ÖFFENTLICHE GEBÄUDE Sport für Zehntausende - Der TUM Campus - das wohl größte Universitätssportgelände als Holzbau WOHNGEBÄUDE Wohnen, Arbeiten, Relaxen - Eine Villa in Grünwald vereinigt alles auf einem Grundstück BÜRO SPEZIAL Smart Office = Smart Working? - Der Einzug digitaler Technologien hat multioptionale Gesichter KUNST UND KULTUR JR: Chronicles - Der urbane Raum ist sein Tätigkeitsfeld in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung



## ALT PLUS NEU = RE-USED

## Verjüngungskur für ein 70er-Jahre-Haus

 nen zu erhalten", erklären die Architekten ihre Vorgehensweise.

Die Fassade wurde zunächst von allem Ballast befreit - von Verkleidungselementen wie Faserzementplatten und dunklen Bretterverkleidungen


Obergeschoss erhielt eine neue Brüstung - wesentlich feiner und filigraner als ihr Vorgänger

Im Innern wurde ähnlich vorgegangen wie außen zunächst wurde unnötiger Zierrat entfernt. Die Grundrisse konnten weitgehend beibehal en werden, jedoch wurden die Böden komplet erneuert. Bis auf wenige Individualräume, die einen Parkettboden bekamen, erhielten sämt liche andere Böden einen einheitlichen Belag aus Solnhofer Natursteinplatten. Dies hat zur Folge, dass die Räume größer wirken als zuvor

weil man nun eine gleichmäßige, durchgehende Fläche vorfindet. Der Garderobenraum wurde komplett entfernt, sodass der Eingangsbereich nun freier atmen und die Treppe ihre nahezu skulpturale Raumwirkung entfalten kann. Einige wenige Wände wurden leicht versetzt und im Kenige Wande wurden Wellnessbereich mit Sauna geschaffen. Jetzt kann das neu-alte Haus sich absolut sehen lassen!
www.fabi-architekten.de

