

|  | gemeinsam lautet das neue Zweilih | Envwickungen und Projekene elabiert. Das | konsulenten fuir Stieimakk und Känten, der |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| zientum. Mit deem im Grazer Stattent- | resprogramm des HDA tir 2008/2009. | Spektrumderatkivitiendest HAA Grazumasast |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| sondern auch inhatilich neu postitionieren: | Das haus dera Achitektu | und | - Lan |
| Als Ort fir ale, als zentral Schnitselle zwi- | nutitie | einen eigenen Verlag, der ein beites Ang | daher auch Ausdruck des gemeinsamen Wi- |
| schen Acrhiekettmen, Procurentitnen und | und Förderung zeitgenossisicher Baukutur. | von interational vetriebenene Acrchiek |  |
| Architekturinterssierten, al Marktpat des | Das HDA Graz wurde 1988 as erstes Haus | bilkationen betreut und heraus, | serer Gesellschatt inen zeentralen Stilemwert |
| Austausches, der Kommunikion und Dis- | diese |  | en. All zwei Jahre walt das HDA |
| kussion ibere Achitekuur. Durch die unnitel- |  | Wer |  |
| bare ortiche Nachbarschaft des neuen HDA | nen | Das HDA stent alen offen. Durch einíache | die beiden Folgeiahre Leitung und Program- |
| zu Kutureinicichungen wie dem Kunsthus |  |  |  |
| Graz, der Camera Austria oder dem Grazer | Schnitstele von Produrentinen und einer | ttnen die Mölichkeit, an der Gestatung der | stand fir die Programmeriode 2008/20 |
| ensterein eriotfret sich dariber hinaus |  |  |  |
| ee Viezahl an Möglicheiten zur produk- |  |  | 隹 |
| tiven Kooperation. Was liegt daher r inher, als |  |  | ansta |
| das Geemeinsame zum Thema zu macher |  |  |  |

las Gemeinsame zum Thema zu machen?


Mit GEMEINSAM, dem neuen Zweijahresprogramm des HDA fïr die Jahre 2008/2009, soll die Debatte um die qualitiatsvolle Gestaltung unserer alltäglichen Umwel
 Prozesse können durch Architekkur angeregt tund unterstitut werden? Welche politische Rolle kann und will Architekur heutu spielen? Und nieht zuletzt: Wie funktionier


## PROGRAMM 08

emeinsam gemen sein Als Eintiturnng in das Zweiahresprogramm
zeigt das Huus der Acchitexuur die Aussel-
 bograten Andreas Machanek.. In einer Serie von Impusisortragen wird das Thema weiter
usstellung:

Inpulisvortrige
Mit: Kassimira Kuschkova: MitGeateit Die Zäsuren des Gememinsamen" Gerald Raunig: Abstrakte Maschinen.
Euchenen aus der Gemenischati" Daniele Roussel: ,Kommune und Architehur
EEMEINSAM ALLEIN SEIN
stdie Planung a E Ende?
Raumplanung sind, wenn ibeernaut und periohere Themen. Die fortschneitende Zersedelung der Landschatt scheint viemehr
Evgenis einer induduualisieren Gesellschatr Jede Gemender kocht hine eigenes suppchen.
Wirde es sich olonen, iber den eigenen
Elerarand zu blicken und gemensame Ziele feinschart geschatefen, aber auch poolitisch eingeforderter werden? Welcher regionalen und iberegeionalen Themen bieten die Chance
einer Neupositionieung der Stieimark als Derenschepebesi im sididosteruropaischen Raum?

## EmEINSAM GUT SEIN

AM GUT SEIN
Acchitekene ofne Gienzen, thabitat for tumanity, Acrititeken fir Menschen in Not: Wer nicht le eisten kömen, hat die oual der Wahl. Ooch was stetht initer dem Wunsch, anderen
 vas Sinnvoles $z$ ut tun? Das Kakiil, das Elend
anderer zur igenen Resssurce zu machen? Oder ist das Ganze am Ende nur in moScher Tren? Vielen Bespipielen karititiver
 weg sie egeaut werden, desto interessanter. Velche Movicicheceite bieten sich aber bel
 zesse kiomen angeregot und wie kann cas
Prinio von aktiven Helem und passiven inipip von aktiven Heferm und


## VORSCHAU PROGRAMM 09

GEMEINSAM SCHOON SEIN
Ist Achitekuur Formsache?
$\qquad$ tag als unnititebarerer Gebrauchssegegenstand
 uiber den astheitichen Wert von Architektur
Gescchmäcker sind verschieden, und iber viele Gebaude scheiedscn sich die Geiester Wen aber Acchititutur polarisiet - Kann sie dann auch Gemensames stiten? ldentitaz
schaffen, Wiedereremennoakeit, Priganarz? Und ist dies ene Frage der Gestatung, oder gibe es auch h hhate abseits formaler frage
die cas Gememiname henoroninen die casa Geemensame hevorobring
zettrum J J Januar bis Miar 2009

GEMEINSAM BRAV SEIN
Istachitekur politish? It A Acchitekur politisch? Architektur, verstanden als raumlicher Aus-
druck bestenender Machlyembàtisse, setit jeher auch eina politischatisse Angel
gemhetit Umso erstaunlichere dass
 weitgenend apolitisch verstenen. Autfial ist ein Trend zur Reduktion von Architeh
aur Raumkunst - das Ergebisis is it nich wenigen Fallen ene eselsbstoniugsame Ar-
 vor nicht alluz langer Zeit wesentich naiher waren, zeigen etwa zahrreiche Bauten der
Modeme, die neben der tunktionaen Bewilitiong einer Autgabe immer auch Entwrif neuer Gesell schathtstormen zum Inbalt haten. Missen sich die Acrihtekitinen
 nen, oder bietet auch die infraegstillung von
Gegesenneiten einen Mark? Hat das UtoGeiegenneiten einen Markt? Hat das Hito-
pische heute noch Relevara, oderer baucht jener, der V visionen hat, tatsächlich e einen Art? Leituum: Apribisis Sepetember 2009

GEMEINSAM GEEEIM SEN
Wer zieht die Fäden in Achitexturbut Klarmeit, Triansparenz, Offenhentit Nich ich unv senticiche Begaifife, wenn es um Alchitextur geht. Wie aber gestaltet sich die Architeh
turcommunity selbst? Gerade in zeten turcommunty selbst? Gerade in Reten de
Hochkoniunkur schenint vielen Acchiter tinnen und Alchitetenent das eienene A Geschithät naiher als gemeninsame Ziele. Mediale Pria
senz stent hoch im Kurs, Kritik wird deer als senn stent hoch im Kurs, Kitiku wird aber ale
Storataktor emputunden. Welche Wege tuiree
 kitische Deaate uber die Vestricknngen
von Achititekur und Business produkive kenntisse liefen? Zettruum: Oktotoer $b$ bis Dezember 2009



HAUS IM HAUS
ZWEIJAHRESPROGRAMM 2008/2009: GEIMEINSAM
Uber die Hintergründe des Themas

Ein neuer Anfang für das Haus der Architektur

m Alter von zwanzig den Kinderscchunen entvachsen, geverifit an Programmen und ETrah-
 Achitekur sHAC) zieht um - von der geraïunigen grosbbirgentichen Villa mit dem zweiEliaten Chame abbrockelnder Fassaden $n$ durchrgrinten Grindereraituartier in in
risch renvierese Palalis inniten der stadt veranderung bigigt neue Chancen, doch sie det auch hren Preis. Im Palais Thinfeld in

 dere Achitiektur ist ereebich kliner geewriden,
doch die neuen Raume auf Strazennivauu teigen deutich seine offentiche Priasenz. Man ieientin die Casse, mitten hineninin eine
punte kulturandschat aus ingen Kulturinaftiven Kunstroodurenten und Lokaten, die sich a m rechten Uler der Mur io Windsoschaten des kunsthauses von Peter cook und Coin Fournier seit 2003 zu etabieren nerten Bezirken Lend und Gieses ist, seit Graz njenem Jahr Europas Kuluthaupststat war, der Autbruchshstimmung vieflatitiger kinstleischer Experimente gevichen. Verainderung
dedeutet Emeneurngu nad son imm das tan
inhatilichen Neupositionierung, in der man
sich vestiarkt daraut konzentieren will wie. der in beebeber Maxkplatzdes Austausches
dee Kommuar der Kommunikioion und der Diskussion iuber
Achhitekuruz wercen. Architektur ru werden.
In Sommer 2005 lies

 sie die dreil kulturinstitutuonen versammel se $\begin{aligned} & \text { shen wollte. } \\ & \text { im November }\end{aligned}$. Im November des seben Jatres pramierte die eury yuus sechs vevibiebenen Prijektee
 mit Jesko Ferer, ein auf den ersten bilich
níchetemes, schnoikekloses Konzeat ganz Oome Sebbstinszoneierieruses odorer Betotonng
 blauen nubble" des kunsthauses wollten
 ten. Also wurden die Fassaden ledigich sa-
nient und der Eingang bleibt das historische

 werden mit verschieboaren Blenden aus
Lochbibech einer angedeuteten Geste des Rickobaus unterogegn. Das Raumprogramm der Acrchitekeñ, die eArchitektur als ort all
tagalicher thandu Iäalicher Handlungen verstenen und aneig
nungoftene Raume entwickeln wollen, di
velfilitige Itererretationen und unterschied-
 Festlegungen aus.
ltre Raume nennen ifa Verianaunet enennen ifiau verinandungossiume.
 bereich" des HDA - eine mititig gelegegne Lingsacasse durch das Haus. ITre funkitionn Kultureinichtungen und Zugang zu Autrug
und Tieppenhas, zulefeich firciren Besucher und Teppenhnus, zulyeich fir den Bescucher on iber frogramme und Severice im Haus, Treffpunkt und zu bestimmten Anlasssen die
 Ausstrlungssaums dienen. Demnach gibt es fier kaum fixe Rauntrenuuggen. Pfieieracharer Folge deuten nur an, können fallwese durch fixxible Schiebeelemenente auf beiden Setien zu Raumabsch iussen ergant werden. st tuir Mitarebeiter wie fir Gästed des HDA neu und wird geewionungssedudiftig sein. DurchLasigket und Transparenz also auch im HDA, der nun nit Minimalarö̈be auskommen muss. Mit Raum - und Geldnot wird auch die Intscheidung begrincole, die in den lettrion

## Revitalisierung Palais Thinnfeld

| 2005 Wettbewerssauschreiebung | 1. Preis | fiau - Institut fir angewande | EGINN: November 2006 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| AUSLOBER: Stadt Graz |  | Urbanisitik mit Jesko Fezer | Steluve: 4 . Quaral 20 |
| 38 eingereiciche Projekte | 2. Preis | N17.Acrchietur + C:BRA |  |
|  | 3.Preis | Bramberger Achitects | PROJEKTKOSTEN: rund 2,3 Mililione $¢$ |
| JuRY: Acch. DI Gertard Sailer, Act. Prof. |  |  | Das Projekt wird mit Mittel des Sundes- |
| Hide Leonn, Arch. DIC Clemens Bortootti, |  | R: GBG - Grazer Bau- | denkmalamtes unterstutt. |
| di Mag. Betram Werle, di Michael Re- |  | andsicherungsges.m...... |  |
| dik, Bennd Weiss, Mag. Guinter Hirner, | ARCHITE | kTUR: fíu - Institu fir |  |
| Dr. Getruude Celedin, Ach. DII Haral Saiko, | angeenand | Hte Ubranisikik mit esso Fezer |  |
| Peter Pakesch, Speren Grammel |  |  |  |

Zeitschitifensammung autrubusen und sid
kinititic daraut zu konzentieren
 wanl zur Achitextuur der Region zur verti - gung zu stillen.
Diei dee der vet dem pragmaisischen Ansatid des Mangels zeugt aber auch von ininer Bereitschant tum Eftrienz: Nachdemem der von den den dreir institututionen angegenenen P Patrbecarat die vortand
nen nen Fliachen um 40 Prozent ibesstigesen hax
te, steht der Begiff fir Doppentuzung uid
 Da a gibe es in ersten oberegeschoss den we
nig atrakiven, fenstersosen Raum, geeignel nig atrakiven, fensetrosen Raum, geeignea
fiur ungestöte Besprechungen und intimer Vortriage, deie mit dee Infastutukur firir com-


 von ifa wissen, dass itr nutuungseutrale trait, dasa alen Betelilifen ein hohes Mas an higketat abveranangt Wann sie das Experimen als gelungen betrachen wiriden, erlauteren sie an einem Beispie: Wenn der nicht nir
 Mansarde mit dem Hauptraum des HDA aur der Ebene des Sidutiolerpatates tempora
 Workshop stattulande, waikend unten, im öt fentichen Raum, die Prisañ des Kunstwer und hōherere Besucchertecuuen miturnte. Im ,radikalen Kompromiss" soch unko ventioneler Aneigunnstormen und Allags

prakiken sieht fiau Bezicie zur urana Wirkichketit, deren Zwänge die Phantasie fiur | produkivive Losungeng gearadezu herausforder |
| :--- |
| wircen | den Strasennaum ebenso als emeitetere Handungssaum zu sehen wie freistenen der Raume in umiegenden Halsen, di Schon jetet ist ein Koonerationsmodedla aus gehandelt, das ermöglicht, den space 04 des der Passasae iber den keeie veringerun werden kann, tiriv vortrage un uniten. Und Vorträge, die wird es wetientin geben menden zuvei Jahate eine verischiebung vor reakiver das architektonische zeitoesche

hen abbiles hen abilicender Tätigkett hin zu proaktiven
Tun anstrent Cun anstret. Das neue Haus der Acrchitekur Praisentation von Acchitekur, sondern wid sich staiker as silititor und Untesstiter von und proouktiver Gesestatunngskkratt positionie ren. .Geemeinsam" lautet das Programm fie die kommenden beiden Jahre. Der seit 2008
taitice vorstand nimnt dar tatige Vorstand nimmt darin vorausschay
end Berug aut einen aktullen Diskurs de
 Wendepunkt angekommen zu sein scheil - weg vom Medienhye, vom Spektakel, ver
der Glatte inere aufs Auserste ausgereite Form. In der Tendenz hin zul Ihnaten ventà sich der Anspocuch an das neue Program
des $H D A$
konguent zur thatung die hint des HDA Kongruent ur Haltung, die hinter
dem nentwur zum nueuen Palais thinnét
stent Eing


