Voraus erhobenen Leistungen für die Vergabe von langfristigen Grabnutzungsrechten periodengerecht auf den Zeitraum der Nutzungsrechte zu verteilen.

2.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.4.1 Allgemeine Hinweise


Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden gemäß § 44 GemHVO NRW die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.


Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) werden seit 2013 gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW die Erträge bzw. Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen im Sinne des § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie die Wertveränderungen von Finanzanlagen nicht mehr ergebniswirksam dargestellt, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage, also dem Eigenkapital, verrechnet. Diese Verrechnungen sind nach § 38 Abs. 3 GemHVO NRW nachichtiglich nach dem Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung auszuweisen.

2.4.2 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>478.888.240</td>
<td>446.907.989</td>
<td>+31.980.251</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>395.682.289</td>
<td>392.489.571</td>
<td>+3.192.718</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Transfererträge</td>
<td>11.749.198</td>
<td>9.081.171</td>
<td>+2.668.027</td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>87.712.745</td>
<td>189.175.397</td>
<td>-101.462.652</td>
</tr>
<tr>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>33.377.470</td>
<td>29.443.444</td>
<td>+3.934.026</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostenerstattung und Kostenumlagen</td>
<td>221.542.908</td>
<td>181.960.768</td>
<td>+39.582.140</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>62.829.076</td>
<td>57.188.836</td>
<td>+5.640.240</td>
</tr>
<tr>
<td>Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>399.996</td>
<td>577.493</td>
<td>-177.497</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 26: Ordentliche Erträge

Abbildung 7: Ordentliche Erträge
2.4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, die aufgrund von gesetzlichen Vorgaben erhoben werden. Sie sind eine wichtige Ertragsquelle für Kommunen.

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Grundsteuer, Gewerbesteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungser satz bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende) erzielt.

Die Erträge aus Steuereinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>478.888.240</td>
<td>446.907.989</td>
<td>+31.980.251, +7,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grundsteuern</td>
<td>75.151.310</td>
<td>74.062.013</td>
<td>+1.089.297, +1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewerbesteuer</td>
<td>208.473.088</td>
<td>180.397.655</td>
<td>+28.075.433, +15,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</td>
<td>144.374.343</td>
<td>142.663.089</td>
<td>+1.711.254, +1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</td>
<td>22.751.264</td>
<td>22.316.783</td>
<td>+434.481, +1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Hundesteuer</td>
<td>2.677.051</td>
<td>2.610.434</td>
<td>+66.617, +2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Kompensationsgelder (Familienleistungsausgleich)</td>
<td>14.325.590</td>
<td>14.064.977</td>
<td>+260.613, +1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen Grundsicherung SGB II</td>
<td>3.698.038</td>
<td>4.104.049</td>
<td>-406.011, -9,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>7.437.556</td>
<td>6.688.989</td>
<td>+748.567, +11,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 27: Steuern und ähnliche Abgaben

Vor dem Hintergrund des sich positiv entwickelten Steueraufkommens (Mehrerträge von rd. 32,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr) sind insbesondere die Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit rd. 1,7 Mio. € und die Gewerbesteuer mit rd. 28,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr hervorzuheben. Allerdings betrug der Planansatz 2016 für die Gewerbesteuer 197,4 Mio. €, so dass die tatsächliche Ergebnisverbesserung mit 11,1 Mio. € zwar immer noch deutlich, aber entsprechend geringer ausfällt (siehe hierzu auch 2.4.9). Das positive Steueraufkommen kann für die Stadt Wuppertal zu negativen Folgen bei den künftigen Schlüsselzuweisungen führen.

Verschlechterungen sind insbesondere bei der Wohngeldentlastung mit rd. 0,4 Mio. € zu verzeichnen.
2.4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, also um einmalige oder laufende Geldleistungen, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind und keine Erstattungen sind. Sie werden sofort vollumfänglich ergebniswirksam.

Hierzu zählen die Zuweisungen vom Land, sowie allgemeine Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels (Schlüsselzuweisungen) geleistet werden.


Die Erträge aus Zuwendungen und aus allgemeinen Umlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>395.682.289</td>
<td>392.489.571</td>
<td>+3.192.718</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen u.a. auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schlüsselzuweisungen</td>
<td>247.768.446</td>
<td>250.405.194</td>
<td>-2.636.748</td>
</tr>
<tr>
<td>Stärkungspakt Stadtfinanzen (vom Land)</td>
<td>60.011.665</td>
<td>60.011.665</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuweisungen vom Land</td>
<td>49.532.349</td>
<td>39.183.550</td>
<td>+10.348.799</td>
</tr>
<tr>
<td>Zweckgebundene Zuweisungen vom Land</td>
<td>10.580.009</td>
<td>10.197.303</td>
<td>+382.706</td>
</tr>
<tr>
<td>Bildungspauschale (konsumtiv)</td>
<td>9.015.000</td>
<td>8.749.821</td>
<td>+265.179</td>
</tr>
<tr>
<td>Inklusionspauschale (konsumtiv)</td>
<td>659.706</td>
<td>653.750</td>
<td>+5.956</td>
</tr>
<tr>
<td>Auflösung von Sonderposten Land</td>
<td>13.535.194</td>
<td>14.417.296</td>
<td>-882.102</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 28: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Bei der positiven Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Mehrerträge i. H. v. 3,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr) sind insbesondere die Zuweisungen vom Land mit rd. 49,5 Mio. € (Vorjahr 39,2 Mio. €) hervorzuheben.


Die Schlüsselzuweisungen sind finanzkraftabhängig (Steuern), d.h. das insgesamt zu verteilende Volumen wird anhand eines in der Vergangenheit liegenden Referenzzeitraumes auf die Gemeinden, Landschaftsverbände und Kreise verteilt. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ist im Vergleich zum Vorjahr, aufgrund der im Vergleich zu den anderen Kommunen höheren Finanzkraft im Referenzzeitraum, eine Verschlechterung von rd. 2,6 Mio. € zu verzeichnen.

2.4.2.3 Sonstige Transfererträge


2.4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€] [%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>87.712.745</td>
<td>189.175.397</td>
<td>-101.462.652 [-53,6]</td>
</tr>
<tr>
<td>Regenwassergebühren</td>
<td>15.875</td>
<td>56.079.294</td>
<td>-56.063.419 [-100,0]</td>
</tr>
<tr>
<td>Schmutzwassergebühren</td>
<td>23.203</td>
<td>50.196.098</td>
<td>-26.993.095 [-53,6]</td>
</tr>
<tr>
<td>Abfallgebühren</td>
<td>29.041.487</td>
<td>28.730.381</td>
<td>+311.106 [+1,1]</td>
</tr>
<tr>
<td>Auflösung von Sonderposten Beiträge/Straßen</td>
<td>2.528.530</td>
<td>2.537.659</td>
<td>-9.129 [-0,4]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 29: Erträge aus öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten

Die Regen- und Schmutzwassergebühren wurden bis 2015 im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal weitergeleitet (vgl. 2.4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).


Die Straßenreinigungsgebühren sind im Vergleich zum Vorjahr analog zu den zu veranlegenden Kosten um rd. 1,1 Mio. € gestiegen. Insbesondere durch die Neuvermessung der Straßenfrontmeter, die einen Zuwachs von ca. 10 % ergab, konnten die Gebühren jedoch im Vergleich zum Vorjahr in allen Reinigungsklassen einheitlich um 2,04 % gesenkt werden.

Die Steigerung bei den Verwaltungsgebühren im Vergleich zum Vorjahr ist zum größten Teil (+0,7 Mio. €) auf den Bereich der Bauaufsicht zurück zu führen.
2.4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte


Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>33.377.470</td>
<td>29.443.444</td>
<td>+3.934.026 (+13,4)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen u.a. auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mieten und Pachten</td>
<td>20.962.280</td>
<td>18.468.578</td>
<td>+2.493.702 (+13,5)</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>9.484.949</td>
<td>8.315.994</td>
<td>+1.168.955 (+14,1)</td>
</tr>
<tr>
<td>Zweckgebundene privatrechtl. Leistungsentgelte</td>
<td>2.173.856</td>
<td>2.117.618</td>
<td>+56.238 (+2,7)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 30: Erträge aus privatrechtl. Leistungsentgelten

2.4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen


Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>221.542.908</td>
<td>181.960.768</td>
<td>+39.582.140</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen u.a. auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen vom Bund</td>
<td>33.168.829</td>
<td>30.128.620</td>
<td>+3.040.209</td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen vom Land</td>
<td>61.123.857</td>
<td>29.036.543</td>
<td>+32.087.314</td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen vom Landschaftsverband</td>
<td>7.784.595</td>
<td>7.735.788</td>
<td>+48.807</td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen vom Gemeinden, Gem. Verbänden</td>
<td>4.816.420</td>
<td>3.945.685</td>
<td>+870.735</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsbeteiligung KdU § 22 SGB II</td>
<td>43.120.785</td>
<td>42.198.709</td>
<td>+922.076</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsbeteiligung Grundsich. § 46a SGB XII</td>
<td>36.211.480</td>
<td>35.558.648</td>
<td>+652.832</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 31: Kostenerstattungen und Kostenumlagen


Dem gegenüber stehen erhöhte Aufwendungen in 2016 (vgl. 2.4.3.5 Transferaufwendungen).

2.4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter sonstigen ordentlichen Erträgen werden alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u. a.), Erträge aus Konzessionen und der Verzinsung der Gewerbesteuern, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
Die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€]</th>
<th>[%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>62.829.076</td>
<td>57.188.836</td>
<td>+5.640.240</td>
<td>+9,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen u.a. auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Konzessionen</td>
<td>18.158.336</td>
<td>19.109.543</td>
<td>-951.207</td>
<td>-5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuer</td>
<td>5.873.249</td>
<td>-1.071.631</td>
<td>+6.944.880</td>
<td>+648,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder etc.)</td>
<td>10.240.421</td>
<td>9.217.138</td>
<td>+1.023.283</td>
<td>+11,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen</td>
<td>15.404.502</td>
<td>16.702.409</td>
<td>-1.297.907</td>
<td>-7,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 32: sonstige ordentliche Erträge

Aufgrund der insgesamt höheren Gewerbesteuernachforderungen ist auch bei den Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer eine Verbesserung i. H. v. 6,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

2.4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen


Die Stadt Wuppertal hat in 2016 insgesamt 0,4 Mio. € (Vorjahr 0,6 Mio. €) im Tiefbau an aktivierbaren Eigenleistungen erbracht.

2.4.2.9 Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und / oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht vorliegen.
2.4.3 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber 2015 wie folgt geändert:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>1.266.590.804</td>
<td>1.285.193.872</td>
<td>-18.603.068</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>234.518.051</td>
<td>212.554.386</td>
<td>+21.963.665</td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsaufwendungen</td>
<td>41.871.006</td>
<td>34.508.844</td>
<td>+7.362.162</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>151.311.681</td>
<td>252.504.341</td>
<td>-101.192.660</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>40.386.103</td>
<td>40.811.898</td>
<td>-425.795</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferaufwendungen</td>
<td>518.024.612</td>
<td>471.754.168</td>
<td>+46.270.444</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>280.479.352</td>
<td>273.060.235</td>
<td>+7.419.117</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 33: Ordentliche Aufwendungen

Abbildung 9: Ordentliche Aufwendungen
2.4.3.1 Personalaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie z.B. die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen einschließlich Sanierungsgeld der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) zur Sicherung der Rentenverpflichtungen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Rückstellungen für Leistungsentgelt) hierzu.

Die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€]</th>
<th>[%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>234.518.051</td>
<td>212.554.386</td>
<td>+21.963.665</td>
<td>+10,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Beamtenbezüge</td>
<td>44.739.048</td>
<td>43.835.036</td>
<td>+904.012</td>
<td>+2,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vergütung tariflich Beschäftigte</td>
<td>123.926.771</td>
<td>116.771.881</td>
<td>+7.154.890</td>
<td>+6,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Beiträge zur Sozialversicherung</td>
<td>24.441.694</td>
<td>23.092.540</td>
<td>+1.349.154</td>
<td>+5,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Beiträge zu Versorgungskassen</td>
<td>10.053.746</td>
<td>9.506.823</td>
<td>+546.923</td>
<td>+5,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung Pensionsrückstellung Beamte</td>
<td>27.191.673</td>
<td>18.542.982</td>
<td>+8.648.691</td>
<td>+46,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit Beamte</td>
<td>1.226.367</td>
<td>3.140.022</td>
<td>-1.913.655</td>
<td>-60,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 34: Personalaufwendungen

Im Jahr 2016 stieg die Zahl der tariflich Beschäftigten bei der Stadt Wuppertal um 114 auf 3.042 Personen. Die trotz weitergehenden Personalabbaus gestiegene Beschäftigtenzahl ist durch die Personalverstärkung im Bereich der Flüchtlingsbetreuung, des Bürgeramtes (Einwohnermeldeamt) und den Ausbau der Kindertagesstätten begründet.

Sowohl die erhöhte Beschäftigtenzahl, als auch der Tarifabschluss 2016 (plus 2,4 % ab 01.03.2016) und die rückwirkende Vergütungserhöhung im Sozial- und Erziehungsdienst, sind die Gründe für die gestiegenen Personalkosten bei den tariflich Beschäftigten.

Die im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beamte resultieren hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung ab 01.08.2016 (plus 2,1%, mind. 68 €) und der gestiegenen Lebenserwartung (Anstieg bei den aktuellen Sterbetafeln).

2.4.3.2 Versorgungsaufwendungen


Die Versorgungsaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>41.871.006</td>
<td>34.508.844</td>
<td>+7.362.162</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsaufwendungen für Beamte¹</td>
<td>27.711.521</td>
<td>28.051.495</td>
<td>-339.974</td>
</tr>
<tr>
<td>Beihilfen für Versorgungsempfänger²</td>
<td>5.783.626</td>
<td>6.353.190</td>
<td>-569.564</td>
</tr>
<tr>
<td>Inanspruchnahme Beihilferückstellungen²</td>
<td>-5.782.493</td>
<td>-6.417.787</td>
<td>-635.294</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.</td>
<td>35.280.812</td>
<td>32.831.275</td>
<td>+2.449.537</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempf.</td>
<td>7.275.048</td>
<td>6.145.725</td>
<td>+1.129.323</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 35: Versorgungsaufwendungen

²) Auch der Aufwand für Beihilfen für Versorgungsempfänger ist saldiert mit der Inanspruchnahme der Beihilferückstellung zu betrachten.

Grundsätzlich ergaben sich im Vergleich zu den Vorjahren keine signifikanten Personalstrukturveränderungen bezogen auf die Versorgungszugänge und Dienstherrnwechsel.

Im Bereich der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ist für das Bilanzjahr 2016 ein Zuführungsbetrag über 35,3 Mio. € ausgewiesen. Dieser setzt sich zusammen aus dem personengenau berechneten und aggregiert ausgewiesenen Zuführungs- und Entnahmebetrag, der sich aus dem Vorjahresvergleich der mit der zertifizierten Berechnungssoftware „Haessler Pensionsrückstellungen“ ermittelten Barwerte ergibt. Wie für die aktiven Beamten resultiert die erhöhte Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgung aus der Versorgungserhöhung und der Veränderung der Sterbetafeln in Folge der gestiegenen allgemeinen Lebenserwartung.

Der Zuführungsbetrag zur Beihilferückstellung bemisst sich zum einen anteilig gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW am Rückstellungsbetrag der Beamten und der Versorgungsempfänger bzw. der Veränderung zum Vorjahr. Zum Anderen findet auch der tatsächliche Beihilfeaufwand Berücksichtigung.

2.4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätig werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>151.311.681</td>
<td>252.504.340</td>
<td>-101.192.659 (-40,1)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen u.a. auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Unterhaltung Infrastrukturvermögen</td>
<td>9.754.069</td>
<td>10.190.925</td>
<td>-436.856 (-4,3)</td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebskosten, Nebenkosten GMW</td>
<td>48.900.424</td>
<td>45.688.056</td>
<td>+3.212.368 (+7,0)</td>
</tr>
<tr>
<td>Schülerbeförderungskosten</td>
<td>5.821.358</td>
<td>5.611.543</td>
<td>+209.815 (+3,7)</td>
</tr>
<tr>
<td>Regenwasserbeseitigungsgebühren</td>
<td>15.858.280</td>
<td>15.782.844</td>
<td>+75.436 (+0,5)</td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</td>
<td>17.872.587</td>
<td>123.085.646</td>
<td>-105.213.059 (-85,5)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 36: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter der Position Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen wurden bis 2015 die bei der Stadt vereinnahmten Gebühren für Regenwasser, Schmutzwasser und Kleinkläranlagen an den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser (WAW) weitergeleitet (vgl. 2.4.2.4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte). Zum 01.01.2016 hat die Stadt die Buchhaltung für den WAW übernommen und die Regen- und Schmutzwassergebühren über das Steueramt und die Grundabgabenbescheide gegenüber den Gebührenpflichtigen umgesetzt. Die Gebühren werden seit 2016 über den Sonderhaushalt WAW abgewickelt.

Die Steigerung bei den Betriebskosten und Nebenkosten GMW um rd. 3,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr basiert hauptsächlich auf den gestiegenen Kosten für Notunterkünfte im Bereich Zuwanderung und Integration.
2.4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert, der durch Abschreibungen und Wertberichtigung fortgeschrieben wird. Deshalb werden diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt, der diesen Wertverlust berücksichtigt.

Der Werteverzehr 2016 stellt sich wie folgt dar:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€] [%]</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>40.386.103</td>
<td>40.811.898</td>
<td>-425.795 [-1,0]</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen u. a. auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Abschreibungen Straßennetz, Wege und Plätze</td>
<td>25.775.133</td>
<td>25.549.854</td>
<td>+225.279 [+0,9]</td>
</tr>
<tr>
<td>Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattungen</td>
<td>5.408.336</td>
<td>5.240.084</td>
<td>+168.252 [+3,2]</td>
</tr>
<tr>
<td>Abschreibungen Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</td>
<td>2.260.662</td>
<td>3.341.729</td>
<td>-1.081.067 [-32,4]</td>
</tr>
<tr>
<td>Abschreibungen Fahrzeuge</td>
<td>2.427.134</td>
<td>2.089.585</td>
<td>+337.549 [+16,2]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 37: Bilanzielle Abschreibungen

Im Rahmen des Zukunftskonzeptes „Der grüne Zoo / Zoo 2020“ wurden in 2015 Wertkorrekturen aufgrund veränderter Nutzungsdauer vorgenommen, die zu einer erhöhten Abschreibung geführt haben. Weitere Angaben hierzu sind dem Anlagenspiegel (2.7) zu entnehmen.

2.4.3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen haben sich gegenüber 2015 wie folgt geändert:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Item</th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>518.024.612</td>
<td>471.754.168</td>
<td>+46.270.444⁺9,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände</td>
<td>4.803.939</td>
<td>4.718.050</td>
<td>+85.889⁺1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse an verbundene Unternehmen</td>
<td>77.683.071</td>
<td>73.928.250</td>
<td>+3.754.821⁺5,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse an übrige Bereiche</td>
<td>72.630.824</td>
<td>70.552.785</td>
<td>+2.078.039⁺2,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Hilfe zur Pflege inner-/außerhalb Einrichtungen</td>
<td>28.943.465</td>
<td>27.897.902</td>
<td>+1.045.563⁺3,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Eingliederungshilfe nach dem SGB XII</td>
<td>11.401.997</td>
<td>8.973.926</td>
<td>+2.428.071⁺27,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII</td>
<td>5.682.689</td>
<td>5.162.204</td>
<td>+520.485⁺10,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Soziale Leistungen inner-/äußerh. Einrichtungen</td>
<td>20.152.180</td>
<td>19.550.646</td>
<td>+601.534⁺3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Jugendhilfeleistungen stat. Heimunterbringung</td>
<td>53.479.920</td>
<td>43.714.367</td>
<td>+9.765.553⁺22,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen Grundsicherung inner-/außerhalb Einrichtungen nach dem SGB XII</td>
<td>38.454.347</td>
<td>36.646.735</td>
<td>+1.807.612⁺4,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem UVG</td>
<td>6.234.061</td>
<td>6.028.099</td>
<td>+205.962⁺3,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewerbesteuerumlage</td>
<td>13.338.344</td>
<td>12.961.309</td>
<td>+377.035⁺2,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Landschaftsverbandsumlage</td>
<td>100.209.464</td>
<td>96.872.299</td>
<td>+3.337.165⁺3,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Fonds Deutsche Einheit</td>
<td>12.957.249</td>
<td>12.591.004</td>
<td>+366.245⁺2,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 38: Transferaufwendungen

Die Leistungen nach dem AsylbLG (Versorgung von ausländischen Flüchtlingen, zugewiesene Kontingentflüchtlinge sowie zugewiesene Aussiedler/innen und deren Familienangehörigen mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt sowie ambulante, stationäre und zahnärztliche Hilfen) sind im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 35,3 % angestiegen.

Der Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr im Bereich der Jugendhilfeleistungen resultiert hauptsächlich aus der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.

In den Zuschüssen an verbundene Unternehmen sind rd. 3,8 Mio. € höhere Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr für Kosten, u. a. an das Jobcenter enthalten. Desweiteren sind im Vergleich zum Vorjahr weniger Mittel aus der Bildungspauschale im Bereich der Schulen an den Eigenbetrieb GMW weiter geleitet worden, dafür mehr für den U3-Ausbau (vgl. 2.4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen).


2.4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Ge-
schäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten etc.) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen sowie betriebliche Steueraufwendungen.


Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber 2015 wie folgt geändert:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Position</th>
<th>2016 [€]</th>
<th>2015 [€]</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr [€]</th>
<th>[%]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>280.479.352</td>
<td>273.060.235</td>
<td>+7.419.117</td>
<td>+2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen u. a. auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mieten und Pachten</td>
<td>77.251.149</td>
<td>75.584.186</td>
<td>+1.666.963</td>
<td>+2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Inanspruchnahme von Rechten u. Dienstleistungen</td>
<td>34.339.749</td>
<td>33.904.427</td>
<td>+435.322</td>
<td>+1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebskostenersatz für Hilfsorganisationen</td>
<td>4.977.102</td>
<td>4.023.794</td>
<td>+953.308</td>
<td>+23,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten der Unterkunft</td>
<td>115.936.439</td>
<td>113.285.737</td>
<td>+2.650.702</td>
<td>+2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Einmalige Leistungen gem. §24 III SGB II</td>
<td>5.896.558</td>
<td>4.440.979</td>
<td>+1.455.579</td>
<td>+32,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Wertkorrekturen zu Forderungen</td>
<td>6.331.001</td>
<td>8.466.700</td>
<td>-2.135.699</td>
<td>-25,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 39: sonstige ordentliche Aufwendungen


Der gestiegene Aufwand bei den Kosten der Unterkunft im Vergleich zum Vorjahr von rd. 2,7 Mio. €, sowie der gestiegene Mehraufwand bei den Mieten um rd. 1,7 Mio. € resultiert hauptsächlich aus dem vermehrten Zuzug von Flüchtlingen im Jahr 2015 und deren Unterbringung.

Bei der Position Wertkorrekturen zu Forderungen werden seit 2014 lediglich die Nettoveränderungen (saldierte Darstellung) im Rahmen der Pauschalwertberichtigung im Aufwand gebucht.
2.4.4 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>[€]</td>
<td>[€]</td>
<td>[€] [%]</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliches Ergebnis</td>
<td>+25.591.117</td>
<td>+21.630.797</td>
<td>+3.960.320 [+18,3]</td>
</tr>
<tr>
<td>Setzt sich zusammen aus:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>1.292.181.922</td>
<td>1.306.824.669</td>
<td>-14.642.747 [-1,1]</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.266.590.804</td>
<td>1.285.193.872</td>
<td>-18.603.068 [-1,4]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 40: ordentliches Ergebnis
2.4.5 Finanzergebnis

Hierin sind Finanzerträge, insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen. In den Finanzaufwendungen sind sämtliche Zinsaufwendungen und ggf. Kreditbeschaffungskosten und Vorfälligkeitsentschädigungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen. Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt verändert:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Finanzergebnis</td>
<td>-29.930.196</td>
<td>-30.265.280</td>
<td>+335.084</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>+1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzerträge</td>
<td>11.928.173</td>
<td>12.418.401</td>
<td>-490.228</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>41.858.368</td>
<td>42.683.681</td>
<td>-825.313</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 41: Finanzergebnis

2.4.6 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt verändert:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ordentliches Ergebnis</td>
<td>25.591.117</td>
<td>21.630.797</td>
<td>+3.960.320</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzergebnis</td>
<td>-29.930.195</td>
<td>-30.265.280</td>
<td>+335.085</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 42: Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit

2.4.7 Außerordentliches Ergebnis


2.4.8 Jahresergebnis

2.4.9 Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Ergebnisplan

Eine Abrechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres ist nach § 38 Abs. 2 GemHVO NRW nur vollständig, wenn auch in der Ergebnisrechnung ein Plan-/Ist-Vergleich vorgenommen wird, d.h. Planabweichungen durch die Gegenüberstellung von den im Haushaltsplan ausgewiesenen Positionen mit den Ist-Werten gesondert festgestellt und ausgewiesen werden. Hierzu wird insbesondere auf die Teilergebnisrechnungen verwiesen.


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Erträge</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern und steuerähnliche Abgaben</td>
<td>446,9</td>
<td>470,3</td>
<td>478,9</td>
<td>+8,6</td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grundsteuer B</td>
<td>74,0</td>
<td>75,1</td>
<td>75,1</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewerbesteuer</td>
<td>180,4</td>
<td>197,4</td>
<td>208,5</td>
<td>+11,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</td>
<td>142,7</td>
<td>145,7</td>
<td>144,4</td>
<td>-1,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</strong></td>
<td>392,5</td>
<td>398,7</td>
<td>395,7</td>
<td>-3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schlüsselzuweisungen</td>
<td>250,4</td>
<td>247,8</td>
<td>247,8</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuweisungen Stärkungspaktgesetz</td>
<td>60,0</td>
<td>60,0</td>
<td>60,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuweisungen vom Land (inkl. Bildungs-, Sport-, Allg. Investitionspauschale und Aufl. SoPo)</td>
<td>76,8</td>
<td>88,6</td>
<td>85,3</td>
<td>-3,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sonstige Transfererträge</strong></td>
<td>9,1</td>
<td>9,3</td>
<td>11,7</td>
<td>+2,4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</strong></td>
<td>189,2</td>
<td>84,5</td>
<td>87,7</td>
<td>+3,2</td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verwaltungsgebühren</td>
<td>12,0</td>
<td>11,4</td>
<td>13,1</td>
<td>+1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Benutzungsgebühren Regenwasser</td>
<td>56,1</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Benutzungsgebühren Schmutzwasser</td>
<td>50,2</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Abfallgebühren</td>
<td>28,7</td>
<td>28,7</td>
<td>29,0</td>
<td>+0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Rettungsdienstgebühren</td>
<td>13,3</td>
<td>14,9</td>
<td>13,2</td>
<td>-1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte</td>
<td>12,5</td>
<td>15,2</td>
<td>15,0</td>
<td>-0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>29,4</td>
<td>31,6</td>
<td>33,4</td>
<td>+1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>182,0</td>
<td>203,9</td>
<td>221,5</td>
<td>+17,6</td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen vom Bund</td>
<td>30,1</td>
<td>31,7</td>
<td>33,2</td>
<td>+1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen vom Land</td>
<td>29,0</td>
<td>47,8</td>
<td>61,1</td>
<td>+13,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</td>
<td>29,4</td>
<td>29,6</td>
<td>31,3</td>
<td>+1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft</td>
<td>42,2</td>
<td>41,1</td>
<td>43,1</td>
<td>+2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungsbeteiligung Grundsicherung</td>
<td>35,6</td>
<td>39,1</td>
<td>36,2</td>
<td>-2,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>57,2</td>
<td>46,2</td>
<td>62,8</td>
<td>+16,6</td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Konzessionen</td>
<td>19,1</td>
<td>17,6</td>
<td>18,2</td>
<td>+0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordnungsrechtliche Erträge/Bußgelder</td>
<td>9,2</td>
<td>9,8</td>
<td>10,2</td>
<td>+0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen im Bereich Personalkosten</td>
<td>16,7</td>
<td>11,4</td>
<td>15,4</td>
<td>+4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Aktivierte Eigenleistungen</td>
<td>0,6</td>
<td>0,6</td>
<td>0,4</td>
<td>-0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bestandsveränderungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Erträge insgesamt</td>
<td>1.306,8</td>
<td>1.245,2</td>
<td>1.292,2</td>
<td>+47,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzerträge</td>
<td>12,4</td>
<td>12,1</td>
<td>11,9</td>
<td>-0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge gesamt</td>
<td>1.319,2</td>
<td>1.257,3</td>
<td>1.304,1</td>
<td>+46,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Ertrags- bzw. Aufwandsarten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Aufwendungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Personalaufwendungen</strong></td>
<td>212,6</td>
<td>228,6</td>
<td>234,5</td>
<td>+5,9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gehälter, Beiträge ZVK und SV, Beihilfen</td>
<td>195,4</td>
<td>202,6</td>
<td>205,2</td>
<td>+2,6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte</td>
<td>18,5</td>
<td>26,0</td>
<td>27,2</td>
<td>+1,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Versorgungsaufwendungen</strong></td>
<td>34,5</td>
<td>26,1</td>
<td>41,9</td>
<td>+15,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsaufwendungen Beamte</td>
<td>28,1</td>
<td>28,0</td>
<td>27,7</td>
<td>-0,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen</td>
<td>-32,5</td>
<td>-27,3</td>
<td>-28,4</td>
<td>-1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</td>
<td>32,8</td>
<td>20,5</td>
<td>35,3</td>
<td>+14,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</strong></td>
<td>252,5</td>
<td>147,0</td>
<td>151,3</td>
<td>+4,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</td>
<td>123,1</td>
<td>14,7</td>
<td>17,9</td>
<td>+3,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Regenwasserbeseitigungsgebühren</td>
<td>15,8</td>
<td>15,8</td>
<td>15,9</td>
<td>+0,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebskosten, Energie</td>
<td>45,7</td>
<td>52,1</td>
<td>48,9</td>
<td>-3,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bilanzielle Abschreibungen</strong></td>
<td>40,8</td>
<td>37,1</td>
<td>40,4</td>
<td>+3,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AfA Straßennetz, Wege, Plätze etc.</td>
<td>25,5</td>
<td>25,0</td>
<td>25,8</td>
<td>+0,8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Transferaufwendungen</strong></td>
<td>471,8</td>
<td>512,7</td>
<td>518,0</td>
<td>+5,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände</td>
<td>4,7</td>
<td>4,6</td>
<td>4,8</td>
<td>+0,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse an verbundene Unternehmen</td>
<td>73,9</td>
<td>83,1</td>
<td>77,7</td>
<td>-0,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuschüsse an übrige Bereiche</td>
<td>70,5</td>
<td>73,9</td>
<td>72,6</td>
<td>-1,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hilfe zur Pflege inner-/außerhalb Einrichtungen</td>
<td>27,9</td>
<td>30,4</td>
<td>28,9</td>
<td>-1,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eingliederungshilfe nach dem SGB XII</td>
<td>9,0</td>
<td>9,6</td>
<td>10,9</td>
<td>+1,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII</td>
<td>5,1</td>
<td>5,4</td>
<td>5,7</td>
<td>+0,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soziale Leistungen inner-/außerhalb Einrichtungen</td>
<td>19,5</td>
<td>18,7</td>
<td>20,2</td>
<td>+1,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jugendhilfleistungen stat. Heimunterbringung</td>
<td>43,7</td>
<td>47,5</td>
<td>53,5</td>
<td>+6,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen Grundsicherung inner-/außerhalb Einrichtungen nach dem SGB XII</td>
<td>36,6</td>
<td>39,6</td>
<td>38,5</td>
<td>-1,4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leistungen nach dem AsylbLG</td>
<td>18,1</td>
<td>26,4</td>
<td>24,4</td>
<td>-2,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gewerbesteuerumlage</td>
<td>13,0</td>
<td>14,1</td>
<td>13,4</td>
<td>-0,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Landschaftsverbandsumlage</td>
<td>96,9</td>
<td>100,3</td>
<td>100,2</td>
<td>-0,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fonds Deutsche Einheit</td>
<td>12,6</td>
<td>13,7</td>
<td>13,0</td>
<td>-0,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige ordentliche Aufwendungen</td>
<td>273,1</td>
<td>268,0</td>
<td>280,5</td>
<td>+12,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mieten und Pachten</td>
<td>75,6</td>
<td>79,0</td>
<td>77,3</td>
<td>-1,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen</td>
<td>33,9</td>
<td>36,5</td>
<td>34,3</td>
<td>-2,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kosten der Unterkunft</td>
<td>113,3</td>
<td>117,6</td>
<td>115,9</td>
<td>-1,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wertkorrekturen zu Forderungen</td>
<td>8,5</td>
<td>0,0</td>
<td>6,3</td>
<td>+6,3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebskostenersatz Hilfsorganisationen</td>
<td>4,0</td>
<td>3,3</td>
<td>5,0</td>
<td>+1,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Aufwendungen insgesamt</td>
<td>1.285,2</td>
<td>1.219,5</td>
<td>1.266,6</td>
<td>+47,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</td>
<td>42,7</td>
<td>49,4</td>
<td>41,9</td>
<td>-7,5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a.:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen für Investitionskredite</td>
<td>19,3</td>
<td>21,2</td>
<td>19,5</td>
<td>-1,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen für Liquiditätskredite</td>
<td>21,4</td>
<td>25,0</td>
<td>20,4</td>
<td>-4,6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aufwendungen gesamt</td>
<td>1.327,9</td>
<td>1.268,9</td>
<td>1.308,5</td>
<td>+39,6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jahresergebnis</td>
<td>-8,6</td>
<td>-11,5</td>
<td>-4,3</td>
<td>+7,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 43: Vergleich Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

2.4.10 Zahlungsrelevante / nicht zahlungsrelevante Vorgänge der Ergebnisrechnung

Nachfolgend wird die Ergebnisrechnung in zahlungsrelevante und nicht zahlungsrelevante Vorgänge unterteilt. Die zahlungsrelevanten Vorgänge (2.4.11.1) schließen mit einem positiven Ergebnis ab, die nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (2.4.11.2) mit einem negativen Ergebnis. Die Tabelle zahlungsrelevante Vorgänge enthält lediglich die bereinigten Zwischensummen der Ergebnisrechnung (vgl. 2.4.11) wohingegen die nicht zahlungsrelevanten Vorgänge detaillierte Vorgänge ausweist.
### 2.4.10.1 Zahlungsrelevante Vorgänge

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Erträge</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern und steuerähnliche Abgaben</td>
<td>478,9</td>
<td>446,9</td>
<td>+32,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>381,5</td>
<td>377,1</td>
<td>+4,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Transfererträge</td>
<td>11,7</td>
<td>9,1</td>
<td>+2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>84,5</td>
<td>186,1</td>
<td>-101,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>33,4</td>
<td>29,4</td>
<td>+4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>221,5</td>
<td>182,0</td>
<td>+39,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige ordentliche Erträge</td>
<td>37,7</td>
<td>30,5</td>
<td>+7,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ordentliche Erträge zusammen</strong></td>
<td>1.249,3</td>
<td>1.261,1</td>
<td>-11,8</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzerträge</strong></td>
<td>11,9</td>
<td>12,4</td>
<td>-0,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zahlungsrelevante Erträge gesamt</strong></td>
<td>1.261,2</td>
<td>1.273,5</td>
<td>-12,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **Aufwendungen** |               |               |                               |
| Personalaufwendungen | 209,2 | 198,2 | +11,0 |
| Versorgungsaufwendungen | 33,5 | 34,4 | -0,9 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148,2 | 249,9 | -101,7 |
| Transferaufwendungen | 516,6 | 471,9 | +44,6 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 264,4 | 255,0 | +9,4 |
| **Ordentliche Aufwendungen zusammen** | 1.172,0 | 1.209,4 | -37,4 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 41,9 | 42,7 | -0,8 |
| **Zahlungsrelevante Aufwendungen gesamt** | 1.213,9 | 1.252,1 | -38,2 |
| **Ergebnis zahlungsrelevante Vorgänge** | +47,4 | +21,4 | +26,0 |

Tabelle 44: Zahlungsrelevante Vorgänge
### 2.4.10.2 Nicht zahlungsrelevante Vorgänge

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Erträge</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuschüsse</td>
<td>14,2</td>
<td>15,4</td>
<td>-1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge und Gebührenausgleich</td>
<td>3,2</td>
<td>3,1</td>
<td>+0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Veräußerungen und Zuschreibungen</td>
<td>1,2</td>
<td>2,1</td>
<td>-0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Personal</td>
<td>13,6</td>
<td>11,7</td>
<td>+1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus der Auflösung von Übrigen Rückstellungen</td>
<td>1,8</td>
<td>5,0</td>
<td>-3,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen</td>
<td>4,8</td>
<td>0,5</td>
<td>+4,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige</td>
<td>4,1</td>
<td>7,9</td>
<td>-3,8</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nicht zahlungsrelevante Erträge gesamt</strong></td>
<td><strong>42,8</strong></td>
<td><strong>45,7</strong></td>
<td><strong>-2,9</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Aufwendungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung zu Rückstellungen Personal</td>
<td>33,7</td>
<td>14,5</td>
<td>+19,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzielle Abschreibungen</td>
<td>40,4</td>
<td>40,8</td>
<td>-0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufwand aus Korrekturbuchungen</td>
<td>3,7</td>
<td>7,0</td>
<td>-3,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen</td>
<td>9,9</td>
<td>4,1</td>
<td>+5,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Wertkorrekturen zu Forderungen</td>
<td>6,3</td>
<td>8,5</td>
<td>-2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich</td>
<td>0,6</td>
<td>0,1</td>
<td>+0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige</td>
<td>0,0</td>
<td>0,8</td>
<td>-0,8</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nicht zahlungsrelevante Aufwendungen gesamt</strong></td>
<td><strong>94,5</strong></td>
<td><strong>75,8</strong></td>
<td><strong>+18,8</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis nicht zahlungsrelevante Vorgänge</strong></td>
<td><strong>-51,7</strong></td>
<td><strong>-30,0</strong></td>
<td><strong>-21,7</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 45: Nicht zahlungsrelevante Vorgänge
2.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

2.5.1 Allgemeine Hinweise

Die Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln ab und enthält Angaben über die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen). Gem. § 3 GemHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen, d.h. dass Auszahlungen aufgrund des Bruttoprinzips grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden dürfen.


Daneben enthält die Ergebnisrechnung bereits Erträge und Aufwendungen, die noch nicht gezahlt sind (Sollstellungen) weil die Rechnungen, die z.B. im Dezember bei der Stadt eingehen, aufgrund des Zahlungsziels erst im Folgejahr zahlungswirksam werden oder weil die Zahlungspflichtigen ihrer Zahlung noch nicht nachgekommen sind (z.B. Steuereinnahmen) und folglich in der Finanzrechnung noch kein Zahlungseingang nachgewiesen werden konnte.
Die Finanzrechnung 2016 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.935.222,81 € (Vorjahr Fehlbetrag von 5.178.435,27 €) ab:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</td>
<td>1.221,8</td>
<td>1.285,4</td>
<td>-63,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</td>
<td>1.211,0</td>
<td>1.258,2</td>
<td>-47,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>+10,8</td>
<td>+27,2</td>
<td>-16,4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>37,2</td>
<td>35,5</td>
<td>+1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>45,3</td>
<td>48,3</td>
<td>-3,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</strong></td>
<td>-8,1</td>
<td>-12,8</td>
<td>+4,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</td>
<td>36,7</td>
<td>39,3</td>
<td>-2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung und Gewährung von Darlehen</td>
<td>25,7</td>
<td>24,6</td>
<td>+1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Investitionskredite</strong></td>
<td>+11,0</td>
<td>+14,7</td>
<td>-3,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Anleihen</td>
<td>0,0</td>
<td>49,4</td>
<td>-49,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</td>
<td>1.283,1</td>
<td>1.313,8</td>
<td>-30,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</td>
<td>1.301,8</td>
<td>1.397,5</td>
<td>-95,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo Liquiditätsskredite und Anleihen</strong></td>
<td>-18,7</td>
<td>-34,3</td>
<td>+15,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Änderung Finanzmittelbestand</td>
<td>-5,01</td>
<td>-5,2</td>
<td>+0,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 47: Finanzrechnung

1) Rundungs differenz zu den Systemdaten

2.5.2 Vergleich der Finanzrechnung mit dem Finanzplan

### 2.5.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Bei dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich folgender Abschluss:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Steuern und ähnliche Abgaben</td>
<td>455,2</td>
<td>470,3</td>
<td>465,6</td>
<td>-4,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</td>
<td>375,6</td>
<td>386,3</td>
<td>382,5</td>
<td>-3,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Transfererträge</td>
<td>10,5</td>
<td>9,3</td>
<td>9,6</td>
<td>+0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>185,3</td>
<td>82,0</td>
<td>84,3</td>
<td>+2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Privatrechtliche Leistungsentgelte</td>
<td>30,9</td>
<td>31,7</td>
<td>31,4</td>
<td>-0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td>
<td>174,1</td>
<td>203,9</td>
<td>207,8</td>
<td>+3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Einzahlungen</td>
<td>37,9</td>
<td>34,3</td>
<td>32,0</td>
<td>-2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</td>
<td>15,9</td>
<td>12,1</td>
<td>8,6</td>
<td>-3,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td><strong>1.285,4</strong></td>
<td><strong>1.229,9</strong></td>
<td><strong>1.221,8</strong></td>
<td><strong>-8,1</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Personalauszahlungen</td>
<td>198,3</td>
<td>205,1</td>
<td>209,2</td>
<td>+4,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgungsauszahlungen</td>
<td>34,5</td>
<td>33,9</td>
<td>33,6</td>
<td>-0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen</td>
<td>245,3</td>
<td>145,6</td>
<td>147,5</td>
<td>+1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</td>
<td>42,6</td>
<td>49,4</td>
<td>41,2</td>
<td>-8,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferauszahlungen</td>
<td>479,2</td>
<td>512,7</td>
<td>517,1</td>
<td>+4,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Auszahlungen</td>
<td>258,3</td>
<td>266,5</td>
<td>262,4</td>
<td>-4,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td><strong>1.258,2</strong></td>
<td><strong>1.213,2</strong></td>
<td><strong>1.211,0</strong></td>
<td><strong>-2,3</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</strong></td>
<td><strong>+27,2</strong></td>
<td><strong>+16,6</strong></td>
<td><strong>+10,8</strong></td>
<td><strong>-5,8</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Tabelle 48: laufende Verwaltungstätigkeit*
2.5.2.2 Investitionstätigkeit

Bei dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Abschluss:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</td>
<td>24,5</td>
<td>32,1</td>
<td>34,9</td>
<td>+2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>davon u.a. für:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nordbahntrasse</td>
<td>1,0</td>
<td>0,0</td>
<td>1,4</td>
<td>+1,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Projekt Döppersberg</td>
<td>8,9</td>
<td>10,2</td>
<td>15,3</td>
<td>+5,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Veräußerung von Sachanlagen</td>
<td>10,9</td>
<td>3,3</td>
<td>2,2</td>
<td>-1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Veräußerung von Finanzanlagen</td>
<td>0,0</td>
<td>6,4</td>
<td>0,0</td>
<td>-6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Beiträge und ähnliche Entgelte</td>
<td>0,1</td>
<td>0,5</td>
<td>0,1</td>
<td>-0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Investitionseinzahlungen</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>35,5</td>
<td>42,3</td>
<td>37,2</td>
<td>-5,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Baumaßnahmen | 36,8 | 36,2 | 28,3 | -7,9 |
| davon u.a. für: | | | | |
| Nordbahntrasse | 5,4 | 1,4 | 2,0 | +0,6 |
| Projekt Döppersberg | 24,6 | 22,4 | 17,8 | -4,6 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10,9 | 13,1 | 12,1 | -1,0 |
| Erwerb von Finanzanlagen | 0,0 | 2,5 | 4,6 | +2,1 |
| Aktivierbare Zuwendungen | 0,3 | 0,6 | 0,3 | -0,3 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48,3 | 52,5 | 45,3 | -7,2 |

| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12,8 | -10,2 | -8,1 | +2,1 |

Tabelle 49: Investitionstätigkeiten

1) Der erhöhte Geldmittelzufluss 2015 begründete sich insbesondere durch den Verkauf der Grundstücke Eichenhofer Weg (IKEA) und weiterer.
2.5.2.3 Finanzierungstätigkeit

Unter Finanzierungstätigkeit fallen die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten, die Gewährung und Rückflüsse von Darlehen an die Eigenbetriebe GMW und WAW sowie gem. § 39 Satz 4 GemHVO NRW die Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und ab 2014 die Einzahlungen aus Anleihen. Bei dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich folgender Abschluss:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)</td>
<td>18,7</td>
<td>51,4</td>
<td>16,7</td>
<td>-34,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Rückflüsse von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)</td>
<td>20,6</td>
<td>21,3</td>
<td>20,0</td>
<td>-1,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einzahlungen</strong></td>
<td><strong>39,3</strong></td>
<td><strong>72,7</strong></td>
<td><strong>36,7</strong></td>
<td><strong>-36,0</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)</td>
<td>20,9</td>
<td>24,1</td>
<td>21,0</td>
<td>-3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewährung von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)</td>
<td>3,7</td>
<td>43,7</td>
<td>4,7</td>
<td>-39,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Auszahlungen</strong></td>
<td><strong>24,6</strong></td>
<td><strong>67,8</strong></td>
<td><strong>25,7</strong></td>
<td><strong>-42,1</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo aus Investitionskrediten</strong></td>
<td><strong>+14,7</strong></td>
<td><strong>+4,9</strong></td>
<td><strong>+11,0</strong></td>
<td><strong>+6,1</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Einzahlungen aus Anleihen                                                            | 49,4                    | 0,0                              | 0,0                    | 0,0                           |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                      | 1.313,8                 | 0,0                              | 1.283,1                | +1.283,1                      |
| **Einzahlungen**                                                                     | **1.363,2**             | **0,0**                          | **1.283,1**            | **+1.283,1**                  |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                       | 1.397,5                 | 0,0                              | 1.301,8                | +1.301,8                      |
| **Auszahlungen**                                                                     | **1.397,5**             | **0,0**                          | **1.301,8**            | **+1.301,8**                  |
| **Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Anleihen**                         | **-34,3**               | **0,0**                          | **-18,7**              | **-18,7**                     |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**                                                 | **-19,6**               | **+4,9**                         | **-7,7**               | **-12,6**                     |

Tabelle 50: Finanzierungstätigkeit
2.5.2.4 Investitionskredite

Der Stand der Investitionskredite (inklusive der Eigenbetriebe) hat sich zum Stand 31.12.2016 wie folgt entwickelt (VO/0082/17):

Abbildung 10: Investitionskredite
2.5.2.4.1 Kreditbedarf


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>35,5</td>
<td>42,3</td>
<td>37,2</td>
<td>-5,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>48,3</td>
<td>52,5</td>
<td>45,3</td>
<td>-7,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus Investitionstätigkeit</td>
<td>-12,8</td>
<td>-10,2</td>
<td>-8,1</td>
<td>+2,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe (GMW und WAW)</td>
<td>-3,7</td>
<td>-43,7</td>
<td>-4,7</td>
<td>+39,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kreditbedarf</td>
<td>-16,5</td>
<td>-53,9</td>
<td>-12,8</td>
<td>+41,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 51: Kreditbedarf

2.5.2.4.2 Kreditermächtigung und Kreditaufnahmen


2.5.2.4.3 Nettoeuverschuldung

Bei der Nettoeuverschuldung ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kassenwirksame Aufnahme (2014)</td>
<td>18,7</td>
<td>51,4</td>
<td>16,7</td>
<td>-34,7</td>
</tr>
<tr>
<td>abzgl. Eigenbetrieb GMW</td>
<td>3,7</td>
<td>6,2</td>
<td>4,7</td>
<td>-1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>abzgl. Umschichtung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aufnahme von Investitionskrediten</td>
<td>15,0</td>
<td>45,2</td>
<td>12,0</td>
<td>-33,2</td>
</tr>
<tr>
<td>(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung aufgenommener Darlehen</td>
<td>20,9</td>
<td>24,1</td>
<td>21,0</td>
<td>-3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto-Neuverschuldung (+)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>21,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Rückführung der Verschuldung (-)</td>
<td>5,9</td>
<td>9,0</td>
<td></td>
<td>+30,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 52: Nettoeuverschuldung

Die gemessen am Haushaltsansatz um rd. 30,1 Mio. € höhere Entschuldung ergibt sich daraus, dass genehmigte Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen, sondern z. T. als Ermächtigung nach 2017 vorgetragen worden sind.
2.5.2.5 Liquidität

Zur Liquiditätsentwicklung (Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen) ergibt sich ohne Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten folgendes Bild:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</td>
<td>1.285,4</td>
<td>1.229,9</td>
<td>1.221,8</td>
<td>-8,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</td>
<td>1.258,2</td>
<td>1.213,2</td>
<td>1.211,0</td>
<td>-2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</td>
<td>+27,2</td>
<td>+16,6</td>
<td>+10,8</td>
<td>-5,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>35,5</td>
<td>42,3</td>
<td>37,2</td>
<td>-5,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td>
<td>48,3</td>
<td>52,5</td>
<td>45,3</td>
<td>-7,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus Investitionstätigkeit</td>
<td>-12,8</td>
<td>-10,2</td>
<td>-8,1</td>
<td>+2,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)</td>
<td>39,3</td>
<td>72,7</td>
<td>36,7</td>
<td>-36,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)</td>
<td>24,6</td>
<td>67,8</td>
<td>25,7</td>
<td>-42,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo Investitionskredite</td>
<td>+14,7</td>
<td>+4,9</td>
<td>+11,0</td>
<td>+6,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Liquiditätsabfluss (-)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Liquiditätszufluss (+)</td>
<td>+29,1</td>
<td>+11,3</td>
<td>+13,7</td>
<td>+2,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 53: Liquidität

2.5.2.6 Kassenkredite

Der Stand der Kassenkredite der Stadt Wuppertal einschließlich Anleihen hat sich zum Stand 31.12.2016 wie folgt entwickelt (VO/0082/17):

Abbildung 11: Kassenkredite
2.6 Sonstige Angaben gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW

2.6.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Art</th>
<th>Straße</th>
<th>Von</th>
<th>Bis</th>
<th>Einnahmeerwartung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Alemannenstraße</td>
<td>Hochstraße</td>
<td>Höchsten</td>
<td>53.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Benrather Straße</td>
<td>Düsseldorfer Straße</td>
<td>Großmarkt</td>
<td>200.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Corneliustraße</td>
<td>Westring</td>
<td>Vohwinkler Straße</td>
<td>80.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>BauGB</td>
<td>Cronenfelder Straße / Oberdahl</td>
<td>Schulweg</td>
<td>Rennbaumer Straße</td>
<td>100.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Detmolder Straße</td>
<td>Oldenburgstraße</td>
<td>Württembergstraße</td>
<td>20.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Finkenstraße</td>
<td>Sedanstraße</td>
<td>Taubenstraße</td>
<td>7.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Fuchsstraße</td>
<td>Siegesstraße</td>
<td>Schloßstraße</td>
<td>2.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Fuchsstraße</td>
<td>Schloßstraße</td>
<td>Margaretenstraße</td>
<td>8.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Grafenstraße</td>
<td>Oststraße</td>
<td>Handelstraße</td>
<td>12.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Heidter Berg (1)</td>
<td>Heckinghauser Straße</td>
<td>Gewerbeschulstraße</td>
<td>8.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Heidter Berg (1)</td>
<td>Gewerbeschulstraße</td>
<td>Ottostraße</td>
<td>8.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Heinz-Kluncker-Straße</td>
<td>Friedrich-Engels-Allee</td>
<td>Wittensteinstraße</td>
<td>30.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Kaulbachstraße</td>
<td>Kruppstraße</td>
<td>Lenbachstraße</td>
<td>12.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Klingelhol (1)</td>
<td>Melanchtonstraße</td>
<td>Bürgerallee</td>
<td>54.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Lippestraße</td>
<td>Badische Straße</td>
<td>Ende</td>
<td>46.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Obere Sehlhofstraße</td>
<td>Untere Lichtenplatzer Straße</td>
<td>Emilstraße</td>
<td>12.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Oldenburgstraße</td>
<td>Lippestraße</td>
<td>Detmolder Straße</td>
<td>13.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Paradestraße</td>
<td>Wülflingstraße</td>
<td>Husumer Straße</td>
<td>9.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>BauGB</td>
<td>Rathenaustraße</td>
<td>Huldastraße</td>
<td>Sonnabendstraße</td>
<td>28.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Sauerbruchstraße</td>
<td>Haus Nr. 64</td>
<td>Haus Nr. 80</td>
<td>25.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Sedanstraße</td>
<td>Schwalbenstraße</td>
<td>Finkenstraße</td>
<td>20.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Sillerstraße</td>
<td>Varresbecker Straße</td>
<td>Fußweg</td>
<td>15.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Unterer Dorrenberg (2)</td>
<td>Wüstenhofer Straße</td>
<td>Wiesenstraße</td>
<td>4.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td>KAG</td>
<td>Württembergstraße</td>
<td>Lippestraße</td>
<td>Detmolder Straße</td>
<td>17.500 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Summe**: 784.500,00 €

Tabelle 54: noch nicht erhobene Beiträge (...)

2.6.2 Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| Lizenz und Software | K0111300 | 1.724.373,04 | -217.112,21 | 0,00 | 17.633.777,12 | -14.195.041,29 | -902.396,58 | 87.098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.030.279,52 | 1.917.475,00 | 2.609.497,60 |
| Lizenzen | K0111300 | 1.168,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,58 | -312,63 | -231,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545,34 | 856,95 | 621,24 |
| DV Software | K0211300 | 17.642.456,10 | -217.112,21 | 0,00 | 17.422.859,88 | -14.051.908,74 | -809.174,99 | 87.098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.862.985,32 | 1.936.618,05 | 2.608.874,36 |
| DV Software GWG | K0211300 | 142.820,52 | 2.927,94 | 0,00 | 0,00 | 145.748,88 | -142.820,52 | -2.927,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145.748,88 | 0,00 | 0,00 |

### 1.2 Sachanlagen

#### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke + grundstücksgleiche Rechte

| Grundflächen; Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | K0211300 | 70.663.767,42 | 8.083,00 | -57.223,00 | 0,00 | 70.656.627,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.663.767,42 | 70.656.627,42 |
| Grundflächen; Aufbauten | K0221200 | 13.728.531,85 | 6.417,67 | 0,00 | 0,00 | 13.734.951,02 | -9.733.720,42 | -225.447,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.958.167,49 | 3.994.812,93 | 3.775.785,53 |
| Grundflächen; Betriebsanlagen | K0211300 | 53.229.389,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.229.389,27 | -16.406.588,35 | -606.860,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.012.448,21 | 38.622.800,92 | 38.215.940,26 |
| Grundflächen; Betriebsanlagen GWG | K0211900 | 8.397,60 | -4.576,74 | 0,00 | 0,00 | 3.818,86 | -8.397,60 | 0,00 | 4.576,74 | 0,00 | 0,00 | -8.397,60 | 0,00 | 0,00 |

#### 1.2.2 Ackerland

| Ackerland; Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | K0221100 | 4.318.416,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318.416,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318.416,23 | 4.318.416,23 |

#### 1.2.3 Wald und Forsteanlagen

| Wald und Forsteanlagen | K0231100 | 9.016.577,97 | 4.364,50 | -2.563,08 | 0,00 | 9.014.883,07 | -3.441,96 | 0,00 | 933,88 | 0,00 | 0,00 | -3.508,88 | 9.016.577,97 | 9.018.292,47 |
| Wald und Forsteanlagen GWG | K0231900 | 3.441,96 | -933,88 | 0,00 | 0,00 | 3.408,08 | -3.441,96 | 0,00 | 933,88 | 0,00 | 0,00 | -3.508,88 | 0,00 | 0,00 |

#### 1.2.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

| Sonstige unbebaute Grundstücke | K0241100 | 137.630.087,64 | 14.500,67 | -19.801,74 | 0,00 | 137.604.786,57 | -26.148.796,37 | -832.307,83 | 4.578,74 | 0,00 | 0,00 | -26.976.435,46 | 111.481.381,27 | 110.648.351,15 |

#### 1.2.5 Sonstige unbebaute Grundst.; Grundst. und gl. Rechte

| Sonstige unbebaute Grundst.; Betriebsanlagen | K0241100 | 334.151,72 | -14.863.985,32 | 0,00 | 0,00 | -14.195.041,29 | 70.656.627,42 | 0,00 | 334.151,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 1.2.6 Betriebsanlagen + grundstücksgleiche Rechte

| Betriebsanlagen; Grundst. und gl. Rechte | K0241100 | 334.151,72 | -14.863.985,32 | 0,00 | 0,00 | -14.195.041,29 | 70.656.627,42 | 0,00 | 334.151,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 2.7 Anlagenspiegel gemäß § 45 GemHVO NRW

<table>
<thead>
<tr>
<th>Blattnposition</th>
<th>Klasse</th>
<th>Anschaffungs- und Herstellungskosten</th>
<th>Abschreibungen</th>
<th>Buchwert</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen</td>
<td>1.768.558,21</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Stadt Wuppertal / Finanzen**
## 1.2.2 Schulen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Schulen:</td>
<td>K021200</td>
<td>1.807.106,77</td>
<td>1.914,61</td>
<td>0,00</td>
<td>226.820,28</td>
<td>0,00</td>
<td>2.035.831,66</td>
<td>-889.378,78</td>
<td>-126.725,72</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-1.036.104,56</td>
<td>917.727,99</td>
<td>1.039.727,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schulen,</td>
<td>K0212100</td>
<td>2.047,59</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2.047,59</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-509,59</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebsvorräten</td>
<td>K0212100</td>
<td>1.805.742,38</td>
<td>1.914,61</td>
<td>0,00</td>
<td>226.820,28</td>
<td>0,00</td>
<td>2.034.462,67</td>
<td>-888.012,39</td>
<td>-126.725,72</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-1.034.738,11</td>
<td>917.727,99</td>
<td>1.039.727,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schulen;</td>
<td>K0212100</td>
<td>856,80</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>856,80</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>-856,80</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 1.2.3 Wohnbauten

| Wohnbauten, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | K03321200 | 183.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.220,00 |

### 1.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

| Sonst. Gebäude; Grundst. und grundstücksgleiche Rechte | K0341100 | 5.647.386,57 | 385.627,22 | -16.989,50 | -1.999,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -804.396,16 |

### 1.3 Infrastrukturvermögen

#### 1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

| Infrastrukturverm.; Grundst. u. grundst.gl. Rechte | K0412100 | 226.865.623,43 | 108.778,22 | -13.755,49 | 431.687,17 | 798,00 | 227.391.180,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.391.180,33 |

#### 1.3.2 Brücken und Tunnel

| Brücken | K0421101 | 94.193.283,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.733.061,21 |

| Tunnel | K0421102 | 94.620.876,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.542.742,22 |

#### 1.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung

| Gleisanlagen mit Streckenausrüstung | K0411110 | 130.803.450,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,52 |

| Schwebebahnaggregat | K0451110 | 130.803.450,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.209.451,80 |

#### 1.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisation

| Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen | K0411110 | 6.168.139,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.895,43 |

| Schmutz- und Regenwasserkanalisation | K0411110 | 5.918.128,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.895,43 |

| Kanalisation (Zoo) | K0411110 | 250.011,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.895,43 |

### Grafik

- Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen; Kanalisation

### Tabelle

- Infrastrukturvermögens
- Brücken und Tunnel
- Gleisanlagen mit Streckenausrüstung
- Schwebebahnaggregat
- Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisation
- Schmutz- und Regenwasserkanalisation
- Kanalisation (Zoo)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Bilanzposition</th>
<th>Klasse</th>
<th>Anschaffungs- und Herstellungskosten</th>
<th>Abschreibungen</th>
<th>Buchwert</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.2.3.5 Straßen-, Wege-, Plätze-, Verkehrsl. Anlagen</td>
<td>K0451101</td>
<td>1.026.109.548,15</td>
<td>516.821,70</td>
<td>-78.376,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Straßen und Sinkkästen</td>
<td>K0451102</td>
<td>880.539.670,90</td>
<td>233.947,96</td>
<td>-12.143,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Kreisverkehre und Kreuzungen</td>
<td>K0451103</td>
<td>3.198.227,13</td>
<td>3.603,60</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Wege</td>
<td>K0451104</td>
<td>704.334,09</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Treppen</td>
<td>K0451105</td>
<td>28.419.683,58</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Plätze</td>
<td>K0451106</td>
<td>12.960.149,27</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Verkehrsaufbauten</td>
<td>K0451107</td>
<td>3.899,87</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschilderungen und Parkcheinrichtungen</td>
<td>K0451108</td>
<td>984.209,97</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk., etc. GWG</td>
<td>K0451109</td>
<td>984.209,97</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</td>
<td>K0461100</td>
<td>984.209,97</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Bauten auf fremden Grund und Boden</td>
<td>K0511000</td>
<td>1,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige, Bauten des Sondervermögens</td>
<td>K0611111</td>
<td>115.585,69</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Blanposition</td>
<td>Klasse</td>
<td>Anschaffungs- und Herstellungskosten</td>
<td>Abschreibungen</td>
<td>Buchwert</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</td>
<td>K0711100</td>
<td>39.258.458,85</td>
<td>3.417.965,46</td>
<td>-1.449.685,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Maschinen und technische Anlagen</td>
<td>K0711190</td>
<td>5.787.670,49</td>
<td>66.128,60</td>
<td>-89.175,97</td>
</tr>
<tr>
<td>Maschinen und technische Anlagen GWG</td>
<td>K0711201</td>
<td>222.764,12</td>
<td>254,95</td>
<td>-7.441,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuwälder</td>
<td>K0711202</td>
<td>13.847,22</td>
<td>6.840,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Personenkraftfahrzeuge</td>
<td>K0711203</td>
<td>2.207.029,49</td>
<td>141.173,93</td>
<td>-24.204,96</td>
</tr>
<tr>
<td>Lastkraftfahrzeuge und Spezialfahrzeuge</td>
<td>K0711204</td>
<td>7.167.574,20</td>
<td>504.118,63</td>
<td>-431.592,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Anhänger</td>
<td>K0711205</td>
<td>305.608,00</td>
<td>1.890,02</td>
<td>-8.889,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Feuerwehrfahrzeuge</td>
<td>K0711206</td>
<td>17.766.384,17</td>
<td>1.638.151,76</td>
<td>-377.590,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Krankentransportfahrzeuge</td>
<td>K071207</td>
<td>5.705.231,63</td>
<td>1.056.635,88</td>
<td>-519.792,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Boote</td>
<td>K0711208</td>
<td>14.028,00</td>
<td>2.772,70</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Fahrzeuge GWG</td>
<td>K0711209</td>
<td>8.900,14</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</td>
<td>K0711300</td>
<td>78.335.464,28</td>
<td>6.012.440,65</td>
<td>-779.563,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG</td>
<td>K0711301</td>
<td>71.944.475,60</td>
<td>4.988.249,20</td>
<td>-626.440,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG</td>
<td>K0711302</td>
<td>6.350.988,68</td>
<td>2.024.191,34</td>
<td>-153.122,81</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.8 Gleisfeste Anlage, Anlagen im Bau</td>
<td>K0711303</td>
<td>121.136.965,36</td>
<td>28.049.275,46</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Anlagen im Bau</td>
<td>K0711304</td>
<td>121.136.965,36</td>
<td>28.049.275,46</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Geschäftsausstattung GWG
Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG
## 1.3 Finanzanlagen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Klasse</th>
<th>Jahr</th>
<th>Buchwert 2015</th>
<th>Buchwert 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AHK</td>
<td>31.12.2015</td>
<td>703.393.490,57</td>
<td>703.458.970,40</td>
</tr>
<tr>
<td>AFA</td>
<td>31.12.2016</td>
<td>703.393.490,57</td>
<td>703.458.970,40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 1.3.1 Anteile an verbund. Unternehmen

- **Klasse 1001100**
  - Anschaffungs- und Herstellungskosten: 780.101.998,91
  - Abschreibungen: 2016
  - Buchwert: 703.393.490,57

#### 1.3.2 Beteiligungen

- **Klasse 1111100**
  - Anschaffungs- und Herstellungskosten: 8.234.967,54
  - Abschreibungen: 2016
  - Buchwert: 8.234.964,51

#### 1.3.3 Sondervermögen

- **Klasse 1211100**
  - Anschaffungs- und Herstellungskosten: 402.736.318,21
  - Abschreibungen: 2016
  - Buchwert: 402.737.319,21

#### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

- **Klasse 1401210**
  - Anschaffungs- und Herstellungskosten: 84.239.720,63

#### 1.3.5 Ausleihungen

- **Klasse 1322100**
  - Anschaffungs- und Herstellungskosten: 32.198.824,60

### Anlage 55: Anlagenspiegel

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ausleihungen</th>
<th>Buchwert 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Summe</td>
<td>4.524.552.663,69</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>kl. Ausleihungen</th>
<th>Buchwert 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Summe</td>
<td>4.524.552.663,69</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 2.8 Sonderpostenspiegel

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Zuführung</td>
<td>laufende Auflösung</td>
<td>Grund entfallen</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1 Sonderposten für Zuwendungen</td>
<td>Zuweisungen vom Bund</td>
<td>233.248,79</td>
<td>2.892,26</td>
<td>-31.408,62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zuweisungen vom Land</td>
<td>108.865.697,25</td>
<td>7.106.389,54</td>
<td>-12.767.892,10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zuweisungen von Gemeinde / Gemeindeverbände</td>
<td>1.954.827,71</td>
<td>6.573,81</td>
<td>-127.506,16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zuweisungen von Zweckverbänden</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereich</td>
<td>9.109.388,89</td>
<td>0,0</td>
<td>-219.643,72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zuschüsse von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen</td>
<td>9.399,64</td>
<td>79.484,86</td>
<td>-3.000,21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zuschüsse von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zuschüsse von privaten Unternehmen</td>
<td>779.102,52</td>
<td>98.438,26</td>
<td>-84.115,76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zuschüsse von übrigen Bereichen</td>
<td>115.104.659,91</td>
<td>0,0</td>
<td>-30.544,96</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 Sonderposten für Beiträge</td>
<td>Beiträge u. ä.; Straßen</td>
<td>18.366.999,10</td>
<td>0,0</td>
<td>-2.528.323,04</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Beiträge u. ä.; Kanäle</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich</td>
<td>Abfallgebühren, Rettungsdienstgebühren</td>
<td>1.507.996,20</td>
<td>619.832,78</td>
<td>-643.445,69</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4 Sonstige Sonderposten</td>
<td>Spende, Schenkung u. ä.</td>
<td>420.617.689,80</td>
<td>978.129,95</td>
<td>-176.791,64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summe</td>
<td>676.549.009,81</td>
<td>8.891.741,46</td>
<td>-16.612.671,90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 56: Sonderpostenspiegel
### 2.9 Forderungsspiegel gemäß § 46 GemHVO NRW

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>bis zu 1 Jahr</td>
<td>1 bis 5 Jahre</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</td>
<td>78.321.554,03 €</td>
<td>74.755.492,22 €</td>
<td>777.770,81 €</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1 Gebühren</td>
<td>6.282.876,58 €</td>
<td>6.281.759,77 €</td>
<td>1.116,81 €</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2 Beiträge</td>
<td>1.818.487,97 €</td>
<td>1.818.487,97 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3 Steuern</td>
<td>19.106.882,46 €</td>
<td>19.106.882,46 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4 Forderungen aus Transferleistungen</td>
<td>16.207.356,79 €</td>
<td>16.207.356,79 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen übrige</td>
<td>34.844.180,86 €</td>
<td>31.279.235,86 €</td>
<td>776.654,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen LHH</td>
<td>61.769,37 €</td>
<td>61.769,37 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Privatrechtliche Forderungen</td>
<td>185.162.013,13 €</td>
<td>169.767.083,13 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2.1 gegenüber dem privaten Bereich</td>
<td>0,00 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich</td>
<td>4.232.406,15 €</td>
<td>4.232.406,15 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3 gegen verbundene Unternehmen</td>
<td>6.942.708,64 €</td>
<td>6.942.708,64 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4 gegen Beteiligungen</td>
<td>15.711.453,46 €</td>
<td>316.523,46 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5 gegen Sondervermögen</td>
<td>0,00 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>2.6 gegen Sonderhaushalte</td>
<td>158.275.444,88 €</td>
<td>158.275.444,88 €</td>
<td>0,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Summe aller Forderungen</td>
<td>263.483.567,16 €</td>
<td>244.522.575,35 €</td>
<td>777.770,81 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 57: Forderungsspiegel
2.10 Verbindlichkeitspiegel gemäß § 47 GemHVO NRW

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>150.000.000,00 €</td>
<td>567.687.217,98 €</td>
<td>1.301.300.208,34 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0,00 €</td>
<td>149.542,98 €</td>
<td>381.800.208,34 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0,00 €</td>
<td>17.906.007,99 €</td>
<td>529.500.000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0,00 €</td>
<td>549.631.667,01 €</td>
<td>390.000.000,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0,00 €</td>
<td>572.002.124,44 €</td>
<td>1.320.000.041,67 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0,00 €</td>
<td>870.746.336,26 €</td>
<td>2.344.561.063,45 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0,00 €</td>
<td>649.956.213,50 €</td>
<td>2.510.369.263,47 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0,00 €</td>
<td>489.956.213,50 €</td>
<td>870.746.336,26 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0,00 €</td>
<td>2.344.561.063,45 €</td>
<td>2.510.369.263,47 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle58: Verbindlichkeitspiegel
2.10.1 Erläuterung der im Verbindlichkeitenspiegel genannten Haftungsverhältnisse

2.10.1.1 Sicherheiten zugunsten Dritter gem. § 87 Abs. 1 GO NRW

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2016</th>
<th>2015</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>239,984,890</td>
<td>255,399,310</td>
<td>-15,414,420</td>
</tr>
<tr>
<td>Hiervon entfallen auf:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GWG</td>
<td>97,079,110</td>
<td>99,964,732</td>
<td>-2,885,622</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige, Selbsthilfeprojekt Steinbeißer e.V.</td>
<td>6,749</td>
<td>11,136</td>
<td>-4,387</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige, Schlossbauverein e.V.</td>
<td>24,863</td>
<td>27,163</td>
<td>-2,300</td>
</tr>
<tr>
<td>WSW</td>
<td>142,874,168</td>
<td>155,191,762</td>
<td>-12,317,594</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 60: Sicherheiten zugunsten Dritter


2.10.1.2 Rechtsgeschäfte, die Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen gleichkommen gem. § 87 Abs. 3 GO NRW

Die ehemalige Wuppertal GmbH hat sich in Vorjahren vertraglich zur Zahlung einer Leibrente verpflichtet, die im Zuge der Umstrukturierung auf die Delphin Verwaltungs-GmbH übergegangen ist. In diesem Zusammenhang hat die Stadt eine selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen, d.h. bei einem Zahlungsausfall der Delphin Verwaltungs-GmbH tritt die Stadt Wuppertal ein. Diese Rentenverpflichtung wird zurzeit mit rd. 131,5 T € (Vorjahr 205 T €) bewertet.
### 2.11 Rückstellungsspiegel

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>251110</td>
<td>Pensionsrückstellungen</td>
<td>617.657.890,00 €</td>
<td>33.593.680,00 €</td>
<td>13.458.452,00 €</td>
<td></td>
<td>-469.939,00 €</td>
<td>643.190.854,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>251115</td>
<td>Pensionsrückstellungen VE</td>
<td>*222.396.598,00 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>-612.875,00 €</td>
<td>27.278.144,00 €</td>
<td>-11.424.953,00 €</td>
<td>238.862.664,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>251125</td>
<td>Beihilferückstellung</td>
<td>*287.895.777,00 €</td>
<td>27.811.187,00 €</td>
<td>+13.878.397,00 €</td>
<td>35.205.310,00 €</td>
<td>+10.955.014,00 €</td>
<td>292.366.517,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Rückstellungen für Deponien und Altlasten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>261110</td>
<td>Rückstellungen für Deponien</td>
<td>712.723,49 €</td>
<td>222.263,34 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>189.810,71 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>680.270,86 €</td>
</tr>
<tr>
<td>261115</td>
<td>Rückstellungen für Altlasten</td>
<td>692.723,49 €</td>
<td>222.263,34 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>189.810,71 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>660.270,86 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>281110</td>
<td>Verpflichtungsrückstellung für nicht in Anspr. gen. Urlaub</td>
<td>6.576.327,61 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>354.958,28 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>6.931.285,89 €</td>
</tr>
<tr>
<td>281111</td>
<td>ATZ-Rückstellungen (Beamte)</td>
<td>11.315.469,18 €</td>
<td>2.351.532,81 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>816.773,09 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>9.780.709,46 €</td>
</tr>
<tr>
<td>281112</td>
<td>ATZ-Rückstellungen (Beschäftigte)</td>
<td>14.408.024,05 €</td>
<td>5.078.846,80 €</td>
<td>287.054,52 €</td>
<td>409.593,90 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>9.451.716,63 €</td>
</tr>
<tr>
<td>281115</td>
<td>Verpflichtungsrückstellungen für geleistete Überstunden</td>
<td>4.102.904,31 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>1.387.313,20 €</td>
<td>508.569,13 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>3.224.160,24 €</td>
</tr>
<tr>
<td>281120</td>
<td>Verpflichtungsrückstellungen bei Dienstherrenwechsel</td>
<td>*14.308.511,00 €</td>
<td>85.500,00 €</td>
<td>230.549,00 €</td>
<td>1.501.019,00 €</td>
<td>+469.939,00 €</td>
<td>15.963.420,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>281125</td>
<td>Andere Verpflichtungsrückstellungen</td>
<td>19.354.647,15 €</td>
<td>11.129.144,66 €</td>
<td>34.375,71 €</td>
<td>18.355.564,81 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>26.546.691,59 €</td>
</tr>
<tr>
<td>281130</td>
<td>Drohverlustrückstellungen</td>
<td>2.085.846,51 €</td>
<td>7.393,04 €</td>
<td>191.459,27 €</td>
<td>1.384.046,71 €</td>
<td>0,00 €</td>
<td>3.271.040,91 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Tabelle61: Rückstellungsspiegel*  
*Inkl. der Korrekturen, die im Jahr 2016 erfolgten.*

3.1 Vorjahresergebnis

Schlussbilanz zum 31.12.2015

Ergebnisrechnung 31.12.2015

Finanzrechnung 31.12.2015
Die Finanzrechnung 2015 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.178.435,27 € ab.

Gesamtauswertung und Ausblick
Das Eigenkapital der Stadt Wuppertal war zum Bilanzstichtag 31.12.2014 bereits vollständig aufgebraucht:

Stand 31.12.2015: 0,00 €
Stand 31.12.2016: 0,00 €


3.2 Rahmenbedingungen der städtischen Verwaltungstätigkeit 2015

Die Stadt als pflichtige Teilnehmerin am Stärkungspakt ist gesetzlich dazu verpflichtet, den Haushaltssanierungsplan (HSP) jährlich fortzuschreiben. Die Stadt Wuppertal verfügt seit 2012 (erstmalige Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans) wieder über eine rechtskräftige Haushaltssatzung.


3.3 Ergebnisüberblick


3.3.1 Eigenkapitalentwicklung der Stadt Wuppertal

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Eigenkapital</th>
<th>Fehlbeträge</th>
<th>Bemerkungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008</td>
<td>664.922.456,95 €</td>
<td></td>
<td>Feststellung gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2010 zu Drs. VO/0809/10</td>
</tr>
<tr>
<td>Jahresabschluss 2009</td>
<td>360.353.792,57 €</td>
<td>171.800.117,08 €</td>
<td>Feststellung gemäß Ratsbeschluss vom 02.07.2012 zu Drs. VO/0299/12</td>
</tr>
<tr>
<td>Jahresabschluss 2010</td>
<td>147.774.749,18 €</td>
<td>203.151.314,93 €</td>
<td>Feststellung gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2012 zu Drs. VO/0820/12</td>
</tr>
<tr>
<td>Jahresabschluss 2011</td>
<td>78.187.931,74 €</td>
<td>77.242.937,08 €</td>
<td>Feststellung gemäß Ratsbeschluss vom 15.07.2013 zu Drs. VO/0498/13</td>
</tr>
<tr>
<td>Jahresabschluss 2012</td>
<td>36.612.466,00 €</td>
<td>40.583.767,71 €</td>
<td>Feststellung gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2013 zu Drs. VO/1150/13</td>
</tr>
<tr>
<td>Jahresabschluss 2013</td>
<td>2.158.437,84 €</td>
<td>42.643.416,27 €</td>
<td>Feststellung gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2014 zu Drs. VO/0810/14</td>
</tr>
<tr>
<td>Nachtragshaushaltsplan 2017</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabelle 62: Eigenkapitalentwicklung
3.3.2 Zukünftige Ertragslage


Rahmenbedingungen der „Stärkungspaktkommunen"

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Gem. § 3 Stärkungspaktgesetz galt für Gemeinden, deren Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergab, die Teilnahme als verpflichtend.4


3 § 43 Abs. 7 GemHVO NRW: „Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, ist der entsprechende Betrag auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" gesondert auszuweisen.“
Abbildung 12: Stärkungspakt Stadtfinanzen
3.4 Steuerung und Produktoorientierung

3.4.1 Überwachung der Vorgaben des HSP

Auf Basis des Beschlusses zum HSP 2012 – 2021 vom 7. Mai 2012 hat der Rat die geforderten jährlichen weite-
ren Beschlüsse zur HSP-Fortschreibung gefasst. Sofern notwendig wurden Einzelbeschlüsse gefasst, mit denen
insbesondere Steuer- (hebesätze oder Gebühren/Entgelte erhöht worden sind.
Insbesondere mit dem Beschluss vom 10.11.2014 zur HSP-Fortschreibung 2015 mussten bei mehreren Maß-
nahmen Anpassungen vorgenommen werden; eine geringfügige Anpassung erfolgte mit der HSP-Fortschreibung
für das Jahr 2016, die derzeit der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorliegt.

Die nach dem Stand der letzten Fortschreibung zum HSP 2016 beschlossenen Maßnahmen werden unverändert
beibehalten und sind entsprechend verbindlich umzusetzen.

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird von der Bezirksregierung überwacht. Gem. § 7 Abs. 1 Satz 2
Stärkungspaktgesetz ist der Oberbürgermeister dazu verpflichtet, zu festgelegten Stichtagen über den Stand der
Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zu berichten. Der im laufenden Haushaltsjahr vorzulegende Bericht
ist mit dem Stand 30.06. der Bezirksregierung bis spätestens zum 31.07. vorzulegen. Bis zum 15.04. des Folgejah-
res ist der vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses vorzulegen. Dieser Bericht enthält
neben Ausführungen zur aktuellen Entwicklung insbesondere eine Darstellung der Umsetzung des Haushaltssa-
nierungsplans im Vorjahr.

Der bei der Maßnahme Nr. 1 (Dienstbezüge und Gehälter – Fortsetzung des Personalabbaus) an konkreten Stel-
len festgemachte (und mit den jeweiligen Leistungseinheiten vereinbarte) wurde Stellenabbau planmäßig fort-
gesetzt. Dieser wirkt sich entsprechend positiv auf die Personalkosten aus.
Dagegen ergeben sich Mehrbedarfe durch Tarifabschlüsse mit höheren Steigerungen (als eingeplant) und z. T.
veränderten Strukturen(Sozial- und Erziehungsdienst), aber auch zusätzliche Stellenbedarfe, insbesondere im
Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder und zur Betreuung von Flüchtlingen.

Bei den im Haushaltsplan bereits berücksichtigten Mittelkürzungen
- im Sachmittel-Bereich (Kürzung der Sachkosten (Nr. 2 ), Streichung der Übernahme des Elternanteils bei
den Lernmitteln (Nr. 3.3), Reduzierung der Zuschüsse an die Fraktionen (Nr. 8.1), Reduzierung des Auf-
wandes für die öffentlichen Toilettenanlagen (Nr. 8.7) und Maßnahmen im Bereich der IT (Nr. 8.8)) so-
wie
- bei den Zuschüssen (Reduzierung von Zuschüssen im Kulturbereich (Nr. 3.2), Reduzierung des städt. An-
teils an den Investitions-Zuschüssen an Sportvereine (Nr. 3.4), Gründung einer „Kulturgesellschaft“ so-
wie Kürzung Betriebskostenzuschuss Stadthalle (Nr. 4.1), Kürzung Betriebskostenzuschuss (Nr. 4.2), Zu-
schuss W-tec (Nr. 7.2) und Masterplan Gewerbeparks (Nr. 7.4))

ist die Bewirtschaftung planmäßig verlaufen.

Die Schauspielhaus-Nutzung (Nr. 4.3) wurde eingestellt; die Bibliothek-Zweigstelle Uellendahl (Nr. 4.6) wurde in
ein städtisches Objekt verlagert; die entsprechenden Mieten und Betriebskosten werden seitdem eingespart.
Die Gebühren bei der Bergischen Musikschule (Nr. 4.4) und die Eintrittspreise im Zoo (Nr. 4.7) wurden gemäß
HSP erhöht (zuletzt für die Zoo-Entgelte mit Wirkung zum 01.01. 2016); die geplanten Einnahme-Erwartungen
konnten in Abhängigkeit der Nutzer-/Besucherzahlen bei der Musikschule nicht ganz erreicht, beim Zoo aber
deutlich überschritten werden.
Die Projekte Amos und Cleanstreets (Nr. 5.1) wurden wie beschlossen eingestellt; Haushaltsmittel stehen hierfür nicht mehr zur Verfügung.

Die vorgesehene Steigerung der Quoten für ambulante Hilfen zur Pflege (Nrn. 5.2 und 5.3) konnte von der Fachverwaltung umgesetzt werden; trotz Mehraufwendungen beim Pflegewohngeld konnten im Bereich „Hilfe zur Pflege“ gegenüber den Planwerten deutliche Haushaltsverbesserungen erzielt werden.

Bei den „Leistungen nach dem AsylBLG“ gelingt es der Fachverwaltung durch aktives Integrationsmanagement schon seit Beginn der Maßnahme (Nr. 5.6), in erheblichem Umfang Asylbewerber in den direkten Arbeitsmarkt zu vermitteln und sie aus dem dauerhaften Leistungsbezug zu entlassen; auf die beigefügte Anlage wird verwiesen.

Die unter Nr. 5.7 geführte Maßnahme „Aufgabe des Übergangswohnheims Klingelholl“ ist durch die gestiegene Zahl der Flüchtlinge bis auf weiteres zurückgestellt worden.

Im Bereich der Jugendhilfe konnte die mit der HSP-Fortschreibung erhöhte Einnahme-Erwartung aus Kostenerstattungen Dritter durch intensive Beitreibungsmaßnahmen erreicht werden (Nr. 5.8).


Die im Bereich der Steuern mit dem HSP beschlossenen höheren Steuersätze (Nrn. 6.1 bis 6.4) sind mit Ratsbeschlüssen umgesetzt worden. Erfreulicherweise konnte 2016 bei der Gewerbesteuer ein gegenüber der Planung deutlich besseres Ergebnis erzielt werden.

Die mit der HSP-Fortschreibung 2015 neu beschlossene Einführung einer Abgabe auf Sportwettbüros (Nr. 6.6) ist inzwischen erfolgreich umgesetzt worden; das Ergebnis liegt über den Erwartungen.

Die 2015 neu beschlossene Maßnahme Nr. 7.5 „Optimierung des Schuldenportfolios“ wurde in 2016 erfolgreich weitergeführt.

Abbildung 13: HSP - Fortschreibung
3.4.2 Ziele und Zielkennzahlen für den Haushaltsplan der Stadt Wuppertal


3.5 Wichtige Vorgänge und Nachträge

3.5.1 Änderungen im Verwaltungsvorstand

3.5.1.1 Wiederwahl des Beigeordneten im Geschäftsbereich 1

In der Ratssitzung am 02.05.2016 wurde Herr Frank Meyer in geheimer Wahl für weitere acht Jahre als Beigeordneter für den Geschäftsbereich 1 „Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt“ wiedergewählt. Die neue Amtsperiode begann am 01.09.2016.

3.5.1.2 Wiederwahl des Beigeordneten im Geschäftsbereich 2.1

In der Ratssitzung am 07.03.2016 wurde Herr Dr. Stefan Kühn in geheimer Wahl für weitere acht Jahre als Beigeordneter für den Geschäftsbereich 2.1 „Soziales, Jugend, Schule und Integration“ wiedergewählt. Die neue Amtsperiode begann am 17.07.2016.

3.5.2 Strukturelle Organisationsveränderungen

3.5.2.1 Das Ressort Soziales heißt wieder „Sozialamt“

Seit dem 01.10.2016 heißt das Ressort Soziales wieder Sozialamt.
Ein eigens dafür eingerichtetes Team im Ressort Soziales hat sich seit geraumer Zeit mit den veränderten gesellschaftlichen und demografischen Herausforderungen im sozialen Bereich auseinander gesetzt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ressorts in die Arbeit einbezogen. Dabei ist auch die organisatorische Struktur bearbeitet worden.

3.5.2.2 Neuer Stadtbetrieb „ServiceCenter und E-Government“


3.5.2.3 Einrichtung eines Inklusionsbüros

Der Rat der Stadt hatte auf Anregung des Behindertenbeirates 2013 das „Handlungsprogramm zur Wuppertaler Inklusionspolitik“ verabschiedet. Es beschreibt, dass Inklusion eine gesamtgesellschaftliche also auch gesamt-

Das Inklusionsbüro ist Anlaufstelle für alle städtischen Einrichtungen, aber auch für freie Träger und Organisationen, sowie für den Beirat der Menschen mit Behinderung. Das Inklusionsbüro ist als Stabsstelle bei der Ressortleitung des Sozialamtes angesiedelt. In die Arbeit des Inklusionsbüros eingebunden werden sollen Menschen mit Behinderung, Initiativen, Vereine und Träger, die Inklusionsprojekte planen und organisieren, die Vertreter der städtischen Geschäftsbereiche und die Mitarbeiter der Stadt, sowie Mitglieder der Fraktionen im Rat der Stadt.

3.5.2.4 Kooperation beim arbeitsmedizinischen Dienst

Seit September 2016 übernimmt die Werksarztpraxis der WSW die Aufgaben des arbeitsmedizinischen Dienstes für die Stadtverwaltung.

Durch personelle Aufstockung der Betriebsärzte der WSW und eine räumliche Erweiterung der Praxisräume auf dem Betriebsgelände der WSW an der Brombergerstraße ist es möglich, ein größeres und effizienteres betriebsärztliches Zentrum vorzuhalten.

Bei dieser Konzernlösung ist von einer großen Kontinuität der Zusammenarbeit auszugehen, die bei der Vielfalt der Arbeitsplätze und den damit zusammenhängenden unterschiedlichsten Gefährdungen von großer Bedeutung ist.

3.5.3 Bedeutsame Geschäftsvorfälle

3.5.3.1 Nachtragshaushalt 2017


3.5.3.2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFG)


³ https://www.gesetze-im-internet.de/kinvfg/BJNR097500015.html
Bezirksregierung ein Fördervolumen von rd. 37,3 Mio. €, die bei der Haushaltsplanung 2016/17 berücksichtigt wurden.

Aus den Mitteln des Investitionsprogramms sollen sowohl Tiefbau- als auch Hochbaumaßnahmen realisiert werden, die entweder als Investitionen im städtischen Haushalt oder konsumtiv als Weiterleitung an das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal eingeplant sind.


Bei den vom GMW durchzuführenden Hochbau-Projekten wurden im Wesentlichen planerische Vorarbeiten geleistet, so dass von den im Haushalt eingeplanten Mittel in Höhe von 8 Mio. € zur Weiterleitung bislang noch keine Mittel abgerufen werden konnten.

3.5.3.3 „Gute Schule 2020“


3.5.3.4 Neuer Service der Stadtverwaltung: die Stadt ruft zurück


3.5.3.5 Neubau am Klingelholl

In seiner Sitzung am 09.03.2015 hat der Rat der Stadt Wuppertal den Durchführungsbeschluss gefasst, eine suk- cessive Erneuerung des Großteils der Betriebsgebäude sowie die Sanierung und Modernisierung der übrigen


3.5.4 Klageverfahren

3.5.4.1 Wohngeldersparnis


3.5.5 Schulsozialarbeit


3.6 Organigramm der Verwaltung

STADT WUPPERTAL

Organigramm (Stand: 01.01.2017)

Oberbürgermeister
Herr Mucke

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
Frau Bocklage

Datenschutzbeauftragter
Herr Selle-Brandes

- Geschäftsbereich 0
  - Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
    Herr OB Mucke
  - Geschäftsbereichsbüro

- Geschäftsbereich 1
  - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
    Herr Beig, Meyer
  - Geschäftsbereichsbüro

- Geschäftsbereich 2
  - Soziales, Jugend, Schule und Integration
    Herr Beig, Dr. Kühn
  - Geschäftsbereichsbüro

- Geschäftsbereich 3
  - Kultur und Sport
    Herr Beig, Paschalis
  - Geschäftsbereichsbüro

- Geschäftsbereich 4
  - Zentrale Dienstleistungen
    Herr Stadtdirektor Dr. Slawig
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 000
  - Büro des Oberbürgermeisters
    Herr Telian
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 001
  - Presseamt
    Frau Eckermann
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 002
  - Rechnungsprüfungsamt
    Frau Schmidt
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 003
  - Bürgeramt
    Herr Siegfried
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 004
  - Rechtsamt
    Herr Radtke
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 005
  - Bürgerbeteiligung
    Herr Beig, Meyer
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 006
  - Zentrale Revision
    Herr Dr. Flunkert
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 201
  - Sozialamt
    Herr Temme
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 202
  - Sport- und Sicherheitsamt
    Herr Knutzen
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 203
  - WAZ Wasser und Abwasser Wuppertal
    Herr Dölle
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 204
  - Haupt- und Personalamt
    Frau Salentin
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 205
  - Feuerwehr
    Herr Zander
  - Geschäftsbereichsbüro

- Amt 206
  - Straßen- und Verkehrsbetrieb
    Frau Berendes

- Amt 207
  - Wohnen
    Herr Braun

- Amt 208
  - Straßen- und Verkehrsbetrieb
    Frau Tkocz

- Amt 209
  - Wohnen
    Herr Dr. Fink

- Amt 210
  - Wohnen
    Herr Dr. Faßbender

- Amt 211
  - Wohnen
    Herr Dr. Reich

- Amt 212
  - Wohnen
    Herr Dr. Nitsch

- Amt 213
  - Wohnen
    Herr Dr. Schuster

- Amt 214
  - Wohnen
    Herr Dr. Sauer

- Amt 215
  - Wohnen
    Herr Dr. Wagner

- Amt 216
  - Wohnen
    Herr Dr. Sailer
3.7 Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

3.7.1 Landschaftsverbandsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat aufgrund einer Klage der Stadt Köln zur Zuständigkeit zur Übernahme der Kosten der Integrationshelfer in Schulen und Kindertageseinrichtungen im Gebiet des LVR eine Rückstellung gebildet. Diese Rückstellung, die sich nicht nur auf die Stadt Köln, sondern auf alle Mitgliedskommunen des LVR bezog, wurde über die Landschaftsumlage finanziert.


3.7.2 Gesetzesänderung UVG


3.7.3 Erhöhung der Beamtenbesoldung

Am 02.03.2017 wurde von Vertretern der Landesregierung und den Gewerkschaften beschlossen, dass der Tarifabschluss vom 29.04.2016 der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, für die Beamten und Beamtinnen, sowie der Versorgungsempfänger/-innen, in gleicher Weise übernommen wird. Ab dem 01.04.2017 erhöht sich damit die Besoldung um 2,0 Prozent und ab dem 01.01.2018 nochmal um 2,35 Prozent. Der Mindestbetrag liegt bei 75 €.

3.7.4 Haus der Integration

3.7.5 Gründungsmitglied des Vereins „Metropolregion Rheinland e.V.“

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in einer Sondersitzung am 15.02.2017 beschlossen, dass die Stadt Wuppertal den Verein „Metropolregion Rheinland e.V.“ in der Gründungsversammlung am 20.02.2017 als Gründungsmitglied mitgründet.


3.7.6 Wirtschaftliche Entwicklung der GWG


3.8 Örtliche Besonderheiten

3.8.1 Statistische Angaben:

Wohnungen (Stand 30.09.2016): 197.922 (30.09.2015: 197.536)
106

Größe des Stadtgebietes: 168,41 qkm
Länge der Stadtgrenze: 94,5 km
Länge der Wupper im Stadtgebiet: 33,9 km
Länge der Schwebebahn: 10,5 km Flusstrecke
2,8 km Landstrecke

Stadtbezirke: 10
Höchster Punkt im Stadtgebiet: Lichtscheid 350 m ü. NN
Niedrigster Punkt im Stadtgebiet: Wuppersohle bei Müncheng 100 m ü. NN
Geographische Lage:
1° 1’ östlicher Länge (westlichster Punkt)
7° 19’ östlicher Länge (östlichster Punkt)
51° 19’ nördlicher Breite (nördlichster Punkt)
51° 10’ nördlicher Breite (südlichster Punkt)

Wuppertal weist in diesem Jahr eine Zunahme der Einwohnerzahl aus (+ 4.756 Einwohner).

3.8.2 Wohnungssituation

Die zentrale Lage und guten Verbindungen zur Rhein- und Ruhrschiene, die Lage in schöner bergischer Natur, eine lebendige Stadt mit einer großen Kulturszene und vielen Freizeitmöglichkeiten machen Wuppertal auch für Neubürger attraktiv.


Zum Wohnungsleerstand in Wuppertal wurde in 2016 eine neue Analyse erarbeitet. Demnach ist der Wohnungsleerstand mit derzeit 6,0 % (Datenstand 2015) leicht rückläufig, was vor allem auf einen spürbaren Anstieg der Bevölkerungszahl durch Auslandszuwanderung in den letzten Jahren und eine damit einhergehend gestiegene Wohnungsnachfrage zurückzuführen ist. Erhöhte Leerstandszahlen finden sich weiterhin in der Talachse, im Osten Wuppertals und in einzelnen Hochhaussiedlungen. Der Bevölkerungszuwachs durch Zuzug hat sich auch in 2017 fortgesetzt. Eine erhöhte Wohnungsnachfrage und sinkende Leestände sind wahrscheinlich, quantitativ zurzeit jedoch noch nicht eindeutig abschätzbar.
Die Schaffung von neuem Wohnraum in der City und Randlagen ist ein weiterer, gemeinsam mit der Stadt bearbeiteter Aufgabenbereich. Die Bemühungen zählen sich aus, so konnten neben lokalen erneut auch überregionale Projektentwickler gewonnen werden, um attraktive Wohnraumangebote für Studierende, junge Familien und Senioren zu schaffen.


Unverändert stellen verwahrloste Immobilien, sogenannte Schrott- oder Problemimmobilien, eine städtebauliche sowie finanzielle Herausforderung dar. Nach vier Abrissmaßnahmen in 2015, war auch in 2016 der Abriss einer weiteren Schrottimmobilie durch die Stadt als Ersatzmaßnahme zur Gefahrenabwehr erforderlich, was zu einer zusätzlichen Kostenbelastung für die Stadt geführt hat. Zwei weitere Abrisse zur Gefahrenabwehr sind in Vorbereitung.

3.8.3 Bildung

3.8.3.1 Bergische Universität

Die 1972 gegründete Bergische Universität Wuppertal ist ein wichtiger Standortfaktor sowohl für die Stadt als auch die Region. Die Universität mit ihren rund 22.000 Studierenden verfügt über acht Fakultäten sowie die „School of Education“, in denen ein breites Fächerspektrum mit über 100 Studiengängen angeboten wird. Mit mehr als 2.000 Beschäftigten ist die Universität zudem einer der größeren Arbeitgeber der Region. 120 Studierende erhalten ein Deutschlandstipendium, an dem sich derzeit 30 Firmen, davon 18 aus Wuppertal, beteiligen. Bei regelmäßigen Treffen findet ein Austausch zwischen den Leitungen der Verwaltungsspitzen von Stadt und Universität (Dezernenten, Rektorat, Oberbürgermeister) statt. Weiterhin besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid und der Bergischen Universität. Für die Bergische Wirtschaft bietet die Universität zudem eine Forscherdatenbank. Als Servicestelle und Ansprechpartner gibt es die Wissenschaftstransferstelle.

Das Land und die Universität investieren gegenwärtig in die Erneuerung und den Ausbau der Universität rd. 100 Mio. €. So soll in 2017 die Inbetriebnahme sowohl eines Ersatzneubaus für die Fächer Chemie, Biologie, Maschinenbau und Sicherheitstechnik auf dem Campus Griffenberg als auch eines Seminar- und Bürogebäudes für die Architektur und das Bauingenieurwesen am Campus Haspel erfolgen. Ferner konnte in 2016 ein Gebäude für die School of Education am Campus Freudenberg eröffnet werden.

3.8.3.2 Junior Uni – Bergisches Land

Mit inzwischen rund 48.500 belegten Kursplätzen in mehr als 4.000 Kursen (Stand: Dezember 2016) hat sich die Einrichtung einen Namen als außerschulischer Lernort wissenschaftlich-praktischer Bildung, auch über die Stadtgrenzen Wuppertals hinaus, gemacht. Wichtige Partner sind die Bergische Universität Wuppertal, viele bergische Schulen und Unternehmen.


3.8.4 Wirtschaft

3.8.4.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen


Im Ranking der Wirtschaftszweige liegen die unternehmensnahen Dienstleistungen und der Großhandel vorn. Auch die Zukunftsaussichten werden in beiden Branchen sehr positiv eingeschätzt. Über eine eingetürbte, insgesamt aber noch positive Wirtschaftslage berichten die Kreditwirtschaft und das Verkehrsgewerbe.

Im Einzelhandel liegt der aktuelle Geschäftslageindex deutlich im positiven Bereich. Erkennbar ist, dass auch kleinere Betriebe überwiegend zufrieden sind; erfolgreicher waren aber die größeren Einzelhändler. Das Hotel- und Gastgewerbe beurteilt die Geschäftslage weiterhin sehr positiv, obwohl die Umsätze und Erträge etwas gesunken sind. Die Erwartungen sind überwiegend optimistisch. Deshalb wollen 42 Prozent der Betriebe ihre Investitionen steigern.

3.8.4.2 Einzelhandelsstandort Wuppertal


Mit der Eröffnung des IKEA Einrichtungshauses ist, wie auch mit der Realisierung von Projekten in der Elberfelder City, wie der neue Döppersberg und die Planungen zur Errichtung eines Factory-Outlet-Centers (FOC) in der ehemaligen Bundesbahndirektion und dem Postgebäude am Kleeblatt ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Standortes Wuppertal.


3.8.4.3 Wirtschaftsförderung

Auch 2016 haben sich die Kennzahlen für den Wirtschaftsstandort Wuppertal in positive Richtung entwickelt. Die Arbeitslosigkeit liegt trotz der Herausforderung um die hohe Flüchtlingszahl weiter deutlich unter 10 Prozent, die Industriumsätze steigen nach wie vor, auch die Exportquote hat sich noch einmal erhöht. Die Wirtschaftsförderung hat 2016 erneut nach Kräften daran mitgewirkt, die positiven Trends weiter zu verstetigen.


Konstant blieb die Nachfrage nach Logistikflächen, die sich in dem Neubau des DHL-Stützpunktes in Vohwinkel, aber auch durch den Abriss der METRO-Gebäude an der Dieselstraße erkennen lässt. Großflächige Ansiedlungsanfragen kann die Stadt Wuppertal mit einem Flächenangebot zurzeit nicht bedienen.


Deutlich wird, dass die Stadt Wuppertal mehr und mehr von privaten Partnern abhängt, die gewerbliche Brachen revitalisieren.

Die direkte Ansprache von Investoren mit der eigenen Tour Wuppertal INSIDE sowie auf der Immobilienmesse EXPO Real in München und zum zweiten Mal auf der polis in Düsseldorf sind Basis dieser Ansiedlungserfolge. Aufgrund der Flächenengpässe wird die Stadt Wuppertal in Zukunft im Sinne einer nachhaltigen Grundstücksvermarktung einen noch größeren Wert auf eine hohe Arbeitsplatzdichte legen.

Nach wie vor zieht das derzeit größte Stadtentwicklungsprojekt - der Umbau des Döppersberg zum neuen Tor zur Stadt - weitere Investitionen nach sich. Der erwähnte Tiefbunker gehört ebenso dazu, wie die Entwicklungen am Wall. Derzeit entsteht dort ein Hotelneubau. Das von der Wirtschaftsförderung initiierte und bundesweit wahrgenommene Projekt „Online City Wuppertal“, das stationären und Onlinehandel verbindet, wird auch nach dem Ende der Förderung von der Wirtschaftsförderung begleitet.

Unternehmen bei ihren Belangen zu unterstützen ist eine zentrale Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförde- rung. Die Organisation von Gemeinschaftsständen auf Fachmessen gehört ebenso dazu, wie die Initiierung von Branchenstammtischen; so bereits langjährig im Bereich Automotive und nun auch für den Bereich technische Textilien.

Im Rahmen der Chinaaktivitäten, des bei der Wirtschaftsförderung angesiedelten China Competence Centers nahm eine Delegation an einer großen Mehrbranchenmesse in China teil, um die wirtschaftlichen Beziehungen zu diesem Markt weiter zu vertiefen und weitere Ansiedlungen chinesischer Unternehmen in Wuppertal zu initiieren.

Intensive Beratung zu Förderprogrammen, die Begleitung des Projektes ÖKOPROFIT®, die Ausrichtung einer lokalen Jobmesse zusammen mit weiteren Partnern und verschiedenen Maßnahmen im Bereich Übergang Schule-Beruf im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ sind weitere Beispiele für das Engagement für die hiesigen Unternehmen.


Auch als Arbeitgeberin hat sich die Jobcenter Wuppertal AöR gut positioniert. Im Juni 2016 wurde das Unternehmen mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ für die familienfreundlichen Rahmenbedingungen und die angelaufenen Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit ausgezeichnet.
3.8.4.5  Arbeitsmarkt
Stadt Wuppertal (Stand Dezember 2016)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Merkmale</th>
<th>Dez 2016</th>
<th>Vom Monat</th>
<th>Vorjahresmonat¹</th>
<th>Dez 2015</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>abs. in %</td>
<td>abs. in %</td>
<td>abs. in %</td>
<td>abs. in %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Bestand an Arbeitsuchenden

| Insgesamt | 33.755 | 184 | 0,5 | 1.351 | 4,2 |

### Bestand an Arbeitslosen

| 57,4% Männer | 16.835 | 44 | 0,3 | 371 | 2,3 |
| 42,6% Frauen | 9.668 | 95 | 1,0 | 563 | 6,2 |
| 9,4% 15 bis unter 25 Jahre | 7.166 | -52 | -0,7 | -193 | -2,6 |
| 2,1% dar. 15 bis unter 20 Jahre | 1.580 | - | - | 197 | 14,2 |
| 14,6% 50 Jahre und älter | 1.351 | 3 | 0,9 | 64 | 22,5 |
| 14,6% dar. 55 Jahre und älter | 2.462 | 9 | 0,4 | -134 | -5,2 |
| 38,8% Langzeitarbeitslose | 2.462 | 44 | 0,3 | 298 | 4,8 |
| 4,8% Schw.-behinderte | 812 | -34 | -0,7 | -28 | -3,3 |
| 39,4% Ausländer | 6.634 | 33 | 0,5 | 976 | 17,2 |

### Zugang an Arbeitslosen

| Insgesamt | 3.492 | 250 | 7,7 | 276 | 8,6 |
| dar. aus Erwerbstätigkeit | 1.029 | - | - | -27 | -2,6 |
| aus Ausbildung/sonst. Maßnahme | 907 | 55 | 6,5 | 175 | 23,9 |
| seit Jahresbeginn | 43.494 | x | x | -482 | -1,1 |

### Abgang an Arbeitslosen

| Insgesamt | 3.428 | -29 | -0,8 | 192 | 5,9 |
| dar. in Erwerbstätigkeit | 633 | -116 | -15,5 | -20 | -3,1 |
| in Ausbildung/sonst. Maßnahme | 1.139 | -47 | -4,0 | 113 | 11,0 |
| seit Jahresbeginn | 43.478 | x | x | -869 | -2,0 |

### Arbeitslosenquoten bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen

| 9,5 | x | x | x | 9,3 |
| 10,2 | x | x | x | 9,7 |
| 8,7 | x | x | x | 8,9 |
| 8,5 | x | x | x | 7,5 |
| 8,4 | x | x | x | 7,1 |
| 7,8 | x | x | x | 8,3 |
| 7,7 | x | x | x | 8,4 |
| 25,8 | x | x | x | 22,6 |

### Zugang an Arbeitsstellen

| 1.852 | -65 | -3,4 | 36 | 2,0 |

¹ Bei Quoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen.
² Vorläufige, hochgerechnete Werte am aktuellen Rand (beim Arbeitslosengeld für die letzten zwei Monate).

Abbildung 14: Arbeitsmarkt
3.8.4.6 Wuppertaler Stadtwerke (WSW)

Die WSW sorgen als kundenorientierter Anbieter von Energieversorgung, Mobilitätsdienstleistungen und Abfallentsorgung für eine hohe Lebensqualität in Wuppertal. Des Weiteren tritt die WSW Energie & Wasser AG auch als Dienstleister für die Stadt bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung auf.


3.8.5 Tourismus


An diesem Punkt knüpft auch ein Programm von City-Touren an, das nicht nur immer umfangreicher, sondern vor allem auch immer jünger wird und dessen Zuspruch von Jahr zu Jahr ansteigt. An die Stelle der klassischen Führungen rückt zunehmend der Stadtrundgang mit Erlebnisfaktor, bei dem Gäste beispielsweise hinter anson-


3.8.6 Kultur im Tal

3.8.6.1 Wuppertaler Stadthalle


Auch das Thema Nachhaltigkeit wird großgeschrieben, um die Strahlkraft der Historischen Stadthalle auch für künftige Generationen zu bewahren. Vor einigen Jahren hat sich das Haus dem Codex Fairpflichtet des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren (EVVC) unterworfen. Mit der Teilnahme am Projekt Ökoprofit wurde ein ganzheitlicher Prozess eingeleitet, bei dem es nicht nur um einen verantwortungsvollen Umgang mit energetischen Ressourcen geht. Die Mitwirkung an der Ausbildungsinitiative 100pro ist ebenfalls ein Baustein dieser Strategie.
3.8.6.2 Historisches Zentrum


Bis zu diesem Zeitpunkt war das Engels-Haus nach wie vor ein Anziehungspunkt für chinesische Reisende, Delegationen und Geschäftsleute.


3.8.6.3 Pina Bausch Zentrum


3.9 Chancen und Risiken

3.9.1 Steuern


Der Hebesatz für die Gewerbesteuer für 2016 beträgt unverändert 490 Prozent. In 2016 fielen die Gewerbesteuereinnahmen höher aus als veranschlagt. Für 2017 wird erwartet, dass der Haushaltsansatz erreicht wird.

3.9.2 Zinsrisiko

Die Zinsschuldenquote der Stadt Wuppertal für das Jahr 2016 beträgt für Investitionskredite 3,3574 % (Vorjahr 3,3645 %) und für Liquiditätskredite 1,4075 % (Vorjahr 1,4533 %).


3.9.3 Flüchtlingssituation


Lebten Ende 2015 etwas mehr als 5.000 Flüchtlinge in Wuppertal, so sind es am Ende des Jahres 2016 mehr als 9.000. Bis im Frühjahr des Jahres war es Hauptsoße, für alle Flüchtlinge eine angemessene Unterbringung zu erreichen. Durch die weiterhin sehr breite Unterstützung aus der Bevölkerung und der Wohnungswirtschaft konnte diese Herausforderung erfolgreich gemeistert werden, so dass zum Jahresende etwas mehr als 95 % aller Flüchtlinge in privatem Wohnraum lebten. Durch diese dezentrale Unterbringung ist eine gute Voraussetzung für die Integration der Flüchtlinge in die Stadtgesellschaft gelegt.
Um diesen Integrationsprozess bei den schulpflichtigen Kindern erfolgreich zu gestalten, wurden zwischenzeitlich über 100 sogenannte Seiteneinsteigerklassen gebildet, an denen etwa 1.800 Kinder Deutsch lernen, bis sie in die Regelklassen integriert werden. Dieser Einstieg wird gefördert durch zahlreiche Angebote der Bildungsträger, der Wohlfahrtspflege, des Ressorts Zuwanderung und Integration und der Ehrenamtlichen.

Im Sommer 2016 wurden alle Flüchtlinge aus Wuppertal vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge registriert und die Asylverfahren eröffnet. Inzwischen liegen zahlreiche Entscheidungen vor; im Zusammenhang mit der negativen Entscheidung ihres Verfahrens sind etwa 450 Flüchtlinge freiwillig in ihre Heimatländer zurückgekehrt.

Vor dem Hintergrund der positiv ausgegangenen Verfahren und der Tatsache, dass viele anerkannte Flüchtlinge aus anderen Bundesländern oder Städte die Möglichkeit bis August 2016 genutzt haben, nach Wuppertal zu ziehen wird der Fokus der Integration verstärkt auf die Integration in den Arbeitsmarkt gelegt. Die enge Kooperation, die es seit vielen Jahren zwischen dem Jobcenter Wuppertal und dem Ressort Zuwanderung und Integration gibt, wurde um die Bundesagentur für Arbeit (Integration Point) erweitert.

Um die Arbeitsmarktintegration noch erfolgreicher gestalten zu können, wird das Ressort, das Jobcenter (Zebera) und die Bundesagentur gemeinsam einen Standort im „Haus der Integration“ an der Friedrich-Engels-Allee schaffen. Hier werden alle Bereiche der Integration angesiedelt und sollen in enger Kooperation individuelle Angebote für die Menschen gestalten.

In Vorbereitung auf die berufliche Qualifikation konnten in 2016 über 3.000 Flüchtlinge bereits in Sprachkurse vermittelt werden. Erste Arbeitsorientierungsangebote konnten eingerichtet werden und es gibt auch zahlreiche Kontakte mit Handwerk, Gewerbe und Industrie, die ebenfalls Angebote zur beruflichen Integration machen wollen.

3.9.4 Bedeutsame Projekte

3.9.4.1 Döppersberg


Mit der Bahn wurde eine Vereinbarung zur Sanierung geschlossen, die insbesondere die Bauzeiten und Flächen koordiniert. Ziel der Bahn ist es, die Entkernung des historischen Empfangsgebäudes noch vor der Fertigstellung der städtischen Anlagen am Döppersberg zu erreichen. Anfang März 2017 stellte die Bahn einen Fahrplan für die Sanierung des Bahnhofs bis 2023 vor.

3.9.4.2 FOC – Wuppertal


3.9.4.3 IKEA-Eröffnung

3.10 Darstellung der Personalsituation

Zum 31.12.2016 waren bei der Stadt Wuppertal (einschließlich Eigenbetriebe) 5.237 Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter (das sind 147 Personen mehr gegenüber dem 31.12.2015) beschäftigt. Davon waren
- 956 (minus 15) Beamtinnen und Beamte,
- 3.042 (plus 114) tariflich Beschäftigte im Kernbereich der Verwaltung und
- 1.239 (plus 48) tariflich Beschäftigte in den Eigenbetrieben.
- 956 (minus 9) Personen erhielten Versorgungsbezüge oder Ruhegelder.

28,5% des Personals war teilzeitbeschäftigt (Vorjahr 29,0 %). Das Durchschnittsalter betrug 46,9 Jahre (Vorjahr 
47,0 Jahre). Der Frauenanteil lag bei 59,6 % (Vorjahr 59,4 %).

198 Personen waren in insgesamt 20 Ausbildungsberufen in einem Ausbildungsverhältnis (das sind 38 Auszel- 

Die Besoldung der Beamten ist in der Landesbesoldungsordnung NRW geregelt, für die tariflich Beschäftigten gilt 
der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Die Anzahl der Vollzeitkräfte wurde mit Stand Dezember 2016 pro Ressort/ Stadtbetrieb dargestellt.

3.10.1 Tarifeinigung im öffentlichen Dienst

Mit der Zustimmung der Gewerkschaften zur Tarifeinigung im öffentlichen Dienst vom 29.04.2016 ist der Tarifa- 
schluss bestätigt worden. Mit dem Tarifabschluss steigen die Entgelte der Beschäftigten des öffentlichen Dien- 
tes in zwei Etappen um insgesamt 4,75 Prozent.
Gleichzeitig wurden die Pflichtbeiträge der Zusatzversorgungskassen erhöht und die Jahressonderzahlung auf das 
Niveau aus dem Jahr 2015 eingefroren bzw. für das Jahr 2017 zusätzlich um weitere vier Prozentpunkte abge- 
senkt. Ab dem 01.01.2017 tritt zudem die Entgeltordnung im Bereich TVöD VKA in Kraft. 7

7 [Website](http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/tr/)
3.11 Bilanzkennzahlen – NKF Kennzahlsset

Mit dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (sowie dem Handbuch zum NKF-Kennzahlsset NRW aus 2012) ist das nachfolgend beschriebene NKF-Kennzahlsset als verbindlich erklärt worden.

Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF (Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung) zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern es für eine Bewertung erforderlich ist, die Kennzahlen ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen.

Mit den Kennzahlen können so Zeitreihen oder Plan-/Ist-Vergleiche aufgebaut werden. Diese erlauben zeitnah differenzierte Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, die im interkommunalen Vergleich, im Rahmen von Anzeige- und Genehmigungsverfahren oder bei der Erstellung haushaltswirtschaftlicher Sanierungskonzepte eine wichtige Rolle spielen können.

3.11.1 Analysebereich: Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

3.11.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Bei einem Wert unter 100% ist dies nicht der Fall. Die ordentlichen Aufwendungen stehen dann in einem unangemessenen Verhältnis zu der vorhandenen Ertragskraft. Die Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>+100 = 1.292.181.921,75 €</td>
<td>102,02%</td>
<td>101,68%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.266.590.804,44 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.11.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Verringert sich die Eigenkapitalquote 1 im Zeitreihenvergleich, kann dies auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein.

Das Eigenkapital der Stadt Wuppertal war zum Bilanzstichtag 31.12.2014 bereits vollständig aufgebraucht. Seitdem ist die Stadt Wuppertal nach § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eigenkapital</td>
<td>+100 = 0,00 €</td>
<td>0,00%</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzsumme</td>
<td>3.903.863.583,79 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

STADT WUPPERTAL / FINANZEN
3.11.1.3 Eigenkapitalquote 2


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EK + Sopo Zuwend./Beiträge *100 =</td>
<td>245.618.485,02</td>
<td>6,29%</td>
<td>6,84%</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzsumme</td>
<td>3.903.863.583,79 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.11.1.4 Fehlbetragsquote


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Negatives Jahresergebnis 2016 *100 =</td>
<td>4.339.078,24 €</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgleichrückl. + Allg. Rücklage</td>
<td>0,00 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.11.2 Analysebereich: Kennzahlen zur Vermögenslage

3.11.2.1 Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Infrastrukturvermögen *100 =</td>
<td>589.073.337,02 €</td>
<td>15,09%</td>
<td>16,57%</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzsumme</td>
<td>3.903.863.583,79 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.11.2.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. In diese Kennzahl fließen sowohl die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen ein.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bil. AfA auf Anlagevermögen</td>
<td>51.228.416,58 €</td>
<td>4,04%</td>
<td>3,19%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.266.590.804,44 €</td>
<td>4,04%</td>
<td>3,19%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.11.2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflosung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern.

Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

In die Kennzahl fließen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenausgleich und sonstiger Sonderposten ein. Mit den bilanziellen Abschreibungen werden sowohl die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch auf die Finanzanlagen erfasst.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ertr. aus Auflösung von Sopo</td>
<td>17.322.179,99 €</td>
<td>33,81%</td>
<td>45,12%</td>
</tr>
<tr>
<td>Bil. AfA auf Anlagevermögen</td>
<td>51.228.416,58 €</td>
<td>33,81%</td>
<td>45,12%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.11.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge entgegen zu wirken. Als Investitionen werden Zugänge und Zuschreibungen zum Anlagevermögen betrachtet.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bruttoinvestitionen</td>
<td>59.529.165,15 €</td>
<td>78,27%</td>
<td>70,40%</td>
</tr>
<tr>
<td>Abg. Anlagev. + AfA Anlagev.</td>
<td>76.053.520,97 €</td>
<td>78,27%</td>
<td>70,40%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Analysebereich: Kennzahlen zur Finanzlage

#### 3.11.3.1 Anlagendeckungsgrad 2


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eigenkapital + Sopo Zuwend./ Beiträge + langfr. Fremdkapital</td>
<td>*100 =</td>
<td>1.879.156.323,59 €</td>
<td>55,16%</td>
</tr>
<tr>
<td>Anlagevermögen</td>
<td></td>
<td>3.406.821.977,72 €</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 3.11.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Der dynamische Verschuldungsgrad, der auch als „Tilgungsdauer“ oder „Schuldentilgungsdauer“ bezeichnet wird, dient als Maßstab für die Schuldendeckungsfähigkeit der Gemeinde. Er gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Bei sehr hohen absoluten Werten z.B. über +100 oder -100 ist eine sinnvolle Interpretation der Kennzahl nur eingeschränkt möglich. Letztlich sagt ein hoher Wert lediglich aus, dass das Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme sehr gering ist.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Effektivverschuldung</td>
<td></td>
<td>2.982.715.871,64 €</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Finanzrechnung)</td>
<td>*100 =</td>
<td>10.825.350,01 €</td>
<td>27553,07%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 3.11.3.3 Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Sicherstellung der Liquidität ist neben einem ausgeglichenen Ergebnis eine weitere wichtige Aufgabe der Kommune.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Liquide Mittel + Kurzfr. Ford.</td>
<td>*100 =</td>
<td>248.177.924,70 €</td>
<td>28,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurzfristige Verbindlichkeiten</td>
<td></td>
<td>870.746.336,26 €</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.11.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Gemeinde mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kurzfristige Verbindlichkeiten</td>
<td>870.746.336,26 €</td>
<td>22,30%</td>
<td>21,88%</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzsumme</td>
<td>3.903.863.583,79 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.11.3.5 Zinslastquote


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Finanzaufwendungen</td>
<td>41.858.368,12 €</td>
<td>3,30%</td>
<td>3,32%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.266.590.804,44 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.11.4 Analysebereich: Kennzahlen zur Ertragslage

3.11.4.1 Nettosteuerquote bzw. Umlagenquote

Die Nettosteuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Steuererträge</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>./. GewSt.Umlage</td>
<td>452.592.646,51 €</td>
<td>35,75%</td>
<td>32,89%</td>
</tr>
<tr>
<td>./. Fond Dt. Einheit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>1.265.886.328,60 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>./. GewSt.Umlage</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>./. Fond Dt. Einheit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.11.4.2 Zuwendungsquote


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Erträge aus Zuwendungen</td>
<td>395.682.288,56 €</td>
<td>30,62%</td>
<td>30,03%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Erträge</td>
<td>1.292.181.921,75 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.11.4.3 Personalintensität


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Personalaufwendungen</td>
<td>276.389.057,03 €</td>
<td>21,82%</td>
<td>19,22%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.266.590.804,44 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.11.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td>
<td>151.311.680,69 €</td>
<td>11,95%</td>
<td>19,65%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.266.590.804,44 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.11.4.5 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Transferaufwendungen</td>
<td>518.024.611,66 €</td>
<td>40,90%</td>
<td>36,71%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordentliche Aufwendungen</td>
<td>1.266.590.804,44 €</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.12 Verantwortlichkeiten

(Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands bzw. zum Bürgermeister und Kämmerer sowie zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Abs. 2 GO NRW )

3.12.1 Zusammensetzung des Rates der Stadt Wuppertal

Unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters Andreas Mucke (SPD) sind nach der Kommunalwahl 2014 und der Oberbürgermeisterwahl 2015 folgende Fraktionen und Gruppierungen zum 31.12.2016 im Rat der Stadt Wuppertal vertreten:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Partei/Gruppierung</th>
<th>Sitze</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CDU</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>SPD</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>DIE LINKE</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>FDP</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>WfW</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>PRO NRW/REP</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Als Ratsgruppe ist mit 2 Sitzen die Ratsgruppe „Allianz für Wuppertal“ (AfW) vertreten.
# Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder

<table>
<thead>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Vorname</th>
<th>Beruf</th>
<th>Gremium</th>
<th>Mitarbeit</th>
<th>Beginn</th>
<th>Ende</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ahlmann</td>
<td>Gregor</td>
<td>Wissenschaftlicher Referent</td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Langerfeld-Beyenburg</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>17.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>stv. Ausschussvorsitzende(r)</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss APH und KIU</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IT-Systemtechniker</td>
<td>Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR</td>
<td>Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wahlprüfungsausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss APH und KIU</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bebbert van</td>
<td>Johannes</td>
<td>Angestellte/Geführerin</td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bezirksvertretung Heckinghausen</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>17.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Bieringer</td>
<td>Heinrich-Günter</td>
<td>Polizeibeamter</td>
<td>Ausschuss f. Schule und Bildung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Jobcenter Wuppertal AöR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wuppperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied d. Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wuppperverband - Finanzausschuss</td>
<td>Persönliche Vertreterin</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Böth</td>
<td>Gunhild</td>
<td>Lehrerin</td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wuppperverband - Investitions- und Bauausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V. (KAG)</td>
<td>Mitglied der Mitgliederversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Schöffenwahlausschuss</td>
<td>stv. sachk. Bürger</td>
<td>29.04.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Verkehr</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Oberbarmen</td>
<td>Ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>01.07.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wuppperverband – Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>03.12.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Böth</td>
<td>Gunhild</td>
<td>Lehrerin</td>
<td>Ausschuss für Gleichstellung</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kuratorium Wilhelm-Dürpfeld-Gymnasium</td>
<td>Mitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Fraktion DIE LINKE</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Polizeibeirat</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Wuppertaler Kinder- und Jugendtheater</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>29.04.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>29.04.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>Böttte</td>
<td>Claudia</td>
<td>Einzelhandelskauffrau</td>
<td>BV Oberbarmen</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>ber. Teilnehmer BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur-</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brücher</td>
<td>Bettina</td>
<td>Fraktionsmitarbeiterin</td>
<td>Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V. (KAG)</td>
<td>Mitglied der Mitgliederversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 102 Wuppertal</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>27.06.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 33 Wuppertal III – Solingen II</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>23.03.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 31 Wuppertal I und 32 Wuppertal II</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Gemeinsamer Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 33</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied/Bürgermeisterin</td>
<td>14.10.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>14.10.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</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>Wahlprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wuperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>05.05.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>04.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Gleichstellung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Wuppertaler Kinder- und Jugendtheater</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AoR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>30.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kuratorium von der Heydt-Kulturpreis</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>02.05.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Conrads</td>
<td>Mathias</td>
<td>Dipl. Ingenieur / Lackfabrikant</td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Polizeibeirat</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der WSW mobil GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AoR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Vohwinkel</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>25.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Dittgen</td>
<td>Volker</td>
<td>Techn. Angestellter</td>
<td>BV Uellendahl-Katernberg</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>05.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wahlprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 31 Wuppertal I und 32 Wuppertal II</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.10.1999</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Verkehr</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 33 Wuppertal III – Solingen II</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>23.03.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Gemeinsamer Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 33</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>15.10.1984</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V. (KAG)</td>
<td>Mitglied der Mitgliederversammlung</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Polizeibeirat</td>
<td>Mitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der WSW mobil GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>15.11.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Engin</td>
<td>Dilek</td>
<td>Lehrerin</td>
<td>Ausschuss für Schule und Bildung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>---------</td>
<td>----------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>Esteban Palomo</td>
<td>Mark</td>
<td>Sozialwissenschaftler</td>
<td>Jugendhilfeausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Wuppertaler Kinder- und Jugendtheater</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Jobcenter Wuppertal AöR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Börse Wuppertal gGmbH</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wahlprüfungsausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>---------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Fischer</td>
<td>Ulrike</td>
<td>Pädagogin</td>
<td>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Jobcenter Wuppertal AöR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Langerfeld-Beyenburg</td>
<td>Bezirksvertreter/in</td>
<td>02.11.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss APH und KIU</td>
<td>stv. Ausschussvorsitzende(r)</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 102 Wuppertal I</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>27.06.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat des Trägervereins &quot;Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal e.V.&quot;</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Vohwinkel</td>
<td>Bezirksbürgermeister/in</td>
<td>05.11.2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kuratorium von der Heydt-Kulturpreis</td>
<td>Mitglied</td>
<td>02.05.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gabriel-Simon</td>
<td>Marcel</td>
<td>Dipl.-Sozialpädagoge</td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Seniorenbereit</td>
<td>ordentl. Beiratsmitglied</td>
<td>22.06.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Glauner</td>
<td>Dorothea</td>
<td>Industriekauffrau i. R.</td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>28.02.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Uellendahl-Katernberg</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>26.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Heckinghausen</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>17.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Ronsdorf</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>04.07.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>04.07.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</td>
<td>stv. Mitgl. m. ber. Stimme</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>WFW-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>27.09.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss APH und KIJU</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>stv. Ausschussvorsitzende(r)</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>14.10.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kuratorium von der Heydt-Kulturpreis</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014 02.05.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Börse Wuppertal gGmbH</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kommission Kultur des Erinnerns</td>
<td>Mitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Ronsdorf</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>17.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>05.05.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V. (KAG)</td>
<td>Mitglied der Mitgliederversammlung</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Graf</td>
<td>Oliver</td>
<td>Anwendungsprogrammierer</td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Mitglied mit beratender Stimme</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Bauen</td>
<td>Mitglied mit beratender Stimme</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>11.05.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>stv. sachkundiger Bürger</td>
<td>04.07.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grüning</td>
<td>Guido</td>
<td>Gewerkschaftssekretär</td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>stv. Ausschussvorsitzende(r)</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld-West</td>
<td>Bezirksvertreter/in</td>
<td>02.07.2014</td>
<td>31.08.2016</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR</td>
<td>Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>17.06.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>27.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wuppervorstand - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gundelbacher</td>
<td>Rosemarie</td>
<td>Ruhestand</td>
<td>Ausschuss für Gleichstellung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Seniorenbeirat</td>
<td>ordentl. Beiratsmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>30.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity</td>
<td>Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>30.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>Hahnel-Müller</td>
<td>Thomas</td>
<td>Geschäftsführer</td>
<td>Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS</td>
<td>Persönliche Vertreterin in der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss APH und KIJU</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverso - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS</td>
<td>Mittglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper</td>
<td>Mitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Cronenberg</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>26.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Umwelt</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckverso - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hardt</td>
<td>Claudia</td>
<td>Erzieherin</td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>06.12.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Polizeibeirat</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Wuppertaler Kinder- und Jugendtheater</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Menschen mit Behinderung</td>
<td>stellv. berat. Beiratsmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>17.12.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>04.03.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld</td>
<td>Bezirksvertreter/in</td>
<td>26.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>stv. Ausschussvorsitzende(r)</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Herhaus</td>
<td>Susanne</td>
<td>Industriekauffrau</td>
<td>Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper Fraktion DIE LINKE Sportausschuss Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V. (KAG)</td>
<td>Mitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Herhausen</td>
<td>Hans-Jörg</td>
<td>Selbst. Steinmetz- und Steinbildhauermeister</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**STADT WUPPERTAL / FINANZEN**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Vorname</th>
<th>Beruf</th>
<th>Gremium</th>
<th>Mitarbeit</th>
<th>Beginn</th>
<th>Ende</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hornung</td>
<td>Michael</td>
<td>Senior Engineer</td>
<td>Wahlprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Verkehr</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtparkasse Wuppertal</td>
<td>Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der WSW Energie &amp; Wasser AG</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wahlprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Schule und Bildung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jugendhilfeausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verbandsrat des Abfallwirtschaftsverbandes EKO City</td>
<td>Mitglied im Verbandsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKO City</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Ronsdorf</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>03.12.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Begleitkommission für den Kinder- und Jugendförderplan</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>09.11.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kanschat</td>
<td>Dirk</td>
<td>Angestellter</td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Anstaltsbeirat der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Ronsdorf</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jugendhilfeausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>04.03.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>26.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Kik</td>
<td>Thomas</td>
<td>Verwaltungsangestellter</td>
<td>Beirat Börse Wuppertal gGmbH</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Cronenberg</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>26.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rats der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.03.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>beratendes Mitglied gem. § 58 GO NRW</td>
<td>10.11.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>01.03.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Oberbarmen</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>01.03.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Begleitkommission für den Kinder- und Jugendförderplan</td>
<td>Mitglied mit beratender Stimme</td>
<td>09.11.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kineke</td>
<td>Ludger</td>
<td>Rechtsanwalt / Steuerberater</td>
<td>Aufsichtsrat der WSW Energie &amp; Wasser AG</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld-West</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>02.07.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kommission für die Alfred-Springorum-Stiftung</td>
<td>Mitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der WSW mobil GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rats der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss APH und KIU</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>Vorsitzender im Verwaltungsrat</td>
<td>04.07.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Klesser</td>
<td>Eckhard</td>
<td>Kriminalbeamter</td>
<td>Jugendhilfeausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Umwelt</td>
<td>stv. Ausschussvorsitzende(r)</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rats der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>26.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wahlpprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</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>Aufsichtsrat der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Wuppertaler Kinder- und Jugendtheater</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Vohwinkel</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Begleitkommission für den Kinder- und Jugendförderplan</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>09.11.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kuratorium von der Heydt-Kulturpreis</td>
<td>Mitglied</td>
<td>02.05.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Koeksal</td>
<td>Servet</td>
<td>Kommunalbeamter</td>
<td>Ausschuss für Schule und Bildung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsrat</td>
<td>Mitglied im Verbandsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kommission für die Alfred-Springorum-Stiftung</td>
<td>Mitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss APH und KIJU</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Köster, Dr.</td>
<td>Rolf-Jürgen</td>
<td>Rechtsanwalt</td>
<td>Ankaufskommission von-der-Heydt-Stiftung</td>
<td>Mitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>13.02.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</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>Kommision Kultur des Erinnerns</td>
<td>Mitglied</td>
<td>17.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Findungskommission Schauspieltendanz</td>
<td>Mitglied</td>
<td>12.11.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>Mitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld-West</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>02.07.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>17.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kuratorium Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium</td>
<td>Mitglied</td>
<td>04.03.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.10.1999</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kuratorium von der Heydt-Kulturpreis</td>
<td>Mitglied</td>
<td>02.05.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kring</td>
<td>Thomas</td>
<td>Kaufmann</td>
<td>Ausschuss für Gleichstellung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Jobcenter Wuppertal AöR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld</td>
<td>Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender</td>
<td>03.11.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Wuppertal Marketing GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</td>
<td>stv. Ausschussvorsitzender</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>14.10.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.10.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>15.11.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>---------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Kühn, Dr.</td>
<td>Stefan</td>
<td>Beigeordneter</td>
<td>Beirat der Menschen mit Behinderung stellv. ordentl. Beiratsmitglied</td>
<td></td>
<td>11.07.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsvorstand Verwaltung</td>
<td></td>
<td>01.01.2000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Jobcenter Wuppertal AöR Vorsitzender im Verwaltungsrat</td>
<td></td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Unterausschuss Jugendhilfeplanung Verwaltung</td>
<td></td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Seniorenbeirat Verwaltung</td>
<td></td>
<td>10.02.2006</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltung</td>
<td></td>
<td>11.08.2003</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal Verwaltung</td>
<td></td>
<td>18.11.2005</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jugendhilfeausschuss Vertreter der Verwaltung</td>
<td></td>
<td>25.03.2002</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss Verwaltung</td>
<td></td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bezirksvertretung Oberbarmen Verreter des Oberbürgermeisters</td>
<td></td>
<td>07.05.2002</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Menschen mit Behinderung Verwaltung</td>
<td></td>
<td>11.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Schule und Bildung Verwaltung</td>
<td></td>
<td>28.05.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Hotel AG Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td></td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Agentur für Arbeit Wuppertal – Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen Vertreter der Verwaltung</td>
<td></td>
<td>12.07.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Liebert</td>
<td>Anja</td>
<td>Verwaltungsangestellte</td>
<td>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg stv. Ausschussmitglied</td>
<td></td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V. KAG Mitglied der Mitgliederversammlung</td>
<td></td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td></td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen Ausschussmitglied</td>
<td></td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss Ausschussmitglied</td>
<td></td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Lindgren</td>
<td>Frank</td>
<td>Ingenieur</td>
<td>Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper</td>
<td>Mitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Investitions- und Bauausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Finanzausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Umwelt</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Oberbarmen</td>
<td>Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender</td>
<td>02.11.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>03.12.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Verkehr</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lüdemann</td>
<td>Klaus</td>
<td>Entwicklungsingenieur</td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>26.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>Lünsmann</td>
<td>Bettina</td>
<td>Assistentin der Geschäftsleitung</td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Mitglied mit beratender Stimme</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Langerfeld-Beyenburg</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>01.03.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Heckinghausen</td>
<td>Bezirksvertreterin</td>
<td>24.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Meins</td>
<td>Heiko</td>
<td>Elektrotechniker</td>
<td>Ausschuss für Schule und Bildung</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Gleichstellung</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jugendhilfeausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>04.03.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS</td>
<td>Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat für die Stiftung Sozialfonds Wuppertal</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wahlprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Heckinghausen</td>
<td>Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender</td>
<td>04.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wuppertal - Verbandsrat</td>
<td>Mitglied im Verbandsrat</td>
<td>20.09.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsvorstand</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2008</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>14.03.2008</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</td>
<td>Vertreter der Verwaltung</td>
<td>01.01.2015</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 102 Wuppertal I</td>
<td>stv. Ausschussvorsitzender</td>
<td>27.06.2013</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>14.03.2008</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gestaltungsbeirat</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2008</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg</td>
<td>Vertreter des Oberbürgermeisters</td>
<td>01.09.2008</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausschuss für Verkehr</td>
<td>Verreter des Oberbürgermeisters</td>
<td>01.09.2008</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausschuss für Umwelt</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2008</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aufsichtsrat der Regiobahn GmbH</td>
<td>Mitglied</td>
<td>29.04.2013</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aufsichtsrat der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>13.02.2012</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michaelis</td>
<td>Wilfried</td>
<td>Ver- und Entsorger</td>
<td>Polizeibeirat</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>04.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Jobcenter Wuppertal AöR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Umwelt</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Schöffenwahlausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>29.04.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 33 Wuppertal III – Solingen II</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>23.03.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wahlprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 31 Wuppertal I und 32 Wuppertal II</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Gemeinsamer Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 33</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verbandsrat des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity</td>
<td>stellvertre. Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>10.11.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>Mucke</td>
<td>Andreas</td>
<td>Oberbürgermeister</td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Vorsitzender, Mitglied des Rates</td>
<td>21.10.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsvorstand</td>
<td>Vorsitzender</td>
<td>21.10.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Vorsitzender, Mitglied des Hauptausschusses</td>
<td>21.10.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>21.10.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Müller</td>
<td>Michael</td>
<td>Selbständig</td>
<td>BV Elberfeld</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>07.10.1999</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 102 Wuppertal</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>01.10.1999</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied / Fraktionssprecher</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Regionalrat</td>
<td>Mitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Vohwinkel</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>24.02.2005</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Stadtwaahlausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>28.05.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</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>Verwaltungsvorstand</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>Vertreter des Oberbürgermeisters</td>
<td>01.09.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kommiss. Kultur des Erinnerns</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>24.03.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>24.03.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beizirksvertretung Elberfeld</td>
<td>Vertreter des Oberbürgermeisters</td>
<td>01.09.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Wuppertaler Kinder- und Jugendtheater</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>Vertreter des Oberbürgermeisters</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Gleichstellung</td>
<td>Vertreter des Oberbürgermeisters</td>
<td>01.02.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Historischen Stadthalle Wuppertal GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Orth</td>
<td>Regina</td>
<td>Geschäftsführerin</td>
<td>Beirat der Menschen mit Behinderung</td>
<td>stellv. berat. Beiratsmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>26.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat des Trägervereins &quot;Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal e.V.&quot;</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Börse Wuppertal gGmbH</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Paschalis</td>
<td>Panagiotis</td>
<td>Beigeordneter</td>
<td>Verwaltungsvorstand</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg</td>
<td>Vertreter des Oberbürgermeisters</td>
<td>01.10.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>01.09.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Radtke</td>
<td>Claudia</td>
<td>Dipl.-Verwaltungswirtin</td>
<td>Fraktion DIE LINKE</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>Bezirksvertreterin</td>
<td>24.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss APH und KUU</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Verkehr</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Jobcenter Wuppertal AöR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR</td>
<td>Pers. Vertreterin im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Börse Wuppertal gGmbH</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>Pers. Vertreterin im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---------------</td>
<td>------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>Ramette</td>
<td>Paul Yves</td>
<td>Sozialversicherungsfachangestellter</td>
<td>Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper</td>
<td>Mitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Ronsdorf</td>
<td>Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender</td>
<td>17.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Begleitkommission für den Kinder- und Jugendförderplan</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>09.11.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der EKOCity GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>14.10.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Polizeibeirat</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Cronenberg</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>10.11.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jugendhilfeausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss APH und KIU</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.10.1999</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reese</td>
<td>Klaus Jürgen</td>
<td>Dipl-Ingenieur</td>
<td>Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V. (KAG)</td>
<td>Mitglied der Mitgliederversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied / Fraktionssprecher</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.10.1999</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Regionalrat</td>
<td>Mitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der EKOCity GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</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>Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsversammlung Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung Ausschussvorsitz</td>
<td>05.05.2008</td>
<td>15.11.2010</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Vorstand des Barmer Verschönerungsvereins</td>
<td>Mitglied im Vorstand</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>14.06.1993</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Oberbarmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>03.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sander</td>
<td>Bernhard</td>
<td>Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper</td>
<td>Mitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>29.04.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Findungskommission Schauspielintendanz</td>
<td>Mitglied</td>
<td>12.11.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>29.04.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied stv. Ausschussmitglied</td>
<td>26.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td></td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kuratorium von der Heydt-Kulturpreis</td>
<td>Mitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td>02.05.2016</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</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>Fraktion DIE LINKE</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>04.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Fraktion DIE LINKE</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Fraktion DIE LINKE</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Stadt Wuppertal / Finanzen**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Vorname</th>
<th>Beruf</th>
<th>Gremium</th>
<th>Mitarbeit</th>
<th>Beginn</th>
<th>Ende</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Schmidt</td>
<td>Alexander</td>
<td>Geschäftsführer</td>
<td>Anstaltsbeirat der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Ronsdorf</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Wuppertal Marketing GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wahlprüfungsausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>26.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>15.11.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>FDP-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Ronsdorf</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>03.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schmidt</td>
<td>Christian</td>
<td>Student</td>
<td>Barmer Verschönerungsverein</td>
<td>Mitglied im Vorstand</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Jobcenter Wuppertal AöR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Verkehr</td>
<td>stv. Ausschussvorsitzende(r)</td>
<td>29.04.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>17.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat des Trägervereins &quot;Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal e.V.&quot;</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>17.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Schroeder</td>
<td>Eva</td>
<td>PTA</td>
<td>Beirat Schlossbauverein Burg an der Wupper e. V.</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>17.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>17.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Gleichstellung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jugendhilfeausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>04.03.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat Verkehrs-Service GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Schlossbauverein Burg an der Wupper e. V.</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>17.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>17.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Gleichstellung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jugendhilfeausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>04.03.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat Verkehrs-Service GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schroeder</td>
<td>Eva</td>
<td>PTA</td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Gemeinsamer Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 33</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>26.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat für die Stiftung Sozialfonds Wuppertal</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>FDP-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Gleichstellung</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat des Trägervereins &quot;Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal e.V.&quot;</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Vohwinkel</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>04.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Menschen mit Behinderung</td>
<td>berat. Beiratsmitglied</td>
<td>11.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schulte</td>
<td>Michael</td>
<td>Industriefachwirt</td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>26.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>17.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wahlprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtparkasse Wuppertal</td>
<td>Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Schulz</td>
<td>Marc</td>
<td>Wiss. Mitarbeiter</td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>03.12.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Oberbarmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>03.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>18.11.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>14.10.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>14.10.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>2. stellv. Vorsitzende/r im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kuratorium Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium</td>
<td>Mitglied</td>
<td>28.02.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Schulz</td>
<td>Ursula</td>
<td>Journalistin</td>
<td>Kommission Kultur des Erinnerns</td>
<td>Mitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kuratorium von der Heydt-Kulturpreis</td>
<td>Mitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Findungskommission Schauspielintendant</td>
<td>Mitglied</td>
<td>12.11.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Landschaftsversammlung Rheinland</td>
<td>Mitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.10.1999</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied/Bürgermeisterin</td>
<td>30.09.1979</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>05.12.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH</td>
<td>Ausschussratsvorsitzender</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>stv. Ausschussvorsitzende(r)</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS</td>
<td>Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Gleichstellung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>10.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schürmann</td>
<td>Maria</td>
<td>Hausfrau</td>
<td>Wuppervorstand - Verbandsrat</td>
<td>Mitglied im Verbandsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V. (KAG)</td>
<td>Mitglied der Mitgliederversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Uellendahl-Katernberg</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>05.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 33 Wuppertal III – Solingen II</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>23.03.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>02.07.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Unteren Landschaftsbehörde</td>
<td>stellv. ordentl. Beiratsmitglied</td>
<td>01.03.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 31 Wuppertal I und 32 Wuppertal II</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gemeinsamer Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 33</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied/Bürgermeisterin</td>
<td>26.10.2009</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ehrenrat</td>
<td>Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tierheimbeirat</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausschuss für Gleichstellung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausschuss für Umwelt</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Slawig, Dr. Johannes Stadtdirektor/Kämmerer</td>
<td>Verwaltungsvorstand</td>
<td>01.01.2008</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>11.08.2003</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Verwaltung</td>
<td>27.10.2004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 33 Wuppertal III – Solingen II</td>
<td>Vorsitz</td>
<td>23.03.2012</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 31 Wuppertal I und 32 Wuppertal II</td>
<td>Vorsitz</td>
<td>15.03.2012</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 102 Wuppertal I</td>
<td>Vorsitz</td>
<td>27.06.2013</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Vertreter der Verwaltung</td>
<td>14.10.2004</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bezirksvertretung Barmen</td>
<td>Vertreter des Oberbürgermeisters</td>
<td>26.06.2002</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Stenzel</td>
<td>Heribert</td>
<td>Öffentl. bestellter Vermessungsingenieur</td>
<td>Ausschuss für Umwelt</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td>25.08.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ehrenrat</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verbandsrat des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity</td>
<td>Mitglied im Verbandsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>17.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>26.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>stv. Mitgl. m. ber. Stimme</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Stergiopoulos</td>
<td>Ioannis</td>
<td>Kaufmann</td>
<td>Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg</td>
<td>Mitglied mit beratender Stimme</td>
<td>15.11.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld-West</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>02.07.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>WfW-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Todtenhausen</td>
<td>Manfred</td>
<td>Elektromeister</td>
<td>Polizeibeirat</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>27.09.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Oberbarmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ehrenrat</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>17.05.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Uellendahl-Katernberg</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>26.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 33 Wuppertal III – Solingen II</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>23.03.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Gemeinsamer Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 33</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>14.10.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der ARGE Wuppertal</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tierheimbeirat</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Twardowski</td>
<td>Lukas</td>
<td>Dipl. Sozialwissenschaftler / Arbeitsvermittler</td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>FDP-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>Bezirksvertreter</td>
<td>07.07.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>Bezirksvertreter</td>
<td>07.07.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Uğurman</td>
<td>Sedat</td>
<td>Kriminalbeamter</td>
<td>Jugendhilfeausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Umwelt</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>01.07.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wahlprüfungsausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>16.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Verkehr</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>van der Most</td>
<td>Karin</td>
<td>Dipl. Sozialwissenschaft-lerin</td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Barmer Verschönerungsverein</td>
<td>Mitglied im Vorstand</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Wuppertaler Kinder- und Jugendtheater</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 102 Wuppertal I</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>27.06.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Begleitkommission für den Kinder- und Jugendförderplan</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>09.11.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Heckinghausen</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>17.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jugendhilfeausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>17.09.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Schule und Bildung</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V. (KAG)</td>
<td>Mitglied der Mitgliederversammlung</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>FDP-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Stadtwahlausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>28.05.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Historischen Stadthalle Wuppertal GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Kultur</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>05.05.2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Cronenberg</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Vorsteher | Peter    | Sachbearbeiter     | Sportausschuss                                                           | Ausschussvorsitz                              | 25.08.2014 |            |
|-----------|----------|-------------------|                                                                      | stv. Ausschussmitglied                        |            |            |

STADT WUPPERTAL / FINANZEN 161
<table>
<thead>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Vorname</th>
<th>Beruf</th>
<th>Gremium</th>
<th>Mitarbeit</th>
<th>Beginn</th>
<th>Ende</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wallraf</td>
<td>Tanja</td>
<td>Geschäftsführerin</td>
<td>Beirat der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS</td>
<td>Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Verkehr</td>
<td>Stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.10.1999</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Warnecke    | Renate  | Diätassistentin               | Jugendhilfeausschuss                                                   | stv. Ausschussmitglied                        | 25.08.2014   |               |
|            |         |                                | Ausschuss für Schule und Bildung                                        | Ausschussmitglied                             | 25.08.2014   |               |
|            |         |                                | Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN                                           | Ratsmitglied                                 | 16.06.2014   |               |
|            |         |                                | BV Elberfeld                                                            | Bezirksvertreterin                           | 02.07.2014   |               |
|            |         |                                | Rat der Stadt Wuppertal                                                 | Ratsmitglied                                 | 01.06.2014   | 31.12.2016    |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Vorname</th>
<th>Beruf</th>
<th>Gremium</th>
<th>Mitarbeit</th>
<th>Beginn</th>
<th>Ende</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat Wuppertaler Kinder- und Jugendtheater</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Heckinghausen</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH</td>
<td>1. stellv. Bezirksbürgermeister</td>
<td>05.11.2007</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Konferenz der Ratsmitglieder beim Städteitag Nordrhein-Westfalen</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlauausschuss für den Wahlkreis 102 Wuppertal I</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>10.10.2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ehrenrat</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>27.06.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>17.05.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Wegener</td>
<td>Ralf</td>
<td>Kaufmann</td>
<td>SPD-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.10.1999</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Schule und Bildung</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>16.11.2009</td>
<td>17.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V. (KAG)</td>
<td>Mitglied der Mitgliederversammlung</td>
<td>16.11.2009</td>
<td>09.03.2015</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bergische VHS</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</td>
<td>Ausschussvorsitz</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>16.10.1989</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wegener</td>
<td>Michael</td>
<td>Geschäftsführer</td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Langerfeld-Beyenburg</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>17.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>15.09.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>ber. Mitglied gem. § 58 GO NRW</td>
<td>09.03.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wessel</td>
<td>Michael</td>
<td>Geschäftsführer</td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 33 Wuppertal III – Solingen II</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>23.03.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>04.03.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 31 Wuppertal I und 32 Wuppertal II</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Gemeinsamer Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 33</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>15.03.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>02.07.2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Wolfgang</td>
<td>Kurt-Joachim</td>
<td>Rentner</td>
<td>BV Ronsdorf</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>01.06.2014</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sportausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>29.04.2013</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>26.10.2009</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>17.09.2012</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Verkehr</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Hotel AG</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>24.06.2010</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Seniorenbeirat</td>
<td>Beiratsmitglied / Fraktionssprecher</td>
<td>16.11.2009</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat der Menschen mit Behinderung</td>
<td>berat. Beiratsmitglied</td>
<td>16.11.2009</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rechnungsprüfungsausschuss</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betriebsausschuss APH und KIJU</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR</td>
<td>Mitglied im Verwaltungsrat</td>
<td>14.12.2009</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>21.10.2009</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Langerfeld-Beyenburg</td>
<td>ber.Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>27.10.2009</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bergischer Rat der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>07.04.2016</td>
<td>01.06.2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Name</td>
<td>Vorname</td>
<td>Beruf</td>
<td>Gremium</td>
<td>Mitarbeit</td>
<td>Beginn</td>
<td>Ende</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Wöll</td>
<td>Gerd</td>
<td>Rentner</td>
<td>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>CDU-Fraktion</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td></td>
<td>21.10.2009</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>22.06.2015</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Heckinghausen</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>17.06.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ehrenrat</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>10.11.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Barmen</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>15.09.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zielezinski</td>
<td>Gerd-Peter</td>
<td>Rentner</td>
<td>Ausschussrat der WSW Energie &amp; Wasser AG</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rat der Stadt Wuppertal</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>12.02.2001</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Integrationsrat</td>
<td>stv. Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Wupperverband - Verbandsversammlung</td>
<td>Mitglied der Verbandsversammlung</td>
<td>29.04.2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ehrenrat</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>17.05.2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Polizeibeirat</td>
<td>Mitglied im Beirat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hauptausschuss</td>
<td>Ausschussmitglied / Fraktionssprecher</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der WSW mobil GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Fraktion DIE LINKE</td>
<td>Ratsmitglied</td>
<td>01.10.2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Beirat des Trägervereins &quot;Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal e.V.&quot;</td>
<td>stellv. ordentl. Beiratsmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Kommission Kultur des Erinnerns</td>
<td>Persönlicher Vertreter</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>16.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</td>
<td>Ausschussmitglied</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat Verkehr-Service GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Aufsichtsrat HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH</td>
<td>Mitglied im Aufsichtsrat</td>
<td>25.08.2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>BV Elberfeld</td>
<td>ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW</td>
<td>04.11.2009</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
4 Kassenabschluss 2016

Fremde Finanzmittel


Landeshaushalt

Die zur Bewirtschaftung des Landeshaushaltes benötigten Mittel werden in der Abwicklung separat über die Finanzstelle 8610 für Einnahmen des Landeshaushaltes und unter 8660 für Ausgaben des Landeshaushaltes dargestellt.

Sonderhaushalte

Für das Geschäftsjahr 2016 wurden folgende Sonderhaushalte mit den zugeordneten Finanzstellen als fremde Finanzmittel geführt:

8702 Bergisches Studieninstitut BSI
8703 AG Mikroverfilmung
8704 Kultursekretariat NRW
8705 Eigenbetrieb ESW
8706 Eigenbetrieb APH
8707 Eigenbetrieb GMW
8708 Eigenbetrieb KIJU
8709 Amtshilfeersuchen
8711 Niederschlagung
8712 Darlehensverwaltung Remscheid
8713 Jobcenter
8714 Eigenbetrieb WAW
8715 Cashpooling GWG
8719 Cashpooling AWG
Verwahr- und Vorschusskonten


Verwahrkonten

Die als Verwahrkonto geführten Finanzmittel sind zugeordnet und abgebildet unter folgenden Finanzstellen:

9900 Verwahr Umsatzsteuer
9913 Verwahr 103
9914 Verwahr 104
9915 Verwahr 105
9916 Verwahr 106
9921 Verwahr 201
9922 Verwahr 202
9924 Verwahr 204
9926 Verwahr 206
9928 Verwahr 208
9929 Verwahr 209
9931 Verwahr 003
9932 Verwahr 302
9934 Verwahr 304
9943 Verwahr 403
9944 Verwahr 404
9955 Verwahr 215

Vorschusskonten

Als Vorschusskonto geführt werden folgende Finanzstellen:

9700 Vorschuss Vorsteuer
9721 Vorschuss 201
9724 Vorschuss 204
9732 Vorschuss 302
9742 Vorschuss 402
9743 Vorschuss 403
9744 Vorschuss 404
4.1 Kassenabschluss Landes-/SonderHH 2016 gem. § 39 GemHVO NRW

<table>
<thead>
<tr>
<th>*</th>
<th>Soll 2016</th>
<th>Ist 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8610</td>
<td>Einzahlung Landeshaushalt</td>
<td>29.371,50</td>
</tr>
<tr>
<td>8702</td>
<td>BSI Studieninstitut</td>
<td>-297.206,69</td>
</tr>
<tr>
<td>8703</td>
<td>AG Mikroverfilmung</td>
<td>-21.585,81</td>
</tr>
<tr>
<td>8704</td>
<td>Kultursekretariat NRW</td>
<td>-832.945,43</td>
</tr>
<tr>
<td>8705</td>
<td>Eigenbetrieb ESW</td>
<td>-167.923,33</td>
</tr>
<tr>
<td>8706</td>
<td>Eigenbetrieb APH</td>
<td>-186.464,37</td>
</tr>
<tr>
<td>8707</td>
<td>Eigenbetrieb GMW</td>
<td>-129.626,49</td>
</tr>
<tr>
<td>8708</td>
<td>Eigenbetrieb KJu</td>
<td>-116.056,95</td>
</tr>
<tr>
<td>8709</td>
<td>Amtshilfeersuchen</td>
<td>-103.923,62</td>
</tr>
<tr>
<td>8712</td>
<td>Darlehensverwaltung Remscheid</td>
<td>-149.723,37</td>
</tr>
<tr>
<td>8713</td>
<td>Jobcenter</td>
<td>-111.796,85</td>
</tr>
<tr>
<td>8714</td>
<td>Eigenbetrieb WAW</td>
<td>-85.690,89</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*** Bestandsübernahme 2015 / 2016 ***

<table>
<thead>
<tr>
<th>*</th>
<th>Soll 2016</th>
<th>Ist 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8610</td>
<td>Einzahlung Landeshaushalt</td>
<td>-2.873.070,50</td>
</tr>
<tr>
<td>8702</td>
<td>BSI Studieninstitut</td>
<td>-1.925,36</td>
</tr>
<tr>
<td>8704</td>
<td>Kultursekretariat NRW</td>
<td>-495.270,04</td>
</tr>
<tr>
<td>8705</td>
<td>Eigenbetrieb ESW</td>
<td>-707.227,01</td>
</tr>
<tr>
<td>8706</td>
<td>Eigenbetrieb APH</td>
<td>-1.866.332,62</td>
</tr>
<tr>
<td>8707</td>
<td>Eigenbetrieb GMW</td>
<td>-15.446.227,74</td>
</tr>
<tr>
<td>8708</td>
<td>Eigenbetrieb KJu</td>
<td>-1.147.270,72</td>
</tr>
<tr>
<td>8709</td>
<td>Amtshilfeersuchen</td>
<td>-21.585,81</td>
</tr>
<tr>
<td>8712</td>
<td>Darlehensverwaltung Remscheid</td>
<td>-70.712,98</td>
</tr>
<tr>
<td>8713</td>
<td>Jobcenter</td>
<td>-1.286.123,65</td>
</tr>
<tr>
<td>8714</td>
<td>Eigenbetrieb WAW</td>
<td>-7.606.692,81</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*** Einzahlungen gesamt ***

<table>
<thead>
<tr>
<th>*</th>
<th>Soll 2016</th>
<th>Ist 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8660</td>
<td>Auszahlung Landeshaushalt</td>
<td>2.840.622,25</td>
</tr>
<tr>
<td>8702</td>
<td>BSI Studieninstitut</td>
<td>752.283,20</td>
</tr>
<tr>
<td>8704</td>
<td>Kultursekretariat NRW</td>
<td>2.296.776,67</td>
</tr>
<tr>
<td>8705</td>
<td>Eigenbetrieb ESW</td>
<td>28.213.452,48</td>
</tr>
<tr>
<td>8706</td>
<td>Eigenbetrieb APH</td>
<td>27.906.962,54</td>
</tr>
<tr>
<td>8707</td>
<td>Eigenbetrieb GMW</td>
<td>137.816.969,72</td>
</tr>
<tr>
<td>8708</td>
<td>Eigenbetrieb KJu</td>
<td>5.315.010,81</td>
</tr>
<tr>
<td>8709</td>
<td>Amtshilfeersuchen</td>
<td>2.059.822,09</td>
</tr>
<tr>
<td>8712</td>
<td>Darlehensverwaltung Remscheid</td>
<td>187.798,30</td>
</tr>
<tr>
<td>8713</td>
<td>Jobcenter</td>
<td>324.442.653,07</td>
</tr>
<tr>
<td>8714</td>
<td>Eigenbetrieb WAW</td>
<td>330.694.533,90</td>
</tr>
<tr>
<td>8715</td>
<td>Cashpooling GWG</td>
<td>10.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>8719</td>
<td>Cashpooling AWG</td>
<td>24.200.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*** Auszahlungen gesamt ***

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Soll 2016</th>
<th>Ist 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>896.726.885,03</td>
<td>736.664.972,48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Soll 2016</td>
<td>Ist 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8610 Einzahlung Landeshaushalt</td>
<td></td>
<td>-3.980,60</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8702 BSI Studieninstitut</td>
<td></td>
<td>-325.674,90</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8703 AG Mikroverfilmung</td>
<td></td>
<td>-1.925,36</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8704 Kultursekretariat NRW</td>
<td></td>
<td>-663.377,17</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8705 Eigenbetrieb ESW</td>
<td></td>
<td>4.105.721,60</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8706 Eigenbetrieb APH</td>
<td></td>
<td>-5.163.770,88</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8707 Eigenbetrieb GMW</td>
<td></td>
<td>-19.961.918,70</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8708 Eigenbetrieb Külü</td>
<td></td>
<td>-1.421.428,88</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8709 Amtshilfeersuchen</td>
<td></td>
<td>-21.540,93</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8712 Darlehensverwaltung Remscheid</td>
<td></td>
<td>-29.167,37</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8713 Jobcenter</td>
<td></td>
<td>-1.277.199,44</td>
</tr>
<tr>
<td>* 8714 Eigenbetrieb WAW</td>
<td></td>
<td>-5.919.605,54</td>
</tr>
<tr>
<td>*** Bestandsübernahme 2016 / 2017</td>
<td></td>
<td>-30.683.868,17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sichtvermerk

des Kassenaufsichtsbeamten

Wuppertal, Wuppertal, Zentrale Finanzbuchhaltung

gez. gez.
Dr. Slawig Bell
Stadtdirektor und Stadtkämmerer Kassenverwalter
### 4.2 Kassenabschluss Verwahrkonten 2016 gem. § 39 GemHVO NRW

<table>
<thead>
<tr>
<th>Soll 2016</th>
<th>Ist 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9900 Verwahr Umsatzsteuer</td>
<td>-11.769.027,43</td>
</tr>
<tr>
<td>9913 Verwahr 103</td>
<td>-15.580,38</td>
</tr>
<tr>
<td>9914 Verwahr 104</td>
<td>-190.312,82</td>
</tr>
<tr>
<td>9915 Verwahr 105</td>
<td>-69.446,17</td>
</tr>
<tr>
<td>9916 Verwahr 106</td>
<td>-2.373.339,82</td>
</tr>
<tr>
<td>9921 Verwahr 201</td>
<td>-842.592,22</td>
</tr>
<tr>
<td>9922 Verwahr 202</td>
<td>-1.600.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9924 Verwahr 204</td>
<td>-14.745,72</td>
</tr>
<tr>
<td>9926 Verwahr 206</td>
<td>-61.213,28</td>
</tr>
<tr>
<td>9928 Verwahr 208</td>
<td>-52.013,35</td>
</tr>
<tr>
<td>9929 Verwahr 209</td>
<td>-9.443,51</td>
</tr>
<tr>
<td>9931 Verwahr 003</td>
<td>-81.311,78</td>
</tr>
<tr>
<td>9932 Verwahr 302</td>
<td>-66.816,26</td>
</tr>
<tr>
<td>9934 Verwahr 304</td>
<td>-8.641,52</td>
</tr>
<tr>
<td>9943 Verwahr 403</td>
<td>-10.238.824,19</td>
</tr>
<tr>
<td>9944 Verwahr 404</td>
<td>-5.377.696,76</td>
</tr>
<tr>
<td>9955 Verwahr 215</td>
<td>-3.574,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>*** Bestandsüberschuss 2015 / 2016 ***</th>
<th>-32.774.849,21</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9900 Verwahr Umsatzsteuer</td>
<td>-1.806.230,89</td>
</tr>
<tr>
<td>9913 Verwahr 103</td>
<td>-22.914,10</td>
</tr>
<tr>
<td>9914 Verwahr 104</td>
<td>-142.427,34</td>
</tr>
<tr>
<td>9915 Verwahr 105</td>
<td>-17.975,89</td>
</tr>
<tr>
<td>9916 Verwahr 106</td>
<td>-175.401,16</td>
</tr>
<tr>
<td>9924 Verwahr 204</td>
<td>-10.496,15</td>
</tr>
<tr>
<td>9926 Verwahr 206</td>
<td>-232.364,36</td>
</tr>
<tr>
<td>9928 Verwahr 208</td>
<td>-3.488.135,62</td>
</tr>
<tr>
<td>9929 Verwahr 209</td>
<td>-1.980,50</td>
</tr>
<tr>
<td>9931 Verwahr 003</td>
<td>-99.033,95</td>
</tr>
<tr>
<td>9932 Verwahr 302</td>
<td>-53.515,19</td>
</tr>
<tr>
<td>9934 Verwahr 304</td>
<td>-3.242,40</td>
</tr>
<tr>
<td>9943 Verwahr 403</td>
<td>-524.459,95</td>
</tr>
<tr>
<td>9944 Verwahr 404</td>
<td>-978,29</td>
</tr>
<tr>
<td>9955 Verwahr 215</td>
<td>4.661,30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>*** Einzahlungen Verwahrkonten ***</th>
<th>-6.574.494,49</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Soll 2016</td>
<td>Ist 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>9900 Verwahr Umsatzsteuer</td>
<td>-2.103.619,06</td>
</tr>
<tr>
<td>9913 Verwahr 103</td>
<td>-21.914,10</td>
</tr>
<tr>
<td>9914 Verwahr 104</td>
<td>-142.427,34</td>
</tr>
<tr>
<td>9915 Verwahr 105</td>
<td>-32.681,24</td>
</tr>
<tr>
<td>9916 Verwahr 106</td>
<td>-459.078,07</td>
</tr>
<tr>
<td>9924 Verwahr 204</td>
<td>-10.638,10</td>
</tr>
<tr>
<td>9926 Verwahr 206</td>
<td>-174.368,43</td>
</tr>
<tr>
<td>9928 Verwahr 208</td>
<td>-3.488.135,62</td>
</tr>
<tr>
<td>9929 Verwahr 209</td>
<td>-2.125,50</td>
</tr>
<tr>
<td>9931 Verwahr 003</td>
<td>-109.475,95</td>
</tr>
<tr>
<td>9932 Verwahr 302</td>
<td>-60.609,34</td>
</tr>
<tr>
<td>9934 Verwahr 304</td>
<td>-3.242,40</td>
</tr>
<tr>
<td>9943 Verwahr 403</td>
<td>-376.132,51</td>
</tr>
<tr>
<td>9944 Verwahr 404</td>
<td>-978,29</td>
</tr>
<tr>
<td>9955 Verwahr 215</td>
<td>3.074,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Verwahr</td>
<td>Soll 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>9900</td>
<td>1.466.513,52</td>
</tr>
<tr>
<td>9913</td>
<td>5.350,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9914</td>
<td>62.519,61</td>
</tr>
<tr>
<td>9915</td>
<td>54.131,18</td>
</tr>
<tr>
<td>9916</td>
<td>214.326,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9924</td>
<td>2.496,08</td>
</tr>
<tr>
<td>9926</td>
<td>167.921,25</td>
</tr>
<tr>
<td>9928</td>
<td>3.485.734,03</td>
</tr>
<tr>
<td>9929</td>
<td>2.070,50</td>
</tr>
<tr>
<td>9931</td>
<td>137.186,02</td>
</tr>
<tr>
<td>9932</td>
<td>54.153,18</td>
</tr>
<tr>
<td>9934</td>
<td>3.210,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9943</td>
<td>4.764.560,04</td>
</tr>
<tr>
<td>9944</td>
<td>-521.855,03</td>
</tr>
<tr>
<td>9955</td>
<td>499,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Auszahlungen Verwahrkonten</td>
<td>9.898.816,08</td>
</tr>
<tr>
<td>9900</td>
<td>-12.403.532,98</td>
</tr>
<tr>
<td>9913</td>
<td>-32.414,48</td>
</tr>
<tr>
<td>9914</td>
<td>-270.220,55</td>
</tr>
<tr>
<td>9915</td>
<td>-47.996,23</td>
</tr>
<tr>
<td>9916</td>
<td>-2.619.141,89</td>
</tr>
<tr>
<td>9921</td>
<td>-842.592,22</td>
</tr>
<tr>
<td>9922</td>
<td>-1.600.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9924</td>
<td>-22.887,74</td>
</tr>
<tr>
<td>9926</td>
<td>-67.660,46</td>
</tr>
<tr>
<td>9928</td>
<td>-54.414,94</td>
</tr>
<tr>
<td>9929</td>
<td>-9.498,51</td>
</tr>
<tr>
<td>9931</td>
<td>-53.601,71</td>
</tr>
<tr>
<td>9932</td>
<td>-73.272,42</td>
</tr>
<tr>
<td>9934</td>
<td>-8.673,92</td>
</tr>
<tr>
<td>9943</td>
<td>-5.646.144,71</td>
</tr>
<tr>
<td>9944</td>
<td>-5.900.764,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Bestandsübernahme 2016 / 2017</td>
<td>-29.652.816,84</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sichtvermerk

Wuppertal, Wuppertal,  
Zentrale Finanzbuchhaltung  

gez. gez.  
Dr. Slawig Bell  
Stadtdirektor und Stadtkämmerer Kassenverwalter
### 4.3 Kassenabschluss Vorschusskonten gem. § 39 GemHVO NRW

<table>
<thead>
<tr>
<th>Account Code</th>
<th>Soll 2016</th>
<th>Ist 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>* 9700</td>
<td>16.915.506,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 9721</td>
<td>-35.498,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 9724</td>
<td>1.450.797,13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 9732</td>
<td>-26.168,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 9742</td>
<td>125.834,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 9743</td>
<td>1.150.535,26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 9744</td>
<td>-379.718,50</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### **Bestandsübernahme 2015 / 2016**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Account Code</th>
<th>Soll 2016</th>
<th>Ist 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>* 9700</td>
<td>-2.970.165,29</td>
<td>-2.705.595,32</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9732</td>
<td>-251.877,00</td>
<td>-251.877,00</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9743</td>
<td>-5.652,77</td>
<td>-5.652,71</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9744</td>
<td>-70.360.666,52</td>
<td>-63.633.908,43</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### **Einzahlungen Vorschusskonten**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Account Code</th>
<th>Soll 2016</th>
<th>Ist 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>* 9700</td>
<td>1.808.557,75</td>
<td>3.301.221,89</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9721</td>
<td>3.276,44</td>
<td>3.276,44</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9724</td>
<td>-5.102,34</td>
<td>-701.538,43</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9732</td>
<td>250.360,00</td>
<td>250.360,00</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9743</td>
<td>3.929,38</td>
<td>278.233,66</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9744</td>
<td>68.993.032,58</td>
<td>68.992.610,77</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### **Auszahlungen Vorschusskonten**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Account Code</th>
<th>Soll 2016</th>
<th>Ist 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>* 9700</td>
<td></td>
<td>17.511.133,31</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9721</td>
<td></td>
<td>-32.222,06</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9724</td>
<td></td>
<td>771.121,58</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9732</td>
<td></td>
<td>-27.685,85</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9742</td>
<td></td>
<td>125.834,98</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9743</td>
<td></td>
<td>1.423.116,21</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9744</td>
<td></td>
<td>2.292.856,38</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### **Bestandsübernahme 2016 / 2017**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Account Code</th>
<th>Soll 2016</th>
<th>Ist 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>* 9700</td>
<td></td>
<td>19.201.288,26</td>
</tr>
<tr>
<td>* 9721</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 9724</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 9732</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 9743</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* 9744</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sichtvermerk

*Die im Kassenabschluss ausgewiesenen Ergebnisse des Kassenaufsichtsbeamten mit der Sachbuchführung überein.*

Wuppertal, Wuppertal,

Zentrale Finanzbuchhaltung

gez. gez.
Dr. Slawig Bell
Stadtdirektor und Stadtkämmerer Kassenverwalter
III. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Sachanlagevermögen .......................................................... 22
Abbildung 2: Finanzanlagen ................................................................. 26
Abbildung 3: Forderungen ................................................................. 31
Abbildung 4: Entwicklung Eigenkapital ............................................. 35
Abbildung 5: Sonderposten ............................................................... 36
Abbildung 6: Rückstellungen ............................................................. 39
Abbildung 7: Ordentliche Erträge ....................................................... 48
Abbildung 8: Steuern und ähnliche Abgaben ...................................... 50
Abbildung 9: Ordentliche Aufwendungen .......................................... 56
Abbildung 10: Investitionskredite ...................................................... 76
Abbildung 11: Kassenkredite ............................................................. 80
Abbildung 12: Stärkungspakt Stadtfinanzen ..................................... 96
Abbildung 13: HSP - Fortschreibungen ............................................. 98
Abbildung 14: Arbeitsmarkt .............................................................. 113
IV. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ergebnisrechnung Kurzfassung ................................................................. 8
Tabelle 2: Finanzrechnung Kurzfassung ................................................................. 9
Tabelle 3: Ergebnisrechnung .................................................................................. 14
Tabelle 4: Finanzrechnung ................................................................................... 16
Tabelle 5: Bilanz Kurzfassung ................................................................................ 20
Tabelle 6: Anlagevermögen ................................................................................... 21
Tabelle 7: Sachanlagen .......................................................................................... 21
Tabelle 8: Infrastrukturvermögen ......................................................................... 23
Tabelle 9: Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau .............................................. 25
Tabelle 10: Anteile an verbundenen Unternehmen ................................................... 26
Tabelle 11: Beteiligungen ....................................................................................... 27
Tabelle 12: Sondervermögen ................................................................................ 27
Tabelle 13: Wertpapiere ......................................................................................... 28
Tabelle 14: Ausleihungen ....................................................................................... 29
Tabelle 15: Umlaufvermögen ................................................................................ 29
Tabelle 16: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ............................. 30
Tabelle 17: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ................................................. 32
Tabelle 18: Passiva .................................................................................................. 34
Tabelle 19: Eigenkapital .......................................................................................... 34
Tabelle 20: Sonderposten ....................................................................................... 36
Tabelle 21: Rückstellungen .................................................................................... 38
Tabelle 22: sonstige Rückstellungen ..................................................................... 41
Tabelle 23: Verbindlichkeiten ............................................................................... 42
Tabelle 24: Erhaltene Anzahlungen ...................................................................... 45
Tabelle 25: Passive Rechnungsabgrenzungsposten ............................................... 46
Tabelle 26: Ordentliche Erträge ............................................................................ 48
Tabelle 27: Steuern und ähnliche Abgaben ............................................................. 49
Tabelle 28: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ....................... 51
Tabelle 29: Erträge aus öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten .................................... 52
Tabelle 30: Erträge aus privatrechtl. Leistungsentgelten ....................................... 53
Tabelle 31: Kostenerstattungen und Kostenumlagen ............................................. 54
Tabelle 32: sonstige ordentliche Erträge ................................................................. 55
Tabelle 33: Ordentliche Aufwendungen ................................................................. 56
Tabelle 34: Personalaufwendungen ...................................................................... 57
Tabelle 35: Versorgungsaufwendungen ................................................................. 58
Tabelle 36: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .................................. 59
Tabelle 37: Bilanzielle Abschreibungen ................................................................. 60
Tabelle 38: Transferaufwendungen ...................................................................... 61
Tabelle 39: sonstige ordentliche Aufwendungen .................................................. 62
Tabelle 40: ordentliches Ergebnis ........................................................................ 63
Tabelle 41: Finanzergebnis .................................................................................. 64
Tabelle 42: Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit ............................................. 64
Tabelle 43: Vergleich Ergebnisplan/Ergebnisrechnung ......................................... 68
Tabelle 44: Zahlungsrelevante Vorgänge ............................................................... 69
Tabelle 45: Nicht zahlungsrelevante Vorgänge ...................................................... 70
Tabelle 46: Zusammenfassung Vorgänge ............................................................. 71
Tabelle 47: Finanzrechnung .................................................................................................................................. 72
Tabelle 48: laufende Verwaltungstätigkeit .................................................................................................. 73
Tabelle 49: Investitionstätigkeiten ................................................................................................................ 74
Tabelle 50: Finanzierungstätigkeit ................................................................................................................ 75
Tabelle 51: Kreditbedarf .................................................................................................................................. 77
Tabelle 52: Nettoneuverschuldung ................................................................................................................ 78
Tabelle 53: Liquidität ....................................................................................................................................... 79
Tabelle 54: noch nicht erhobene Beiträge (…) ............................................................................................. 81
Tabelle 55: Anlagenspiegel ............................................................................................................................ 87
Tabelle 56: Sonderpostenspiegel .................................................................................................................... 88
Tabelle 57: Forderungsspiegel ......................................................................................................................... 89
Tabelle 58: Verbindlichkeitspiegel .................................................................................................................. 90
Tabelle 59: Haftungsverhältnisse ................................................................................................................... 91
Tabelle 60: Sicherheiten zugunsten Dritter .................................................................................................... 91
Tabelle 61: Rückstellungsspiegel ................................................................................................................... 92
Tabelle 62: Eigenkapitalentwicklung .............................................................................................................. 94
V. Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
a.D. außer Dienst
AfA Absetzung für Abnutzung
AHK Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB Anlage im Bau
ALB Automatisiertes Liegenschaftsbuch
AO Abgabenordnung
ALG 2 Arbeitslosengeld 2
AöR Anstalt des öffentlichen Rechts
APH Alten- und Pflegeheim
AV Anlagevermögen
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft
BauGB Baugesetzbuch
BgA Betrieb gewerblicher Art
bzw. beziehungsweise
CBL Cross Border Leasing
Co. Compagnie
d.h. das heißt
DVV Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG
EDV Elektronische Datenverarbeitung
EFoG Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz)
e.G. eingetragene Genossenschaft
EigVO Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
EÖB Eröffnungsbilanz
ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal
e.t.c. et cetera
e.V. eingetragener Verein
EZB Europäische Zentralbank
GB Geschäftsbereich
GemHVO NRW Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung)
gg gegen
ggü. gegenüber
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GoB Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GPA Gemeindeprüfungsanstalt
GuV Gewinn- und Verlustrechnung
GV Gemeindeverbänden
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWG Gemeinnützige Wohnungsbauengesellschaft
GWG-SPE Gemeinnützige Wohnungsbauengesellschaft Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH
HGB Handelsgesetzbuch
HSP Haushaltssanierungsplan
HSK Haushaltsicherungskonzept