|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.68 RRB 1944/0111 |
| Titel | Stadt Zürich (Expertenkommission). |
| Datum | 20.01.1944 |
| P. | 49 |

[*p. 49*] Auf Antrag der Direktion des Innern

beschließt der Regierungsrat:

I. Die Entschädigung für die Sachverständigen für die Prüfung der Rechnungen der Stadt Zürich für das Jahr 1942 wird auf je Fr. 120 festgesetzt und der Stadtrat Zürich angewiesen. hiefür auf Rechnung der Stadt Zürich folgende Beträge (unter Abzug der Beiträge an die Lohnausgleichskasse) anzuweisen:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | An Dr. A. Graf, Anton Graffstraße 71, in Winterthur, |  |  |  |  |
|  | Sitzungsgelder und Aktenstudium | Fr. | 120 |  |  |
|  | Ausfertigung des Berichtes | " | 20 | Fr. | 140 |
| 2. | An Heinrich Zindel, Schaffhauserstraße 103, in Winterthur, Sitzungsgelder und Aktenstudium |  |  | " | 120 |
| 3. | An J. Wegmann, a. Gemeindepräsident, Herzogenmühle, in Wallisellen, |  |  |  |  |
|  | Sitzungsgelder und Aktenstudium | Fr. | 120 |  |  |
|  | Reiseauslagen | " | 5 | " | 125 |
|  |  | Total | | Fr. | 385 |

II. Mitteilung an: a) Dr. A. Graf, in Winterthur; b) Heinrich Zindel, in Winterthur; c) J. Wegmann, in Wallisellen; d) den Stadtrat Zürich; e) die Direktion des Innern.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/11.08.2017*]