**Ein Vierteljahrtausend Wiener Börse in 250 Wörtern:**

**Vom staatlichen Finanzmarktplatz zum modernen Informationstechnologie- und Service-Anbieter**

Erste Bestrebungen zur Gründung einer Börse gab es im Jahr 1761. Zehn Jahre später wurden die Pläne in die Tat umgesetzt: Maria Theresia erließ am 1. August 1771 per Patent die Eröffnung einer staatlichen Börse, um das Vertrauen in den Staatshaushalt der Habsburger zu stärken. Der erste Handelstag fand am 2. September 1771 statt. Anfänglich wurden Anleihen, Wechsel und Devisen gehandelt. Börsenmakler, auch Sensale genannt, sorgten für den reibungslosen Handel und erhielten für die Vermittlung der Geschäfte eine Provision. Die erste Börse war am Kohlmarkt 12 (jetzt Kohlmarkt 16) untergebracht. Von dort ist sie in diesem Vierteljahrtausend mehrfach umgezogen, aktuell residiert sie – unweit von ihrem ersten Sitz – im Palais Caprara-Geymüller in der Wallnerstraße 8.

Mit der Oesterreichischen Nationalbank notierte ab 1818 die erste Aktie in Wien. Seit 1869 können Anleger auf den Handel von Porr- und Wienerberger-Aktien bauen, die ältesten durchgehend notierten Gesellschaften an der Wiener Börse. Im Mai 1991 wurde der österreichische Leitindex ATX ins Leben gerufen und der Handel zunehmend elektronisch gestaltet. Seit der Einführung von XETRA im Jahr 1999 wird der Handel komplett digital abgewickelt und mit der Anbindung ausländischer Bankhäuser auf Internationalisierung gesetzt. Mit Kooperationsabkommen in Zentral- und Osteuropa, und Mitte der 2000er Jahre auch durch Beteiligungen, erschloss sich die Wiener Börse Partner in der Region. Heute punktet sie dort als Börsen-Infrastruktur-Anbieterin mit IT-Services. Kaum eine andere europäische Börse der gleichen Größenordnung in Europa weist gegenwärtig einen ähnlichen Diversifikations- und Effizienzgrad wie die Wiener Börse auf.

**Quarter of a millennium: From a state-run marketplace to a modern provider of information technology and services**

The first efforts to establish a stock exchange in Austria were made in 1761. Ten years later, the plans were put into practice. On 1 August 1771, Maria Theresa issued the charter establishing the state-run stock exchange with the aim of strengthening confidence in the state finances of the Habsburg monarchy. The first day of trading took place on 2 September 1771. Initially, only bonds, bills of exchange and foreign currencies were traded. Stockbrokers, called ‘Sensale’ on the Vienna Stock Exchange, ensured smooth trading and received a commission. The first stock exchange was located at Kohlmarkt 12 (now Kohlmarkt 16). It moved several times in the course of the next 250 years and today it resides – not far from its first location – in Palais Caprara-Geymüller on Wallnerstrasse 8.

The shares of the Austrian central bank were the first to be listed in Vienna in 1818. Since 1869, investors have been able to trade in the shares of Porr AG and Wienerberger AG, the two longest listed companies on the Vienna Stock Exchange. In 1991, the Austrian benchmark index, ATX, was launched and trading became increasingly automated. With the introduction of the Xetra system in 1999, trading became fully automated. The internationalization of the market advanced rapidly with the connection of foreign banks to the exchange. Wiener Börse AG acquired partners in the region based on cooperation agreements with exchanges in Central and Eastern Europe, and from mid-2000, also through equity investments. Today, its focus as a regional player is on providing stock market infrastructure and IT services. Hardly any other European stock exchange of similar size in Europe has a comparable degree of diversification and efficiency as the Vienna Stock Exchange.