## CADERNO DE MONTAGENS

ARQUITETURA E URBANISMO DA ATUALIDADE

QUITEUURA URBANISMO ATUALIDADE HISTÓRIA CIDADESOCIEDADEMODERNISMO CASA MÁQUINA DOMESTICAÇÃO GUERRA ONSTRUÇÃO RENOVAÇÃONEWTOWNCRISE PASSADOLUGAR ESPAÇO AUTONOMIA TOWNSCAPEPITORESCO COMUNIDADEF vovações vanguardametrópoleplanejamento urbano comunidadepalsagem urbana neorracionalismo expo NUMENTOS PERMANÊNCIA CONSERVAÇÃO NOVOURBANISMO EXCLUSIVIDADE SEGURANÇAPRIVATIZAÇãOSUBURBIO RODOV BANO PÓS-MODERNO CIDADES NEOTRADICIONAIS CONVIVÊNCIA ESVAZIAMENTOCONDOMÍNIOS PASSADO CULTURA TRADIÇÃí VÁriohistoricismomercadotempo antropologiamassas vernacular tradição fenomenologiahabitarregion GAFORMA PÓ́tica FLIOSOFIA EXPERIMENTAÇÃOLIBERTAÇãO CONTROLEDISTOPIA PRODUTVIISMO NEOPRODUTIVISMO HIGH:HTECNOLOGIA ENGENHARIA ICONES ESPETÁCULO MUSEU INSTTTUIÇãO REFLEXÃO ENSINO DESCONSTRUÇÃOTENDÊNCIA MÍD oballzaçãoterritório perspectiva geografla luminosos opacos genérica estado neoliberalcapitalgoverno ra

## UMA CASA NÃO É UMA MÁQUINA DE MORAR

FRASE DE ABERTURADA AULA CONTRAPONDONA AFIRMAÇÃO DE LE CORBUSIER "A CASAÉ UMA MÁOUINADEMORAR" BASEADO NA VISÃOMODERNISTADEFUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS.

O MODERNONÃOÉ SOMENTEA FUNCIONALIDADE, O ESQUECIMENTO DA DECORAÇÃOE O CAMINHO AO PROGRESSO.

RACIONALIZAÇÃODOUSODO SOLOE A HABITAÇÃO.


MAISON DOM-INO,LE CORBUSIER, 1914


COZINHADE FRANKFURT



WEISSENHOFSIEDLUNG, STUTTGART
MIES VANDER ROHE, 1927

A SEGUNDA GUERRATROUXEMUDANCASNOMUNDO. A PUREZADEFORMAS JÁ NÃO ERA TÃO BUSCADA, HAVIAUM MAIORESTUDO'DA DIVERSIDADE ENAROA RIGIDEZ.

DECADÊNCIADESSA"FORMA DEMORAR"AEXEMPLODOCONJUNTOHABITACIONALPRUITT-IGOE, QUEA PRINCIPIQABRIGAVA UMA POPULACCAOMARGINALIZADANOCENTRODACIDADE, POREMA MÁ CONSERVACAOCOM SEU ESPACOTORNOU O EMPREENDIMENTO UMAILHADEPROBLEMASNA CIDADE E NA VIDA DOS MORADORES.


PRUITT-IGOE, ST. LOUIS. MINORU YAMASAKI, 1954

## CONTRA, CONFORME E APESARDOS URBANISTAS

QUESTÕES DE PROJETO URBANOE COMOA VIDAMODERNA DEVESER GONDUZIDA. A CIDADEDEVE SER CONSTRUIDA OU PLANEJADADE FORMABELA, FUNCIONALE JUSTA.

MOVIMENTO TOWNSCAPE, ARTEDE TORNAR O VISUAL URBANO ORGANIZADOE COERENTE. APELO VISUAL

COLLAGECITY(CIDADECOLAGEM) SOLUCÕES PARAA CIDADECONTEMPORANEA BASEADASNA HISTÓRIA. A PERCEPÇÃO DE QUEA CIDADE É FORMADA POR UMACOLAGEM DE HISTÓRIAS E TEMPOS DIFERENTES QUESECOMUNICAM NA MALHAURBANA.


NEORRACIONALISMO. ARQUITETURA RACIONAL. A CIDADE É CONJUNTO DEFORMAS DE DIVERSOS TEMPOS.
NOVOURBANISMO. REPRODUÇÃO DE TÉCNICAS E VISUAISTRADICIONAIS COMOCIDADES NOVAS.A CIDADE NOVA SENDO BASEADA NA BOAE VELHACIDADEANTIGA.

JUNTO COM AS CRÍTICAS AO MODERNISMO, TEM-SE AS ALTERNATIVASE PENSAMENTOS ACERCA DE COMO TRATAR DA CIDADEMODERNA BASEADOS NO ESTUDO DAS CIDADES VELHAS PARA O AUXILIO DE PROJETO DA CIDADE ATUAL. EM COMO AVALIAR O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES E PROPOR UMA VISÃO PARA O PROGRESSO FUTURO DA CIDADECONTEMPORÂNEA, mesmo que seja na basede algo que Já fol elaborado.

## QUE PARQUEÉ ESSE, NOVO URBANISMO?

CONTINUIDADEDOS DEBATES RELACIONADOSAO TOWNSCAPE E O NEORACIONALISMOCOMO NOVO URBANISMO. O NOVO URBANISMOÉ UM CONJUNTO DE DEBATES NOS EUA QUE VALORIZAM O PITORESCO E A PAISAGEM.

A CIDADECOMOUM PARQUE SE TORNA UM PARQUETEMÁTICO OU UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. A CRIAÇÃO DOS ESPAÇOS DACIDADECOMOUMCENÁRIO, A PARTE DA REALIDADEDACIDADE.

O RODOVIARISMO, MUITO DIFUNDIDONOS EUAESTÁ ASSOCIADOCOM O ESPARRAME URBANO OCORRIDO EM MAIOR EVIDÊNCIA A PARTIR DO MEIO DO SÉCULOXX. ENFATIZANDO A PROPRIEDADE PRIVADAE O NOVO URBANISMO DA SOCIEDADE ESTADUNIDENSEFUNDAMENTADONOS SUBÚRBIOS


LEVITTOWN. CONSIDERADO UM DOS PRIMEIROS SUBURBIOS DO ESTADOS UNIDOS.

SEASIDE, CIDADESITUADA NA FLÓRIDA, PROJETADAPOR ANDRÉS DUANYE ELIZABETH PLATERZYBERG. ARQUITETURACOM ELEMENTOS DOCLÁSSICO.

fotos do centro eár rea de seaside, florida

Celebration, florida outracidade Que se basela na exploracia o do idealde vida em SEGURANÇAE TRANQUILIDADEPARA A VENDADE UNIDADES. EMPREENDIMENTO IDEALIZADO PELA DISNEY.


FOTOS DOCENTROECASAS DECELEBRATION, FLORIDA.

A BUSCA POR UMA VIDA SEGURAE PACATA TORNOU-SE O SONHO DIFUNDIDO NOS EUA, SEUS MORADORES SONHAVAMCOM A VIDA NO SUBÚRBIO ONDE HÁ A PRIVACIDADEE O ESTADO NÃO TEM O IMPACTO EM SUAS VIDAS.ESSE FOI O MODO DE VIDA QUE DITOU O PLANEJAMENTO DE NOVAS RESIDÊNCIAS COM O NOVO URBANISMO, POSSIBILITADO PELO RODOVIARISMO

## PRESENÇA DO PASSADO, RETORNO DO RECALCADO

AUMENTO DECONSTRUÇÕES DEPOIS DA GUERRA. AROUITETURAPÓS-MODERNA HISTORICISTA. LOUIS KAHN. USO DE SIMETRIA E COMUNICAÇÃONÃO CONFLITANTE ENTRENOVO E PREEXISTENTE. HÁ O USO DE FORMAS COMOCIRCULOS E TRIÂNGULOS E A VONTADEDECRIARMONUMENTALIDADE.


ESCOLA DE ARQUITETURA DA
UNIVERSIDADEDE YALE. LOUIS KAHN, 1947 . FOTO POR SAMUEL LUDWIG


BIBLIOTECA PHILLIPS EXETER LOUIS KAHN, 1972


INSTITUTO SALK. LOUIS KAHN, 1960 .

ROBERT VENTURI USA DA IRONIAE DA COMPLEXIDADE PARACRIAR UMA CASA PARA SUAMÃE, QUEFUNCIONA COMOUM MANIFESTO.


VANNA VENTURI HOUSE. ROBERT
VENTURI, 1962 .
R OBERT VENTURI ELABORA UM LIVRO JUNTOCOM DENISESCOTT BROWN E STEVEN IZENOR "APRENDENDOCOM LAS VEGAS" ONDEAPONTA OUEA AROUITETURAÉIMAGEMECOMUNICAÇÃO, PELOUSO DE LETREIROSE LINGUAGENSVISUAIS PARAPASSAR UMA MENSAGEM BEMCLARA.


GUILD HOUSE. ROBERTVENTURI 1963 .

PRIMEIRA BIENAL INTERNACIONALDE AROUITETURADE VENEZA (1980) - A PRESENCA DO PASSADO EVENTO DE DISCUSSÃODA AROUITETURA PÓS-MODERNA HISTORICISTA. CARÁTER FESTIVO, NÃO VOLTADOA CRÍTICA, SEGUNDO KENNETHFRAMPTON.


BUSCA PELO PASSADO EM OBRAS MODERNAS PODE IR DA CONEXÃO COM O ANTIGO EXISTENTE ATÉ A REPRODUÇÃO DE ELEMENTOS DESLOCADOSDE SUAS REFERÊNCIAS DE ORIGEM, O USO DE LINGUAGENS PARA ELABORAÇÃODE UMA IMAGEM DE PODER OU ATÉ MESMO A IRONIA EM USO DESLOCADOS DESSAS AROUITETURAS.NA PRODUÇÃO PÓS-MODERNA, AS RELAÇÕES COM O PASSADO SÃO DIVERSAS.

## HABITAR UM LUGARNO TEMPO

CONSTRUÇÕES TRADICIONAIS COMO UMA INVESTIGAÇÃO DO HABITAR.BASEADO NAS ARQUITETURAS VERNACULARS.ARQUITETURASEMARQUITETOS

A TRADIÇÃO E MANEIRA DE FAZER POPULARESTAMBÉM PODEM SER USADOS DE ESTUDOCOMO DEMONSTRALINA BO BARDIE HASSANFATHY, PARAVALORIZAÇÃO E REINTERPRETAÇÃO.

FENOMENOLOGIA.

REGIONALISMOCRÍTICO.

O ESTUDO DE ARQUITETURAS TRADICIONAIS TAMBÉM É OBJETO DE ESTUDO E DISCUSSÕES
AS POSSIBILIDADES E HABILIDADES VERNACULARES TRAZEM UMA OUTRACAMADANA ArQuItetura, A DA CULTURAE TrADIÇÃO

## MÁQUINASDE LIBERTAÇÃO E CONTROLE

O USO DA TECNOLOGIA NA AROUITETURANÃOSOMENTENOS MATERIAISCOMONAS COMUNICAÇÕES.FORMADECOLAGENS E EXPERIMENTOS.

AS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA TECNOLOGIANO PENSAR DA AROUITETURA, A PERDADA ESCALA HUMANAA POSSIBILIDADE DE DIFERENTES CONSTRUÇÕES E VISÕES DE MUNDOUTÓPICAS.

CATEDRAIS DA CULTURA. QUAIS CONSTRUÇÕES SERIAM A REPRESENTAÇÃOMÁXIMANOMODERNOE SUAS CARACTERÍSTICAS?


AROUITETURA HIGH-TECHOU PRODUTIVISMO. AROUITETURAMODERNACOMOUMA ENGENHARIA ELEGANTE OU AO MENOS UM PRODUTO DE DESENHO INDUSTRIAL.

ARQUITETURA + INDUSTRIALIZAÇÃO + ESTÉTICA

INVESTIGACÃO E ESTUDO DEESPACOS DE TRABALHOPARAMUDANCCA DEPENSAMENTO EM RELAÇÃO AOLOCALDETRABALHO. SERIA UMAFORMADE MANTER OS FUNCIONARIOSPORMAIS TEMPO "RENDENDO" DENTRODESEUSPREDIOS?


SEDEDA COMPANHIADE SEGUROS WILLIS-FABER \& DUMAS. NORMAMFOSTER, 1975.

A TECNOLOGIA E ENGENHARIA APLICADA A AROUITETURAGANHOU UM ESPAÇO DE APLICAÇÃO DE MATERIAIS E ELEMENTOS MUITO AVANÇADOS NA QUESTÃO TECNOLÓGICA. O USO DESSES ELEMENTOS PODE SER USADODE FORMA A MELHORAR A VIVENCIA DA OBRA PELO USUÁRIO, MAS QUANDO ESSA APLICAÇÃO É UMA MELHORIA PARA O PROJETO? E QUANDO ELA É USADA PARA DEMONSTRAR UM STATUS DO EDIFÍCIO POR EXIBIR COMPONENTES EXCLUSIVOS E CAROS?

## FRONTEIRASDO CAMPO AMPLIADO

OS MUSEUS COMO DIVULGADORES DA AROUITETURA. O CASODOMOMANASEXPOSIÇÕES DE AROUITETURA.

ESPAÇODEDIVULGAÇÃO DE TENTENCIASE POSSIBILITOU O DESENVOLVIMENTO DEARQUITETOS ESTRELA, LANÇADOSNUMAATUAÇÃO GLOBAL.


MOMA, MUSEU DE ARTEMODERNA DENOVA YORK

## GLOBALIZAÇÃO E RACIONALIDADE NEOLIBERAL

milton santos apresenta em seu livro "pro uma outraglobalizaçẫo"tres visões da GLOBALIZAÇÃO, A GLOBALIZAÇÃO COMO FÁBULA, COMO PERVERSIDADEE COMOOUTRA GLOBALIZAÇÃO, DE CONSCIENCIA UNIVERSAL.

REM KOOLHAAS. OMA. RUMODACIDADECONTEMPORÂNEAE PROJETO. CIDADEGENÉRICA.
governamentabilidade. racionalidade.

## FINALIZAÇÕESE PENSAMENTOS

A PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA DA ATUALIDADE TOMOU UM PAPEL DE QUESTIONAMENTO DA VIDA CONTEMPORÂNEA. OS QUESTIONAMENTOS, PONTOS DE VISTA E MANEIRAS DE VER O MUNDO SÃO INÚMEROS, PORÉM VEJO UMA CONSTANTE NA BUSCA POR AVALIAR O ESPAÇO EM QUE VIVEMOS E PROJETAR PARA O FUTURO. REALMENTE, PROJETAR E CRIAR A ARQUITETURA E AS CIDADES DO FUTURO

A RELAÇÃO DO MODERNO COM O ANTIGO, AO MEU VER, NÃO DEVERIA SER O DE NEGAÇÃO E DESTRUIÇÃO. A ARQUITETURA E U URBANISMO DA ATUALIDADE SE BASEIAM NO CONHECIMENTO E PRODUÇÃO GERADOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. A PRODUÇÃO POSTERIOR DEVE DIALOGAR COM O QUE JÁ ESTÁ CONSTRUÍDO E PROPOR CONEXÕES COM O PASSADO, NÃO PELA REPRODUÇÃO ACRÍTICA, MAS COM O RECONHECIMENTO DA PASSAGEM DO TEMPO E DAS MUDANÇAS DA SOCIEDADE.

A EXPERIMENTAÇÃO, OS MANIFESTOS, OS LIVROS, AS CONFERÊNCIAS, OS PLANOS SÃO MARCOS DAS MUDANÇAS DA SOCIEDADE E SEUS PENSAMENTOS APLICADOS A ARQUITETURA E SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO DO CAMPO DA ARQUITETURA COMO UM ESPAÇO TÃO AMPLOE COMPLEXO DE DIÁLOGO.

QUITETURA URBANISMO ATUALIDADE HISTÓRIA CIDADE SOCIEDADEMODERNISMO CASA MÁQUINA DOMESTICAÇÃO GUERRA OONSTRUÇÃO RENOVAÇÃO NEW TOWN CRISE PASSADOLUGAR ESPAÇO AUTONOMIA TOWNSCAPE PITORESCO COMUNIDADEF NOVAÇÕES VANGUARDAMETRÓPOLEPLANEJAMENTO URBANO COMUNIDADEPAISAGEM URBANA NEORRACIONALISMO EXPO NUMENTOS PERMANÊNCIA CONSERVAÇÃO NOVO URBANISMO EXCLUSIVIDADE SEGURANÇA PRIVATIZAÇÃO SUBURBIO RODOV BANO PÓS-MODERNO CIDADES NEOTRADICIONAISCONVIVÊNCIA ESVAZIAMENTO CONDOMÍNIOS PASSADO CULTURA TRADIÇÃ NÁRIOHISTORICISMO MERCADOTEMPO ANTROPOLOGIA MASSAS VERNACULARTRADIÇÃO FENOMENOLOGIAHABITARREGION GAFORMAPOÉTICA FILOSOFIA EXPERIMENTAÇÃO LIBERTAÇÃO CONTROLE DISTOPIA PRODUTIVISMO NEOPRODUTIVISMOHIGHH TECNOLOGIA ENGENHARIA ICONES ESPETÁCULO MUSEU INSTITUIÇÃO REFLEXÃO ENSINO DESCONSTRUÇÃOTENDÊNCIAMÍD JBALIZAÇÃO TERRITÓRIO PERSPECTIVA GEOGRAFIA LUMINOSOS OPACOS GENÉRICA ESTADO NEOLIBERALCAPITALGOVERNORA

