## OK. 011 LINZ

## I met him under the ash tree..."

Städtebaulicher kontext
Sheelande der Linzer Tabakfabrik wird von Gebieten mit gànzlich unterschiedlicher Bebauungsstrukturen umgeben und bildet dadurch den natürilichen Shmeltigel yerschiedenanter vanumichen und inhaltichen Anspröchen. Als dazu ein urbaness Zentrum, dessen Identititat sich aus lokalen und überregioalen Telidentititaten zusammensetzt.
Kas Kraftwerk steht mit seinem prägnanten Schornstein für die sprichwörtliche Zentrum eines von den Fabriksgebjuuden geşaumten offentlichen Plata

konzept
der Höhe edes soll sich auf einer künstlichen Platzlandschaft abspielen, die in der Höte des 1. Obergeschosses eingezogen wird. Unterschiedilich gelagerte organisch angepasste Zwischenflächen, heben das öffentliche Geschehen auf inen neuen Horizont.
Wie eine kleine Stadt in der Stadt ist das Areal einerseits inselhaft da es in
 sehr auf den Umraum bezogen und wird durch offentliche Eintichtungen,
kulturelle Veranstaltungen, Sportanlagen, Einkautsmoglichkeiten und die kulturelle Veranstatuungen, Sportanlagen, Einkzautsmöglichkeiten und die
Anbindung an den öffentichen Verkehr auch zum Zentrum für die umliegenden Anbindung
Gebiete.
ERSCHLESSUNG
Die geplante Strassenbahn soll auf einer Brücke über die Untere Donaulände getuint werden und noch auf der Höhe des 1 . Obergeschosses in der Grubereine eusuätriche Fußßgergerbroicke nach Westen und ein neuer Eingang zur FFabik. Die Fuugänger erreichen das Fabrikgelēnde auf der Nordseite von der
Donau bzw. dem Schwimmad über die Brücke kommend sowie über die Donau bzw. dem Schwimmbad über die Brücke kommend sowie über die


bebauungsstruktur


PLATTFORMEN


oK. 011 LINz
"I met him under the ash tree..."


## OK. 011 LINZ

"I met him under the ash tree..."


