**Orgatec 2018:
Exklusiver Bugholzstuhl aus österreichischer Hand
Sessel „m99“ von Architekt Adolf Krischanitz wird im Burgenland gefertigt**

**Lockenhaus/Köln. Auf der Orgatec 2018 in Köln präsentieren die zur Schneeweiss AG Interior gehörigen Unternehmen Braun Lockenhaus, Hiller Objektmöbel und Rosconi am Messestand K 51/L 50 in Halle 10.2 den exklusiven Bugholzstuhl „m99“. Der österreichische Architekt Adolf Krischanitz ließ sich beim Entwurf von der Interieurkultur Wiens inspirieren und schuf mit „m99“ ein Sitzmöbel der Extraklasse, gefertigt mit hohem handwerklichem Anteil. „m99“ ergänzt die seit 2012 bestehende „Krischanitz Kollektion bentwood“.**

Architekt Adolf Krischanitz ist einer der bekanntesten Architekten Österreichs. Neben nationalen und internationalen Architekturprojekten widmet er sich zudem dem Entwurf von Möbeln. Der Bugholzstuhl „m99“ spiegelt die Identifikation Krischanitz‘ mit Österreich und mit seiner Wahlheimat Wien im Besonderen wider, ist die Kreation doch unverkennbar eine Reminiszenz an die Kaffeehauskultur Wiens, seit 2011 immaterielles Kulturerbe der UNESCO.

**Traditionelles Design mit zeitgemäßen Akzenten**

Das Wiener Kaffeehaus ist seit jeher zentraler Treffpunkt von Literaten, Musikern und Künstlern. Die Kaffeehauskultur steht für Atmosphäre, freies Denken und kreatives Arbeiten, ohne einsam zu sein, gleichzeitig aber auch für Genuss und das „sich Zeit nehmen“.

In diesen Kontext fügt sich der Krischanitz-Holzstuhl „m99“ ein und verbindet Traditionelles mit Zeitgemäßem: Der für Kaffeehausstühle typische, sanft gerundete Bugholz-Sitzrahmen trifft auf eine cleane, modern anmutende Rückenlehne, die entweder komplett offen oder mit Sperrholz, mit oder ohne Motivausfräsung, ausgestattet ist. Da das Holz (deck-)lackiert wird, kann aus zahlreichen Farbausführungen gewählt und der Stuhl damit ideal an seine Umgebung angepasst werden.

Der Sitz bietet dank der ins Buchenholz eingefalzten Mulde hohen Komfort. Optional steht eine Sitzfläche aus Wiener Geflecht zur Auswahl. Dabei handelt es sich um die für Kaffeehausstühle Wiens typische Korbbespannung, dessen Form und Robustheit von der Quer-, Längs- und Diagonalflechtung der Stränge herrühren. Das Geflecht verleiht dem Stuhl Transparenz und Leichtigkeit.

**Handwerk „made in Austria“**

„Mit der ‚Krischanitz Kollektion bentwood‘, bestehend aus Daybed, Chairbed, Armchair und Contract Chair, haben wir bereits seit dem Jahr 2012 hochwertige Bugholzmöbel aus der Feder des renommierten Architekten im Portfolio“, erklärt Jochen Joachims, Geschäftsführer der burgenländischen Möbelmanufaktur Braun Lockenhaus. Da das Biegen von Holz eine alte Handwerkstechnik ist, die besonders viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl erfordert, werden diese Sitzmöbel – wie auch der neue Krischanitz Bugholzstuhl „m99“ – bei der Schneeweiss AG Tochterfirma Braun Lockenhaus gefertigt. Die seit 1921 bestehende Manufaktur ist ausgewiesener Spezialist für das traditionelle Handwerk des Biegens von Holz mit Wasserdampf. „Das kann keine computergesteuerte Maschine“, betont Joachims. „Diese hohe Qualität und diese Wertigkeit sieht und spürt man sofort.“

**Kurzinfo zur Braun Lockenhaus GmbH**

Kommerzialrat Johann Braun gründete die Firma im Jahre 1921 am Fuße der Burg Lockenhaus. Waren es zuerst vor allem Schulmöbel, so spezialisierte sich das Unternehmen ab 1975 auf Sitzmöbel und Tische aus Vollholz, Bugholz, Holzlaminaten und Stahlrohr. Es wird der gesamte Objektbereich in Österreich beliefert. Der Betrieb, zu dessen Kunden u.a. das „21er Haus“, das „Schloss Esterhazy“ und das „Kultur Kongress Zentrum“ in Eisenstadt, der Flughafen Wien, die Restaurants „Fabios“, „Lugeck“ und „Motto am Fluss“ sowie das „Congress-Schladming“ zählen, beschäftigt 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2008 ist Jochen Joachims Geschäftsführer der Braun Lockenhaus GmbH.

**Über die Schneeweiss AG**

Die Schneeweiss AG Interior mit Sitz im Schloss zu Schmieheim vereint die Objektmöbelhersteller Hiller Objektmöbel und Braun Lockenhaus (Österreich), die auf Loungemöbel und Lobby Items sowie auf professionellen Innenausbau spezialisierte Designmanufaktur Rosconi, die Werbeagentur Atelier Schneeweiss und die Spedition Widra Logistik unter einer Marke. Die Dienstleistungen reichen von der Idee, Entwicklung und Produktion ganzer Raum-, Hallen-, Ladenbau- und Innenausbaukonzeptionen über die Sonder- und Serienmöbelproduktion bis hin zur Auslieferung und Montage der Produkte. Dank der hohen Fertigungstiefe von rund 76 Prozent ist es möglich, auf kundenspezifische Wünsche einzugehen. Pro Jahr verlassen insgesamt circa 440.000 Objektmöbel – von Stühlen und Tischen über Garderoben, Behälter und weitere Lobby Items bis hin zu Sonder-Möbelanfertigungen – die Produktionsstätten in Kippenheim und Lockenhaus. Das breit gefächerte Produktportfolio findet seinen Platz unter anderem in Kongresszentren, in Konferenz- und Seminarbereichen, Veranstaltungshäusern, in Hotellerie und Gastronomie, aber auch in Bildungseinrichtungen und Pflegeheimen.