



 hat mate for id wis jill e it seton. of do A) ham wong fa vil en w" as e (B) me mir do da hat



Brief von Lenny Ducati aus New York City telefonisch übermittelt von Mattus \& Uli
"Hallo Freunde, NYC really has it all". Lenny wohnt der Ankunft lag Lenny erstmal von Freitag bis Sonntas krank im Bett. "Not so very straing". Im CBGB's hat er einmal 10 Bands gesehen, bis morgens um 4.30h.


Dead Boys : "Geraldine Chaplin était dans la salle „. hen. Sehr sympaWeil er wie ein $S$ in der lüft rumhänt. Blondiey die Dead Boys waren die einziren die er so kannte und die haben ihm auch am besten gefallen. Vor der Bühne stehen allerdings Tische und Stühle, an die sich die hübschen New Yorker Punks auch während der Sets Getränke servie ren lassen. Blondie war der total Ausfall, gute Band,sie aber verklemmt und verschüchtert, einen 'lext von Iggy Pop mußte sie ablesen!Dann war Lenny at the garcer beim Bowie-Konzert. Läuter College-Teenies."Its just perfec periormance, but no Rock'n Roll
 ․icht". Davis fing mit Heroes an,

spielte dann
 und bei Jean Gen minntiot und Suffragette City begann dann die große Ausflippe. Für den 21. hat er 'ne Karte im Palladiium (wohl Patti), ansonsten aber keine Kohle."An alle Freunde usw.etc. die besten wishes.I'm still alive".
So weit der Brief des letzten deutschen Analphabeten. Heute, am Donnerstag, den 18.5. fand dann zwischen Lenny und den schrecklichen 2 die mittlerweile traditionelle

## NEW YORK ME TPRONE CONVERSATON statt.

 Wenn das Geld nicht rechtzeitig kommt,kann er sich keine Karte mehr für das Lou-Reed-Konzert kaufen. Das Wetter ist so beschissen, daß man nicht 5 Blocks weitersehen kann. Er wohnt jetzt in einem MusikerHotel,zieht aber bald in eine Fabriketage. Statt 10 Dollar die Nacht, zahlt er jetzt nur noch 4 1/2. Und das gute an New York soll sein, daß man jede Nacht Rock'n Roll hören kann.




