Die Süddeutsche Zeitung sieht sich in der Nachfolge der von 1848 bis 1945 erschienenen [Münchner Neuesten Nachrichten](https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchner_Neueste_Nachrichten" \o "Münchner Neueste Nachrichten). Vor einigen Jahren wurde der historische Name von der Süddeutschen Zeitung als Titel des Lokalteils wiederbelebt.

Die erste Ausgabe erschien am Samstag, dem 6. Oktober 1945 unter der Lizenz Nr. 1 der Nachrichtenkontrolle der[Militärregierung Ost](https://de.wikipedia.org/wiki/Office_of_Military_Government_for_Germany_(U.S.)" \o "Office of Military Government for Germany (U.S.)) zum Preis von 20 Pfennig. Eine Wochenschau von 1945 zeigt, wie ein amerikanischer Soldat den[Bleisatz](https://de.wikipedia.org/wiki/Bleisatz" \o "Bleisatz) von „[Mein Kampf](https://de.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf" \o "Mein Kampf)“ in einem symbolischen Akt ins Feuer gibt, aus dessen Schmelze die ersten Druckplatten der Süddeutschen Zeitung gegossen wurden. Das Blatt gehört somit zu den Zeitungen der [Lizenzpresse](https://de.wikipedia.org/wiki/Lizenzzeitung" \o "Lizenzzeitung). Die erste Lizenz für die Herausgabe einer Zeitung in Bayern nach dem [Zweiten Weltkrieg](https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg" \o "Zweiter Weltkrieg) wurde [August Schwingenstein](https://de.wikipedia.org/wiki/August_Schwingenstein" \o "August Schwingenstein), [Edmund Goldschagg](https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Goldschagg" \o "Edmund Goldschagg)und [Franz Josef Schöningh](https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Josef_Sch%C3%B6ningh" \o "Franz Josef Schöningh) erteilt. 1946 wurde [Werner Friedmann](https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Friedmann" \o "Werner Friedmann) der vierte Lizenzträger und war von 1951 bis 1960 auch Chefredakteur der SZ.

Aus dem Geleitwort auf Seite 1 der ersten Ausgabe:

„Zum Geleit – Zum ersten Male seit dem Zusammenbruch der braunen Schreckensherrschaft erscheint in München eine von Deutschen geleitete Zeitung. Sie ist von den politischen Notwendigkeiten der Gegenwart begrenzt, aber durch keine Zensur gefesselt, durch keinen Gewissenszwang geknebelt. Die Süddeutsche Zeitung ist nicht das Organ einer Regierung oder einer bestimmten Partei, sondern ein Sprachrohr für alle Deutschen, die einig sind in der Liebe zur Freiheit, im Haß gegen den totalen Staat. Im Abscheu gegen alles, was nationalsozialistisch ist.“

„Die Leiter der Zeitung, verschiedenen Parteien entstammend, glauben, daß nach zwölf Jahren schmachvoller Gewissensknechtung und aufbefohlener Lüge der gemeinsame Wille zu politischer Mündigkeit und Sauberkeit, zu Verantwortungsbewußtsein und Wahrhaftigkeit eine genügend starke Grundlage für eine fruchtbare Zusammenarbeit bildet. Wir beginnen auf schmaler Plattform mit geringen Mitteln und spiegeln damit die allgemeine Lage. Wir glauben, daß wir in nicht allzu ferner Zeit auch den allmählichen Aufstieg spiegeln werden.“

– Schriftleitung und Verlag.

Газета Süddeutsche Zeitung выпускалась в свет с 1848 по 1945 годы, с публикациями последних Мюнхенский новостей. Несколько лет назад заголовок издания Süddeutsche Zeitung был возрождён в локальной сети.

Первое издание вышло в субботу 6 октября 1945 года, под лицензией №1. Новости восточного правительства стоили по 20 копеек. Представлены кинохроники 1945 года, в которых рассказывается как американский солдат превращает свинцовый набор «Моя борьба» в символическом сценарии в огонь, из сплава которого отливали первые печатные платы газеты Süddeutsche Zeitung. Лист является газетой для распространения прессы. Первая лицензия на выпуск газеты в Баварии после Второй мировой войны была выдана в августе расточенным камнем, Эдмундом золотыми шагами Франца Джозефа Щёнина. В 1946 году Вернер Фридман стал четвёртым лицензиатором и был с 1951 по 1960 годах в качестве главного редактора Süddeutsche Zeitung.

Из вступительных слов первой страницы первого издания:

„Предисловие – В первый раз с момента распада коричневого террора один из немецких направлений газеты появится в Мюнхене. Она ограничена политическими потребностями, но не через цензурные связи, ни совестью кляпа во рту. Süddeutsche Zeitung не является органом правительства или той или иной партии, но трубку языков для всех Немцев, которые едины в любви к свободе, ненависть к тотальному государству. В отвращение ко всему, что Национальный социалистический план.“

„Руководители газет, различных партий происходящего, считают, что образует после двенадцати лет полный позор порабощения совести и из лживых приказов совместную волю к политическим бракам и чистоте, сознание ответственности и правдивости собой достаточно прочную основу для плодотворного сотрудничества. Мы начинаем на узкую платформу с небольшими средствами и чтобы отразить общую ситуацию. Мы считаем, что мы будем отражать в недалёком времени даже постепенный подъём.“

– Линии шрифта и издательство.