**Prof. Dr. jur. Wilhelm S c h m i d b a u e r**, geboren am 20.02.1958 in Regensburg

**Beruflicher Werdegang**

|  |  |
| --- | --- |
| 1977 | Abitur am Albrecht-Altdorfer-Gymnasium, Regensburg |
| 1977 bis 1981 | Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg |
| 1979 bis 1985 | Studentischer bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Dr. Steiner am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Verwaltungsrecht der Universität Regensburg |
| 1982 | 1. Juristisches Staatsexamen |
| 1985 | 2. Juristisches Staatsexamen |
| 1986 bis 1987 | Regierungsrat im Sachgebiet für Rechtsangelegenheiten, Disziplinarrecht, Schadensersatz und Regress des Polizeipräsidiums München |
| 1987 bis 1988 | Referent im Bayerischen Staatsministerium des Innern, Sachgebiet für polizeiliche Einsatzangelegenheiten |
| 1988 | Promotion zum Thema „Enteignung zu Gunsten Privater“ |
| 1988 bis 1991 | Persönlicher Referent des Generalsekretärs der CSU, Erwin Huber, MdL |
| 1991 bis 1994 | Abteilungsleiter Versorgung beim Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz, Regensburg |
| 1993 | Vorübergehend abgeordnet als stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Kempten/Allgäu |
| 1994 bis 1999 | Stellvertretender Leiter des Sachgebiets Einsatz der Polizei im Bayerischen Staatsministerium des Innern |
| 1999 bis 2000 | Stellvertretender Polizeipräsident und Leiter der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Niederbayern/Oberpfalz |
| 2000 bis 2003 | Leiter des Sachgebiets Einsatz der Polizei („Inspekteur“) im Bayerischen Staatsministerium des Innern und als Leitender Ministerialrat zugleich stellvertretender Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 2003 bis 2013 | Polizeipräsident beim Polizeipräsidium München |
| seit 2007 | Professor an der juristischen Fakultät der Universität Regensburg |
| seit 2013 | Ernennung zum Abteilungsleiter C im Bayer. StMI zgl.  Landespolizeipräsident |
| seit 2019 | Vorsitzender des Arbeitskreises II der IMK - „Innere Sicherheit“ (AK II) |