Sonnigere Zeiten hat es hinter sich. das Sporthotel Seeber in Hall in Iirol. Vielleicht darf Lois Welzenbachers 30er ahre-Architektur demnachst aber auf Kur gesund werder Fotos: I andesmusum Tin


Wie der Ge Wirbelwind in der österreichischen Architektur. Viele seiner außergewöhnlichen Häuser sind heute nur noch sterbliche Hüllen. Eine Privatinitiative will einem Welzenbacher-Hotel nun wieder Leben und Seele einhauchen. n einem Februartag vor 80 Jahren schrieb
der Architekt Lois Welzenbacher (1889 $\mathbf{1}_{1955)}$ in der Zeitschrift "Tiroler Hochland olgendes zum Thema \&Buen ${ }^{*}$ nieder: .Wie ede andere Kunst ist auch die Architektur dem Zeitgeschmack, der gerade herrschenden Stil richtung unterworfen. (...) Deshalb wird auch chwert, a als eine streng Bbaudenkmamaler so erchill wir immer mit unseren Augen sehongich, ner mit Vorurteilen an den Gegenstand der rachtung herantreten, die weniger in unserem eigenen Ich, als im Geist des Tages, in dem wir eben, begründet sind und deshalb von unseem lch so schwer, j a fast unmöglich überwunden werden können.
Der Geist des Tages, in dem Welzenbacher lebte, blies überflüssigen Firlefanz aus den Architekturen, reinitte die Häuser von ihrer klenteligkert und hauchte ihnen Helligkeil dem Welzenbachers. Architekt den Tages, in arexistieren, miachtelt nach Grundstückssp kulation, Marketingplänen und Profit. Die zeit enössische Architektur muss ihre Segel scho aktisch sehr klug in diesen strammen Wind stellen, wenn sie nicht weggepustet werden will. Doch was passiert mit herausragende Produkten vergangener Epochen, wer be schützt sie?
Mitten in Hall in Tirol steht beispielsweise in Hotel, das der Architekt Lois Welzenbacher ar Zeit nicht gion Cie sturme bergegangen sie haben es tatsächlich derm Ben hergebeutelt, dass von der ehemals klaren Architektur nur nehr ein trauriges, verstümmeltes Fragment übrig blieb. Mit ver önnte man hier die Schäden groß eils wieder gut machen und Ha ines der wenigen Welzenbacher hảuser zurückgeben, die heute in Osterreich stehen. Das wäre nich ralate Stadt diegeeignete Her erge, die hier so dringend benätipl wird, dazu wahrscheinlich auch ein isschen Architekturtourismus un die Anerkennung aller Architekurwissenden des Landes
Das Vertrackte beim Bauen ist tets die Koordination von Wollen, Wissen und Können, denn viel wollen zwar und können nicht, und
die anderen können zwar, aber wissen nicht. Das Resultat ist in jedem Fall jämmerlich. Was das Sporthotel Seeber in Hall anbelangt, hat sich nun eine Gruppe von Architekten formiert, die ihr Wissen um die Qualitäten des nes dend des dafur verantwortichen BaumanGebäude retten zur Verfügung stellen, die das Architekten könnten. Initiatoren sind die Architekten Feria Gharakhanzadeh, Inge Antektur ${ }^{\text {n }}$, aktiv mit dabei sind alias sgas archiArchitekturforum Tino „nextroom" ${ }^{\text {" Otto Kaffinger sowie Kurt Zweifel }}$ vom Architektur Zentrum Wien und Oskar Obereder vom Internetprovider , silverserver" Die Architekten lernten das völlig abgetakelte Hotel als Gäste kennen, und da sie als Bauleute mit der Gabe der Fantasie gesegnet sind, konnten sie sich einerseits ausmalen, wie schōn das Haus seinerzeit gewesen sein musste, andererseits, wie leicht es nun endgültig zerstort werden könnte, und machten sich über die Stadt Hall des Hotels kundig. 1997 kaufte besitz auf, wusste allerdinge nicht so recht, was damit anzufangen sei. Eine internationale Ho telkette zeigte sich interessiert, blies die Sache aber später ab. Tourismusfachleute wurden eingeschaltet, erarbeiteten Studien, konnten dabei nicht einmal den Namen Welzenbachers buchstabieren, wussten also nicht um das architektonische Potenzial des Hauses. Schließlich tauchte die Idee auf, Hall wieder zu einem Kurzentrum zu machen, samt Ärztehaus und unter Verwendung der heilkräftigen Wasser, die derweilen ungenutzt aus den ehemaligen en Gesundheitskomplexes könnte eines neu Hotel seine Wunden ausheilen und die Hapt attraktion der gesamten Anlage werden.

D
Weizenbacher-Initiative hat die Stadtväfundie aufgeklärt, ihnen Wert ihrer Latirechnen, dass das nicht doktmalgeschüzte Objekt überhaupt noch steht. Zurzeit ist man willig und guten Mutes, doch fehlt es am geeigneten Investor - zum Wissen und Woilen nen gesellen. Die Initiative informiert weiterhin per Internet und Postkartenserie über den Stand der Dinge, plant eine kleine Welzenba-cher-Ausstellung in Hall und hat auch bereits rund 600 Unterschriften wichtiger Architekmelt. „Man müsste natürlich einen Wettbewerb veranstalten*, meint Sandbichler, der zu Recht in dem Projekt eine Chance nicht nur für
das Objekt, sondern für die gesamte Stadt sieht Welzenbacher selbst pflegte die Dinge sicherWeizenbacher selbst pflegte die Dinge sicherspektiven zu studieren. Leute, die ihn noch gekannt haben, wie Friedrich Achleitner etwa, berichten, dass er sich gelegentlich mit gespreizten Beinen ärschlings vor seine Bauplätze hinpflockte, gebückt in Kniehöhe darauf zurückblickte und so die Landschaft gesamtheitich in sein Architektenkoordinatensystem einspeiste. Der Architekt war eine Föhnturmmischung aus Alpler und Großstadter. or allem seine Einfamilienvillen, wie beirovsky in Zell am See sind markan und inierende Architekturdokumente ihrer Zeit Das Haus Buchroithner wurde erst im vergangenen Jahr unter Denkmalschutz gestellt, kurz bevor die Abbruchbirne losschwingen sollte. Dem privaten Sechs-Millionen-Schilling-Engagement des Zeller Eishockeyprasidenten Oto Wittschier (möge sein Puck nur so sausen) verdankt das Haus die Rettung, es wird nun restauriert und der Musikschule zur Verfügung gestellit. Welzenbacher selbst ist der wohl am Architekten Österreichs. Er war der guten heimische Baukünstler, der 1932 in der legen dären New Yorker MoMa-Schau ,The International Style" gezeigt wurde, später vermengte sich seine Modernität mit alpenländischen Typologien zu einer, wie Arno Ritter es nett ausdrückt, „stark affirmativen Ästhetik". Der Geist des Tages" erfasste also auch Welzenbacher, und das lang vor 1938. Obwohl er zu LebZeiten stets behauptete, 1942 unfreiwillig als zwangsmitglied in die Reichskulturkammer eingemeindet worden zu sein, beweist sein hat das Dokument aus Welzenbachers Archiv ausgegraben, es datiert mit 15.12.1933, ausge stellt in Berlin. Die wenigen Publikationen, die es über den schillernden Baumann je gab, sind allesamt vergriffen. Eine kritische Aufarbeitung seines Werkes und auch seines Lebens steht dringend an.
Je stärker der Pulsschlag einer Zeit ist, umso starker macht sich sein Pochen beim Schaffen geltend. Starke Individuen bilden starke Werke, gehen eigene Wege, drǘcken ihren Erzeugnissen
unverkennbar den Stempel einer personlichen Eigenart auf", schreibt der Architekt im anfangs zitierten Artikel. Nicht alle, aber doch die wich. tigsten Werke starker Individuen sollten den Geist ihrer Tage überleben, das würde dem Geist unserer Zeit wohl gut anstehen.
http://www.welzenbacher,sil.ai
architekture derstandard.at

