**Stifts-Kaserne, Amtsgebäude Stiftgasse**

**VII. Bezirk; Stiftgasse 2**

Volltext: Band 4 - Teil 2, Seite 65

**Dienststellen, Kommanden, Ausbildungseinrichtungen und Truppenkörper**

**k. (u.) k. Armee**

**Dienststellen**

1905-1918Kriegsarchiv (Akademietrakt, Mosertrakt, Reitschulgebäude, Baracken)

-1915 Generalkavallerieinspektor

-1915 Generaltraininspektor (Mosertrakt)

-1914 Generalinspektor der Korpsoffiziersschule (Akademietrakt)

(1908)-1912 Generalinspektor der Militär-Erziehungs- und Bildungsanstalten (Mosertrakt)

(1908)-1913 Generalremontierungsinspektor

(1904)-1912 Generalbauingenieur (Chef des Ingenieuroffizierskorps)

(1914) Berufungsehrenrat für Oberoffiziere und Offiziersaspiranten (Mosertrakt)

(1914) Ehrenrätlicher Ausschuss für nichtaktive Oberoffiziere und Offiziersaspiranten (Mosertrakt)

(1908) Griechisch-orientalische Militärseelsorge (Mosertrakt)

(1914) Direktion des Zentralwirtschaftsfonds des Heeres (Mosertrakt)

(1909)-1918 Landwehr-Fachrechnungsdepartement

(1914) Pferdebeschaffungsverein der Fußtruppen (Mosertrakt)

1914-1918 Garnisonsspital Nr. 1 (= Reservespital Nr. 1) (Akademietrakt, Reitschule))

1915-1918 Reservespital Nr. 2

1915-1918 Gemeinsames Zentralnachweis-Büro (Mosertrakt)

1918 Feindpropaganda-Abwehrstelle (Akademietrakt)

**Ausbildungseinrichtungen**

1736-1754 Ingenieursschule (Akademietrakt)

1749-1778 Adelige Ritterakademie bzw. Herzoglich Savoy’sche Akademie (Akademietrakt)

1752-1769 Militär-Pflanzschule (Sappeurtrakt)

1755-1769 Adelige Militärakademie (Akademietrakt)

1769-1784 Ingenieur-Akademie (Sappeurtrakt, ab 1778 auch Akademietrakt)

1778- 1786 Artillerieschule („Artillerie-Lycem“)

1786-1804 Bombardier-Corpsschule

1798-1851 Ingenieur-Akademie

1859-1865 Kriegsschule

1869-1898 Infanterie-Kadettenschule (Sappeurtrakt, Mitteltrakt)

1869-1904 Technische Militärakademie (Akademietrakt)

1870-1876 Zentral-Infanterie-Kurs

1876- 1914 Stabsoffizierskurs

1903 Einjährig-Freiwilligen-Schule

1903 Proviant-Offiziers-Kurs (Akademietrakt)

1903 Korps-Offiziersschule (Mitteltrakt)

1907 Schießschulabteilung der Feldartillerie (Mosertrakt)

(1914) Administrative Militärfachkurse[[1]](#footnote-1)

(1914) Korpsoffiziersschule

**Kommanden, Stäbe**

1786-1804 Bombardier-Korps

(1873) 2. Infanterie-Brigade/II. Truppen-Division (Kdo)

1907-1913 25. Landwehr-Infanterie-Brigade (Stb)[[2]](#footnote-2)

1907- 1914 25. Infanterie-Truppendivision (Mosertrakt)

1907-1914 49. Infanterie-Brigade (Mosertrakt)

1904-1914 50. Infanterie-Brigade (Mosertrakt)

1909-(1914) Verkehrstruppen-Brigade (Mosertrakt)

(1914) Freiwilligen-Motorfahrer-Korps

1918 32. Infanterie-Division

**Truppenkörper**

1777-1781 Garde de Palais (Sappeurtrakt)

1781-1820 Artillerietruppen

1804-1843 Hofburgwache

1851- 1852 Infanterie-Regiment „FZM Heinrich Freiherr von Rossbach“ Nr. 40 (Stb, I, III)[[3]](#footnote-3)

1853 Infanterie-Regiment „Wilhelm Prinz von Preußen“ Nr. 34

1853-1854 Infanterie-Regiment „FZM Emil Prinz von Hessen und bei Rhein“ Nr. 54 (Teile)

1854 Infanterie-Regiment „FZM Carl Fürst Schwarzenberg“ Nr. 19 (Stb, I)[[4]](#footnote-4)

1858-1859 Infanterie-Regiment „FML Eduard Fürst Liechtenstein“ Nr. 5 (II)

1859-1861 Infanterie-Regiment „GM Erzherzog Ferdinand Carl Viktor von Este“ Nr. 26 (Stb, II)[[5]](#footnote-5)

1859 Infanterie-Regiment „FZM Friedrich Kellner Freiherr von Köllenstein“ Nr. 41 (Stb, I, II, III)

1859-1865 Infanterie-Regiment „Carl Ludwig Herzog von Parma“ Nr. 24 (Stb, I, II, III, IV)

1865-1866 Infanterie-Regiment „FZM Heinrich Freiherr von Rossbach“ Nr. 40

1866-1871 Infanterie-Regiment „FZM Siegmund Freiherr von Reischach“ Nr. 21

1866- 1869 Infanterie-Regiment „FML Erzherzog Franz Ferdinand d’Este“ Nr. 32

1871-1875 Infanterie-Regiment „Alexis Großfürst von Rußland“ Nr. 39 (Stb, I, II)[[6]](#footnote-6)

1902 Infanterie-Regiment „xxx“ Nr. ?? (Stb, I) [[7]](#footnote-7)

1904-1910 Infanterie-Regiment „FZM Emil Probszt Edler von Ohstorff“ Nr. 51 (Stb, I, II)[[8]](#footnote-8) (Mosertrakt, Mitteltrakt)

1906-1909 Infanterie-Regiment „Kaiserin und Königin Maria Theresia“ Nr. 32 (I)

1912-1914 Infanterie-Regiment „GdI Franz Freiherr von Conrad“ Nr. 39 (Stb, I, III, IV)[[9]](#footnote-9) (Mitteltrakt)

1914-1918 Militärpolizei-Abteilung des VII. und VIII. Bezirks

1918 Infanterie-Regiment Nr. 44 (I, II)

1918 Infanterie-Regiment Nr. 14

1918 Infanterie-Regiment Nr. 37 (II, III)

**Volkswehr**

1918-1919 Liquidierende Verwaltungs-Kommission für Heimkehrer“ (Akademietrakt)

1918-1919 Liquidierungsstelle des Feldjägerbataillons Nr. 21

1918-1920 Volkswehr -Unteroffiziers-Auskunfts- und Dirigierungsstelle

1918 „Rote Garden“

1918-1919 Volkswehrbataillon XVIII „Lerchenfeld“ (Sappeurtrakt)

1918-1920 Volkswehrbataillon XIX (Mitteltrakt)

1819-1920 Volkswehr-Musikabteilung des Kreises C

**Erstes Bundesheer**

**Kommanden und Dienststellen**

1935-1937 Kommando der Luftstreitkräfte (Sappeurtrakt)

1938 Militärvikariat

**Ausbildungseinrichtungen**

1925 Telegraphenoffizierskurs, Infanterie- und Verbindungsoffizierskurs (Mitteltrakt, Sappeurtrakt)

1928-1933 Telegraphen-Fachschule[[10]](#footnote-10)

1928-1934 Infanterie-Fachschule

1934-1938 Infanterie-Schießschule

1936-1938 Höhere Offizierskurse (Generalstabskurs, Kriegstechnischer Kurs, Intendanzkurs)

**Truppen**

1920-1938 Militärbrieftaubenschlag 1/6

1920 Infanterie-Abteilung I

1920-1933 Infanterieregiment Nr. 1 (II.) (Mitteltrakt)

1933-1934 Niederösterreichisches Infanterieregiment „GdI Carl Vaugoin“ Nr. 5 (II.)

1934-1938 Wiener Infanterieregiment „Alt-Starhemberg“ Nr. 2 (I., KfMGKp)[[11]](#footnote-11)

1935-1938 Gardebataillon (2., 3.)[[12]](#footnote-12) (Turnsaal)

1935-1938 Wiener Infanterieregiment „Babenberg“ Nr. 15

**Deutsche Wehrmacht**

**Kommanden und Dienststellen**

1938-1945 Vereinigte Wehrevidenzstellen Wien, Zweigstelle

Krankenrevier der Höheren Stäbe

Wehrmachtfürsorgeoffizier B

Heeresarchiv, Reichsluftfahrtarchiv, Kriegsmarinearchiv

Kriegswissenschaftliche Abteilung der Luftwaffe

Militärwissenschaftliche Mitteilungen

Verlag „Militärwissenschaftliche Mitteilungen“

Wehrkreisfilmstelle

**Truppen**

(1939) Schützenbrigade 2 (Stb)

1938-1945 Heeres-Wachbataillon Wien (Stb, 1. und 2. Kp, Musikzug)[[13]](#footnote-13)

1943-1945 Gemischte Turmflak-Abteilung 184 (2. Batterie) (Flakbunker)

**Alliierte Truppen**

1809 Französische Truppen

1918 Jugoslawische Militärmission (nicht angetreten)

1918-1921 Polnische Militärmission

1945 - 1955 Provost Marshall of Vienna - United States Forces in Austria (USAF)

1945 505th Military Police Battalion

1945 - 1946 524th Military Police Battalion

1946 - 1955 796th Military Police Battalion (61st, 64th and 65th MP-Company)

1946 - 1955 C-Company/202nd Military Police Battalion (Eskorte für den US-Hochkommissar)

1006th Engineer Service Battalion (1538th and 2801st Engineer Service Company)

1st Battalion of the 16th Infantry Regiment

Post Chapel Stiftskaserne (Garnisonskapelle)

**Zweites Bundesheer**

**Kommanden und Dienststellen**

1955-dato Diverse Dienststellen des Bundesministeriums für Landesverteidigung (in den 70er und 80er Jahren u. a.: Kabinett des Bundesministers/Büro für Wehrpolitik; Generaltruppeninspektorat/Planungsstab und Vorschriftenabteilung; Sektion III/Gruppen Ausbildung und Inspektion; Sektion IV/Veterinärwesen)

xxxx-dato Militärvikariat/Militärordinariat (Mosertrakt)

1963-1980 Heeresfilm- und Lichtbildstelle (Stöckltrakt)

1958 Militärwissenschaftliche Abteilung

1958 Ergänzungskommando Wien

1960-1995 Material-Erhaltung und -Kodifizierung (Teil der N-Abt)

1963-1983 Fachbücherei (Mosertrakt)

1980-1991 Heeresbild- und Funkinformationsstelle (Stöckltrakt)

1991-dato Heeresbild- und Filmstelle (Stöckeltrakt)

1993-1998 Militärgeschichtliche Forschungsabteilung[[14]](#footnote-14)

1983-2002 Heeresdatenverarbeitungsamt (HDVA) (Mitteltrakt)

1983-2004 Präsidialabteilung D (Fachbücherei) (Mosertrakt)

2002-2011 Kommando Führungsunterstützung [[15]](#footnote-15) (Mitteltrakt)

2011-2013 Direktion für Sicherheitspolitik (Mosertrakt)

2004-dato Institut für Militärgeographie (Akademietrakt)

2004-2008 Ministerialbibliothek (Akademietrakt)

2011-dato Führungsunterstützungszentrum (Sappeurtrakt, Mitteltrakt)

2008-dato Implementierungsstelle für Rüstungskontrolle und internationale Stabilisierungsmaßnahmen (IRIS) (Mosertrakt)

2008-dato Österreichische Militärbibliothek (Akademietrakt)

xxxx-dato Zentrale Auskunfts- und Bürgerservicestelle (Mosertrakt)

2010-dato MIMZ (Mosertrakt)

**Ausbildungseinrichtungen**

1956-1961 Kommando Offizierskurse Wien

1957 Kommando der Wirtschaftskurse (Mitteltrakt)

1958-1963 Lehr- und Versuchsküche (Küchentrakt)

1960-1968 Heeresnachschubschule[[16]](#footnote-16)

1961-1967 Stabsakademie (Sappeurtrakt)

1967-dato Landesverteidigungsakademie (Sappeurtrakt, ab 2004 Akademietrakt)

**Truppen**

1956 Feldjäger-Bataillon 1

1958-1973 Flieger-Tel-Abteilung (I) (Kdo, StbZg; ab1958 StbKp) [[17]](#footnote-17) (Mitteltrakt, Flakturm)

**Zivile Nutzung**

1914-1918 Polizeiwachabteilung (Mitteltrakt)

1918-1993 Kriegsarchiv (Akademietrakt)

1974-1990 Abteilung Koordination der Umfassenden Landesverteidigung des Bundeskanzleramtes

1990-xxxx Gruppe A Koordination der Sicherheitspolitik im Bundeskanzleramt (Sappeurtrakt)

xxxx-dato Wachzimmer der Bundespolizei (Akademietrakt)

1. Militärintendanzkurs, Militärverpflegsbeamtenkurs, Kurs für Offiziere der Monturverwaltungsbranche, Reitschuldetachement. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ab 1913 im VII. Bezirk, Neustiftgasse 28 (Julius Meinlhaus). [↑](#footnote-ref-2)
3. Das II. Bataillon befindet sich in der Gumpendorfer Kaserne, das IV wird in Behelfsquartieren in den Vorstädten untergebracht. Von Februar bis September befindet sich das Regiment in seinem Einsatzraum Groß-Gorica. [↑](#footnote-ref-3)
4. Das Regiment bildet bei den Hochzeitsfeiern von Kaiser Franz Joseph I. mit Elisabeth von Bayern am 23. April 1854 mit vier Grenadier- und acht Füsilierkompanien das Ehrenspalier am Graben. [↑](#footnote-ref-4)
5. Das Regiment befindet sich auf dem Marsch von Olmütz nach Istrien und verbleibt nur drei Tage in Wien. Der rasche Wechsel der Regimenter ist nur ein Zeichen dafür, wie unsicher die Lage der Monarchie eingeschätzt wird. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wegen des Umbaus des Mosertraktes 1873 müssen Teile des Regimentes in die Schönbrunner Schlosskaserne, in das Artillerie-Arsenal, in die Kaserne Mauer und auf die Türkenschanze verlegt werden. In der Stiftkaserne verbleiben nur der Stab und ein Bataillon. [↑](#footnote-ref-6)
7. Diese Teile werden aus der aufgelösten Gumpendorfer Kaserne hierher verlegt. [↑](#footnote-ref-7)
8. Das ungar. IR 51 wird 1904 von Kolozsvar nach Wien verlegt, nur das IV. Baon und das Bezirksergänzungskommando verbleiben dort. Das III. Bataillon wird in Wöllersdorf einquartiert. 1910 verlegt das Regiment nach Maros-Vásárhely. [↑](#footnote-ref-8)
9. Das IR Nr. 39 kommt 1912 von Brod a. d. S.. Es ersetzt gemeinsam mit dem IR Nr. 16 bei der 98. InfBrig die IR Nr. 19 und Nr. 32. Das II. Bataillon und das EBK befinden sich in Debreczen. [↑](#footnote-ref-9)
10. Es verbleibt jedoch die Lehrunterabteilung 1, die Unterkünfte im 1. Stock des Mitteltrakts bezieht. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kommando und III. Bataillon befinden sich in der Radetzky-Kaserne (siehe Band 5), das II. Bataillon liegt in der Wallner-Kaserne in Saalfelden. [↑](#footnote-ref-11)
12. Das Kommando und die 1. Kompanie befinden sich im Amalientrakt der Hofburg (siehe Band 3, Seite 68). [↑](#footnote-ref-12)
13. Stab und Musik befinden sich im Sappeurtrakt, die aus Hamburg kommende1. Kompanie bezieht im Nordflügel und die aus Ost-Preußen stammende 2. Kompanie im Südflügel des Mitteltrakts ihre Unterkünfte. Die vorwiegend aus Österreichern bestehende 3. Kompanie ist in den früheren Gardeunterkünften im Amalientrakt der Hofburg untergebracht. [↑](#footnote-ref-13)
14. Nach Übersiedlung des Kriegsarchivs in das neue Zentralarchivgebäude im III. Bezirk verbleibt nur das Militärwissenschaftliche Institut, das nun in Militärgeschichtliche Forschungsanstalt (MGFA)“ umbenannt wird, im Kriegsarchivtrakt der Stift-Kaserne. 1998 übersiedelt die MGFA in die Biedermann-Huth-Raschke-Kaserne im XIV. Bezirk (siehe Band 5). [↑](#footnote-ref-14)
15. Nachfolgerin des Heeresdatenverarbeitungsamtes. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mit Erlass vom 19. März 1968 wird die HNS mit der Heereswirtschaftsschule zusammengelegt und in die Radetzkykaserne verlegt. [↑](#footnote-ref-16)
17. Die weiteren Kompanien befinden sich in Hörsching (Flieger-Tel-Kompanie 1), Langenlebarn (Flieger-Tel-Schulkompanie) und Salzburg (Flugmelde-Ausbildungskompanie). [↑](#footnote-ref-17)