<table>
<thead>
<tr>
<th>Thema</th>
<th>Seite</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Migranten in Hagener Wohnbezirken</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitsmarkt im II. Quartal</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Straßenverkehrsunfälle im II. Quartal</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Bevölkerung am 31.05.2009</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Bevölkerung am 30.06.2009</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Migranten in Nordrhein-Westfalen</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Migranten in Hagener Großblöcken</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Karte Migrationsquoten in Großblöcken</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Das Wetter im Mai und Juni</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Preissteigerungen im Mai und Juni</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Tabelle des Monats

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wohnbezirk</th>
<th>Hagener Einwohner insgesamt 31.12.2008</th>
<th>Migranten</th>
<th>Migrantengruppen in % der Einwohner</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>absolut</td>
<td>in %</td>
<td>Ausländer</td>
</tr>
<tr>
<td>Eckesey-Nord</td>
<td>2 715</td>
<td>1 565</td>
<td>57,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Zentrum</td>
<td>11 520</td>
<td>6 231</td>
<td>54,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Eckesey-Süd</td>
<td>5 362</td>
<td>2 898</td>
<td>54,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Haspe-Zentrum</td>
<td>8 077</td>
<td>4 292</td>
<td>53,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorhalle-Nord</td>
<td>3 788</td>
<td>1 756</td>
<td>46,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Kabel/Bathey</td>
<td>5 246</td>
<td>2 292</td>
<td>43,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Remberg</td>
<td>9 752</td>
<td>3 876</td>
<td>39,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Altenhagen-Nord</td>
<td>4 229</td>
<td>1 676</td>
<td>39,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Henkenhausen/Reh</td>
<td>6 008</td>
<td>2 328</td>
<td>38,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Oege/Nahmer</td>
<td>4 762</td>
<td>1 770</td>
<td>37,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Wehringhausen-Ost</td>
<td>6 380</td>
<td>2 288</td>
<td>35,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Altenhagen-Süd</td>
<td>8 515</td>
<td>3 031</td>
<td>35,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Fley/Helfe</td>
<td>6 496</td>
<td>2 310</td>
<td>35,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Wehringhausen-West</td>
<td>4 441</td>
<td>1 482</td>
<td>33,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Elsey-Nord</td>
<td>6 354</td>
<td>2 090</td>
<td>32,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Westerbauer-Nord</td>
<td>5 426</td>
<td>1 766</td>
<td>32,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Eilpe-Nord</td>
<td>5 081</td>
<td>1 644</td>
<td>32,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Westerbauer-Süd</td>
<td>3 672</td>
<td>1 182</td>
<td>32,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuhlerkamp</td>
<td>4 299</td>
<td>1 381</td>
<td>32,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Haspe-Süd</td>
<td>6 092</td>
<td>1 869</td>
<td>30,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Geweke/Tücking</td>
<td>3 176</td>
<td>952</td>
<td>30,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Boele-Zentrum</td>
<td>7 468</td>
<td>2 179</td>
<td>29,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Eilpe-Süd/Selebeck</td>
<td>5 002</td>
<td>1 409</td>
<td>28,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Hohenlimburg-Zentrum/Wesselbach</td>
<td>3 520</td>
<td>983</td>
<td>27,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Boelerheide</td>
<td>6 822</td>
<td>1 723</td>
<td>25,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Spielbrink</td>
<td>3 558</td>
<td>894</td>
<td>25,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Elsey-Süd</td>
<td>3 709</td>
<td>839</td>
<td>22,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Epennenhausen</td>
<td>6 315</td>
<td>1 417</td>
<td>22,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorhalle-Süd</td>
<td>4 187</td>
<td>889</td>
<td>21,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ernst-Ost</td>
<td>5 859</td>
<td>1 227</td>
<td>20,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Delstern</td>
<td>1 424</td>
<td>282</td>
<td>19,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Priorei/Rummenohl</td>
<td>2 474</td>
<td>477</td>
<td>19,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Halden/Herbeck</td>
<td>3 361</td>
<td>601</td>
<td>17,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Dahl</td>
<td>2 859</td>
<td>507</td>
<td>17,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Ernst-West</td>
<td>5 066</td>
<td>842</td>
<td>16,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Fleyerviertel</td>
<td>6 185</td>
<td>1 020</td>
<td>16,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Holthausen</td>
<td>1 754</td>
<td>259</td>
<td>14,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Berchum</td>
<td>1 495</td>
<td>199</td>
<td>13,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Garenfeld</td>
<td>1 530</td>
<td>171</td>
<td>11,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Hagen insgesamt</td>
<td>193 979</td>
<td>64 597</td>
<td>33,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Knapp 65 000 oder genau ein Drittel der Hagener Bevölkerung gelten nicht als echte Einheimische. Dabei sind Bayern oder Friesen noch gar nicht einmal mitgezählt sondern nur die mit ausländischem Hintergrund.

Einen fremden Pass besitzen noch 13,6 %. Langjährige Hagener oder Bundesbürger, die bereits eingebürgert sind, machen insgesamt 8,8 % der Bevölkerung aus. Aussiedler komplementieren die Migranten mit weiteren 10,9 %.

Diese drei Gruppen sind in den 39 Hagener Wohnbezirken unterschiedlich stark vertreten, wobei es auch traditionelle Vorlieben gibt.

Aussiedler stellen in Kabel/Bathey und Fley/Helfe jeweils mehr als jeden vierten Einwohner. Ausländer sind hier unterdurchschnittlich repräsentiert.


Echte Ausländer stellen ihre größten Anteile in der Stadtmitte und im Zentrum von Haspe, wo sie jeweils auf mehr als 30 % kommen.

Die vollständige Tabelle ist sortiert nach der Anteilstärke der Migranten insgesamt.

Die ersten vier Wohnbezirke weisen Werte von über 50 % aus. Vorhalle-Nord und Kabel/Bathey erfreuen sich bei Migranten mit über 40 % an Beliebtheit. Überdurchschnittlich (mehr als 33,3 %) sind auch die nächsten acht Bezirke von Remberg bis Wehringhausen-West.

In den Hochlagen von Garenfeld, Berchum, Holthausen, Fleyerviertel und Ernst-West mit stärkerem Eigenheimbesatz bleiben die Migranten eine Minderheit. Ihre Anteile liegen unter 17 %.
### Hagener Arbeitsmarkt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>insgesamt</td>
<td>April</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitslose</td>
<td>10 420 D</td>
<td>10 515 D</td>
</tr>
<tr>
<td>davon SGB III</td>
<td>2 100 D</td>
<td>2 118 D</td>
</tr>
<tr>
<td>SGB II</td>
<td>8 321 D</td>
<td>8 397 D</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Männer insgesamt</td>
<td>5 353 D</td>
<td>5 391 D</td>
</tr>
<tr>
<td>SGB III</td>
<td>1 071 D</td>
<td>1 082 D</td>
</tr>
<tr>
<td>SGB II</td>
<td>4 282 D</td>
<td>4 309 D</td>
</tr>
<tr>
<td>bis 19 Jahre</td>
<td>116 D</td>
<td>89 D</td>
</tr>
<tr>
<td>20 bis 54 Jahre</td>
<td>4 621 D</td>
<td>4 668 D</td>
</tr>
<tr>
<td>55 und älter</td>
<td>616 D</td>
<td>634 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauen insgesamt</td>
<td>5 067 D</td>
<td>5 124 D</td>
</tr>
<tr>
<td>SGB III</td>
<td>1 029 D</td>
<td>1 036 D</td>
</tr>
<tr>
<td>SGB II</td>
<td>4 039 D</td>
<td>4 088 D</td>
</tr>
<tr>
<td>bis 19 Jahre</td>
<td>104 D</td>
<td>94 D</td>
</tr>
<tr>
<td>20 bis 54 Jahre</td>
<td>4 327 D</td>
<td>4 381 D</td>
</tr>
<tr>
<td>55 und älter</td>
<td>636 D</td>
<td>649 D</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Schwerbehinderte</td>
<td>919 D</td>
<td>924 D</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Männer</td>
<td>537 D</td>
<td>541 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauen</td>
<td>383 D</td>
<td>383 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Arbeitslosenquote</td>
<td>10,7 D</td>
<td>10,7 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Offene Stellen</td>
<td>2 109 D</td>
<td>2 116 D</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter nur für Teilzeitarbeit</td>
<td>241 D</td>
<td>244 D</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Straßenverkehrsunfälle

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>insgesamt</td>
<td>April</td>
</tr>
<tr>
<td>UNFÄLLE</td>
<td>7 124</td>
<td>642 D</td>
</tr>
<tr>
<td>davon leichte Unfälle</td>
<td>5 064</td>
<td>433 D</td>
</tr>
<tr>
<td>schwere Unfälle</td>
<td>2 060</td>
<td>209 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Hauptunfallursachen der schweren Unfälle gesamt</td>
<td>1 055</td>
<td>107 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Abbiegen/Wenden/Rückwärtsf.</td>
<td>453</td>
<td>48 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Abstand</td>
<td>99</td>
<td>5 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Geschwindigkeit</td>
<td>103</td>
<td>6 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Vorfahrt/Vorrang</td>
<td>148</td>
<td>18 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Alkohol</td>
<td>70</td>
<td>7 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern</td>
<td>82</td>
<td>11 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Falsches Verhalten von Fußgängern</td>
<td>66</td>
<td>11 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Überholen</td>
<td>34</td>
<td>1 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Verletzte Personen</td>
<td>725</td>
<td>75 D</td>
</tr>
<tr>
<td>davon Schwerverletzte</td>
<td>121</td>
<td>12 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Leichtverletzte</td>
<td>602</td>
<td>63 D</td>
</tr>
<tr>
<td>Getötete</td>
<td>2</td>
<td>- D</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Im Mai 2009 ...

kommen auch die weiblichen Einwohner der 100 000er-Marke immer näher.

sind auch die Ausländerzahlen trotz weniger werdender Einbürgerungen auf dem Rückmarsch.

befindet sich kein Bezirk im Vergleich zum Vorjahr, und nur Emst zum Jahresanfang, im Plus.

können sich Mittelstadt, Altenhagen, Emst und Haspe-Ost leicht erholen, aber nur der Stadtbezirk Mitte (+ 33) hat Einwohner gewonnen.

zeigen sich Boele, Hohenlimburg und Haspe-West für das Monatsminus fast alleine verantwortlich.

kamen nur 55 Ehen zustande. Noch vor zehn Jahren waren es fast doppelt so viele Paare, die sich im Mai trauen ließen.

gab es nur 150 Sterbefälle aber auch lediglich 111 Geburten.

sind die monatlichen Zuzüge ansichts der Vergleichszahlen eine scheinbar konstante Größe.

blieb der Abwanderungsverlust noch knapp unter 100 Einwohner.

waren es bei den Einbürgerungen nur halb so viel wie im April.
### Im Juni 2009...

hat Hagen sich auch schon vom 193.000sten Einwohner verabschiedet und damit bereits von 987 seit Jahressanfang.

sind auch die Ausländer trotz Geburtenüberschusses (+4 siehe unten) weniger geworden (-51). Eingebürgert wurden 44. Weitere 11 ergeben sich aus Fortzugsverlusten.

sieht sich Ernst als einziger Bezirk zum Jahressanfang im Plus.

hat der kleine Bezirk Vorhalle (mit Eckesey) mehr Probleme als das große Boele.

können die Bezirke im Süden und im Westen der Stadt leicht hinzugewinnen. Auch Lennetal kann sich behaupten.

### Bevölkerungsbestand

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bevölkerungsbestand</th>
<th>Juni 2009</th>
<th>Veränderung zum Vorjahr</th>
<th>Jahresanfang</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EINWOHNER INSGESAMT</td>
<td>192 992</td>
<td>- 126</td>
<td>2 101 - 987</td>
</tr>
<tr>
<td>davon männlich</td>
<td>92 322</td>
<td>- 58</td>
<td>971 - 468</td>
</tr>
<tr>
<td>weiblich</td>
<td>100 670</td>
<td>- 68</td>
<td>1 130 - 519</td>
</tr>
<tr>
<td>Deutsche insgesamt</td>
<td>166 802</td>
<td>- 75</td>
<td>1 634 - 717</td>
</tr>
<tr>
<td>davon männlich</td>
<td>79 576</td>
<td>- 30</td>
<td>676 - 320</td>
</tr>
<tr>
<td>weiblich</td>
<td>87 226</td>
<td>- 45</td>
<td>958 - 397</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausländer insgesamt</td>
<td>26 190</td>
<td>- 51</td>
<td>467 - 270</td>
</tr>
<tr>
<td>davon männlich</td>
<td>12 746</td>
<td>- 28</td>
<td>295 - 148</td>
</tr>
<tr>
<td>weiblich</td>
<td>13 444</td>
<td>- 23</td>
<td>172 - 122</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Bevölkerungs-bewegung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bevölkerungs-bewegung</th>
<th>Juni 2009</th>
<th>Mai 2009</th>
<th>Juni 2008</th>
<th>Juni 1999</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EHESchlüssungen</td>
<td>58</td>
<td>55</td>
<td>76</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>GEBORENE</td>
<td>126</td>
<td>111</td>
<td>101</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>ausschließlich deutsch</td>
<td>98</td>
<td>88</td>
<td>82</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>deutsch und ausländisch</td>
<td>17</td>
<td>13</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ausschließlich ausländisch</td>
<td>11</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>GESTORBENE</td>
<td>164</td>
<td>150</td>
<td>178</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter männlich</td>
<td>70</td>
<td>71</td>
<td>74</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>GEBORENENÜBERSCHUSS</td>
<td>- 38</td>
<td>- 39</td>
<td>- 77</td>
<td>- 27</td>
</tr>
<tr>
<td>Deutsche</td>
<td>- 42</td>
<td>- 43</td>
<td>- 79</td>
<td>- 63</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausländer</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>36</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Wanderungsbewegung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wanderungsbewegung</th>
<th>Juni 2009</th>
<th>Mai 2009</th>
<th>Juni 2008</th>
<th>Juni 1999</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zugezogene Personen</td>
<td>450</td>
<td>423</td>
<td>452</td>
<td>450</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter männlich</td>
<td>120</td>
<td>115</td>
<td>151</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>Fortgezogene Personen</td>
<td>538</td>
<td>520</td>
<td>575</td>
<td>748</td>
</tr>
<tr>
<td>darunter Ausländer</td>
<td>131</td>
<td>135</td>
<td>141</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>Wanderungsgewinn/-verlust</td>
<td>- 88</td>
<td>- 97</td>
<td>- 123</td>
<td>- 298</td>
</tr>
<tr>
<td>Deutsche</td>
<td>- 77</td>
<td>- 77</td>
<td>- 133</td>
<td>- 251</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausländer</td>
<td>- 11</td>
<td>- 20</td>
<td>10</td>
<td>- 47</td>
</tr>
<tr>
<td>Umzüge innerhalb Hagens</td>
<td>1 470</td>
<td>1 285</td>
<td>1 267</td>
<td>1 641</td>
</tr>
<tr>
<td>EINBÜRGERUNGEN</td>
<td>44</td>
<td>29</td>
<td>61</td>
<td>131</td>
</tr>
</tbody>
</table>

wurden 58 Brautpaare in die Ehe entlassen.

droht auch 11 neuen Erdenbürgern mit fremdem Pass in sechs Jahren die Einschulung.

hätten wir gerne von 450 Neubürgern die Zuzugs motive gewusst.

präsentiert die Wanderungsbilanz gleich drei Schnapszahlen, wenn auch leider wieder mit Minusvorzeichen.
Hagen ist die migrantenfreundlichste Großstadt in Nordrhein-Westfalen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kreisfreie Stadt</th>
<th>Einwohner 31.12.2008</th>
<th>Migrantenanteil in %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HAGEN</td>
<td>194 000</td>
<td>33,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Solingen</td>
<td>162 000</td>
<td>32,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Remscheid</td>
<td>114 000</td>
<td>32,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Düsseldorf</td>
<td>581 000</td>
<td>31,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Leverkusen</td>
<td>161 000</td>
<td>31,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Aachen</td>
<td>258 000</td>
<td>31,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Bielefeld</td>
<td>324 000</td>
<td>30,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Köln</td>
<td>995 000</td>
<td>30,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Wuppertal</td>
<td>356 000</td>
<td>30,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Hamm</td>
<td>183 000</td>
<td>30,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Krefeld</td>
<td>236 000</td>
<td>29,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Duisburg</td>
<td>496 000</td>
<td>28,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Dortmund</td>
<td>586 000</td>
<td>27,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Bonn</td>
<td>316 000</td>
<td>26,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Gelsenkirchen</td>
<td>264 000</td>
<td>26,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Bottrop</td>
<td>118 000</td>
<td>26,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Bochum</td>
<td>381 000</td>
<td>24,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Oberhausen</td>
<td>217 000</td>
<td>24,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Herne</td>
<td>168 000</td>
<td>23,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Mülheim an der Ruhr</td>
<td>169 000</td>
<td>22,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Mönchengladbach</td>
<td>260 000</td>
<td>22,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Münster</td>
<td>273 000</td>
<td>20,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Essen</td>
<td>581 000</td>
<td>20,3</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Krsfr. Städte ges.</td>
<td>7 392 000</td>
<td>27,8</td>
</tr>
<tr>
<td>31 Kreise gesamt</td>
<td>10 579 000</td>
<td>19,9</td>
</tr>
<tr>
<td>NRW gesamt</td>
<td>17 971 000</td>
<td>23,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Während die meisten Ruhrgebietstädte ihren Zuwanderungsboom schon vor einigen Jahrzehnten zu verzeichnen hatten, als Kohle und Stahl noch den Raum zwischen Duisburg und Dortmund prägten, haben die Zugereisten der letzten zwei Dekaden verstärkt die Räume südlich des Reviers ins Auge gefasst.

So wurde Hagen zum gefragtesten Wohnstandort des gesamten Bundeslandes für die neuen Einwohner. Obwohl viele bereits eingebürgert sind, zählen sie neben den Ausländern und Aussiedlern immer noch zu den Migranten.

Naturgemäß orientiert sich ein Zuwanderer an anderen zufriedenen Ankömmlingen in der neuen Umgebung und vielleicht waren viele der neuen Hagener am wenigsten unglücklich in ihrer hiesigen Heimat.

Nordrhein-Westfalen weist für Ende 2008 einen Migrantenanteil von 23,1 % aus. Auf die 23 kreisfreien Städte entfallen 27,8 %, auf die 31 Kreise lediglich 19,9 % im Durchschnitt. Spitzenreiter bei den Kreisen sind die südöstlich und südwestlich von Hagen liegenden Märkischer Kreis und Oberbergischer Kreis mit herausragend 29,0 % bzw. 29,3 %.


Die erweiterte Ruhrgebietsschiene von Hamm bis Krefeld findet sich einträglich im Mittelfeld einander. Nur Essen als die neue Dienstleistungshochburg rutscht auf den letzten Platz ab. Unterschiedlich platziert sind die Solitäristädte Aachen, Bielefeld, Mönchengladbach und Münster mit uneinheitlichem Besatz.

Hagen sehr uneinheitlich - Das bunte Farbengemisch steht für gesunde Strukturen


Selbst wenn die Migranten inzwischen auch bei Händlern und Freiberuflern anzutreffen sind, konzentrieren sich ihre Hauptwohngengegenden in den Tälern an Ennepe und Volme sowie in den Altbaubereichen Altenhagener Straße/Alleestraße. Dazu gesellten sich Teile von Brockhausen, Kabel und Henkhausen.
### Wetterstelle Eugen-Richter-Turm

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maximum</td>
<td>14,3</td>
<td>15,8</td>
<td>17,7</td>
<td>17,4</td>
<td>15,8</td>
<td>16,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Minimum</td>
<td>6,0</td>
<td>6,0</td>
<td>8,0</td>
<td>8,0</td>
<td>6,0</td>
<td>6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Mittelwert seit 1956</td>
<td>13,5</td>
<td>13,5</td>
<td>16,3</td>
<td>16,3</td>
<td>13,5</td>
<td>13,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maximum</td>
<td>1 027</td>
<td>1 024</td>
<td>1 019</td>
<td>1 024</td>
<td>1 024</td>
<td>1 007</td>
</tr>
<tr>
<td>Minimum</td>
<td>996</td>
<td>1 001</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Niederschlagshöhe in mm</th>
<th>Mai 2009</th>
<th>Juni 2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mittelwert seit 1956</td>
<td>72,2</td>
<td>76,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Preissteigerungsraten in NRW

<table>
<thead>
<tr>
<th>Preisänderungen gegenüber</th>
<th>Mai 2009</th>
<th>Juni 2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>in %</td>
<td>2006</td>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>GESAMTLEBENSHALTUNG</td>
<td>+ 5,1</td>
<td>+ 2,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahrungsmittel u. alkoholfreie Getränke</td>
<td>+ 6,8</td>
<td>+ 4,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Alkoholische Getränke und Tabakwaren</td>
<td>+ 6,8</td>
<td>+ 2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Bekleidung, Schuhe</td>
<td>+ 2,6</td>
<td>+ 2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Wohnung, Wasser, Strom, Brennstoffe</td>
<td>+ 5,6</td>
<td>+ 3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Hausrat, laufende Instandhaltung des Hauses</td>
<td>+ 3,8</td>
<td>+ 4,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheitspflege</td>
<td>+ 3,5</td>
<td>+ 2,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Verkehr</td>
<td>+ 4,3</td>
<td>+ 1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nachrichtenübermittlung</td>
<td>- 6,8</td>
<td>- 6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Freizeit, Unterhaltung und Kultur</td>
<td>+ 2,4</td>
<td>+ 1,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Bildungswesen</td>
<td>+ 50,9</td>
<td>- 4,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Beherbergungs- und</td>
<td>+ 9,2</td>
<td>+ 6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Gaststättendienstleistungen</td>
<td>+ 6,3</td>
<td>+ 3,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Anmerkungen

### Quellen
Agentur für Arbeit Hagen, Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Polizeipräsidium Hagen, Volkssternwarte Hagen e.V.

### Titelbild
Das neue Kunstquartier in Hagen als Modell, Foto von Karsten-Thilo Raab.

### Druck
Hausdruckerei der Stadt Hagen.

### Herausgeber