

fold3 $=$

fold3 $=$ Suneabat. 40 O.

Number anch maseage nonsocutiven. Fil in all columns, authenticate messen draw a line scross t'le page just below authentfeation. Uso entire width of
 petition the Civil Provincial Court at Vienna by the Brauered Schwechat. A.G., represonted by Dr. Guenther Nomanit tach, for the restitution of the Hotel Kaisericrone in Bed Ischl, is based on the following
had been holding a 57.88 intarest in a. The family of Mautnor-Marichof the time of the Anschlues (Iychibitil 1 and 2).
De According to the Nazi racial laws the corporation was not an "Aryan business organization aince the majority of its stock, as indicated in 2. a. above, restod in the 11 and 12). It should be noted in this connection that the adjective "Aryen Intorprise ${ }^{\text {a }}$ Which was denicd to subject firm was a sino qua nom in those days sinep it was prectically mandatory for the public to rofrain fram doing tuasiness with others than "lryang" (Fichibits 4. 6. 7. 8 and 84 ).
C. Dr. Mantrad Mautnor-Maikhof held the position of Chairman of the Managament (Toraitzer des Varstan les). Whi eh under the Nazi rogimentation of stock compenies bestomed pon the holder of this office top expecutive poworn, isece supervisin In an autocratic way the policy maling body (Board of Diractors) as well as the managing body (of fleera) of the company. Because of his partily Jemish ilneage he mas made to rosign his post, under the cusbits $1,9,10,104,10 B$ and $10 C$ ).
d. Dr. Manfred Mautner-Markhof
was roplacpd by Woilgang Widator, who was an exponont of the NSDMP and a personal informant to the ss (Storm Iroops) leader, Obersturmbennfuehrer E. Geutobriock, who had managed to became a member of the firm's board of directors after the Nnsehlues. Goutebrueck incidentally was a personal ffilend of the notorious Gestapo head, Kaltenbunner.


fold3 $=$

- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446598


fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271446603



fold3 $=$
- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446610




fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271446618



##  <br> No PRuJECT NUMBER NNO Tas507 BY: NND DATE: 1970

student's society, Dr. Kaltenbrunner.
Now the dangerous political oppression started with the assistance of the Gestapo since Schwarz who wanted in any case a high-paid keyposition in the brewery, was not successful. Appertaining hereto we subrit as enclosure P) the letter of Dr. Geutebrück to Raffelsberger of $\mathbb{F e b}$. 1o, 1939. (Baron Eberhard Bachofen as chairman of the Brauwirtschaftsverband Ostmark informed us later that Schwarz would employ all conceivable means if his proposal should be rejected).

Proof: merio of party-member Wiater, enclosure Q).
Dipl.Ing. Manfred Mautner Markhof who was the chairman of the board of directors of the brewery, was arrested on April 3, 1939 as well as Dr.et. Ing. Georg Mautner Markhof, the former president who had retired already from his offices. Both were released on April 8, 1939. According to the usual cat and mouse tactic of the Gestapo the latter was again arrested on April 19, 1939 and kept imprisoned for 10 weeks, under the notorious and disturbing circumstances of Gestapo-d\&ention. Ing. Manfred Mautner Markhof who was on a trip when the former was arrested was arrested himself several weeks later and kept in custody for 5 weeks.

Appertaining thereto we submit two memos of Wolfgang Widter as enclosures RI) and R2); (Wolfgang Widter died in 1945)
fold3 $=$
glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446622



fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271446629

fold3 $=$

fold3 $\equiv$

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271446636

fold3 $=$

fold3 $=$
by dlancestry https ://www.fold3.com/image/271446641

fold3 $=$
\& \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446643

fold3 $=$
by slancestry https ://www.fold3.com/image/271446646

fold3 $=$
glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446648

fold3 $=$
by slancestry https ://www.fold3.com/image/271446650

fold3 $=$

- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446652

fold3 $=$
\&glancestry https ://www.fold3.com/image/271446655

fold3 $=$
\&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446656

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271446658

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271446660

fold3 $\equiv$
\&lancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446662

fold3 $=$
-glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446664

fold3 $=$
glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446666

fold3 $=$
- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446668

fold3 $=$
glancestry https://www.fold3.com/image/271446671

fold3 $=$
glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446673

fold3 $=$
- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446674

fold3 $=$
\&lancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446676


DECLASSIFIED PER EXECUTIVE ORDER 12056, SECCION 3


## No. <br> Districte Landstrasse

| mocese | : 7ie |
| :---: | :---: |
| Parish | - Yayia Golruxt |
| Last Mal | Fremm |


D
Cut of the local baptiamal book of the year 1846, Fol. 214 it is hereby certified that Julie Marcoline Mautnos von Markhof was born at the city of Sonftonberg in Sohemia on 8 yarch 1812 and baptized by the Roverend Math. Kony, parioh priost, on
a

Yothers: Ludinlla Kadisch (Maidion names Brady)
codmotherst Marceline Jolve spouse of Joset Joly, a oity superintendent of the Almahouse near $\mathrm{sta}_{0}$ Marx, 572 Lands trasse.

Remarkaz
Julie Marcoline Mautnor ran Markhof, spouse of Mre Adolf Ignata Mautnar.

- conoessionnaire of the Wiener Staeditische Brauhaus, and according to mith certiricato, born in the ofty of Senftenberg in Bohemia on 8 larch 1812. Hor Iaraolitish name wes Juliama.


## Documented

Vienna, 3 Frobruary 1949
Signature 1110 gible
Parioh Pritest

Trenslated by: William J. mpatoln

$$
\text { Eph } 10
$$



fold3 $=$
-glancestryhttps://www.fold3.com/image/271446684


fold3 $=$

- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446688

fold3 $=$
- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446690

fold3 $=$
glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446726

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271446730

fold3 $=$
-glancestryhttps://www.fold3.com/image/271446734

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271446737

fold3 $=$
- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446740

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271446744

fold3 $=$
-glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446747

fold3 $=$
\&lancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446749

fold3 $=$
\& \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446751

fold3 $=$
glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446753


## Translation ex German

## Article in the National Zeitung, paper of the NSDAP, EFR edition (Reichs edition) No. 144, Saturday,

 27 May 1939.
## Racketeer in the Ostmerk arrested

VIENNA, 25 May. The arrest of the industrialist Georg $\mathbb{M}$ a $u$ thn er-Markhof and of his Brother Manfred a few days ago stirred up remarkable excitement in economic circles of the Ostmark. The jailed persons are the owners of the Schwechat brewery and chief stockholders of the vereiniste Erauereien (United Breweries). We learned that the reason for their arrest was a share transaction carried out in the "Systemzeit" (the era of the Dollfuss-Schuschnigs regime) by which the Osterreichische Creditanstalt was damased.

It was reported in connection with the arrest that the $\mathrm{C}_{\text {reditanstalt }}$ suffered a loss of almost one million RM on account of the transaction of the jailed persons. Significant for the conditions prevailins in the Austrian "Systemzeit" is the fuct that the management of the bank first refused to handle this transaction and did it only after a rigorous intervention of the then Minister of Finance Dr. D rax ler. We learned that this affair will also be included in the inquiry into the case Dr.Draxler,

Translated by: Gerhard Stuckmann
Checked by: Dr. Grete Lorenz

fold3 $=$
ys glancestry https ://www.fold3.com/image/271446759


fold3 $=$
glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446765

fold3 $=$
glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446768

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271446775



fold3 $=$
\&glancestry https ://www.fold3.com/image/271446784

fold3 $=$
by glancestry https ://www.fold3.com/image/271446788


fold3 $=$

- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271446797


```
DECLASSIFIED PER EXECUTNE ORDER 12550, SECTION 3.5
```


## Geañchtnisnotiz.

Die seit monaten gegen die Aktien-iajoritaitsbesitzer der Braierei Scbeohat A.G. Insbesondere Eegen den Dr.et Ing.Georg v. Whutner Karkhof direkt und gegen das Unternehmen indireist Eeflhrten Angriffe wurden am 10. Dezember 1938 durch einen Briefwegiasel awischen dom Staatskomaissar in der Privatwirtschaft I'G.Ing.Rafelabergor und dem erwähnten Dr.Goorg v.M.M. (Mischling II.Grades ) bere1nigt und zwar erklärte Stantskomissar Rafelsberger in seinem Briefe, dase or keinen Anlass habe, Dr.Georg v.ï, il. wegen der erhobenen AnschuldigunEen, soferne sie bich auf dic wirtsoiaftliche und sozialpolitilsche Tätigiceit und auf die threahaftigkeit erstrecken, zu verfolgen. Seine fruhore sitgliedschaft beim ssterr.Helmatschutz und im Staatsrat zwinfen ihn fedooh, alf dem Wunsche, die diversen Funktioner. (Vorsitaer des Aufbschtsrates etc) zuruckzulegen, gu beharren. Dr.Georg v. \#. . . . leste hierauf ceine samtjischen Aufsichtarat-Stellen etc, ad.eder.

In der Jettung der Brauerei Schwechat hat weiters keine Anderung oinzutroten gehabt.

Am 14.de.nachmittags um ${ }^{4} 23 \mathrm{Uhr}$ rief mich Rechtsamwalt Dr.Ernst Geutebriuck (SS-Obersturmbannfuhrer) Mitglied des Aufsiohtsrates als Vertrauensmann der Vermbgensverichrsstelle telophonisch zu eich und teilee mir und dem ebenfulis hingebetenen Betriebarwarer ing.ionfred v.M.L. mit, dess dem Gauleiter Burckel bis 124 Uhr beriohtet sein milisse, dass Schwarz jun, als Direktor in unserer Finns angestellt worden 1st, well Gauleiter Burckel um 4 Uhr dem Fuhrer telephonisch die Anstellung des Sohwarz Jun. gu melden babe. Die Ane stellung des Standartenfuhrers Schwari jun, ale leitender Direktor in unserom trternehmen sel der perstnliohe Wuasoh des Fihrers.

fold3 $=$
\&lancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446807

fold3 $=$
glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446824


fold3 $=$
\&lancestryhttps ://www.fold3.com/image/271446902



Der Eetrlebsfliner und Vorstanis-Vorsitzer der Mautner
Wrakhof Brauerg1 Schwochat A. G., Dipl. Brau-Ing. Nanfred Mantiaer Marichof wurde sm eqjo marsi 1939 von der Gestapo, olne dass kriminelle, wirte schaft,liche oder politisohe Vergehen des Gennanten baicannt warden, 1.nhaftiert and Uber Intervention her Guleitung Wien am sis inere 1939 wieder aus der Haft entlassen. Zugleich mitt Ing. Manfred Mautner Marichor hurde auch dessen Vetter Dr. et Ing. Georg Mautner Marithop ${ }_{p}$ der bel for Tautner Markhof Bxauerei Sohwechat A.G. keinerlei Funktion beklei-

 An 19. April 1939 wurde Dr. et Ing. Georig Mautner Mrurichor notierlich von der Gestapo verhaftet und Ing. Manfred Mautner Mrxichof, der ash selbon Tag eine Reise ins Altreich antrat, elienfalls van der Gestape gesucht. Als Ing. Manfred Muatner Markhoz auf soiner Reise erfuhr, dess er gesucht worde, verstiandicte ex die liestapo Wien telegraphisch von seiner Bereitwilligkeit, zu einer Einvernehme zu ersoheinen, jedoch erfolgte hlerame keine Veranlassuag dar Gestajo. InE. Mnnfred Mautnex Mrrichof kehrt y programmgemiss sun 2. Mai 1939 mach Tien zurlack, fuhrte am 3. Mai 1939 verschiedene geschilifliche Besprechungen und begab sich am selben Vomittag aif eine Geschifitareise wleder in das Altreich.

Am 4. Mai 1939 Prith wurde Ing. Manfrad Mautner Markhop neucrilch in seiner Wohnung von der Gestape gesucht, obwohl Gaul.eiter Burakel die schriftliche Anweisung gegaben hatte, dass ahne selve
 z̀u crfolgon habe.

Dr. et Ing. Gaorg Mautnex Marleaof beefindet sioh nach wie vor
in Haft.
Wie wir sooben exfahren, wird mun auch der Bzuder des Ing. Marured M.M., der Vorsitzer-Stellvertreter des Aurssehtsrates der Kautner Markhof Brauerei Sehweclat A.G., Herr Gerhand Mautner Marichof, ohne Bekanntgabe von Grition von Cer Gestapo gesuchy










fold3 $=$
glancestryhttps://www.fold3.com/image/271447031








fold3 $=$
slancestryhttps://www.fold3.com/image/271447137



fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271447149

fold3 $=$
-glancestryhttps://www.fold3.com/image/271447216

fold3 $=$
slancestryhttps://www.fold3.com/image/271447222

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271447226

## Geschäftsbericht

der

Brauerei Schwechat Aktiengesellschaft
für das Betriebsjahr vom 1. Oktober 1945 bis 30. September 1946
bestimmt zum Vortrage in der 41. ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juli 1947

Wien 1947
fold3 $=$

- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271447234

fold3 $=$
\& \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271447243




fold3 $=$
\&glancestryhttps://www.fold3.com/image/271447329

fold3 $=$
- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271447332

fold3 $=$

fold3 $=$
slancestryhttps://www.fold3.com/image/271447340

fold3 $=$
- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271447346

fold3 $=$
by dlancestry https ://www.fold3.com/image/271447352

fold3 $=$
by ㅎlancestry https ://www.fold3.com/image/271447358

fold3 $=$
glancestryhttps ://www.fold3.com/image/271447424

fold3 $=$

fold3 $=$

fold3 $=$

fold3 $=$
y \& glancestry https ://www.fold3.com/image/271447442

fold $3 \approx$
-glancestryhttps://www.fold3.com/image/271447518

fold3 $=$
slancestryhttps://www.fold3.com/image/271447564


fold3 $=$
slancestryhttps ://www.fold3.com/image/271447566

fold3 $=$

fold3 $=$
by -glancestry https ://www.fold3.com/image/271447568

fold3 $=$
Hancestryhttps://www.fold3.com/image/271447569


fold3 $=$


fold3 $=$
by 혀구cestry https ://www.fold3.com/image/271447573


fold3 $=$
- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271447575




fold3 $=$
وlancestryhttps://www.fold3.com/image/271447609


Legal Statue: Joint-Stock Company (Shareholding Corporation)
Mom.Capital, as on Sept.30, 2943 : 22,000,000 RM
Line or Business: ifrection, iesse, o operation of Beer-Breweries Sonomio Group: Brewing and Malting. Borlin
molfgang Widter (Ghair)
wolfgang Boesch
Dr. Priedriah von Ternofsky (in milit.service - obit trareh
Board of Control: (as on jept. 30 , 1943)
3,1944)
Odel von Dittl-Wiehrborg, Chairman
Hanfred von Mauthner-Harkhof, Dep. Ohairmon
Baron Paul Ferstel
Dr . Albert Geulebrüc
Count fiubert Hardege
Hans Haresch
Gerhaxd Von, Weuthner-Mrkenof
Gustav Hurmex
ox. Thilipy von Schoeller
Participations: Through the liquidation of the "Browhexrenverein" (Mastex Browers Union) on Auc.18, 1938, the real Getate and builaings, securitics and cash to the extent of roughly $300,000 \mathrm{Ry}$ devolved on the sohwe chat corporation. This sasset was included in the initial balance-sheet. Until then, the partieipawhentinetit Tha 26.66 per cent. partieipetion iii the initial a apital of the stidluacr Malzfabrik $G$. (foriactiy: Hauser is Sobotka) was inserted at a figur of 533,000 RH in keeping with the new initial capital of $2,000,000$ RIM proposed by the said firm. Ultimateiy, it iigurea on the bo kns at $376,000 \mathrm{kM}$,
Furticipations as on July 31,2938 (the most inportant $\frac{1}{2}, 184,000$ RY
(a) Stadauer Mgagabrik A.G. (formerly Hauer \& Sobotka A.G.), The participation consists in a share of 26.66 per oent. in the share capital of originally of an aggregate nominal. value of 666,500 sch in the said corporation, aequired in February 1938 at an evorage rate of 84.57 per cent., in keeping with which the original entry was $376,000 \mathrm{RK}$. As the corpozation intsnds to raise its capital to 2,000, 000 RM , the new valustion corresponde to the nominal value of the shares.
(b) Wauthncx-Msrkchof Uobergee Industrie u. Handelsgesellachaft m, This corporation was founded in February 1937. bef 60 per cent. of the initial eapital of nominaily 50 per oent. of the initial eapital of nominally the other 40 per cent. are held by the Vereinigte Mauthner-lfarlchofsche presshefefabriken in Vienna. The "M.- - w. Ueberses" in turn holds a 75 per cent.


fold3 $\equiv$

fold3 $=$
fold3 $=$
py glancestry https ://www.fold3.com/image/271447615

fold3 $=$
hang stehenden Auflösung der Rücklagen für Instandsetzung und Ersatzbeschaffung bedeutend gesenkt; die Zuführung der nach dem Zinsenstreichungsgesetz für die Dividenden 1943/44 zurückzufordernden Beträge zu den sonstigen freien Rücklagen erscheint im vorliegenden Jahresabschluß bereits berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind in ihrer Gesamtheit vor allem wegen der dem höheren Ausstoß entsprechenden höheren Kreditierung der Biersteuer und der neu aufscheinenden Verbindlichkeiten gegenüber einer ausländischen Bank im Zusammenhang mit einer Hopientransaktion ansehnlich gestiegen.

Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr infolge der allgemeinen Preis- und Lohnerhöhungen sowie wegen der Abschreibungen von Kriegsaktiven namhaft erhöht, welchen Aufwandssteigerungen die infolge des größeren Verkaufes höheren Einnahmen und die durch Auflösung von Rücklagen gestiegenen außerordentlichen Erträge gegenüberstehen.

Die gesamten Bezüge des Aufsichtsrates belaufen sich auf S 15.000.-, die Bezüge der Vorstandsmitglieder, welche in den ausgewiesenen Löhnen und Gehältern enthalten sind, betragen S 141.060.

Wir beehren uns den vom Abschlußprüfer geprüften und mit dem Bestätigungsvermerk versehenen Rechnungsabschluß 1945/46 vorzulegen und schlagen vor, daß mangels eines Gewinnes von einer Verteilung einer Dividende Abstand genommen wird.

Für den Fall der Annahme unseres Antrages wird der Anteilschein Nr. 8 unserer Aktien nicht eingelöst und ist wertlos.

An der Zugehörigkeit zu marktregelnden Verbänden hat sich gegenüber dem Vorjahre nichts geändert.

Infolge der den erhöhten Gestehungskosten erst später nachgefolgten Bierpreiserhöhung sowie der geringen Rohstoffzuteilungen lassen sich die Aussichten rür das laufende Geschäftsjahr noch nicht übersehen.

Wien, im Juni 1947.

Der Vorstand:
Dr. h. c. Dipl.-Brau-Ing. Manfred Mautner Markhof


fold3 $=$

fold3 $=$


fold3 $=$

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271447623


## Geschäfts-Bericht

## Mautner Markhof Brauerei Schwechat A. G.

für das Betriebsjahr vom 1. Oktober 1936 bis 30. September 1937
bestimmt zum Vortrage in der 32. ordentlichen Generalversammlung am 3. Dezember 1937

Wien 1937

## Tages-Ordnung.

1. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschăftsjahr vom 1. Oktober 1936 bis 30. September 1937.
2. Bericht der Revisoren über den Rechnungsabschluß per 30. September 1937.
3. Genehmigung der Jahresrechnung und Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat sowie Beschlußfassung uber die Verwendung des Reingewinnes.
4. Wahlen in den Verwaltungsrat laut Artikel 10 und 11 der Statuten.
5. Wahlen von zwei Revisoren und zwei Revisoren-Ersatzmănnern laut Artikel 35 der Statuten.
6. Festsetzung der Bezüge der Mitglieder des Exekutiv-Komitees und des Überpräfungsausschusses.
7. Antrag des Verwaltungsrates auf:
a) Genehmigung der vom Verwaltungsrate vorgelegten neuen Fassung der Satzungen der Gesellschaft,
) Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Durchführung dieses Beschlusses,
c) Ermächtigung des Verwaltungsrates zu allfälligen Abănderungen des Wortlaute der neuen Satzungen, falls dies von einer Behörde oder einem Gericht im Zuge der Durchführung verlangt werden sollte.
fold3 $=$
\&lancestryhttps ://www.fold3.com/image/271447626


fold3 $=$

- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271447628

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271447629

fold3 $=$
flancestryhttps://www.fold3.com/image/271447630

fold3 $=$
- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271447631

fold3 $=$
by -glancestry https ://www.fold3.com/image/271447632


fold3 $=$


fold3 $=$
\&glancestry https ://www.fold3.com/image/271447636

fold3 $=$
-glancestry https://www.fold3.com/image/271447637

fold3 $=$
\&slancestry https://www.fold3.com/image/271447638

fold3 $=$
by glancestry https ://www.fold3.com/image/271447639

fold3

fold3 $=$

fold3 $=$

fold3 $=$


## 

haltnis eine auf Grund ihrer Tätigkeit und Leistung zu bemessende Geldspende. Bei ihrem 40 jährigen Dienstijubiläum bezahlen wir den Arbeitskameraden eine Geldspende von RM 300.die ihnen zugleich mit einer goldenen Uhr, dies einer alten Gepflogenheit in den Mautner Mark hof-Betrieben entsprechend, vom Betriebsfiuhrer iberreicht wird. Zur Feier des Tages der nationalen Arbeit am 1. Mai 1938 wurden 13 Gefolgschattsmitglieder mit goldenen Uhren bedacht. Die entsprechenden Geldspenden wurden den Arbeitskameraden am Tage ihres Jubiläums bezahlt.

Zu militärischen Uebungen bis zu zwei Monaten einberufene Arbeitskameraden erhal ten Zuwendungen.

Die Fortbildung unserer Gefolgschaft wird durch Zuschüsse fïr Kurse und Schulungen sowie durch Gewahrung von ausnahmsweiser Freizeit gefordert.

Im Falle des Ablebens eines Gefolgschattsmitgliodes zahlt die Firma ein lallweise festzasetzendes Sterbegeld.

Zur Förderung der Gesundheit der Gefolgschalt bestehen in unseren Betrieben Bäder-Sport- und Turnanlagen, die sich regsten Zuspruches erireuen. An der Ausgestaltung dieser Einrichtungen, sowie der unter dem Leitwort «Schönheit der Arbeita geschaffenen Grünanlagen, Gemeinschaftsräumen und Kantinen wird eifrig gearbeitet. Eine Werksmusik sorgt bei festlichen Anlässen für Unterhaltung und Zerstreuung, die unsere Arbeitskameraden in ihrer Freizeit auch in Spielraumen, Tennisplätzen und Werksbutchereien finden.

Unsere Aufmerksamkeit gilt auch der Verbesserung der bestehenden Werks- und Dienstwohnungen und der Verschönerung der Wohnhă̈user. Ein Siedlungsprogramm, zu dessen Verwirklichung wir monatliche Zuwendungen von RM. 10.000.- vorgesehen haben, soll den nach Leistung und Charakter Tüchtigsten und Besten aus der Gefolgschaft ein kleines Haus mit Gar ten sichern.

Wir haben es als besondere Auszeichnung empfunden, daß im April 1938 Reichsorganisationsleiter Dr. Robert Ley in unserem Betrieb in Schwechat zu der Gefolgschaft unseres Unternehmens und der Betriebe der Umgebung sprach. Am 13. Juli 1938 zeichnete Herr Gauleiter Odilo Globocnik unser Brauhaus Schwechat mit seinem Besuche aus und besichtigte in mehr stïndigem Gang durch die Betriebsanlagen das Werk, dessen soziale und sanitäre Einrich tungen seine besondere Aufmerksamkeit fanden. Weiters wurden wir geehrt durch das von de Deutschen Arbeitsfront veranstaltete und im Rundfunk übertragene erste Werkspausenkonzert de Ostmark, welches am 9. August 1938 in der Wagenhalle unserer Brauerei Schwechat stattfand und bei dem zahlreiche Persönlichkeiten von Partei, Staat und Wehrmacht anwesend waren.

Die von der NS. Gemeinschaft $\approx$ Kraft durch Freude« veranstalteten Ausflüge, sportlichen Uebungen, Theaterabende etc. finden starken Zuspruch aus unserer Gefolgschalt, die zur Gänze der Deatschen Arbeitsfront angehört. Auch eigene Betriebsveranstaltungen dieser Art wurden schon mehrmals durchgeführt.

An der Adolf Hitler Spende der deutschen Wirtschaft, sowie ar der Volksspende der N.S.D.A.P. und an verschiedenen anderen Aktionen haben wir uns mit namhaften Beträgen be teiligt. Unsere Spende für das Winterhilfswerk des deutschen Volkes, die wir dem Wunsch des Führers nach einem monumentalen Ergebnis dieses größten sozialen Hillswerkes aller Zeiten entsprechend bemessen haben, beträgt allein RM. 100.000.

Wir werden, tief beeindruckt von den gewaltigen und glïckhaften Geschehnissen des denk würdigen Jahres 1938, auch in aller Zukunft dem groBen Ideal der deutschen Volksgemein schatt dienen, die unseres Volkes verheißungsvoller Weg zu gliecklichen Tagen ist.

> Wien, am 15. Dezember 1938.

Der Vorstand :
Ing. Manfred Mautner Markhofe.h.
Ing. Gustav Mautner Markhofe.h. Dr. Friedrich Ternofskye.
fold3 $=$
\&lancestryhttps ://www.fold3.com/image/271447644


fold3 $=$
splancestry https://www.fold3.com/image/271447646

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271447647

fold3 $=$

fold3 $=$


fold3 $=$

- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271447651

fold3 $=$
by gllancestryhttps://www.fold3.com/image/271447652

fold3 $=$



fold3 $=$
\&lancestryhttps ://www.fold3.com/image/271447655


fold3 $=$


## Bericht des Vorstandes.

Vor Erstattung des Jahresberichtes erfüllen wir die traurige Pflicht, des schweren Vorlustes zu gedenken, der uns durch das am 25 . April 1939 erfolgte Ableben des Vorsitzer-Stelllustes zu gedenken, der uns iftreters unseres Autes, des Herrn
Georg Meichl
widerfahren ist.
Der Dahingeschiedene gehörte unserer Verwaltung uber 25 Jahre als Vorbesitzer der in unsere Gesellschaft aufgegangenen Brauerei Simmering der Firma Th. \& G. Meichl an. Er hat an dem Gedeihen unseres Unternehmens jederzeit regsten Anteil genommen und fühlte sich mit dessen Geschick untrennbar verbunden.

Wir werden dem Verstorbenen, der uns durch so viele Jahre mit Rat und Tat treu zur Seite stand, stets ein dankbares Andenken bewahren.

## I. Wirtschaftsbericht

Auf den geschaitlichen Teil unseres Berichtes uibergehend, können wir mit Genugtuung feststellen, daß das abgelaufene Geschäftsjahr die Erwartungen, welche auch in wirtschaftlicher Beziehung an die Wiedervereinigung Oesterreichs mit dem Deutschen Reich geknuipit wurden ist es uns trotz stürmischer Aufwärtsentwicklung gelungen, den gesamten Bedarf unter vollkomer
 Unsen Cefogschaft hat zur Bewakiging wachsenen Aulgaben Höchstleistungen vollbracht und es ist uns ein Bedïrfnis, ihr hiefür Dank und Anerkennung auszusprechen.

Zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung ist folgendes zu berichten :
Der Buchwert unserer Anlagen hat sich trotz der beträchtlichen Neuanschafiungen und der verhältnismäßig geringen Abgänge von RM 17,059.000- auf RM 15,913.223.87 verringert, was nur dadurch möglich war, daß wir von der in der Ostmark zur Wiederbelebung der Wirtschalt geltenden Bewertungsfreiheit für neuangeschafte Wirtschaftsgiter vollen Gebrauch gemacht haben.

An größeren Investitionen im abgelaufenen Geschältsjahre sind erwähnenswert
Der Baubeginn einer Siloanlage für 10.000 Tonnen Gerste, der Neubau eines großen Weichhauses sowie eines Lokomotivheizhauses in Schwechat, der Umbau und Neubau einiger Bierniederlagen zum Teil aut neugekauttem Grund, die Instandsetzung verschiedener Gaststätten und Bierhallen, die Errichtung und Ausgestaltung von Waschanlagen und Garderoberäumen für die Gefolgsehaft, die Errichtung von Pierdeställen
die Ausgestaltung der Flaschenfïllerei in Schwechat, die Neueinrichtung einer Flaschenfillerei in Floridsdorf, die Verbesserung der Mälzereianlagen in Schwechat;

Die Abgänge beim Grundbesitz betreffen in der Hauptsache die im Berichtsjahre durch gefiihrte Veräußerung der ehemaligen Braueroi Hütteldori.

Durch Abstoßung von Anteilen kleinerer Gesellschaften bzw. durch Auflösung des Brauherrenvereines für Wien und Umgebung haben sich unsere Beteiligungen von RM 1,184.000.auf RM 848.666.67 gesenkt.

Der Bilanzwert unserer Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie des Vorrates an Bier und sonstigen Fertigwaren hat sich von RM 5,772.806.06 um RM 1,087.727.46 auf RM 6,860.533.5 erhöht. Diese Steigerung ist hauptsächlich darauf zurücckzuführen, daß im Vorjahre infolge des damals früheren Abschlusses nur geringe Mengen an Gerste vorrätig waren. Im Gegensatz zu der bisherigen Gepflogenheit sind infolge der Einführung der Reichsbiersteuer die Biervorräto nunmehr ausschließlich der Biersteuer bewertet, wodurch sich der wertmäßige Rückgang gegenuiber dem Vorjahre erklärt

Unser Wertpapierstand senkte sich aut RM 312.850.-. In Ausfiihrung des Hauptver sammlungsbeschlusses vom 15. Dezember 1938 haben wir weitere eigene Aktien im Nennbetrag von RM 247.500.- erworben. Die Bewertung erfolgte zu den jeweiligen Einstandskursen.

Der verhältnismäßig hohe Stand der von der Gesellschalt geleisteten Anzahlungen erklärt sich durch die rege Bau- und Erneuerungstatigkeit unseres Unternehmens.

Der Außenstand an Darlehen hat sich durch Rücklließen und Abschreibungen von RM $2,051.290 .65$ um RM 886.109.83 auf RM 1,165.180.82 vermindert.

Unsere Forderungen an Konzernunternehmungen haben sich im Rahmen geschäflicher Notwendigkeit durch von uns geleistete Vorschiisse erhöht

Die Wohlfahrtsricklage wurde durch die Dotierung von RM 200.000.- auf RM $1,200.000$.- erhöht, während für begonnene Bauvorhaben und Werkserneuerung ein Betrag von RM $1,000.000$.- rückgestellt wurde.

Die Verbindlichkeiten haben sich durch die fast gänzliche Bezahlung der Biersteuer sowie der Braumaterialien auf den Betrag von RM 1,769.326.84 reduziert.

Der Ertrag nach Abzug der nicht gesondert ausgewiesenen Aufwendungen hat sich entsprechend dem gesteigerten Verkaut auf RM 31,103.572.41 erhöht. Die Biersteuer haben wir ent sprechend der im Altreich herrsohenden Gepflogenheit unter den Aufwendungen gesondert ausgewiesen. In den außerordentlichen Erträgen von RM 378.296 .28 sind diesmal größere SteuerRückverguitungen sowie Buchgewinne aus Anlageverkäufen enthalten.

Um die Bedeutung unseres Unternehmens für die Gesamtwirtschaft hervorzuheben, bemerken wir, daß die Leistung unserer Firma an bereits bezahlten und noch zur Vorschreibung kommenden Steuern und zwar einschließlich Biersteuern für das abgelaufene Geschältsjahr fast RM 17,000.000.- beträgt.

Nach Vornahme ausreichender Abschreibungen sowie Wertberichtigungen auf Bieriorderungen und Darlehen und der Bildung entsprechender Steuer- und sonstigen Rückstellungen verbleibt ein Reingewinn von RM $1,926.621 .15$

Das in erster Linie auf die gebesserte allgemeine Wirtschaftslage zurückzuführende gute Geschäftsergebnis verdanken wir wohl auch den sich in der Zeit des Wirtschaftsaufschwunges besonders auswirkenden Rationalisierungsmaßnahmen, die wir seit Jahren ununterbrochen fort-
fold3 $=$

fold3 $=$
by slancestry https ://www.fold3.com/image/271447660

fold3 $=$


fold3 $=$

- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271447663

fold3 $=$
-glancestry https ://www.fold3.com/image/271447664

fold3 $=$
by glancestry https ://www.fold3.com/image/271447665

fold3 $=$
- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271447666

fold3 $=$
- \&lancestry https ://www.fold3.com/image/271447667

fold3 $=$

fold3ミ

fold3 $=$


fold3 $=$

fold3 $=$

fold3 $\equiv$


