Quellen zur Geschichte von Rheinland-Pfalz während der französischen Besatzung

März 1945 bis August 1949

bearbeitet von
Peter Brommer

Mainz 1985
Inhaltsverzeichnis

Vorwort ........................................... V

I. Vorbemerkung .................................... 1

II. Dokumente ..................................... 7

2. Plünderung des Heeresverpflegungsamtes Landau (17. Mai 1945) ....................... 12
3. Aufräumungsarbeiten (26. Mai 1945) ................................................................. 13
6. Übergang der Jurisdiktion der amerikanischen auf die französische Besatzung (10. Juli 1945) ................................................................. 20
7. Frage des Fortbestehens des Oberregierungspräsidiums Mittelrhein-Saar (10. Juli 1945) ................................................................. 21
15. Renovierung des Trierer Doms (18. Juli 1945) ....................................................... 30
16. Lebensmitteltransport (19. Juli 1948) ............................................................... 30

VII
1945) ............................................. 32
20. Grundzüge der französischen Deutschlandpolitik (24. Juli 1945) . 35
1945) ............................................. 38
22. Plünderungen (30. Juli 1945) .................................. 58
24. Ernährungslage im Regierungsbezirk Trier (8. August 1945) . 58
25. Lebensmittellieferungen an die Besatzung im Regierungsbezirk
Koblenz (10. August 1945) ................................ 61
26. Besprechung der Regierungspräsidenten Dr. Boden und Dr.
Steinlein mit General Billotte in Bad Ems am 22. August 1945
(22. August 1945) .................................... 62
27. Viehauflage (1. September 1945) ................................ 83
28. Religionsunterricht (1. September 1945) ..................... 84
29. Sitzung des Comité interministériel des affaires allemandes et
autrichiennes in Paris am 3. September 1945 (3. September
1945) ............................................. 86
30. Besprechung von Regierungspräsident Dr. Steinlein und den
Landräten mit Oberstleutnant Gouraud in Trier am 5. Septem-
ber 1945 (5. September 1945) ................................ 88
31. Tätigkeit der Regierung Trier vom 14. August bis 13. Septem-
ber 1945 (15. September 1945) ................................ 91
33. Wiederherstellung des Gewerkschaftsrechts (17. September
1945) ............................................. 96
34. Herausgabe einer Zeitung (17. September 1945) ........... 101
35. Lage der Wirtschaft in Pirmasens (21. September 1945) .... 102
36. Gründung einer separatistischen Vereinigung in der Pfalz
(24. September 1945) .................................. 103
37. Aufnahme von Postverbindungen zu den Kriegsgefangenen
(10. Oktober 1945) ...................................... 104
38. Tätigkeit der Regierung Trier vom 14. September bis 13. Ok-
tober 1945 (13. Oktober 1945) ................................ 105
39. Anonimes Spottgedicht auf die Entnazifizierung (30. Okto-
ber 1945) ............................................. 108
40. Erstattung der Requisitionen (3. November 1945) ........ 110
41. Wohnungsbeschlagnahme (3. November 1945) ............... 115
42. Französische Deutschlandpolitik (7. November 1945) ...... 115
43. Besuch General de Gaulles in der französischen Besatzungs-
zone und Behandlung der Schulfrage (8. November 1945) ..... 119
46. Rückführung der Flüchtlinge und Evakuierten (27. November 1945) ............................................. 126
47. Gesamtzahl der deutschen Flüchtlinge im Regierungsbezirk Koblenz (Ende November 1945) ............................................. 130
49. Durchführung der Evakuierung (3. Dezember 1945) .................. 132
50. Requisitionen (4. Dezember 1945) ............................................. 135
51. Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft (7. Dezember 1945) ...... 136
52. Verbot der Gründung einer Zentrumspartei (20. Dezember 1945) ............................................. 139
54. Dezentralisation der französischen Verwaltung (10. Januar 1946) ............................................. 141
56. Umfang der Requisitionen (Januar 1946) ............................................. 144
57. Zusammenstellung der bis einschließlich November 1945 gezahlten Besatzungskosten im Regierungsbezirk Koblenz (Januar 1946) ............................................. 149
58. Genehmigung zur Gründung der SPD in Rheinhessen und in der Pfalz (6. Februar 1946) ............................................. 150
59. Gründung der Mainzer Universität (25. Februar 1946) .......... 151
60. Sanierung der Währung und Finanzen (26. Februar 1946) ........ 160
61. Rückführung der Flüchtlinge und Evakuierten (2. März 1946) .... 163
63. Wiedergutmachung (6. März 1946) ............................................. 168
64. Einrichtung einer Filmprüfstelle (15. März 1946) .................. 170
65. Bildung einer rheinisch-französischen Handelsgesellschaft und Verwendung deutscher Techniker in der französischen Besatzungszone (vor 10. April 1946) ............................................. 171
66. Versorgung der Bevölkerung von Landau (23. April 1946) ........ 174
68. Beraubungen von Eisenbahntransportgütern (25. April 1946) .... 179
69. Pfälzer Separatismus (26. Mai 1946) ............................................. 180
70. Verwendung des Hakenkreuzes auf Briefpapier (20. Juni 1946) ............................................. 181

IX
74. Bildung der Gemischten Kommission (3. September 1946) ...................................... 196
76. Gespräch der pfälzischen Parteiverträge mit der Militärregierung in Neustadt am 7. September 1946 (7. September 1946) .............................................................. 202
82. Verbot der Teilnahme an der Interzonkonferenz der Länderhöfe in Bremen am 4./5. Oktober 1946 (26. September 1946) .............................................................. 224
83. Reifenmangel (28. September 1946) .............................................................. 225
84. 3. Sitzung der Gemischten Kommission im Oberpräsidium zu Koblenz vom 3. Oktober 1946 (3. Oktober 1946) .............................................................. 225
85. Gesundheitsverhältnisse im Regierungsbezirk Koblenz/Montabaur im September 1946 (6. Oktober 1946) .............................................................. 226
87. Eingliederung Rheinhessens in Rheinland-Hessen-Nassau (18. Oktober 1946) .............................................................. 244
89. Einrichtung von Lehrerbildungsanstalten (24. Oktober 1946) .............................................................. 251
92. Überleitung der Finanzen des Regierungsbezirks Rheinhessen an die Provinz Rheinland-Hessen-Nassau (30. Oktober 1946) .............................................................. 270
98. Stellung der Pfalz innerhalb des Landes (27. November 1946) ........ 285
108. Entwurf einer Geschäftsordnung für die Provinzialregierung der Pfalz (24. Dezember 1946) ................................. 326
118. Gesuch um Beurlaubung aus der Kriegsgefangenschaft (1. Februar 1947) ........................................................... 368

XI
119. Volksschulen im Regierungsbezirk Montabaur (3. Februar 1947) .................................................. 369
120. Einführung der Konfessionsschule und der konfessionellen Lehrerbildung (6. Februar 1947) ........ 370
121. Besprechung zwischen Ministerpräsident Dr. Boden und Botschafter Tarbé de Saint Hardouin in Koblenz am 7. Februar 1947 (7. Februar 1947) .................................................. 373
122. Bitte um Kartoffelzuteilung (vor 13. Februar 1947) ................................................................. 377
123. Gründung der Landespartei der CDU (14. Februar 1947) ......................................................... 377
124. Reisemöglichkeiten der Abgeordneten der Beratenden Landesversammlung (20. Februar 1947) .... 383
125. Reparationen (20. Februar 1947) ............................................................................................. 384
126. Gemeinsame Beratungen in der Beratenden Landesversammlung (20. Februar 1947) .................... 386
129. Schlachtviehableiuterung an die Besatzung im Kreis Prüm (13. März 1947) ................................. 393
131. Ansehen der Regierung in der Bevölkerung (15. März 1947) ..................................................... 401
133. Ermahnung zur schnelleren Durchführung der Strafmaßnahmen der politischen Bereinigung (26. März 1947) ................................................................. 405
135. Abtrennung der rechtsrheinischen Vororte von Mainz durch die amerikanische Besatzung (Frühjahr 1947) ................................................................. 409
137. Ablehnung der Verfassung durch die KPD (April 1947) .......................................................... 416
139. Ablehnung der Verfassung durch die SPD und Abgrenzung gegenüber den Kommunisten (26./27. April 1947) ................................................................. 430
142. Bitte um ein Hirtenwort der evangelischen Landeskirchen zur Verfassung und zu den Schulartikeln (1. Mai 1947) ................................................................. 445
144. Schwierigkeit in der Brotversorgung (3. Mai 1947) ............... 447
145. Entnazifizierung und Flüchtlingschicksal (7. Juni 1947) ........ 451
146. Machtbefugnisse der Länder der französischen Besatzungszone
(9. Juni 1947) ........................................................................... 456
147. Hirtenwort von Erzbischof Dr. Bornewasser von Trier zu sei-
nem 25jährigen Bischofsjubiläum (4. Juli 1947) ....................... 460
149. Toleranzabkommen der politischen Parteien vom 8. Juli 1947
(8. Juli 1947) ........................................................................... 469
150. Rücktrittserklärung von Ministerpräsident Dr. Boden vor dem
151. Regierungserklärung von Ministerpräsident Altmeyer vor dem
152. Schulartikel und die Stellung der Pfalz (7. August 1947) ......... 478
153. Politische Lage im Regierungsbezirk Trier vom 1. April bis
155. Einführung der 40-Stunden-Woche (23. August 1947) ........ 488
156. Ernährungszulagen für Heimkehrer aus der Kriegsgefangen-
schafft (2. September 1947) ....................................................... 490
158. Überwachung der Schwarzhändler und Hamsterer (1. Oktober
1947) ....................................................................................... 493
159. Adoption deutscher Kinder (1. Oktober 1947) ......................... 494
160. Widerrechtliche Internierung aufgrund einer Namensverwechs-
lung (12. Oktober 1947) ............................................................. 495
161. Rede des Generalverwalters Laffon auf der Konferenz der
162. Kartoffelablieferung in den Regierungsbezirken Koblenz, Mont-
tabour und Trier (22. Oktober 1947) .............................................. 517
163. Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln (25. Oktober
1947) ....................................................................................... 521
164. Widerstand gegen den Separatismus (6. November 1947) ........ 528
166. Politische Lage im Regierungsbezirk Koblenz vom 1. Juli bis
167. Separatistische Bewegung in der Pfalz (11. November 1947) . 536

XIII
170. Ernennung von Beamten (10. Dezember 1947) ......................................................... 547
171. Klage über ungenügende Kartoffelversorgung (5. Januar 1948) .............................. 548
173. Französische Deutschlandpolitik nach der Londoner Außenministerkonferenz (23. Januar 1948) ................................................................. 551
174. Neuaufbau der Justiz in Hessen-Pfalz (3. Februar 1948) ........................................... 554
176. Lage der Land- und Ernährungswirtschaft in Rheinland-Pfalz nach dem Stand vom 15. März 1948 (März 1948) ................................................................. 560
177. Ablehnung der Teilnahme deutscher Vertreter bei der Unterzeichnung des Marshallplanabkommens (6. April 1948) ................................................................. 565
179. Lebensmittelabgaben an die Besatzung, das Saarland und Berlin (28. April 1948) .......... 571
180. Marshallplan und Wirtschaftspolitik (30. April 1948) .............................................. 572
182. Fleischauflage für Juni 1948 (20. Mai 1948) ............................................................... 577
185. Streik (26. Mai 1948) ......................................................................................... 609
186. Föderalistische Gestaltung Deutschlands (5. Juni 1948) ........................................... 611
188. Requisition in Privathaushalten (8. Juni 1948) ......................................................... 618
189. um 21.30 Uhr (7. Juni 1948) ................................................................................. 618
190. Arbeitsmarktlage nach der Währungsreform (30. Juni 1948) ................................. 629
191. Lebensmittelabgaben an die Besatzung von 1945 bis 1948 (Juni/Juli 1948) ............... 634
193. Auswirkungen der Besatzung auf eine Kleinstadt (7. Juli 1948) ............................ 637
194. Folgen der Währungsreform (7. Juli 1948) ............................................................... 640
196. Koblenzer Rittersturzkonferenz (10. Juli 1948) ........................................ 644
203. Einstellung von aus der Kriegsgefangenschaft entlassenen Heimkehrern im öffentlichen Dienst (19. August 1948) ............... 663
205. Finanzielle Unterstützung freischaffender Künstler (1. September 1948) ..... 666
207. Schulreform (24. September 1948) ............................................................. 668
211. Französische Deutschlandpolitik (20. Oktober 1948) .................................. 692
213. Lebensstandard eines Ostflüchtlings (2. November 1948) ......................... 698
214. Verbot an den Trierer Generalvikar Dr. von Meurers, das Saarland zu betreten, und Behandlung der Schulfrage (3. November 1948) .......................................................... 698
216. Garnison Bitburg (9. November 1948) ...................................................... 703
218. Ankunft des zweiten Flüchtlingstransportes aus Dänemark in Niederbreisig am 22. November 1948 (22. November 1948) .... 710

XV
221. Ausgaben für verschleppte Personen (PDR) (9. Dezember 1948) 729
222. Verlust der Spareinlagen (10. Dezember 1948) 731
223. Rote Zone und Lastenausgleich (15. Dezember 1948) 731
224. Lager für verschleppte Personen auf dem Kuhberg in Bad Kreuznach (18. Dezember 1948) 733
225. Beurlaubung der internierten zum Weihnachtsfest (22. Dezember 1948) 734
226. Budget des Studios Koblenz des Südwestfunks (23. Dezember 1948) 735
228. Koedukation an der Schule zu Herrnsheim (4. Februar 1949) 739
230. Anwerbung freiwilliger deutscher Arbeitskräfte nach Frankreich (Februar 1949) 752
231. Zahl der in Rheinland-Pfalz aufgenommenen Flüchtlinge und Heimkehrer (11. März 1949) 754
232. Explosionskatastrophe bei der BASF in Ludwigshafen (18. März 1949) 756
233. Schulspeisung (4. April 1949) 759
234. Luxemburgische Gebietsforderungen (19. April 1949) 760
236. Mittelrhein-Kurier und Radio Koblenz (7. Juni 1949) 769
238. Übernahme von 60.000 Flüchtlingen (26. Juli 1949) 774

III. Verzeichnis der benutzten Archive 783
IV. Verzeichnis der benutzten Abkürzungen 785
V. Verzeichnis der Literatur und der gedruckten Quellen 787
VI. Index der Personen- und Ortsnamen 799

XVI