A.I.R.

SVENJA KREH

CV

<http://www.kaihoelzner.de/artists/kreh/kreh.html>

Born in Stuttgart, Germany, 1968. Lives and works in Berlin.

EDUCATION

1991-1998 Kunstakademie Düsseldorf

SOLO EXHIBITIONS

2009 Svenja Kreh, Galerie Kai Hoelzner, Berlin  
2008 ChipOneExchange at Mansarovar, Simultanhalle, Köln  
2006 I Can Hear The Grass Grow, Galerie Vera Gliem, Köln  
2006 My Philosophical Tree, Städtische Galerie Waldkraiburg  
2004 Gravitiy Grave, Galerie Vera Gliem, Köln  
2002 Svenja Kreh, Galerie Vera Gliem, Köln  
2000 new paintings, kuratiert von Vera Gliem c/o Sabine Schmidt Galerie, Köln

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2008 Haus der Mitte, Galerie Kai Hoelzner, Berlin  
2008 Madonna und Wir, Galerie Christian Nagel, Berlin  
2008 Anne Kaminsky, Svenja Kreh, Alex Müller, Guillaume Pinard, Torsten Slama,Galerie Vera Gliem, Köln  
2007 Freunde für immer, Bonner Kunstverein  
2006 Das Jüngste Gerücht, Salon KDF, Berlin  
2006 MÖMA Mönchengladbach  
2006 Wer reinkommt, ist drin, Schickeria, Berlin  
2006 Galerie Six Friedrich Lisa Ungar, München  
2006 Städtische Galerie, Ludwigshafen  
2005 Flashback, Kunstverein Freiburg  
2005 dead/ undead, Galerie SixFriedrichLisaUngar, München  
2005 unburied/reburied, Kunstbunker Nürnberg  
2005 Villa in Phoenix, Center, Berlin  
2005 REMIX, Columbus Art Foundation, Ravensburg  
2004 Frohe Zukunft, Halle für Kunst, Nürnberg  
2004 Deutschland sucht, Kölnischer Kunstverein  
2004 ZK - Drawings from Cologne, Bluecoat Gallery, Liverpool  
2004 Fleurs du Mal, Schickeria, Berlin  
2003 Malerei II Ausstellung Nulldrei, Galerie Christian Nagel, Köln  
2003 Fünf Deutsche Frauen, Jack Tilton Gallery, New York  
2002 Sound Büro G7, Berlin  
2003 Museum Etaneno, Namibia  
2003 Credo, horten, Los Angeles  
2000 DJ Hank&Final Support, WMF, Berlin  
2000 Infection manifesto, Bonner Kunstverein, mit Galerie LINDA  
2000 beginning of a good friendship, Kunstverein Düsseldorf  
1999 Gott ist tot, Galerie LINDA, Köln  
1999 Glück durch Paarung, Suermondt Ludwig Museum, Aachen  
1999 Palme lebt!, horten, Düsseldorf, mit Galerie LINDA  
1999 Galerie LINDA & DJ HANK, Ausstellungsraum Balanstraße, München (in Zusammenarbeit mit Künstlerhaus Lothringer Straße, München)  
1999 Shin-Shin Projekte, Berlin (mit Chicks on Speed )  
1999 Galerie Gibbi Bean, London  
1997 Cool Water, Elvis Fett..., Sabine Schmidt Galerie, Köln  
1996 Der fokussierte Blick, Museum Haus Koekoek, Kleve  
1996 Alles im Einzelnen, Von der Heydt Museum Wuppertal und  
1995 Galerie Klement Anwander, Köln

GRANTS AND SCHOLARSHIPS

2007 Stipendium Deutscher Kunstfonds, Kulturstiftung des Bundes  
2005 Columbus Art Foundation, Ravensburg  
2001 Artist in residence, Etaneno, Namibia  
1995 Eduard Bargheer Stipendium, Hamburg