Stifte und Klöster in Kommunen mit den Anfangsbuchstaben **B** – **D**

|  |
| --- |
| **Bad Münstereifel** |
|  **Stift St. Chrysanthus und daria**  |
| Patrozinium | (Petrus); Chrysanthus und Daria |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Benediktiner // Kollegiatstift |
| Gründung | Um 830 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Vor 843 „Cella“ der Abtei Prüm; spätestens um nach 1200 Kollegiatstift. |
| **Literatur** |
| Arbeitskreis 1150 Jahre Chrysanthus und Daria in Münstereifel (Hg.) / Hans-Joachim **Bädorf** (Red.): 1150 Jahre Sankt Chrysanthus und Daria, Stifts-, Pfarr- und Stadtpatrone 844 – 1994. Berlin u. a. **1994**. |
| G. **Bauer**: Neue Beobachtungen zur Technik an der Triumphbogenausmalung in der ehem. Stiftskirche zu Bad Münstereifel und den Wand- und Gewölbemalereien in der Unterkirche von St. Klemens zu Bonn-S. In: *JbRhDP* 37 (**1996**), S. 13–42. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 39. |
| Bernd **Brauksiepe** / Anton **Neugebauer**: Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen. Benediktinerkloster, später Kollegiatstift. In: Klosterlandschaft Eifel. Historische Klöster und Stifte zwischen Aachen und Bonn, Koblenz und Trier. Regensburg 1994, S. 47–49.  |
| Georg **Dehio**: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. Bearb. von Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer u. a. München **2005**, S. 97–103. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 64–65. |
| Heinz **Firmenich**: Münstereifel. Neuss **1962**; 5. Aufl. **1976**, S. 5–9. |
| Klaus **Flink**: Bad Münstereifel (RSA II 7). Bonn **1974**. |
| M. **Floss**: Die Romreise des Abtes Markward von Prüm und die Übertragung der Heiligen Chrysanthus und Daria nach Münstereifel im Jahre 844. In: *AHVN* 20 (**1869**), S. 96–217. |
| Hilgerus **Gartzwiller**: Spiegel der Keuscheidt, oder Historia von Leben, Thaten und sterben zweyer h. Martyrer, Chrysanti u. Dariae, Patronen d. Collegiat-Kirchen zu Münster-Eyffel. Büttgen **1609**. |
| Günter **Gattermann** (Hg.)/Heinz **Finger**/Marianne **Riethmüller** u. a. (Bearb.): Handschriftencensus Rheinland. Erfassung mittelalterlicher Handschriften im rheinischen Teil von Nordrhein-Westfalen mit einem Inventar. Wiesbaden **1993**; hier: Bad Münstereifel, Kath. Pfarrei St. Chrysanthus und Daria; S. 80–81. |
| W. **Gugat**: Verwaltung und Verfassung in Stadt und Amt Münstereifel. Bonn **1969**. |
| Wolfgang **Herborn**: Bad Münstereifel. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 58–61. |
| Michael **Hollmann**: Weltliche Kollegiatstifte in der Eifel. In: Johannes Mötsch / Martin Schöbel (Hg.): Eiflia Sacra. Studien zu einer Klosterlandschaft. Mainz **1994**, S. 275–306, hier S. 296–301. |
| J. **Katzfey**: Geschichte der Stadt Münstereifel und der nachbarlichen Ortschaften. 2 Teile Köln **1854/55**. |
| Martina **Knichel**: Geschichte der Abtei Prüm bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts. In: Johannes Mötsch / Martin Schöbel (Hg.): Eiflia Sacra. Studien zu einer Klosterlandschaft. Mainz **1994**, S. 55–89. |
| Josef **Könen**: Die Stiftskirche zu Münstereifel. München **1939**.  |
| Ralf **Kreiner**: Städte und Mühlen im Rheinland. Das Erftgebiet zwischen Münstereifel und Neuss vom 9. bis zum 18. Jh. Aachen **1996**,: S. 93, 96, 155, 179–182, 438–442. |
| Wolfgang **Löhr**: Kanonikerstift Münstereifel. Von den Anfängen bis zum Jahre 1550. Euskirchen **1969**. |
| Wolfgang Löhr: Bad Münstereifel – St. Chrysanthus und Daria. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 270–278. |
| Joseph-Matthias und Bernhard **Ohlert**: Die Stiftskirche zu Bad Münstereifel. 2. Aufl. Regensburg **2000**. |
| P. **Osborne**: Die Geschichte des Stiftes Münstereifel sowie der übrigen Kirchen und Klöster der Stadt. Bonn **1891**. |
| Ad. **Plönnis**: Die Geschichte des Stiftes Münstereifel, sowie der übrigen Kirchen und Klöster der Stadt. Bonn **1891**, S. 7–85. |
| Ernst **Polaczek** (Bearb.): Münstereifel: Ehemalige Stifts-, jetzige Katholische Pfarrkirche. In: Ders. (Bearb.): Die KD des Kreises Rheinbach. Düsseldorf **1898**. (ND: Die KD der Kreise Euskirchen und Rheinbach. Düsseldorf 1983), S. 86–103. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 251–253. |
| Guido **Rotthoff** (Bearb.): Die Urkunden des Archivs der Pfarrkirche St. Chrysanthus und Daria in Münstereifel. Euskirchen **1959**. |
| Wolfgang **Schaffer**: Bad Münstereifel, a) St. Chrysanthus und Daria b) St. Donatus. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 91–95.  |
| M. **Scheins**: Urkundliche Beiträge zur Geschichte der Stadt Münstereifel und ihrer Umgebung. Münstereifel **1984**. |
| Ruth **Schmitz-Ehmke**: Stadt Bad Münstereifel. Berlin **1985**. |
| Carl **Schorn** (Bearb.): Eiflia Sacra oder Geschichte der Klöster und geistlichen Stiftungen der Eifel zugleich Fortsetzung resp. Schluß der Eiflia illustrata von Schannat-Baersch, 2. Bd. Bonn **1889**, S. 196–210. |
| Walter **Sölter**: Archäologische Ausgrabungen in der ehem. Stiftskirche St. Chrysantus und Daria zu *M.* In: H. A. Wessel/H.-J. Bädorf (Hg.): Das Münster in der Eifel. Beiträge zur Entwicklung der Stadt vom Kl. zum Heilbad. Bad Münstereifel 2004, S. 26–30.  |

|  |
| --- |
| **Bad Münstereifel** |
|  **konvent „zum salvator“**  |
| Patrozinium | Salvator |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Devotessen |
| Gründung | 1594/1621 |
| Aufhebung | 1830 |
| **Literatur** |
| St. Angela feiert 400 Jahre Schule (1594–1994). Bad Münstereifel **1994**, S. 14–20, 42–52. |
| Johannes **Becker**: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Münstereifel. Bonn **1900**, S. 243–249. |
| Bernd **Brauksiepe** / Anton **Neugebauer**: Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen. Schwesterngemeinschaft St. Salvator. In: Klosterlandschaft Eifel. Historische Klöster und Stifte zwischen Aachen und Bonn, Koblenz und Trier. Regensburg 1994, S. 51. |
| Anne **Conrad**: Die weiblichen 'Devoten' als Instrumente der konfessionellen Erziehung in Frankreich und Deutschland. In: Heinz Schilling / Marie-Antoinette Gross (Hg.): Im Spannungsfeld von Staat und Kirche. 'Minderheiten' und 'Erziehung' im deutsch-französischen Gesellschaftsvergleich 16.–18. Jh. (= ZHF BH 31). Berlin **2003**, S. 191–214, hier S. 208–212. |
| Salesius **Elsner**: Die Ursulinen von St. Salvator. Trier **1913**, S. 9–60. |
| Klaus **Flink** (Bearb.): Bad Münstereifel (RSA 7). Bonn **1974**, S. 7 f. |
| Wolfgang **Herborn**: Bad Münstereifel. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 60. |
| Karl **Hürten**: Volkstümliche Geschichte der Stadt Münstereifel. Münstereifel **1926**, S. 110–112, 122. |
| Jakob **Katzfey**: Geschichte der Stadt Münstereifel und der nachbarlichen Ortschaften, Bd. 1. Köln **1854**, S. 201, 208–214. |
| Josef **Kuckhoff**: Das Mädchenschulwesen in den Ländern am Rhein im 17. und 18. Jh. In: *Zeitschrift für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts* 22 (**1932**), S. 1–35, hier S. 5f. |
| Sophie **Lange**: Jungfrauen sollten unbehelligt "die Meidleyn underweisen". Seit 400 Jahren Mädchenbildung in Münstereifel. In: *Jb des Kreises Euskirchen* **1993**, S. 5–16; hier S. 5–12. |
| Ad. **Plönnis**: Die Geschichte des Stiftes Münstereifel, sowie der übrigen Kirchen und Klöster der Stadt. Bonn **1891**, S. 96–98. |
| N. **Reinartz**: Zwei Förderinnen kath. Jugenderziehung im Eifellande. M. Elisabeth 1720–1799 und Mechtild Dahmen 1717–1801. In: *Unsere Heimat. Euskirchener Land im Wandel der Zeit* 8 (**1931**), S. 89–95; 9 (**1932**), S. 9f. |
| Andreas **Rutz**: Bildung – Konfession – Geschlecht. Religiöse Frauengemeinschaften und die kath. Mädchenbildung im Rheinland (16.–18. Jh.). Mainz **2006**, S. 211–215, 218, 392, 407. |
| Andreas Rutz: Bad Münstereifel – Haus „Zum Salvator“. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 267–270. |
| Wolfgang **Schaffer**: Schulorden im Rheinland. Ein Beitrag zur Geschichte religiöser Genossenschaften im Erzbistum Köln 1815 – 1875. Köln **1988**, S. 58–72. |
| Ruth **Schmitz-Ehmke**: Stadt Bad Münstereifel (Die Bau- und Kunstdenkmäler von Nordrhein-Westfalen I/9.1). Berlin **1985**, S. 69 f. |
| Carl **Schorn** (Bearb.): Eiflia Sacra oder Geschichte der Klöster und geistlichen Stiftungen der Eifel zugleich Fortsetzung resp. Schluß der Eiflia illustrata von Schannat-Baersch, 2. Bd. Bonn **1888**, S. 218–219. |
| Maria Magdalena **Theis**: Vorformen einer modernen Mädchenbildung und -erziehung dargestellt am Beispiel katholischer Privatschulen in Münstereifel. Diss. Aachen **2001**, S. 26–52, 60–69, 154–165. |

|  |
| --- |
| **Bad Münstereifel** |
|  **kapuzinerkloster** |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Kapuziner |
| Gründung | 1616/19 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Harald **Bongart**: Bad Münstereifel – Kapuziner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 258–260. |
| Bernd **Brauksiepe** / Anton **Neugebauer**: Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen. Kapuzinerkloster. In: Klosterlandschaft Eifel. Historische Klöster und Stifte zwischen Aachen und Bonn, Koblenz und Trier. Regensburg 1994, S. 49.  |
| Wolfgang **Herborn**: Bad Münstereifel. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 60. |
| P. Arsenius **Jacobs**: Die Rheinischen Kapuziner 1611 – 1725. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Reform. Münster **1933**, S. 17, 19, 131 f. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 1229–1230. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 413. |
| Ad. **Plönnis**: Die Geschichte des Stiftes Münstereifel, sowie der übrigen Kirchen und Klöster der Stadt. Bonn **1891**, S. 99. |

|  |
| --- |
| **Bad Münstereifel** |
|  **Jesuiten**  |
| Patrozinium | Donatus |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Jesuiten |
| Gründung | 1625 |
| Aufhebung | 1773 |
| **Literatur** |
| Thomas P. **Becker**: „Kein geringeres Verdienst vor Gott als in den weit entfernten Heidenländern.“ Die Geschichte der Jesuiten in Münstereifel. In: Johannes Mötsch / Martin Schoebel (Hg.): Eiflia Sacra. Studien zu einer Klosterlandschaft. Mainz **1994**, S. 407–428. |
| Thomas P. Becker: Die Gründung des Jesuitenkollegs in Münstereifel. In: Paul-Georg Neft (Hg.): St.-Michael-Gymnasium 1625–2000. FS zum 375-jährigen Bestehen. Selbstverlag des St.-Michael-Gymnasiums, Bad Münstereifel **2000**, S. 27–42. |
| Thomas P. Becker: Die Gründung des Jesuitenkollegs in Münstereifel. In: Horst A. Wessel/Hans-Joachim Bädorf (Hg.): Das Münster in der Eifel. Beiträge zur Entwicklung der Stadt vom Kloster zum Heilbad. Bad Münstereifel 2004, S. 83–104. |
| Thomas P. Becker: Bad Münstereifel – Jesuiten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 252–257. |
| Bernd **Brauksiepe** / Anton **Neugebauer**: Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen. Jesuitenkolleg. In: Klosterlandschaft Eifel. Historische Klöster und Stifte zwischen Aachen und Bonn, Koblenz und Trier. Regensburg **1994**, S. 49. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. Bearb. von Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer u. a. München **2005**, S. 104. |
| Festschrift zur Dreihundertjahrfeier des St. Michael-Gymnasiums zu Münstereifel. Münstereifel **1925**. |
| Festschrift zum 350jährigen Bestehen des St. Michael-Gymnasiums zu Bad Münstereifel. Bad Münstereifel **1975**. |
| Heinz **Firmenich**: Münstereifel. Neuss **1962**; 5. Aufl. **1976**, S. 9–10. |
| Günter **Gattermann** (Hg.)/Heinz **Finger**/Marianne **Riethmüller** u. a. (Bearb.): Handschriftencensus Rheinland. Erfassung mittelalterlicher Handschriften im rheinischen Teil von Nordrhein-Westfalen mit einem Inventar. Wiesbaden **1993**; hier: Bad Münstereifel, Gymnasium Sankt Michael; S. 77–79. |
| Wolfgang **Herborn**: Bad Münstereifel. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 60. |
| Jakob **Katzfey**: Geschichte der Stadt Münstereifel und der nachbarlichen Ort­schaften, Köln **1854**. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 249–250. |
| Ad. **Plönnis**: Die Geschichte des Stiftes Münstereifel, sowie der übrigen Kirchen und Klöster der Stadt. Bonn **1891**, S. 86–95. |
| Ernst **Polaczek** (Bearb.): Münstereifel: Gymnasialkirche. In: Ders. (Bearb.): Die KD des Kreises Rheinbach. Düsseldorf **1898**. (ND: Die KD der Kreise Euskirchen und Rheinbach. Düsseldorf 1983), S. 103–106. |
| Walter **Reuter**: Donatus von Münstereifel und sein Kult in Eifel und Ardennen. In: Wolfgang Jenniges (Hg.): Gestalten und Entwicklungen. Historische Streifzüge zwischen Rhein und Maas. Hubert Jenniges zum 70. Geburtstag als Festgabe gewidmet. Löwen/St. Vith **2004**, S. 115–134. |
| Wolfgang **Schaffer**: Bad Münstereifel, a) St. Chrysanthus und Daria b) St. Donatus. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 91–95. |
| Hans Peter **Schiffer**: „Hart und kalt sind ihre Felder – weich und warm ihre Herzen“. Eifelmission der Jesuiten aus Münstereifel im 18. Jahrhundert. In: *Jb. des Kreises Euskirchen* (**1997**), S. 40–44. |
| Ruth **Schmitz-Ehmke**: Stadt Bad Münstereifel (Die Bau- und Kunstdenkmäler von Nordrhein-Westfalen I/9.1). Berlin **1985**, S. 57–66. |
| Carl **Schorn** (Bearb.): Eiflia Sacra oder Geschichte der Klöster und geistlichen Stiftungen der Eifel zugleich Fortsetzung resp. Schluß der Eiflia illustrata von Schannat-Baersch, 1. Bd. Bonn **1888**, S. 210–216. |
| Andreas **Schüller**: Die Wallfahrt auf dem Michelsberg bei Münstereifel zur Jesuitenzeit (1632 – 1773). In: *Bonner Zs. für Theologie und Seelsorge* 3 (**1926**), S. 58–69. |
| Andreas Schüller: Die Eifelmission der Jesuiten 1704–73. In: *AHVN* 121 (**1932**), S. 79–130. |
| H. **Siegel**: Die ehemalige Jesuiten Kollegbibliothek in Münstereifel. In: *AHVN* 158 (**1956**), S. 245–249.  |
| H. Siegel: Katalog der ehemaligen Jesuiten-Kollegbibliothek in Münstereifel. Münstereifel **1960**. |

|  |
| --- |
| **Bad Münstereifel** |
|  **karmelitinnenkloster st. josef** |
| Patrozinium | Joseph |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Unbeschuhte Karmelitinnen |
| Gründung | 1658 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Harald **Bongart**: Bad Münstereifel – Karmelitinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 260–264. |
| Bernd **Brauksiepe** / Anton **Neugebauer**: Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen. Karmelitessenkloster. In: Klosterlandschaft Eifel. Historische Klöster und Stifte zwischen Aachen und Bonn, Koblenz und Trier. Regensburg 1994, S. 49–50. |
| Heinz **Firmenich**: Münstereifel. Neuss **1962**; 5. Aufl. **1976**, S. 10. |
| Wolfgang **Herborn**: Bad Münstereifel. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 60. |
| Paul **Heusgen**: Das ehemalige Karmelitessen-Kloster zum hl. Josef in Münstereifel. In: *Unsere Heimat* 6 (**1929**), S. 123 ff. zudem im: *Euskirchener Volksblatt* **1931**. |
| Benedikt **Mauer**: Düsseldorf – Karmelitiien. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 44–47. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 412. |
| Ad. **Plönnis**: Die Geschichte des Stiftes Münstereifel, sowie der übrigen Kirchen und Klöster der Stadt. Bonn **1891**, S. 99. |
| Ernst **Polaczek** (Bearb.): Münstereifel: Karmelitessenkloster. In: Ders. (Bearb.): Die KD des Kreises Rheinbach. Düsseldorf **1898**. (ND: Die KD der Kreise Euskirchen und Rheinbach. Düsseldorf 1983), S. 106. |
| Carl **Schorn** (Bearb.): Eiflia Sacra oder Geschichte der Klöster und geistlichen Stiftungen der Eifel zugleich Fortsetzung resp. Schluß der Eiflia illustrata von Schannat-Baersch, 1. Bd. Bonn **1888**, S. 217–218. |

|  |
| --- |
| **Bad Münstereifel** |
|  **stiftung zum Hl. namen jesu** |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Devotessen |
| Gründung | 1716 |
| Aufhebung | 1830 |
| Besonderheiten | 1828 wurde die Einrichtung mit der Schule der Salvatorschwestern vereinigt und in das Karmelitessenkloster verlegt.  |
| **Literatur** |
| Johannes **Becker**: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Münstereifel. Bonn **1900**, S. 247f. |
| Bernd **Brauksiepe** / Anton **Neugebauer**: Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen. Stiftung „Zum Hl. Namen Jesu“. In: Klosterlandschaft Eifel. Historische Klöster und Stifte zwischen Aachen und Bonn, Koblenz und Trier. Regensburg **1994**, S. 51. |
| Salesius **Elsner**: Die Ursulinen von St. Salvator. Trier **1913**, S. 56–60. |
| Klaus **Flink** (Bearb.): Bad Münstereifel (Rhein. Städteatlas 7). Bonn 1974, S. 8. |
| Wolfgang **Herborn**: Bad Münstereifel. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 60. |
| Karl **Hürten**: Volkstümliche Geschichte der Stadt Münstereifel. Münstereifel **1926**, S. 110f. |
| Bernd **Kaspers**: 400 Jahre Schule. In: Erzbischöfliches St.-Angela-Gymnasium (Hg.): Gymnasium St. Angela feiert 400 Jahre Schule (1594–1994). Bad Münstereifel **1994**, S. 13–41; hier S. 18–20.  |
| Jakob **Katzfey**: Geschichte der Stadt Münstereifel und der nachbarlichen Ortschaften, Bd. 1. Köln **1854**, S. 210–214. |
| Josef **Kuckhoff**: Das Mädchenschulwesen in den Ländern am Rhein im 17. und 18. Jh. In: *Zs. für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts* 22 (**1932**), S. 1–35; hier S. 6. |
| Sophie **Lange**: Jungfrauen sollten unbehelligt "die Meidleyn underweisen". Seit 400 Jahren Mädchenbildung in Münstereifel. In: *Jb. des Kreises Euskirchen* **1993**, S. 5–16; hier S. 9–12. |
| Ad. **Plönnis**: Die Geschichte des Stiftes Münstereifel, sowie der übrigen Kirchen und Kll. der Stadt. Bonn **1891**, S. 98. |
| N. **Reinartz**: Zwei Förderinnen kath. Jugenderziehung im Eifellande. M. Elisabeth 1720–1799 und Mechtild Dahmen 1717–1801. In: *Unsere Heimat. Euskirchener Land im Wandel der Zeit* 8 (1931), S. 89–95; 9 (**1932**), S. 9f. |
| Andreas **Rutz**: Bildung – Konfession – Geschlecht. Religiöse Frauengemeinschaften und die katholische Mädchenbildung im Rheinland (16.–18. Jh.). Mainz **2006**, S. 215–218, 337, 339–341, 348.  |
| Andreas Rutz: Bad Münstereifel – Haus „Zum Namen Jesu“. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 264–266. |
| Wolfgang **Schaffer**: Schulorden im Rheinland. Ein Beitrag zur Geschichte religiöser Genossenschaften im Erzbistum Köln 1815 – 1875. Köln **1988**, S. 58–72. |
| Ruth **Schmitz-Ehmke**: Stadt Bad Münstereifel (Die Bau- und Kunstdenkmäler von Nordrhein-Westfalen I/9.1). Berlin **1985**, S. 69. |
| Carl **Schorn** (Bearb.): Eiflia Sacra oder Geschichte der Klöster und geistlichen Stiftungen der Eifel zugleich Fortsetzung resp. Schluß der Eiflia illustrata von Schannat-Baersch, 2. Bd. Bonn **1888**, S. 218–219. |
| Maria Magdalena **Theis**: Vorformen einer modernen Mädchenbildung und -erziehung dargestellt am Beispiel katholischer Privatschulen in Münstereifel. Diss. Aachen **2001**, S. 52–69, 166–172. |

|  |
| --- |
| **Bedburg (Erft)**  |
|  **augustinereremitenkloster** |
| Patrozinium | Hl. Dreifaltigkeit und Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Augustinereremiten |
| Gründung | 1280er Jahre |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Heinz **Andermahr**: Bedburg. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 77–78. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 26. |
| Josef **Gülpers** / Helmut **Weingarten**: Die Augustiner-Eremiten in Bedburg/Erft. In: Erftkreis (Hg.)/Helmut Weingarten (Red.): Klöster und Stifte im Erftkreis. Pulheim **1988**, S. 11–23. |
| Josef **Gülpers**: Die Reifferscheider in Bedburg/Erft und das dortige Kloster der Augustinereremiten. Elsdorf **1991**. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 367–469. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 44–45. |
| Bernd **Päffgen**: Bedburg (Erft) – Augustinereremiten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 278–288. |
| Theodor **Wildeman**: Bedburg an der Erft Neuss **1957**, S. 2, 5. |
| Franz **Zohren**: Das ehemalige Augustiner-Gymnasium zu Bedburg. o. O. **1896**. |

|  |
| --- |
| **Bedburg (Erft) - Frauweiler** |
|  **Kloster Frauweiler** |
| Patrozinium | Antonius; Lucia; Hll. Drei Jungfrauen Spes, Fides, Caritas sowie ihre Mutter Sapientia |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Franziskanerterziarinnen // Augustinerterziarinnen // Brigitten // Augustinereremiten |
| Gründung | 1452 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit 1452 Franziskanerterziarinnen (Mutterkloster: St. Andreas Sonsbeck); 1476 Augustinerterziarinnen; seit 1618 Birgitten; seit 1624 Augustinereremiten (Mutterkloster: Augustinereremitenkloster Köln) |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 30. |
| Paul **Clemen** (Bearb.): Die KD des Kreises Bergheim, Düsseldorf **1899** S. 59–62.  |
| Gisbert **Drewes** (Bearb.): Quellen zur Geschichte von Stadt und Amt Bergheim aus dem Staatsarchiv Düsseldorf, Bedburg/ Erft **1960**, S. 66–67. |
| Josef **Gülpers**: Die Reifferscheider in Bedburg/Erft und das dortige Kloster der Augustinereremiten. Elsdorf **1991**. |
| Franz **Haberich**: Quellen zur Geschichte von Frauweiler, Garsdorf und Wiedenfeld. In: Frauweiler, Garsdorf, Wiedenfeld, Dörfer im Abbaugebiet der Braunkohle, Bedburg **1961**, S. 65–100. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 791–794. |
| H.-Georg **Lützenkirchen**: Verlorene Orte – Das Kloster Frauweiler. In: Erftkreis (Hg.) / Helmut Weingarten (Red.): Klöster und Stifte im Erftkreis. Pulheim **1988**, S. 189–207. |
| Aegidius **Müller**: Das Kloster Frauweiler bei Bedburg. In: *AHVN* 30 (**1876**), S. 61–74. |
| Annaliese **Ohm**: Die Klosterkirche in Frauweiler. In: Frauweiler, Garsdorf, Wiedenfeld. Dörfer im Abbaugebiet der Braunkohle. Bedburg **1961**, S. 101–112.  |
| Annaliese **Ohm**/Albert **Verbeek** (Bearb.): Die Denkmäler des Rheinlandes, Kreis Bergheim, Bd. 1, Düsseldorf **1970**, S. 41–46. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 153. |
| Bernd **Päffgen**: Klöster im rheinischen Braunkohlenrevier. Bestand, partielle Denkmal-Erhaltung, kulturlandschaftlicher Totalverlust und Fragen nach dem archäologischen Material. In: Thomas Otten / Karl Peter Wiemer (Hg.): Ora et labora. Quellen und Elemente der Nachhaltigkeit zisterziensischen Lebens. FS für Pfarrer Georg Kalckert. Köln **2002**, S. 99–132; hier S. 130. |
| Olaf **Richter**: Bedburg (Erft)-Frauweiler – St. Antonius. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 288–295. |

|  |
| --- |
| **Bedburg (Erft) - Königshoven** |
|  **königshoven**  |
| Patrozinium | Peter und Paul |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Zisterzienserinnen |
| Gründung | 1496 (erstm. belegt) |
| Aufhebung | 1575 |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 36. |
| Hans Elmar **Onnau**: Das Cistercienserinnenkloster Königshoven. In: Erftkreis (Hg.) / Helmut Weingarten (Red.): Klöster und Stifte im Erftkreis. Pulheim **1988**, S. 255–257. |
| Bernd **Päffgen**: Klöster im rheinischen Braunkohlenrevier. Bestand, partielle Denkmal-Erhaltung, kulturlandschaftlicher Totalverlust und Fragen nach dem archäologischen Material. In: Thomas Otten / Karl Peter Wiemer (Hg.): Ora et labora. Quellen und Elemente der Nachhaltigkeit zisterziensischen Lebens. FS für Pfarrer Georg Kalckert. Köln **2002**, S. 99–132; hier S. 119–122. |
| Bernd **Päffgen**: Bedburg (Erft)-Königshoven – Zisterzienserinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 295–298. |

|  |
| --- |
| **Bedburg-Hau, Schneppenbaum** |
|  **Stift bedburg** |
| Patrozinium | Maria und Johann Baptist |
| Diözese | Münster |
| Orden / Stift | Prämonstratenserinnen // Kanonissenstift |
| Gründung | vor 1138 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit vor 1138 Prämonstratenserinnen (Doppelstift: 1272 Männer 1272 zuletzt erw.). Seit 1519 Kanonissenstift. Seit 1604 in Kleve. |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 26. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. Bearb. von Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer u. a. München **2005**, S. 112–113. |
| Christel **Diesler**: Bedburg, St. Markus, Pfarrkirche (ehem. Stiftskirche St. Maria und St. Johann Baptist). In: Hiltrud Kier / Marianne Gechter (Hg.): Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen. Regensburg **2004**, S. 60–61.  |
| Ingrid **Ehlers-Kisseler**: Die Anfänge der Prämonstratenser im Erzbistum Köln. Köln/Weimar/Wien **1997**. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 18. |
| Hans-Peter **Hilger**: Die Denkmäler des Rheinlandes. Kreis Kleve, Bd. 5. Düsseldorf **1970**, S. 75–80. |
| Ludger **Horstkötter**: Zum inneren Leben in einigen Prämonstratenser-Klöster des nördlichen Rheinlandes zwischen 1450 und 1500. In: Irene Crusius/Helmut Flachenecker (Hg.): Studien zum Prämonstratenserorden. Göttingen **2003**,S. 463–515. |
| Theodor **Jordans**: Bedburg 1124–1974. Zum Jubiläum der 850-jährigen romanischen St.-Markus-Pfarrkirche Bedburg. Kleve **1974**. |
| Jens **Lieven**: Memoria und adliges Selbstverständnis im Kontext territorialer Konsolidierung. Studien zur Erinnerungskultur der Gff. von Kleve und Geldern im Hochmittelalter (ca. 1020 bis 1250). Diss. masch. Duisburg **2006**. |
| Jens Lieven: Bedburg-Hau, Schneppenbaum – Stift Bedburg. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 305–311. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 45–48. |
| E. **Renard**: Einrichtung einer Grabkapelle der klevischen Grafen und Herzöge in der Stiftskirche. In: *JbRhDP* 1 (**1925**), S. 42–50. |
| Kurt **Rüdel**: Umbau der katholischen Pfarrkirche in Bedburg (Kreis Kleve). In: *Zs. für christliche Kunst* 9 (**1896**), S. 182–190. |
| Robert **Scholten**: Das Prämonstratenserinnen-Kloster Bedburg bei Cleve. Kleve **1901**. |
| L. A. J. W. Baron **Sloet**: Het hoogadelijk, vrij wereldlijk Stift te Bedbur bij Kleef en zijne Juffers. Amsterdam **1879**.  |
| Bert **Thissen**: Bedburg-Hau. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 82–83. |
| Gerard **Venner**: 2 unbekannte Abbildungen von Klever Grabdenkmälern um 1800. In: *Kalender für das Klever Land* 49 (**1999**). S. 20–28. |

|  |
| --- |
| **Bedburg-Hau**  |
|  **Antoniterkloster**  |
| Patrozinium | Antonius der Eremit |
| Diözese  | Münster |
| Orden / Stift | Antoniter |
| Gründung | ca. 1426 |
| Aufhebung | 1549 |
| **Literatur** |
| Paul **Clemen**: Die Kunstdenkmäler des Kreises Kleve. Düsseldorf **1892**, S. 468-469. |
| Otto **Eltermann**: Der Clever Ritterorden St. Antonii und seine Wandlungen. In: *Niederrheinischer Geschichts- und Altertumsfreund* 11, Nr. 9–10 (**1913**), S. 33f., 39. |
| Klaus **Flink**: Emmerich – Kleve – Wesel. Formen der städtischen und territorialen Entwicklung am Niederrhein II. Kleve **1995**, S. 104f. |
| Friedrich **Gorissen**: Der klevische Ritterorden vom h. Antonius. In: *Kalender für das Klever Land auf das Jahr 1963*. Kleve **1962**, S. 29–49. |
| Thorsten **Hendricks**: "Die Kirche gehört ins Dorf!". Aus drei Pfarrbezirken entsteht 1968 die eine Pfarrgemeinde St. Antonius in Hau. In: *Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2004*. Kleve **2003**, S. 110–116. |
| Hans Peter **Hilger**: Die Denkmäler des Rheinlandes. Kreis Kleve, 1. Düsseldorf **1964**, S. 97–99. |
| Josef **Jörissen**: Chronik der Gemeinde Bedburg-Hau. Kleve **1990**. |
| Holger **Kruse**/Werner **Paravicini**/Andreas **Ranft** (Hg.): Ritterorden und Adelsgesellschaften im spätmittelalterlichen Deutschland. Ein systematisches Verzeichnis,. Frankfurt a. M. u. a. **1991**, S. 258–266. |
| Adalbert **Mischlewski**: Der Antoniterorden in Deutschland. In: *ArchmRhKG* 10 (**1958**), S. 39–66, hier S. 41 und 45. |
| Adalbert **Mischlewski**: Grundzüge der Geschichte des Antoniterordens bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts. Köln/Wien **1976**. |
| P. **Noordeloos**: Antoniana. In: *Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland* 1 (**1959**), 27–107 [betr. Präzeptor Johannes Gastonis und die Antonius-Ritterbruderschaft]. |
| Leo **Peters**: Der jülichsche Hubertus- und klevische Antonius-Ritterorden. In: Land im Mittelpunkt der Mächte. Die Herzogtümer Jülich – Kleve – Berg. Kleve 1984/1986², S. 125–132. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 177. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Vom Leben am Niederrhein. Düsseldorf **1973**, S. 313f. |
| Jakob **Rauch**, Die Almosenfahrten der Höchster Antoniter am Ausgang des Mittelalters. In: *ArchmRhKG* 2 (**1950**), S. 163–174.  |
| K. H. **Schäfer**: Ein Ablaßprivileg Papst Nikolaus´ V. für die Antoniuskirche zu Hau vom Jahre 1450. In: *Veröffentlichungen des Historischen Vereins für den Niederrhein* 2 (**1909**), S. 254ff. |
| Robert **Scholten**: Die Stadt Cleve. Kleve **1879**, S. 236–257, 604. |
| Bert **Thissen**: Bedburg-Hau, Hau – Antoniter. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 298–304. |

|  |
| --- |
| **Bergheim** |
|  **Bethlehem** (im Ville-Wald bei Bergheim) |
| Patrozinium | Maria, Franziskus, Antonius, Sebastianus, Rochus |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Franziskanerrekollekten |
| Gründung | 1639 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Jacobus **Alcket**: Bethlehemer Stern. Köln 1747 (Erstdruck 1676). |
| Heinz **Andermahr**: Quellen zur Geschichte des Klosters Bethlehem in Bergheim. In: *Geschichte in Bergheim. Jahrbuch des Bergheimer Geschichtsvereins* 15 (**2006**), S. 123–171. |
| Heinz Andermahr: Bergheim – Kloster Bethlehem. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 311–315. |
| Gottfried **Amberg**: Zur Wallfahrt der Kölner Bauernbank Eigelstein nach Bethlehem bei Bergheim und Wallfahrt der Pfarre St. Kunibert in Köln nach Kalk 1737. In: *JbKGV* 47 (**1976**), S. 178–189. |
| Heinz **Andermahr**: Bergheim (Rhein. Städteatlas XIV, Nr. 14). Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 12. |
| Heinz **Andermahr**: Bergheim/Erft. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 87. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. Bearb. von Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer u. a. München **2005**, S. 125. |
| Hans J. **Domsta** (Bearb.): Inventar des Archivs der Kölnischen Provinz der Franziskaner im Stadtarchiv Düren. In: *DGbll.* 68 (**1980**), S. 115–157; *DGbll.* 75 (**1986**), S. 37–46. |
| A. **Gröbbels**: Bethlehmitischer Stern. Bergheim **1866**.  |
| Hans **Kisky**: Bergheim. Neuss **1956**, S. 10–11. |
| Hubert **Köllen**: Bearbeitung der „Geschichte des Klosters Bethlehem…“. In: Ders. (Hg.): 175 Jahre Gnadenbild in St. Remigius. o. O., o. J. [Bergheim **1978**]. |
| Bernd **Päffgen**: Klöster im rheinischen Braunkohlenrevier. Bestand, partielle Denkmal-Erhaltung, kulturlandschaftlicher Totalverlust und Fragen nach dem archäologischen Material. In: Thomas Otten/Karl Peter Wiemer (Hg.): Ora et labora. Quellen und Elemente der Nachhaltigkeit zisterziensischen Lebens. FS für Pfarrer Georg Kalckert. Köln **2002**, S. 99–132; hier S. 130. |
| Karl **Unkelbach**: Geschichte des Klosters Bethlehem. Bergheim **1885**.  |
| Helmut **Zander**: Kloster Bethlehem. In: Erftkreis (Hg.)/Helmut Weingarten (Red.): Klöster und Stifte im Erftkreis. Pulheim **1988**, S. 43–63.  |

|  |
| --- |
| **Bergisch Gladbach** |
|  **johanniterkommende herrenstrunden** |
| Patrozinium | Johannes Baptist |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Johanniter |
| Gründung | Zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts  |
| Aufhebung | 1806 |
| Besonderheiten | Von Herkenrath (1277 erstm. Erw. einer Niederlassung) nach Herrenstrunden verlegt.  |
| **Literatur**  |
| Hans Ludwig **Arnold**: St. Johannes der Täufer in Herrenstrunden. 1555 – 1904 – 2005. In: *Rheinisch-Bergischer Kalender* 75 (**2004/05**), S. 52–60. |
| Heribert **Becker**: Siedlungsgenetische Untersuchungen im südlichen Bergischen Land. Die Gestaltung ländlicher Siedlungstypen der vorindustriellen Zeit durch Sozialverfassung und Naturraumgefüge. Diss. Köln **1980**, S. 208–225. |
| Albrecht **Brendler**: Burgen, Kirchen, Höfe und Straßen. Der Raum Bergisch Gladbach im Spätmittelalter. In: Im Auftrag der Stadt Bergisch Gladbach hg. von Albert Eßer: Bergisch Gladbacher Stadtgeschichte. Bergisch Gladbach **2006**, S. 92–118; hier S. 104f. |
| Albrecht Brendler: Bergisch Gladbach-Herrenstrunden – Johanniter. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 315–320. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. Bearb. von Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer u. a. München **2005**, S. 469f. |
| Albert **Esser**: Bergisch Gladbach-Herrenstrunden. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 95. |
| Heinz **Firmenich**: Stadt Bergisch Gladbach. Neuss **1977**, S. 15–16 |
| Anton **Jux**: Die Johanniter-Kommende Herrenstrunden nebst Pfarrgeschichte. Bergisch Gladbach **1956**. |
| Aegidius **Müller**: Die Johanniterkommenden zu Burg und Herrenstrunden. In: *Monatsschrift des Bergischen Geschichtsvereins* 3 (**1896**), S. 189–206. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 184–188; 384. |
| Peter **Opladen** (Nach einem Ms. bearb. und hg. von Hans-Ludwig Arnold): Kommende und Pfarre Herrenstrunden in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Odenthal-Eikamp **1998**. |
| Gerda **Panofsky-Soergel**: Die Denkmäler des Rheinlandes. Rheinisch-Bergischer Kreis, Bd. 1. Düsseldorf 1972, S. 79–84. |
| Edmund Renard: Herrenstrunden. In: Paul Clemen in Verbindung mit Edmund Renard (Bearb.): Die Kunstdenkmäler des Kreises Mülheim am Rhein. Düsseldorf 1901, S. 90–92. |
| Walter Gerd **Rödel**: Das Großpriorat Deutschland des Johanniter-Ordens im Übergang vom Mittelalter zur Reformation (an Hand der Generalvisitationsberichte von 1494/95 und 1540/41). Diss. phil. Mainz **1965**, S. 357–359. |
| H. J. **Schmitz**: Das tausendjährige Herrenstrunden. o. O. **1950**. |
| Lothar **Speer**: Die ersten schriftlichen Belege. Auf der Suche nach den Anfängen der Orte im Raum Bergisch Gladbach. In: Im Auftrag der Stadt Bergisch Gladbach hg. von Albert Eßer: Bergisch Gladbacher Stadtgeschichte. Bergisch Gladbach **2006**, S. 63–91; hier S. 86–90. |
| Heinrich **Unkelbach**: Die Anfänge des Johanniterordens in der Rheinprovinz. Diss. phil. Bonn 1926, S. 40–49. |
| Adam **Wienand**: Die Kommenden des deutschen Großpriorats – Herrenstrunden. In: DERS. (Hg.): Der Johanniter-Orden. Der Malteser-Orden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem, 2. Aufl. Köln 1977, S. 358–363. |

|  |
| --- |
| **Blankenheim** |
|  **elisabethinnenkloster**  |
| Patrozinium | Elisabeth und Antonius von Padua  |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Elisabethinnen (Düren) bzw. 3. Orden des hl. Franziskus |
| Gründung | 1681/82 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Hans Otto **Brans**: Zur Geschichte des Hospitals in Blankenheim in der Eifel. In: *Historia Hospitalium*, Heft 15, (**1983–84**), S. 273–286; als in Details veränderter Nachdruck in: *Jb. des Kreises Euskirchen* (**1984**), S. 116–124  |
| Hans Otto Brans: Hospitäler, Siechen- und Krankenhäuser im früheren Regierungsbezirk Aachen von den Anfängen bis 1971, Bd. 1, Herzogenrath 1995. |
| Hans Otto Brans: Die Gründung des Gasthausklosters der Elisabethinnen in Jülich im Jahr 1678 im Rahmen der Entwicklung der Kongregation im Rheinland. In: *Jülicher Geschichtsbll.* 67/68 (**1999/2000**), S. 699–722. |
| Hans Otto Brans: Blankenheim – Elisabethinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 320–305–325. |
| Hans J. **Domsta**: Düren. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 272. |
| Heinrich **Neu**: Graf Salentin Ernst von Manderscheid-Blankenheim. In: *Heimatkalender Kreis Schleiden* (**1952**), S. 57–64.  |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 395. |
| Karl **Otermann**: „Schull und Schullmeister“ im alten Blankenheim. In: *Heimatkalender Kreis Schleiden* **1961**, S. 71–73.  |
| Andreas **Rutz**: Bildung – Konfession – Geschlecht. Religiöse Frauengemeinschaften und die kath. Mädchenbildung im Rheinland (16.–18. Jh.). Mainz **2006**, S. 353 |
| L. **Schmitz-Kallenberg**: Nachträge zu den Inventaren der nichtstaatlichen Archive des Kreises Coesfeld [u. a. Archiv Manderscheid-Blankenheim*.* in Dülmen]. Münster **1908**, S. 47. |
| Carl **Schorn** (Bearb.): Eiflia Sacra oder Geschichte der Klöster und geistlichen Stiftungen der Eifel zugleich Fortsetzung resp. Schluß der Eiflia illustrata von Schannat-Baersch, 1.+2. Bd. Bonn **1888/1889**; Bd. 1, S. 286–303. |
| Jakob **Torsy**: Weihehandlungen der Kölner Weihbischöfe. 1661–1840. Düsseldorf **1969,** S. 133. |
| E. **Virmond**: Geschichte des Kreises Schleiden, Schleiden **1898**, S. 116. |

|  |
| --- |
| **Allgemeine und übergreifende Literatur zu Klöstern und Stiften in Bonn** |
| Max **Braubach**: Das Kölner Domkapitel und die Wahl von 1688. In: *AHVN* 122 (**1933**), S. 51–117. |
| Der Deutsche Orden im Bonner Raum. Eine Ausstellung des Stadtmuseums Bonn in Zusammenarbeit mit dem Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte an der Universität Bonn. Bonn **2000**. |
| Helga **Giersiepen** (Bearb.): Die Inschriften der Stadt Bonn. Wiesbaden **2000**. |
| Eduard **Hegel**: Bonner Kirchengeschichte im Überblick. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der katholischen Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 1–12. |
| Ingrid **Joester**: Geistliche Institutionen in Bonn während der Säkularisation. In: Katholisches Bildungswerk Bonn (Hg.): In Bonn katholisch sein. Ursprünge und Wandlungen der Kirche in einer rheinischen Stadt. Bonn **1989**, S. 57–67. |
| Mechthild **Neininger**: Mittelalterliche Stadthöfe rheinischer Klöster in Bonn. Magisterarbeit. Ms. im Stadtarchiv Bonn. Bonn **1989**. |
| Wilhelm **Passavanti**: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**. |
| Norbert **Schloßmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268. |
| StadtMuseum Bonn (Hg.) / Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte der Universität Bonn (Bearb.): Der Deutsche Orden im Bonner Raum. Bonn **2000**.  |

|  |
| --- |
| **Bonn** |
|  **St. cassius**  |
| Patrozinium | Cassius und Florentius; Mallusius, Martin |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Benediktinerkloster // Kollegiatstift |
| Gründung | Ende 7. Jahrhundert |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur**  |
| Irmingard **Achter**: Der staufische Westchor des Bonner Münsters. In: *JbRhDP* 26 (**1966**), S. 241–254. |
| Irmingard **Achter**: St. Martin (Münsterkirche). In: Wilhelm Passavanti (Hg.): Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der katholischen Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 32–41. |
| Albert **Baldsiefen**: Das Kassiusstift in Bonn und die Standesverhältnisse seiner Mitglieder im Mittelalter. In: *Rheinische Geschichtsblätter* 9 (**1908/10**), S. 1–9, 32–38, 60–66, 78–86, 103–108, 121–128, 156–164, 172–177, 207–211, 230–238, 257–263, 272–286.  |
| G. **Bandmann**: Das Langhaus des Bonner Münsters und seine künstlerische Stellung. In: Bonn und sein Münster. FS Johannes Hinsenkamp. Bonn **1947**, S. 109–131. |
| Thomas P. **Becker**: Das Bonner Cassiusstift und die katholische Reform. In: Manfred van Rey / Norbert Schloßmacher (Hg.): Bonn und das Rheinland. Beiträge zur Geschichte und Kultur einer Region. FS zum 65. Geburtstag von Dietrich Höroldt. Bonn **1992**, S. 93–112. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 26. |
| Max **Braubach**: Kanoniker des Bonner Münsterstifts als Förderer der Aufklärung. In: *BoGbll* 3: Bonn und sein Münster. Eine FS (**1947**), S. 43–86. |
| Paul **Clemen**: Bonn: Die Münsterkirche In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 51–108 [= S. 347–404]. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. Bearb. von Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer u. a. München **2005**, S. 148–154. |
| Toni **Diederich**: Zur Bedeutung des Stiftes St. Cassius und Florentius für die Stadt Bonn. In: Katholisches Bildungswerk Bonn (Hg.): In Bonn katholisch sein. Ursprünge und Wandlungen der Kirche in einer rheinischen Stadt. Bonn **1989**, S. 20–31. |
| Josef **Dietz**: Topographie der Stadt Bonn vom Mittelalter bis zum Ende der kurfürstlichen Zeit. Bonn **1962/63** (*BoGbll* 16/17). |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 19–20. |
| Edith **Ennen**/Dietrich **Hörodlt**: Vom Römerkastell zur Bundeshauptstadt. Kleine Geschichte der Stadt Bonn. 4. Aufl. Bonn **1985**. |
| Edith **Ennen**: Die kurkölnische Residenz Bonn und ihr Umland in einem Jahrhundert der Kriege. In: Dietrich Höroldt (Hg.): Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597 – 1794. Bonn **1989**, S. 15–203, hier S. 38–40.  |
| Klaus **Flink**: Bonn (RSA 6), Köln/Bonn **21978**. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 170–177. |
| Michael **Gechter**: Das römische Bonn, Das spätantike Bonn. In: Manfred van Rey (Hg.): Bonn von der Vorgeschichte bis zum Ende der Römerzeit. Bonn **2001**, hier S. 110 f. und S. 175 f. |
| Dieter **Geuenich**: Bonner Kanoniker des 10. Jahrhunderts im Reichenauer Verbrüderungsbuch. In: Rolf Bergmann/Heinrich Tiefenbach/Lothar Voetz (Hg.): Althochdeutsch, Bd. II: Wörter und Namen. Forschungsgeschichte, Heidelberg 1987, S. 1282–1295. |
| Dieter **Geuenich**: Bonner Kanoniker des 10. Jhs. im Reichenauer Verbrüderungsbuch.  |
| Helga **Giersiepen** (Bearb.): Die Inschriften der Stadt Bonn. Wiesbaden **2000**. |
| Manfred **Groten**: Priorenkolleg und Domkapitel in Köln im Hohen Mittelalter. Bonn **1980**, S. 62–71. |
| Woldemar **Harless**: Die Grafen von Bonn und die Vogtei des Cassiusstiftes; der Fronhof Mühlheim, Schöffen und Siegel der Stadt Bonn. In: Bonn, Beiträge zu seiner Geschichte und seinen Denkmälern, 4. Teil, Bonn **1868**, S. 1–34.  |
| F. **Hauptmann**: Die alten Canonicalhäuser des ehemaligen Cassiusstiftes. In: *Bonner Archiv Monatsschrift für die Geschichte Bonns* 3 (**1891**), S. 61 f. |
| Theodor A. **Henseler**: Bilder und Episoden aus der Musikgeschichtliches des Bonner Münsters. In: *BoGbll* 3: Bonn und sein Münster. Eine FS (**1947**), S. 193–210. |
| Dietrich **Höroldt**: Das Stift St. Cassius zu Bonn von den Anfängen der Kirche bis zum Jahre 1580. (= *BoGbll* 11 (**1957**)).  |
| Dietrich **Höroldt**: Das Stift St. Cassius zu Bonn von den Anfängen der Kirche bis zum Jahre 1580, 2. Aufl. Bonn **1984**.  |
| Dietrich **Höroldt**: Bonner Stadtansichten bis zum Jahre 1800. In: *BoGbll* 43/44 (1993/94), S. 85–119. |
| Walter **Holzhausen**: Das Innere des Bonner Münsters. Zu einem Gemälde des 17. Jahrhunderts. In: *AHVN* 155/156 (**1954**), S. 559–567. |
| Jürgen **Kaiser**: Das Bonner Münster. Geschichte – Architektur – Kunst – Kult. Regensburg **2002**. |
| Christoph **Keller**/Ulrike **Müssemeier**: Die merowinger- und karolingerzeitlichen Bauten unter der Münsterkirche in Bonn. In: FS H. Roth. Bonn **2002**, S. 287–318. |
| Christoph **Keller**/Ulrike **Müssemeier**: Das Monasterium sanctorum martyrum Cassii et Florentii und die frühen Kirchenbauten unter der Bonner Münsterkirche. In: Sebastian Ristow (Hg.): Neue Forschungen zu den Anfängen des Christentums im Rheinland. Münster **2004** (*Jb. für Antike und Christentum*, Erg.-Bd., Kleine Reihe, 2), S. 187–208. |
| Claudia **Klages**: Der Cassiuspfennig. Das Bonner Münster auf Münzen des Mittelalters. In: *Das Rheinische Landesmuseum Bonn. Berichte* **1997**, Nr. 3, S. 73 f. |
| Georg **Kliesing**: Die Säkularisation in den kurkölnischen Ämtern Bonn, Brühl, Hardt, Lechenich und Zülpich in der Zeit der französischen Fremdherrschaft. Bendorf **1932**. |
| Gisbert **Knopp**: Der Dreikönigenaltar im Bonner Münster. In: *BoGbll* 55/56 (**2006**), S. 7–14. |
| Manfred Peter **Koch**: Das Münster zu Bonn. München, Zürich **1990**. |
| Manfred Peter **Koch**: Der Gemäldezyklus im Hochchor des Bonner Münsters. Bonn **1997**. |
| Hans **Lehner** / Walter **Bader**: Baugeschichtliche Untersuchungen am Bonner Münster. In: *Bonner Jb.* 136/137 (**1932**), S. 1–216.  |
| Wilhelm **Levison**: Die Bonner Urkunden des frühen Mittelalters. In: *BoJbb* 136/137 (**1932**), S. 217–270. |
| Friedrich Everhard **Freiherr von Mering**: Weisthümer des Münsterstiftes zu Bonn. In: Geschichte der Burgen, Rittergüter, Abteien und Klöster in den Rheinlanden und den Provinzen Jülich, Cleve, Berg und Westphalen 12 (**1861**), S. 75–92. |
| Josef **Niessen**: Geschichte der Stadt Bonn. I. Teil. Bonn **1956**. |
| Andreas **Odenthal**/Albert **Gerhards**: Märtyrergrab, Kirchenraum, Gottesdienst II. Interdisziplinäres Studien zum Bonner Cassiusstift. Siegburg **2008**.  |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 53–59. |
| Josef **Overmeyer**: Die Grafen und Vögte von Bonn. Diss. iur. Freiburg/Schweiz **1933**, S. 31–41.  |
| Max **Perlbach**: Aus einem verlorenen codex traditionum der Bonner Münsterkirche St. Cassius und Florentinus. In: *NA* 13 (**1888**); ND 1983, S. 145–170.  |
| Franz Joseph **Peters**: Liturgische Feiern des St. Cassiusstiftes Bonn. Essen **1952**. |
| Richard **Pick**: Zur Geschichte der Münsterkirche in Bonn. In: *AHVN* 42 (**1884**), S. 71–119. |
| Richard **Pick**: Zwei Aktenstücke zur Geschichte des Bonner Kassiusstiftes. In: *AHVN* 45 (**1886**), S. 169–170. |
| Ottmar **Prothmann**: Der Fronhof des Bonner St. Cassiusstifts in Leimersdorf. In: Edith Ennen / Dietrich Höroldt (Hg.): Aus Geschichte und Volkskunde von Stadt und Raum Bonn. FS Josef Dietz. Bonn **1973**, S. 43–78. |
| Ottmar **Prothmann**: Eine unbekannte Handschrift von 1574. In: *BoGbll* 42 (**1992**), S. 93–111.  |
| Manfred **van Rey**: Bonn – St. Cassius. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 360–384. |
| Sebastian **Ristow**: Frühes Christentum im Rheinland. Die Zeugnisse der archäologischen und historischen Quellen an Rhein, Maas und Mosel. Köln, Münster **2007**, S. 151–157. |
| Wolfgang **Schieder** (Hg.): Säkularisation und Mediatisierung in den vier rheinischen Departements 1808–1813. Edition des Datenmaterials der zu veräußernden Nationalgüter, Band 2,2 (Rhein-Mosel-Departement), Boppard **1991**, Nrn. 2981, 2993–2995, 2997, 3001, 3005–06, 2924, 2938, 2942, 2946, 2948, 2953, 2957, 2960, 3058, 3095, 3099, 3100–02, 3112, 3113–14, 3119, 3128–30, 3133–36, 3143, 3154, 3185, 3234, 3242, 3251–52, 3263–3274, 3277–79, 3285–3301, 3308–10, 3314–23, 3326–27, 3331–36, 3344–3356, 3363–64, 3367, 3370, 3374–75, 3377–78, 3381–3383, 3385–88, 3391–92, 3395, 3397–3400, 3403–04, 3406, 3408, 3410–13, 3418, 3420, 3427, 3429–33, 3436–38, 3441, 3443, 3773–74, 3476, 3479, 3500, 3517, 3519, 3675, 14763, 15040–42.  |
| Rudolf **Schieffer**: Das Bonner Münster in seinem historischen Umfeld. In: *BoGbll* 53/54 (**2004**), S. 45–55. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonner Geschichte in Bildern. Köln **1989**. |
| Norbert **Schlossmacher**: Pfarrgemeinde St. Martin. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 29–32. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 221–226. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn, Münster. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 307–314. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**; hier S. 136–137, 145–146. |
| Joseph **Schmidt-Görg**: Musikgeschichtliches aus den ältesten Kapitularien des Bonner Münsters. In: *BoGbll* 3: Bonn und sein Münster. Eine FS (**1947**), S. 177–192. |
| Heinrich **Schneider**: Der Bonner Archidiakon am Anfang des 17. Jahrhunderts. In: Eduard Hegel (Hg.): Colonia Sacra 1. Festgabe für Wilhelm Neuss. Köln **1947**, S. 202–220. |
| T. **Siering**: Das Münster im Herzen der Stadt Bonn. Bonn **1980**.  |
| Albert **Verbeek**: Das Münster in Bonn. 2., veränd. Aufl. Neuss **1983**. |
| Alexander **Weihs**: Weltsicht und Herrschaftsverständnis des Bonner Propstes Thegan. In: *BoGbll* 53/54 (**2004**), S. 19–44. |

|  |
| --- |
| **Bonn**  |
|  **dietkirchen**  |
| Patrozinium | Petrus und Johannes Baptist |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Benediktinerinnen / Kanonissenstift |
| Gründung | vor 1015 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit vor 1015 Benediktinerinnen. Seit 1483 Kanonissenstift. |
| **Literatur** |
| Johannes **Asen**: Ein Zinsregister des Klosters Dietkirchen bei Bonn von 1393. In: *AHVN* 105 (**1921**), S. 116–142. |
| Walter **Bader**: Ein frühromanischer Holzkruzifixus aus dem alten Kloster S. Peter, genannt Dietkirchen bei Bonn. In: *BoGBll.* 2 (**1938**), S.114–119. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 26. |
| Max **Braubach**: Kurköln – Gestalten und Ereignisse aus zwei Jahrhunderten rheinischer Geschichte. Münster **1949**, S. 147. |
| Karl Friedrich **Brosche**: Die Geschichte des Frauenklosters und späteren Kanonissenstiftes Dietkirchen von den Anfängen der Kirche bis 1550. Diss. phil. Bonn **1951**.  |
| Paul **Clemen**: Bonn: Pfarrkirche in Dietkirchen In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 109–110 [= S. 405–406]. |
| Josef **Dietz**: Topographie der Stadt Bonn vom Mittelalter bis zum Ende der kurfürstlichen Zeit (*= BoGbll*. 16,17). Bonn **1962/63**, S.123 ff. |
| Josef Dietz: Kulturbild des Klosters Dietkirchen aus dem 15. Jahrhundert: 1. Teil. In: *BoGbll*. 5 (**1951**), S. 36–75; 2. Teil. In: *BoGbll*. 19 (**1965**), S. 7–38. |
| Maria Theresia **Dix**: Bonn – Dietkirchen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 326–332. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 20. |
| Edith **Ennen**: Die kurkölnische Residenz Bonn und ihr Umland in einem Jahrhundert der Kriege. In: Dietrich Höroldt (Hg.): Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597 – 1794. Bonn **1989**, S. 15–203, hier S. 42–43. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn **1960**, S. 180; 193–196. |
| Karl Erwin **Fuchs**: Grenzsteine, Gütersteine aus Kurköln II. In: *AHVN* 185(**1982**), S.99–134. |
| Felix **Hauptmann**: Die Zerstörung Bonns 1689. In: Ders. (Hg.): Bilder aus der Geschichte von Bonn und seiner Umgebung. Bonn **1887**, S. 21. |
| Ingrid **Joester**: Geistliche Institutionen in Bonn während der Säkularisation. In: Kath. Bildungswerk Bonn (Hg.): In Bonn katholisch sein. Bonn **1989**, S.57–67. |
| Gisbert **Knopp**: St. Johann Baptist und Petrus (Stiftskirche). In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 19–21. |
| German Hubert Christian **Maassen**: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Bonn; Köln **1894**, S. 213–253. |
| Josef **Niessen**: Geschichte der Stadt Bonn I. Teil; Bonn **1956**, S. 179 f. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 59–61. |
| E. **Podlech**: Die wichtigeren Stifte, Abteien und Klöster in der alten Erzdiözese Köln. Breslau o. J., S. 262–270. |
| Paul **Redlich**: Heiligtumsverzeichnisse niederrheinischer Stifte und Klöster um 1500. In: *AHVN* 69 (**1900**) S. 138–155. |
| Helma **Riefenstahl**: Zur Geschichte der drei Damenstifter Vilich, Schwarzrheindorf und Dietkirchen seit dem 16. Jahrhundert. Diss. phil. Bonn **1917**. |
| Norbert **Schlossmacher**: Pfarrgemeinde St. Johann Baptist und Petrus. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 17–19. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 210–214. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 135, 139. |
| Theo **SIERING**: Kirchen in Bonn. Bonn **1985**, S. VI. |
| Stiftspfarramt Bonn (Hg.): Die Dietkirche zu Bonn – ein Gedenkblatt. Bonn **1934**. |
| Janina **Wegner-Kereš**: Bonn, St. Johannes Baptist und St. Petrus, Pfarrkirche (anstelle der ehem. Stiftskirche). In: Hiltrud Kier / Marianne Gechter (Hg.): Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen. Regensburg **2004**, S. 90. |

|  |
| --- |
| **Bonn** |
|  **St. remigius**  |
| Patrozinium | Remigius; Ludwig von Toulouse |
| Diözese  | Köln |
| Orden / Stift | Minoriten |
| Gründung | 1274 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Irmingard **Achter**: St. Remigius. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 55–59. |
| Paul **Clemen**: Bonn: Katholische Pfarrkirche (s. t. s. Remigii), ehemalige Minoritenkirche. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 132–139 [= S. 428–435]. |
| Stephan **Dahmen**: Bonn – St. Remigius. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 387–394. |
| Edith **Ennen**: Die kurkölnische Residenz Bonn und ihr Umland in einem Jahrhundert der Kriege. In: Dietrich Höroldt (Hg.): Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597 – 1794. Bonn **1989**, S. 15–203, hier S. 43–44, 105–106. |
| Konrad **Eubel**: Geschichte der kölnischen Minoriten-Ordensprovinz. Köln **1906**, S. 69–99. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn **1960**, S. 177–178. |
| Peter **Frowein**: Philipp Hedderich 1744–1808. Ein rheinischer Kanonist aus dem Minoritenorden im Zeitalter der Aufklärung. Köln/Wien **1973**. |
| Helga **Giersiepen**: Die Inschriften der Stadt Bonn. Wiesbaden **2000**, S. 47–48, 101–102, 116–117, 183, 212 |
| Eduard **Hegel**: Febronismus und Aufklärung im Erzbistum Köln. In: *AHVN* 142/143 (**1943**), S. 147–206, hier S. 173–187. |
| Hans Peter **Hilger**: Die Pfarr- und Minoritenkirche St. Remigius in Bonn. 3. Aufl., Neuss **1987**. |
| Johannes **Kistenich**: Das Bonner Minoritengymnasium (vor 1626 – 1673). Zur Geschichte des ältesten Minoritengymnasiums im Rheinland. In: *Jahresberichte des Beethoven-Gymnasiums Bonn* (**1998**), S. 7–39.  |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 491–519. |
| Gisbert **Knopp** u. a.: Die Altargemälde der Spätnazarener in der Kirche St. Remigius in Bonn. Geschichte – Ikonographie – Restaurierung und Neuaufstellung. Worms **2002**.  |
| German Huber Christian **Massen**: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Bonn, 1. Teil. Köln **1894**, S. 180–185, 263–280. |
| John R. H. **Moormann**: Medieval Franciscan houses. St. Bonaventure, N. Y. **1983**, S. 81. |
| Josef **Niessen**: Geschichte der Stadt Bonn, 1. Teil. Bonn 1956, S. 181–182, 206, 212. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 65–66. |
| R. **Pick**: Zwei Handschriften aus dem ehemaligen Minoritenkloster zu Bonn. In: *AHVN* 43 (**1885**), S. 87–207. |
| R. **Pick**: Die Mitglieder des Minoritenklosters zu Bonn in den Jahren 1769 – 1784. In: *AHVN* 45 (**1886**), S. 173–184. |
| Wolfgang **Schieder** (Hg.): Säkularisation und Mediatisierung in den vier rheinischen Departements 1808–1813. Edition des Datenmaterials der zu veräußernden Nationalgüter, Band 2,2 (Rhein-Mosel-Departement), Boppard **1991**, Nrn. 2939, 2945, 2947, 2950, 2951, 3118, 3342, 3361, 3409. |
| N. Patricius **Schlager**: Beiträge zur Geschichte der Kölnischen Franziskanerordensprovinz im Mittelalter. Köln **1904**, S. 45–47. |
| Patricius **Schlager**: Geschichte der kölnischen Franziskaner-Ordensprovinz während des Reformationszeitalters. Regensburg **1909**, S. 45 ff. |
| Norbert **Schlossmacher**: Pfarrgemeinde St. Remigius. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 53–54. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 241–245. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn, St. Remigius. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 319–322. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 139, 141, 143, 145. |

|  |
| --- |
| **Bonn**  |
|  **augustinerinnenkonvent bei st. isidor**  |
| Patrozinium | Isidor |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Augustinerinnen |
| Gründung | vor 1293 |
| Aufhebung | 1587 |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 27. |
| Josef **Dietz**: Regesten von St. Isidor. In: *BoGbll* 8 (**1954**), S. 92–99. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 396. |
| Joachim **Oepen**: Bonn – St. Isidor. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 384–387. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 139. |

|  |
| --- |
| **Bonn**  |
|  **WElrichsklause**  |
| Patozinium | Balderich |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Klausnerinnen |
| Gründung | Vor 1300 |
| Aufhebung | Vor 1575 |
| **Literatur** |
| Josef **Dietz**: Topographie der Stadt Bonn. In: *BoGbll* 16 (**1962**), S. 147 f. |
| Edith **Ennen**: Geschichte der Stadt Bonn, Bd. 2, **1961**, S. 53.  |
| Klaus **Flink**: Bonn (RSA 6), Köln/Bonn 21978, S. 11. |
| Jochen **Hermel**: Bonn – Welrichsklause. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 394f. |
| Josef **Niessen**: Geschichte der Stadt Bonn, Bd. 1, **1956**, S. 185 f. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 396. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 139. |

|  |
| --- |
| **Bonn** |
|  **engelthal / Vallus St. Angeli**  |
| Patrozinium | Maria und Michael |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Augustinerchorfrauen |
| Gründung | 1323 (erstm. erwähnt) |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| D. J. **Becker**: Zur Geschichte des Klosters Engelthal in Bonn. In: *AHVN* 89 (**1910**), S. 114–116. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 27. |
| Paul **Clemen**: Bonn: Pfarrkirche Kloster Engelthal. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 111–112 [= S. 407–408]. |
| Edith **Ennen**: Die kurkölnische Residenz Bonn und ihr Umland in einem Jahrhundert der Kriege. In: Dietrich Höroldt (Hg.): Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597 – 1794. Bonn **1989**, S. 15–203, hier S. 44–45. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn **1960**, S. 181–182. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 61–62. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 229–232. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 139. |
| Melanie **Wossmann**: Bonn – Engelthal. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 332–338. |

|  |
| --- |
| **Bonn**  |
|  **gertrudenklause**  |
| Patrozinium | St. Gertrud |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Beginen/Zisterzienserinnen |
| Gründung | 1338 (erstm. erwähnt) |
| Aufhebung | 16. Jh. [Im Kölnischen Krieg untergegangen]. |
| Besonderheiten | 1618 wurden die leer stehenden Klostergebäude an die Kapuziner überwiesen.  |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 27. |
| Maria Th. **Dix**: Bonn – Gertrudenklause. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 334f. |
| Edith **Ennen**: Geschichte der Stadt Bonn. Bd. 2. Bonn 1962, S. 204 |
| Josef **Dietz**: Die Gertrudenklause und St. Gertrud mit der Maus. In: *BoGbll* 4 (**1950**), S. 41–48. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 180f. |
| German Hubert Christian **Maassen**: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Bonn. Köln **1894**, S. 192f. |
| Josef **Niessen**: Geschichte der Stadt Bonn, I. Teil. Bonn **1956**, S. 187. |
| Richard **Pick**: Kleinere Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Köln **1874**, S. 4.  |
| Richard **Pick**: Die Gertrudskapelle in Bonn. In: *AHVN* 24 (**1872**), S. 324–325. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 139. |

|  |
| --- |
| **Bonn** |
|  **jesuiten** |
| Patrozinium | Ignatius von Loyola, Franziskus Xaverius |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Jesuiten |
| Gründung | 1590 |
| Aufhebung | 1774 |
| Besonderheiten | 1855 Neugründung; 1872 aufgehoben. Neugründung 1916–1941. Rückkehr 1945: 4. Niederlassung 1953. |
| Thomas P. **Becker**: Die Bonner Kirche zwischen Reformation und Aufklärung. In: Kath. Bildungswerk Bonn (Hg.): In Bonn katholisch sein. Bonn 1989, S.43–56. |
| Max **Braubach**: Die erste Bonner Universität und ihre Professoren. Bonn 1947, S.13–19. |
| Joseph **Buschmann**: Jahresbericht des Königlichen Gymnasiums zu Bonn Schuljahr 1890–91. Bonn **1891**, S. 1–41. |
| Paul **Clemen**: Bonn: Jesuitenkirche. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 114–120 [= S. 410–416]. |
| Maria Th. **Dix**: Bonn – Jesuiten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 346–351. |
| Josef **Dietz**: Topographie der Stadt Bonn vom Mittelalter bis zum Ende der kurfürstlichen Zeit. In: *BoGbll.* 16,17 (1962/63), S.135–137. |
| Edith **Ennen**: Die kurkölnische Residenz Bonn und ihr Umland in einem Jahrhundert der Kriege. In: Dietrich Höroldt (Hg.): Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597 – 1794. Bonn **1989**, S. 15–203, hier S. 45–47. |
| Karl Erwin **Fuchs**: Grenzsteine, Gütersteine aus Kurköln II. In: *AHVN* 185 (**1982**), S.99–134.  |
| Joseph **Hansen**: Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuitenordens 1542–1582. Bonn **1896**, S. 335, 498.  |
| Wilfried **Hansmann**: Namen-Jesu-Kirche. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 48–50. |
| Felix **Hauptmann**: Die Junggesellen-Sodalität unter dem Titel Mariä Reinigung zu Bonn; Bonn **1887**. |
| Karl **Hengst**: Jesuiten an Universitäten und Jesuitenuniversitäten. Zur Geschichte der Universitäten in der Oberdeutschen und Rheinischen Provinz der Gesellschaft Jesu im Zeitalter der konfessionellen Auseinandersetzung. Paderborn u. a. **1981**, S. 245f. |
| Johannes **Kistenich**: Vom konfessionellen Instrument zum Instrument der Aufklärung: Öffentliche Lehrtätigkeit der Bettelorden im frühneuzeitlichen Herzogtum Berg. In: *RhVjBll.* 67 (2003), S.191–263. |
| Johannes Kistenich: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien 2001, S. 497.  |
| German Hubert Christian **Maassen**: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Bonn; Köln **1894**, S.293–304. |
| Kaspar Anton **Müller**: Geschichte der Stadt Bonn. Bonn 1834, S. 145ff. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 63. |
| Hans **Otzen**: Kirchen und Klöster rund um Bonn; Bonn **2001**, S. 34ff. |
| Richard **Pick**: Zwei Handschriften aus dem ehemaligen Minoritenkloster zu Bonn. In: *AHVN* 43 (**1885**), S.104. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 142–143, 145. |
| Theo **Siering**: Kirchen in Bonn; Bonn **1985**, S. IX, Abb. 37–41. |
| Heinrich **Thoelen**: Aus der Geschichte der Bonner Jesuitenniederlassung in alter und neuerer Zeit. o. O.[**1931**].  |
| Paul **Zurnieden**: Bonner Geschichte(n). Bonn **1994**, Abb.7. |

|  |
| --- |
| **Bonn** |
|  **Kapuziner** |
| Patrozinium | Maria, Joseph und Franziskus |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Kapuziner |
| Gründung | 1618 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur**  |
| Paul **Clemen**: Bonn: Kapuzinerkloster. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 120–122 [S. 416–418]. |
| Edith **Ennen**: Die kurkölnische Residenz Bonn und ihr Umland in einem Jahrhundert der Kriege. In: Dietrich Höroldt (Hg.): Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597 – 1794. Bonn **1989**, S. 15–203, hier S. 47–48. |
| Klaus **Flink**: Bonn (RSA 6), Köln/Bonn 21978, S. 11. |
| Heinrich Joseph **Floss**: Das Kapuziner- und Kapuzinessenkloster zu Bonn nebst einem Überblick über die ehemalige rheinisch-kölnische Kapuzinerprovinz. In: *AHVN* 28/29 (**1876**), S. 260–284; hier S. 260–272. |
| P. Arsenius **Jacobs**: Die Rheinischen Kapuziner 1611 – 1725. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Reform. Münster **1933**, S. 17, 93, 132. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 487–489. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 64. |
| Franz Joseph **Peters**: Das Zeremoniale des Bonner Kapuziners P. Florentius. In: *BoGbll* 9 (**1955**), S. 7–15. |
| Olaf **Richter**: Bonn – Kapuziner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 351–357. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 246–250. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 142. |

|  |
| --- |
| **Bonn** |
|  **Franziskanerkloster** |
| Patrozinium | Unbefleckte Empfängnis Mariä |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Franziskanerobservanten (Rekollekten) |
| Gründung | 1624 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 26. |
| Paul **Clemen**: Bonn: Franziskanerkloster. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 112–113 [= S. 408–409]. |
| Hans J. **Domsta** (Bearb.): Inventar des Archivs der Kölnischen Provinz der Franziskaner im Stadtarchiv Düren. In: *DGbll.* 68 (**1980**), S. 115–157; *DGbll.* 75 (**1986**), S. 37–46. |
| Edith **Ennen**: Die kurkölnische Residenz Bonn und ihr Umland in einem Jahrhundert der Kriege. In: Dietrich Höroldt (Hg.): Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597 – 1794. Bonn **1989**, S. 15–203, hier S. 48–50. |
| Ulrich **Fischer**: Bonn – Franziskaner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 338–344. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 481–486. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 395. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 250–253. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 142. |

|  |
| --- |
| **Bonn** |
|  **kapuzinerterziarinnen** |
| Patrozinium | Anna; Joachim und Joseph |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Kapuzinerterziarinnen |
| Gründung | 1629 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Paul **Clemen**: Bonn: Kapuzinessenkloster. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 123 [= S. 419]. |
| Edith **Ennen**: Die kurkölnische Residenz Bonn und ihr Umland in einem Jahrhundert der Kriege. In: Dietrich Höroldt (Hg.): Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597 – 1794. Bonn **1989**, S. 15–203, hier S. 50. |
| P. B. **Krekeler**: Das Kapuziner- und Kapuzinessenkloster zu Bonn nebst einem Überblick über die ehemalige rheinisch-kölnische Kapuzinerprovinz. In: *AHVN* 28/29 (**1876**), S. 260–284. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 64. |
| Joachim **Oepen**: Bonn – Kapuzinerterziarinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 358f. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 232–236. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 142. |

|  |
| --- |
| **Bonn** |
|  **Welschnonnen** |
| Patrozinium | Maria |
| Diözee | Köln |
| Orden / Stift | Congrégation de Notre Dame |
| Gründung | 1664 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur**  |
| Barbara **Busskamp**: Johann Conrad Schlaun (1695–1773). Die Sakralbauten. Münster **1992**, S. 195–204. |
| Paul **Clemen**: Bonn: Welschnonnen-Kloster. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 141–143 [= S. 437–439]. |
| Edith **Ennen**: Die kurkölnische Residenz Bonn und ihr Umland in einem Jahrhundert der Kriege. In: Dietrich Höroldt (Hg.): Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597 – 1794. Bonn **1989**, S. 15–203, hier S. 50–51. |
| Dietrich **Höroldt** (Hg.): Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597–1794. Bonn **1989**, S. 50 f., 433 f. |
| KD der Stadt und des Kreises Bonn, Düsseldorf **1905**, S. 141–143 |
| Florian **Matzner** / Ulrich **Schulze**: Johann Conrad Schlaun (1695–1773). Das Gesamtwerk. Stuttgart **1995**, Bd. 2, S. 522–527. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 66. |
| Andreas **Rutz**: Zwischen konfessioneller Disziplinierung und staatlichem Bildungsauftrag. Das Mädchenschulwesen der Stadt Bonn in kurfürstlicher und französischer Zeit. In: *BoGebll* 49/50 (1999/2000) **2001**, S. 225–264. |
| Andreas Rutz: Die Welschnonnen und die Mädchenbildung in Bonn 1664 – 1802. Magisterarbeit Bonn **2000**.  |
| Andreas Rutz: Bildungsanspruch und Unterrichtspraxis religiöser Frauengemeinschaften im frühneuzeitlichen Rheinland am Beispiel der Bonner Congrégation de Notre-Dame. In: *RhVjbll* 67 (**2003**), S. 212–263. |
| Andreas **Rutz**: Bildung – Konfession – Geschlecht. Religiöse Frauengemeinschaften und die kath. Mädchenbildung im Rheinland (16.–18. Jh.). Mainz **2006**, passim. |
| Andreas Rutz: Bonn – Welschnonnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 395–400. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 236–241. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 143. |

|  |
| --- |
| **Bonn – Bad Godesberg** |
|  **marienforst**  |
| Patrozinium | Maria und Birgitta von Schweden |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Augustinerinnen (?) oder Augustinerchorfrauen / Birgittenkloster |
| Gründung | 1228/1450 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit vor 1228 Augustinerinnen oder Augustinerchorfrauen. Seit 1450 Birgitten. |
| **Literatur** |
| Udo **Arnold**: Muffendorf und Marienforst – Deutscher Orden und Birgitten im Bonner Raum im 15. Jahrhundert. In: Reimund Haas/Karl Josef Rivinius/Hermann-Josef Scheidgen (Hg.): Im Gedächtnis der Kirche neu erwachen. Studien zur Geschichte des Christentums in Mittel- und Osteuropa. Festgabe für Gabriel Adriány zum 65. Geburtstag. Köln/Weimar/Wien **2000**, S. 123–151. |
| Adolf **Berchem**: Das Kloster Kottenforst/Marienforst. In: *Godesberger Heimatblätter* 27 (**1989**), S. 122–153. |
| Adolf **Berchem**/Josef **Velten**: Wassermühlen am Godesberger, Lannesdorfer und Mehlemer Bach. In: *Godesberger Heimatblätter* 25 (**1987**), S. 121–136 und 26 (**1988**), S. 113–148. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 38. |
| Paul **Clemen**: Marienforst. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 314–315 [= S. 610–611]. |
| Josef **Dietz**: Aus dem Leben des Klosters Marienforst in den Jahren 1709 – 1722. In: *AHVN* 170 (**1968**), S. 120–169.  |
| Ingrid **Ehlers-Kisseler**: Die Anfänge der Prämonstratenser im Erzbistum Köln. Köln u. a. **1997**, S. 111 f. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 198–201; 212–214. |
| Johann Heinrich **Hennes**: Kloster Marienforst bei Godesberg. In: *AHVN* 32 (**1878**), S. 72–87. |
| Tore **Nyberg**: Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters. Lund/Leiden **1965**, S. 128–133. |
| Tore **Nyberg**: Der Erlöserorden und seine Verbreitung im deutschen Sprachgebiet. In: *Geschichte im Bistum Aachen* 3 (**1996**), S. 96–118; hier S. 104–107. |
| Tore **Nyberg**: Die Birgitten (ORDO SANCTI SALVATORIS). In: Friedhelm Jürgensmeier / Regina Elisabeth Schwerdtfeger (Hg.): Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform. Bd. 1. Münster **2005**, S. 173–198; hier S. 193. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 232–233. |
| Hans Elmar **Onnau**: Der Marienforster Hof zu Geilrath. In: *Kerpener Heimatblätter* 5 (**1967**), S. 242–245. |
| Norbert **Schlossmacher**: Burgkapelle, Bastion, Oratorium, Pfarrkirche. Die Geschichte der Michaelskapelle in Bad Godesberg. In: *Godesberger Heimatbll.* 37 (**1999**), S. 83–134; hier S. 108–112. |
| Norbert Schlossmacher: Michaelskapelle und Marienkirche in Bonn-Bad Godesberg. Neuss **2000**. |
| Norbert Schlossmacher: Die Aufhebung des Klosters Marienforst im Jahre 1802. In: *Godesberger Heimatblätter* 40 (**2002**), S. 21–28. |
| Norbert Schlossmacher: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 259–264. |
| Norbert Schlossmacher: Bonn-Bad Godesberg, Gut Marienforst. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 322–326. |
| Norbert Schlossmacher: Bonn-Bad Godesberg / -Marienforst. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 157, 162. |
| Bastian **Steingiesser**: Bonn-Bad Godesberg – Marienforst. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 400–409. |
| Elke **Strang**: Das Kloster Marienforst bei Bad Godesberg von seiner Gründung im 13. Jahrhundert bis zur Auflösung 1802. Bonn **1995**. |
| Elke Strang: Die Geschichte des Klosters Marienforst unter besonderer Berücksichtigung des Streites des Brüderkonvents mit dem Erzbischof. 1707–1709. In: *Godesberger Heimatbll.* 33 (**1995**), S. 90–104.  |
| Elke Strang: Birgittinische Klostergründungen in der Erzdiözese Köln im 17. Jh. In: Wilhelm Liebhart (Hg.): Der Birgittenorden in der Frühen Neuzeit. Frankfurt a. M. u. a. **1998**, S. 166–187; hier S. 169 f., 177–180. |
| Alfred **Wiedemann**: Das Kloster Marienforst und der heilige Liborius. In: *Unsere Heimat*, 6. Jg., Nr. 15, 31.8.**1927** (Beilage zur Godesberger Volkszeitung, 22. Jg. Nr. 200), S. 2–3. |
| Alfred Wiedemann: Geschichte Godesbergs und seiner Umgebung. Godesberg 2**1930**, S. 292–335.  |

|  |
| --- |
| **Bonn - Graurheindorf** |
|  **Zisterzienserinnen graurheindorf**  |
| Patrozinium | Margaretha |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Zisterzienserinnen |
| Gründung | um 1230 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 31. |
| Swen Holger **Brunsch**: Das Zisterzienserkloster Heisterbach von seiner Gründung bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. Siegburg **1998**, S. 74, 186, 307f., 436. |
| Paul **Clemen**: Alfter: Grau-Rheindorf. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 296–297 [= S. 592–593]. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 30. |
| Edith **Ennen**: Geschichte der Stadt Bonn, Bd. 2, Bonn 1962, S. 74 f. |
| Edith Ennen: Die kurkölnische Residenz Bonn und ihr Umland in einem Jahrhundert der Kriege. In: Dietrich Höroldt (Hg.): Bonn als kurkölnische Haupt- und Residenzstadt 1597 – 1794. Bonn **1989**, S. 15–203, hier S. 37, 54 f., 136. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 182–184. |
| Helga **Giersiepen**: Die Inschriften der Stadt Bonn. Wiesbaden **2000**, S. 105f., 166, 180, 196. |
| Manuel **Hagemann**: Bonn-Graurheindorf – Zisterzienserinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 409–412. |
| Karl **Hoch**: Grau-Rheindorf. Heimatbuch eines Bonner Vorortes: 1149–1949; FS aus Anlass der Achthundertjahrfeier der Pfarrgemeinde St. Margareta zu Bonn-Grau-Rheindorf, hg. von der Pfarrgemeinde St. Margareta zu Bonn-Grau-Rheindorf. Bonn **1949**.   |
| Gisbert **Knopp**: St. Margareta. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 122–123. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 169–170. |
| Anja **Ostrowitzki**: Die Ausbreitung der Zisterzienserinnen im Erzbistum Köln. Köln **1993**, S. 12, 73, 108, 161, 168. |
| Wilhelm **Passavanti**: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn 1989, S. 121–123. |
| Klaus **Reinecke**: Graurheindorf. In: Peter Pfister (Hg): Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachigen Raum. 2. Aufl. Strasbourg. 1998, S. 330. |
| Norbert **Schlossmacher**: Pfarrgemeinde St. Margareta. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 121. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S.226–228. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 139. |

|  |
| --- |
| **Bonn - Kreuzberg** |
|  **kreuzbergkirche und Hl. Stiege**  |
| Patrozinium | Hl. Kreuz und Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Serviten |
| Gründung | 1637 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | 1855–72: Jesuiten; 1889–1969 Franziskaner. |
| **Literatur**  |
| Paul **Clemen**: Poppelsdorf: Kirche auf dem Kreuzberge. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 233–238 [= S. 529–534]. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. München/Berlin **2005**, S. 159–161. |
| Karl Suso **Frank**: Die Serviten. In: Friedhelm Jürgensmeier/Regina Elisabeth Schwerdtfeger (Hg.): Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform. Bd. 1. Münster **2005**, S. 161–172. |
| Wilfried **Hansmann**: Kreuzbergkirche. In: Wilhelm Passavanti (Hg.): Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der katholischen Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1988**, S. 116–120. |
| Wilfried **Hansmann** / Gisbert **Knopp**: Die Wallfahrtskirche auf dem Kreuzberg in Bonn. Geschichte und Restaurierung. Köln **1996**. |
| Wilfried **Hansmann**: Die Wallfahrtskirche und die Heilige Stiege auf dem Kreuzberg. Baugestalt und Ausstattung. In: Ders. / Gisbert Knopp: Die Wallfahrtskirche auf dem Kreuzberg in Bonn. Geschichte und Restaurierung. Köln **1996**, S. 17–36. |
| **Ingenhoven**: Geschichte des Kreuzberges bei Bonn. In: Bilder zur Geschichte Bonns, Heft 10, o. J.; S. 1–37. |
| Leopold **Kaufmann**: Über die Geschichte des Kreuzberges bei Bonn. In: *AHVN* 34 (**1897**), S. 174–190. |
| Gisbert **Knopp**: Vom Kreuz zur Heiligen Stiege. Zur Geschichte der Wallfahrtsstätte auf dem Kreuzberg bei Bonn. In: Wilfried Hansmann / Gisbert Knopp: Die Wallfahrtskirche auf dem Kreuzberg in Bonn. Geschichte und Restaurierung. Köln **1996**, S. 9–15. |
| Gisbert Knopp: Die Heilige Stiege und die Wallfahrtskirche auf dem Kreuzberg in Bonn – Zeugnisse barocker Volksfrömmigkeit und fürstlicher Prachtliebe. In: Frank Günter Zehnder (Hg.): Das Ideal der Schönheit. Rheinische Kunst in Barock und Rokoko. Köln **2000**, S. 111–128. |
| Gisbert Knopp: Hl. Stiege und Wallfahrtskirche auf dem Kreuzberg in Bonn. Neuss **2003**. |
| Gisbert **Knopp**: Bonn-Kreuzberg – Serviten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 412–419. |
| Udo **Mainzer** (Hg.): Die Wallfahrtskirche auf dem Kreuzberg in Bonn. Geschichte und Restaurierung. Köln **1996**. |
| German Hubert Christian **Maassen**: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Bonn. Köln **1894**, S. 305–319. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 65. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 254–255. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn, Kreuzbergkirche und Hl. Stiege. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 302–307. |
| Walter **Schulten**: Die Himmelsleiter auf dem Kreuzberg. Bonn **1957**. |
| Walter **Schulten**: Die heilige Stiege auf dem Kreuzberg zu Bonn. Düsseldorf **1964**. |
| Walter **Schulten**: Die Heiligen Stiegen in Bonn, Wien und Prag. In: *Beiträge zur rheinischen Kunstgeschichte und Denkmalpflege*, BH 16. Düsseldorf **1970**, S. 269–288. |
| Walter **Schulten**: Unsere Liebe Frau vom Glauben. Das wiederentdeckte Gnadenbild auf dem Kreuzberg zu Bonn. 3 Aufl. Neuss **1978**. |
| Walter **Schulten**: Die Heilige Stiege und Wallfahrtsstätte auf dem Kreuzberg in Bonn. Neuss **1986**. |

|  |
| --- |
| **Bonn - Muffendorf** |
|  **deutschordenskommende muffendorf**  |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Deutscher Orden |
| Gründung | Vor 1281 |
| Aufhebung | 1801 |
| **Literatur** |
| Udo **Arnold**: Muffendorf und Marienforst – Deutscher Orden und Birgitten im Bonner Raum im 15. Jahrhundert. In: Reimund Haas / Karl Josef Rivinius / Hermann-Josef Scheidgen (Hg.): Im Gedächtnis der Kirche neu erwachen. Studien zur Geschichte des Christentums in Mittel- und Osteuropa. Festgabe für Gabriel Adriány zum 65. Geburtstag. Köln/Weimar/Wien **2000**, S. 123–151. |
| Udo Arnold: Bonn-Muffendorf – Deutscher Orden. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 420–424. |
| Dietmar **Böhmer**: Zur Besitz- und Wirtschaftsgeschichte der Deutschordenskommende Muffendorf am Ausgang des 16. Jahrhunderts, Magisterarbeit (masch.) Bonn o. J. |
| Paul **Clemen**: Muffendorf: Ehemalige Deutschordenskommende. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 321–322 [= S. 617–618]. |
| Klaus van **Eickels**: Die Deutschordensballei Koblenz und ihre wirtschaftliche Entwicklung im Spätmittelalter. Marburg **1995**. |
| Walter **Haentjes**: Bad Godesberg. Neuss o. J., S. 6, 10.  |
| Johann Heinrich **Hennes**: Commenden des Deutschen Ordens in den Balleien Coblenz, Altenbiesen, Westphalen, Lothringen, Oesterreich und Hessen. Mainz **1878**. |
| Andrea **Lechler**: Die Visitationen der Kommende Muffendorf im 18. Jahrhundert. Staatsarbeit (masch.) Bonn **2006**. |
| Hans **Limburg**: Die Anfänge der Deutschordenskommende Muffendorf (mit 1 Karte). In: *RhVjBll* 31 (**1966/67**), S. 64–71. |
| Hans Limburg: Die Hochmeister des Deutschen Ordens und die Ballei Koblenz, Bonn-Bad Godesberg **1969**. |
| Johanna **Meese**: Die Ballei Koblenz unter ihren letzten Landkomturen (Untersuchungen zur Geschichte der Ballei von 1698 bis 1809. Diss. Köln 1957, masch. vervielf. Köln **1958**. |
| Thorsten **Mommertz**: Die Säkularisation der Deutschordenskommende Muffendorf anhand der Berichte des Verwalters Meder an Landkomtur Forstmeister, Staatsarbeit (masch.) Bonn **2006**. |
| Heinrich **Neu**: Der Deutsche Ritterorden in Bonn. In: *BoGbll* 5 (**1951**), S. 17–35. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 412. |
| Fritz **Rodens**: Von der Kommende zum Diplomatensitz. Die Residenz des Königlich Belgischen Botschafters. In: *Diplomatischer Kurier* 3 (**1954**), S. 932­–936. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn-Muffendorf. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 162 |
| StadtMuseum Bonn (Hg.) / Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte der Universität Bonn (Bearb.): Der Deutsche Orden im Bonner Raum. Bonn **2000**. |
| Herbert **Strack**: Mathias Ehmans Flurkartenatlas „Die Besitzungen der Comenthurey zu Muffendorf“ von 1759. In: *Godesberger Heimatbll.* 25 (**1987**), S. 49–117. |
| Alfred **Wiedemann**: Geschichte Godesbergs und seiner Umgebung, Bad Godesberg 2**1930**, S. 85–96. |
| Irmgard **Wolf**: Die Kommende in Bad Godesberg-Muffendorf. o. O. [Bad Godesberg] **1965**.  |

|  |
| --- |
| **Bonn - Pützchen** |
|  **st. Adelheidis / karmelitenkloster pützchen** |
| Patrozinium | St. Josef |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Beschuhte Karmeliter |
| Gründung | 1688 |
| Aufhebung | 1804 |
| **Literatur** |
| Thomas Paul **Becker**: Konfessionalisierung in Kurköln. Bonn **1989**, S. 219 u. 222. |
| Paul **Clemen**: Pützchen. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 326–327 [= S. 622–623]. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. München/Berlin **2005**, S. 189. |
| Maria Th . **Dix**: Bonn-Pützchen – St. Adelheidis. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 424–429. |
| Maria Th . Dix: Pützchen (Bonn). In: Edeltraud Klueting/Stephan Panzer/Andreas H. Scholten (Hg.): Monasticon Carmelitanum. Die Klöster des Karmelitenordens (O. Carm.) in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart. Münster 2012, S. 605–610. |
| Heinz **Firmenich**: Beuel am Rhein. Neuss **1968**, S. 15–21. |
| Helmut **Gümbel**: Sankt Adelheid von Vilich. Beuel **1965**. |
| Wilfried **Hansmann**: St. Adelheid. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 203–204. |
| Felix **Hauptmann**: Geschichte von Adelheidis-Pützchen. Bonn **1887**. |
| Wolfgang **Herborn**: Wallfahrt und Heiligenverehrung: Zur Geschichte der Volksfrömmigkeit in Bonn. In: Kath. Bildungswerk in Bonn (Hg.): In Bonn katholisch sein. Bonn **1989**, S. 128. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 1281–1282. |
| Klaus **Löffler**: Deutsche Klosterbibliotheken. Köln **1918**, S. 47. |
| German Hubert Christian **Maassen**: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Königswinter. Köln **1890**, S. 170–181. |
| Clemens **Martini**: Der deutsche Carmel, Bd. 1: Niederdeutschland und Sachsen. Bamberg 1922, S.586–590. |
| Friedrich Everhard **Mering**: Geschichte der Rittergüter, Abteien und Klöster in den Rheinlanden (IV. Heft). Köln **1842**. S. 79. |
| Heinrich **Neu**: Die ehemalige Arbeitsanstalt in Pützchen. Ein Kapitel aus der Geschichte Beuels und der Bemühung um soziale Fürsorge um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Bonn-Beuel **1969**. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 414. |
| Richard **Pick**: Kleinere Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Köln **1874**, S. 321 f. |
| Johann Ignaz **Schmitz-Reinhard**: Pützchens Markt. Zur Geschichte der altehrwürdigen Wallfahrt zur hl. Adelheid und des Jahrmarktes am Pützchen. Bonn-Beuel **1967**. |
| Norbert **Schlossmacher**: Pfarrgemeinde St. Adelheid. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 201–203. |
| Norbert Schlossmacher: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 255–258. |
| Norbert Schlossmacher: Bonn-Pützchen. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 166. |
| Johann Ignaz **Schmitz-Reinhard**: Pützchens Markt: Zur Geschichte der altehrwürdigen Wallfahrt zur hl. Adelheid und des Jahrmarktes am Pützchen. Beuel **1967**.  |
| Theo **Siering**: Kirchen in Bonn. Bonn 1985, S. XVII, Abb. 84–88. |

|  |
| --- |
| **Bonn - Ramersdorf**  |
|  **deutschordenskommende ramersdorf**  |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Deutscher Orden |
| Gründung | Nach 1220  |
| Aufhebung | 1805 |
| **Literatur**  |
| Irmingard **Achter**: Die Wandmalereien der Kapelle der Deutschordensritter-Kommende Ramersdorf. In: Die Bürgervereine der Ennert-Orte (Hg.)/August Simon (Red.): Herrschaft, Hochgericht und Kirchspiel Küdinghoven, Chronik der Ennert-Orte, H. 1 Bonn (**1958**), S. 33–45. |
| Udo **Arnold** u. a. (Hg.): Ritter und Priester. Acht Jahrhunderte Deutscher Orden in Nordwesteuropa. Ausstellung der Landcommanderij Alden Biesen (Katalog) [Alden Biesen] **1992** [niederländische Ausgabe: Ridders en priesters]. |
| Udo Arnold: De overgang van de commanderij Ramersdorf naar de balije Biesen in 1371. In: Miscellanea Baliviae de Juncis. Opstellen over de balije Biesen, opgedragen an de Heer H. Vandermeulen. Bilzen **1995**, S. 69–78. |
| Udo Arnold: Bonn-Ramersdorf – Deutscher Orden. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 429–436. |
| Gerhard **Bott**/Udo **Arnold** (Hg.): 800 Jahre Deutscher Orden. Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg (Katalog). Gütersloh/München **1990**. |
| Paul **Clemen**: Bonn: Kirchhofskapelle, ehemalige Deutschordenskapelle von Ramersdorf. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 123–129 [= S. 419–425]. |
| Paul **Clemen**: Ramersdorf. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 327–329 [= S. 623–625]. |
| Der Deutsche Orden im Bonner Raum. Eine Ausstellung des StadtMuseums Bonn. Bonn 2**1990**. |
| Heinz **Doepgen** / Roland **Günter**: Burgen, Kirchen und Schlösser im Raume Bonn. Neuss **1978**, S. 14. |
| Michel van der **Eycken**: Ridders, priesters en zusters van de balije Biesen (1220–1809). In: Leden van de Duitse Orde in de balije Biesen. Bilzen **1994**, S. 11–188. |
| Heinz **Firmenich**: Beuel am Rhein. Neuss **1968**, S. 21. |
| Annegret **Hannecke**: Die Deutschordenskommende Ramersdorf im 16. Jh. anhand der Aufzeichnungen des Landvermessers Johann von Roerstzorff von 1569, Staatsarbeit (masch.) Bonn **1996**. |
| Karl-H. **Lampe**: Virneburg, Eberhard. In: Altpreußische Biographie II, Marburg 1967, S. 758. |
| Heinrich **Neu**: Geschichte der Deutschordens-Kommende Ramersdorf. In: *BoGbll* 1 (**1937**), S. 123–152. |
| Heinrich **Neu**: Der Deutsche Ritterorden in Bonn. In: *BoGbll* 5 (**1951**), S. 17–35. |
| Heinrich Neu: Die Deutschordenskommende Ramersdorf. Geschichte eines rheinischen Hauses des Deutschen Ritter-Ordens. Bonn **1961**.  |
| Heinrich Neu: Romeyn de Hooghe und seine Radierung der Deutschordenskommende Ramersdorf. Beul **1966**. |
| Heinrich Neu: Die Kommende Ramersdorf. Ein Denkmal des Deutschen Ordens und seine kulturpolitische Bedeutung. Bonn-Ramersdorf **1967**. |
| Jeff **Mertens**: Van page tot landcommandeur. Bilzen **1998**. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn-Ramersdorf. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**; S. 166. |
| Christian **Schüller**: Die Deutschordenskommende Ramersdorf: Bonn **1988**. |
| StadtMuseum Bonn (Hg.) / Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte der Universität Bonn (Bearb.): Der Deutsche Orden im Bonner Raum. Bonn **2000**. |
| Friedrich **Täubl**: Der Deutsche Orden im Zeitalter Napoleons. Bonn **1966**. |

|  |
| --- |
| **Bonn - Schwarzrheindorf** |
|  **schwarzrheindorf** |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Benediktinerinnen // Kanonissenstift |
| Gründung | Um 1149  |
| Aufhebung | 1804 |
| Besonderheiten | Seit vor 1156 Benediktinerinnen. 13. Jh.: Kanonissenstift (offiziell seit 1502) |
| **Literatur** |
| Marcel **Albert**: Der Rücktritt des Laacher Abtes Heinrich Long 1624. In: *SMBO* 112 (**2001**), S. 273–327; hier S. 303–305. |
| Walter **Bader** / Heinrich **Neu**: Mittelalterliche Siegel des Stifts Schwarz-Rheindorf (mit 5 Abbildungen). In: *RhVjBll* 2 (1932), S. 302–311. |
| G. **Bauer**: Neue Beobachtungen zur Technik an der Triumphbogenausmalung in der ehem. Stiftskirche zu Bad Münstereifel und den Wand- und Gewölbemalereien in der Unterkirche von St. Klemens zu Bonn-S. In: *JbRhDP* 37 (**1996**), S. 13–42. |
| Peter **Bier**: Das Stift Schwarzrheindorf in der Zeit vom 16. Jahrhundert bis zu seiner Auflösung. In: *BoGeBll* 5 (**1951**), S. 77–109. |
| Günther **Binding**: Die Doppelkapelle in Bonn-Schwarzrheindorf. Köln **1991**. |
| Heinrich **Blumenthal**: Die Doppelkirche in Schwarzrheindorf. Gedanken zur Erstellung des Bauwerks vor 850 Jahren. Siegburg **2001**. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 43. |
| Paul **Clemen**: Schwarzrheindorf. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 339–365 [= S. 635–661]. |
| Anne **Derbes**: The frescoes of Schwarzrheindorf, Arnold of Wied and the Second Crusade. In: Michael Gervers (Hg.): The Second Crusade and the Cistercians. New York **1992**, S. 141–154. |
| Heinz **Doepgen** / Roland **Günter**: Burgen, Kirchen und Schlösser im Raume Bonn. Neuss **1978**, S. 13. |
| Christoph **Dohmen**: Das neue Jerusalem. Der Ezechiel-Zyklus von Schwarzrheindorf. Bonn **1994**.  |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 75–76. |
| Anna C. **Esmeijer**: The open door and the heavenly vision: political and spiritual elements in the programme of decoration of Schwarzrheindorf. In: Karl-Ludwig Selig (Hg.): Polyanthea: Essays on Art and Literature in Honor of William Sebastian Heckscher. Den Haag **1993**, S. 43–56. |
| Heinz **Firmenich**: Beuel am Rhein. Neuss **1968**, S. 6–9. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 185–189. |
| Hildegunde **Frizen**: Die Geschichte des Klosters Schwarzrheindorf von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit. Bonn **1983**. |
| Hildegunde Frizen: Bonn-Schwarzrheindorf – Kloster/Stift Schwarzrheindorf. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 436–442. |
| Sabina **Gierschner**: Zur Authentizität der romanischen Wandmalereien von Schwarzrheindorf. Versuch einer immanenten Quellenkritik. In: *JbRhDP* 35 (**1991**), S. 115–148.  |
| Helga **Giersiepen** (Bearb.): Die Inschriften der Stadt Bonn. Wiesbaden **2000**, S. 20–26, 32–40, 87 f., 99 f., 126, 146 Taf. VII–XIII, XLIX.  |
| Wilfried **Hansmann**: Pfarrgemeinde St. Klemens. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 209–215. |
| Wilfried **Hansmann** / Jürgen **Hohmann**: Die Gewölbe- und Wandmalereien in der Kirche zu Schwarzrheindorf. Konservierung – Restaurierung – neue Erkenntnisse. Worms **2002**. |
| Ildefons **Herwegen**: Zur Schwarzrheindorfer Darstellung Jesu im Tempel. In: *AHVN* 89 (**1910**), S. 116–117. |
| Ildefons **Herwegen**: " Der hl. Johannes Ev. auf Patmos" in der Pfarrkirche zu Schwarzrheindorf. In: *AHVN* 90 (**1911**), S. 132–135. |
| Peter **Kern**: Das Bildprogramm der Doppelkirche von Schwarzrheindorf, die Lehre vom vierfachen Schriftsinn und die "memoria" des Stifters Arnold von Wied. In: *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte* 77 (**2003**), S. 353–379. |
| Karl **Königs**: Schwarzrheindorf. St. Maria und St. Clemens. Ein Kirchenführer. Bonn-Schwarzrheindorf **2002**. |
| Johannes **Kunisch**: Konrad III., Arnold von Wied und der Kapellenbau von Schwarzrheindorf. Köln **1966**. |
| German Hubert Christian **Maassen**: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Königswinter. Köln **1890**, S. 396–431.  |
| Falko **Neininger**: Die Doppelkirche von Schwarzrheindorf 1815 – 1832. Ein Beitrag zu ihrem 850-jährigen Jubiläum. In: *BoGeBll* 49/50 (**1999/2000**), S. 265–283. |
| Heinrich **Neu**: Von der Kanonikerkirche zur Pfarrkirche. In: Pfarre Schwarzrheindorf 1868 – 1968. FS zum 100jährigen Jubiläum der Pfarre und 75jährigen Jubiläum ihres Chores. Bonn-Beuel **1968**, S. 5–16. |
| Wilhelm **Neuß**: Remagen und Schwarzrheindorf. In: *AHVN* 142/143 (**1943**), S. 294–303. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 286–288. |
| Gert **Ressel**: Schwarzrheindorf und die frühstaufische Kapitellplastik am Niederrhein. Köln **1977**. |
| H. **Riefenstahl**: Zur Geschichte der drei Damenstifter Vilich, Schwarzrheindorf und Dietkirchen seit dem 16. Jahrhundert. Diss. phil. Bonn **1917**. |
| Rudolf **Schieffer**: Zur frühen Besitzentwicklung Schwarzrheindorf. In: Manfred van Rey / Norbert Schloßmacher (Hg.): Bonn und das Rheinland. Beiträge zur Geschichte und Kultur einer Region. FS zum 65. Geburtstag von Dietrich Höroldt. Bonn **1992**, S. 19–30. |
| Norbert **Schlossmacher**: Pfarrgemeinde St. Klemens. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 208–209. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn-Schwarzrheindorf, Doppelkirche. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 314–318. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 214–217. |
| Heinrich **Schrörs**: Zur Weiheinschrift von Schwarz-Rheindorf. In: *AHVN* 82 (**1907**), S. 169–170. |
| Andrea **Stieldorf**: Bonn-Schwarzrheindorf. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 167. |
| Albert **Verbeek**: Schwarzrheindorf. Die Doppelkirche und ihre Wandgemälde. Düsseldorf **1953**.  |
| Albert **Verbeek**: Die Doppelkirche in Bonn-Schwarzrheindorf. Neuss **1979**. |
| Janina **Wegner-Kereš**: Bonn-Schwarzrheindorf, St. Maria und St. Clemens, Pfarrkirche (ehem. Stiftskirche). In: Hiltrud Kier / Marianne Gechter (Hg.): Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen. Regensburg **2004**, S. 86–87. |

|  |
| --- |
| **Bonn – Vilich** |
|  **kanonissenstift vilich**  |
| Patrozinium | Cornelius, Cyprian; Petrus |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | 10. Jahrhundert Kanonissenstift; 1000 – 1488 Benediktinerinnen. Seit 1488 Kanonissenstift. |
| Gründung | 10. Jahrhundert |
| Aufhebung | 1804 |
| Besonderheiten | Vor 987 – ca. 1000 Kanonissenstift; 1000–1488 Benediktinerinnen. Seit 1488 Kanonissenstift |
| **Literatur**  |
| Irmingard **Achter**: Die Baugeschichte der ehem. Stiftskirche Vilich im Frühmittelalter bis 1050. Bonn **1957**. |
| Irmingard **Achter**: Die Stiftskirche St. Peter in Vilich. Düsseldorf **1968**.  |
| Irmingard **Achter**: Die Baugeschichte der Vilicher Kirchen. In: Dietrich Höroldt im Auftrag der Stadt Bonn (Hg.): 1000 Jahre Stift Vilich 978 – 1978. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart von Stift und Ort Vilich. Bonn **1978**, S. 98–133. |
| Irmingard **Achter**: Pfarrgemeinde St. Peter. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 217–221. |
| Letha **Böhringer**: Der Kaiser und die Stiftsdamen. Die Gründung des Frauenstiftes Vilich im Spannungsfeld von religiösem Leben und adliger Welt. In: *BoGbll* 53/54 (**2004**), S. 57–77. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 45. |
| Paul **Clemen**: Vilich: Ehemalige Klosterkirche. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 368–376 [= S. 664–672]. |
| Severin **Corsten**: Megingoz und Gerberga. Gründer des Stiftes Vilich. In: *BoGeBll* 30 (**1978**), S. 7–25. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. München/Berlin **2005**, S. 193f. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 89. |
| Heinrich **Ferber**: Die drei Höfe des adligen Stifts zu Vilich in Wittlaer. In: *DüssJb* 8 (**1894**), S. 81–103.  |
| Heinz **Firmenich**: Beuel am Rhein. Neuss **1968**, S. 9–15, 25. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 190–191. |
| Helga **Giersiepen**: Die Beziehungen zwischen Wittlaer und dem Kanonissenstift Vilich im Mittelalter. In: *Heimat-Jb. Wittlaer* (**1996**), S. 77–83. |
| Helga **Giersiepen**: Zum Gründungsbesitz des Stiftes Vilich. In: *AHVN* 191 (**1988**), S. 17–21. |
| Helga Giersiepen: Das Kanonissenstift Vilich von seiner Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Bonn **1993**. |
| Helga Giersiepen: Bonn-Vilich – St. Peter. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 442–448. |
| Albert **Groeteken**: Die heilige Adelheid von Vilich und ihre Familie Kevelaer **1937**. |
| Albert Groeteken: Die heilige Äbtissin Adelheid von Vilich: die rheinische Volksheilige in ihrem Leben und ihrer Verehrung. 2. Aufl. **1956**. |
| Stadtverwaltung Beuel (Hg.) / Helmut Gümbel (Bearb.): Sankt Adelheid von Vilich. Zur Geschichte ihres Lebens, ihres Wirkens und ihres Klosters. Bonn-Beuel **1965**. |
| Dietrich **Höroldt** im Auftrag der Stadt Bonn (Hg.): 1000 Jahre Stift Vilich. 978 – 1978. Beiträge zu Geschichte und Gegenwart von Stift und Ort Vilich. Bonn **1978**. |
| J. **Hofmann**: Das Damenstift Vilich betreffend. In: Niederrheinischer Geschichtsfreund **1881**, S. 111 f. |
| Petra **Marx**: Bonn-Vilich, St. Peter, Pfarrkirche (ehem. Stiftskirche und ehem. Stiftsgebäude). In: Hiltrud Kier / Marianne Gechter (Hg.): Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen. Regensburg **2004**, S. 88–89. |
| Heinrich **Neu**: Die vermutlichen Gebeine der Stifter des Klosters bzw. Stiftes Villich. In: *AHVN* 131 (**1937**), S. 149–151. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 318–321. |
| Heinz **Piesik**: (Einleitung u. Übersetzung): Vita Adelheidis**:** Das Leben der hl. Adelheid von Vilich. Bonn **2003**. |
| H. **Riefenstahl**: Zur Geschichte der drei Damenstifter Vilich, Schwarzrheindorf und Dietkirchen seit dem 16. Jahrhundert. Diss. phil. Bonn **1917**. |
| Norbert **Schlossmacher**: Pfarrgemeinde St. Peter. In: Wilhelm Passavanti: Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der Bonner Gotteshäuser und Pfarreien. Bonn **1989**, S. 215–217. |
| Norbert **Schlossmacher**: Katholische Kirchen im Talbereich der Stadt Königswinter. Neuss **1995**. |
| Norbert **Schlossmacher**: Bonn-Vilich, St. Peter. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 326–331. |
| Norbert **Schlossmacher**: „Alles ist wegen Aufhebung der Klöster und Stifter verstört“. Das Personal der Bonner Stifte und Klöster am Vorabend der Säkularisation. In: *BoGBll* 53/54 (**2004**), S. 203–268; hier S. 216–220. |
| Gerhard **Schmitz**: Die Stiftswindmühle zu Vilich und ihre Müller. Bonn **1998**. |
| W. **Schnorrenberg**: Die letzten Tage des Stiftes Vilich. In: *Rhein. Geschichtsbll.* V, Bonn 1900–1901, S. 97–109, 145–152, 171–182, 232–241, 273–278, 289–296, 365–372. |
| Andrea **Stieldorf**: Bonn-Vilich. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 168. |
| Karl **Strecker**: Die Grabschrift der Stifter des Klosters Vilich. In: *NA* 50 (**1935**), S. 439–445. |
| Erich **Wisplinghoff**: Zur Frühgeschichte von Vilich. In: *RhVjBll* 18 (**1953**), S. 78–82. |
| Erich **Wisplinghoff**: Gründung und Frühgeschichte des Stiftes Vilich. In: Dietrich Höroldt im Auftrag der Stadt Bonn (Hg.): 1000 Jahre Stift Vilich. 978–1978. Beiträge zu Geschichte und Gegenwart von Stift und Ort Vilich. Bonn **1978**, S. 23–39. |

|  |
| --- |
| **Bornheim - Hersel** |
|  **augustinerchorherrenstift hersel**  |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Oratorium / Augustinerchorherren (spätestens ab 1174) |
| Gründung | 1149 |
| Aufhebung | vor 1250 |
| Besonderheiten | Vom Bonner Stift St. Cassius und St. Florentius als Eigenstift gegründet, besiedelt vom Stift Klosterrath |
| **Literatur** |
| Paul **Clemen** (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** [ND: Düsseldorf 1981], S. 307f. |
| Helmut **Deutz**: Geistliches und geistiges Leben im Regularkanonikerstift Klosterrath im 12. und 13. Jh. Siegburg **1990**, S. 197f. |
| Helmut Deutz: Studien zur Geschichte der Abtei Klosterrath. Herzogenrath **1984**, S. 19, 45. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Karte und Beiheft IX/2). Bonn **2006**, S. 32 |
| Wilhelm **Fabricius**: Erläuterungen zum Geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz, 5. Bd., 1. Hälfte. Bonn 1909, S. 189. |
| W. **Günther** (Bearb.): Codex diplomaticus Rheno-Mosellanus, 1. Teil. Koblenz **1822**, S. 322–325. |
| Dietrich **Höroldt**: Das Stift St. Cassius zu Bonn. In: *BoGbll* 11 (**1957**), S. 132, 325. |
| Richard **Knipping**: Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, 2. Bd. 1100–1205. Bonn 1901 (ND Düsseldorf 1985), Nr. 329,465. |
| Hermann H. C. **Maassen**: Geschichte der Pfarreien des Dekanates Hersel. Köln **1885**, S. 126–136. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Das Bistum Köln von den Anfängen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Köln 2**1972**, S. 437, 481, 504. |
| J. **Paquay** (Bearb.): Codex documentorum. Oorkonden en bescheiden der voormalige abdij Kloosterrade. In: Publications de la Société historique et archéologique dans le duché de Limbourg, Bd. 40. Maastricht **1904**, S. 213–302, S. 234f. |
| Regesten der Erzbischöfe von Köln: REK 2, Nr. 329, 465, 1022, 1615; REK 3, Nr. 1615. |
| Wolfgang **Rosen**: Bornheim-Hersel – Augustinerchorherren. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 449f. |

|  |
| --- |
| **Bornheim - Walberberg** |
|  **Walberberg** |
| Patrozinium | Walburga |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Zisterzienserinnen |
| Gründung | Vor 1197 |
| Aufhebung | 1447 |
| **Literatur**  |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 45. |
| W. **Bruchmüller**: Zur Wirtschaftsgeschichte eines rheinischen Klosters im 15. Jahrhundert. Nach einem Rechnungsbuch des Klosters Walberberg aus dem Jahre 1415. In: *WZGK* 18 (**1899**), S. 266–308. |
| Swen Holger **Brunsch**: Das Zisterzienserkloster Heisterbach von seiner Gründung bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. Siegburg **1998**, S. 292; 311–313. |
| Paul **Clemen**: Walberberg. In: Ders. (Bearb.): Die KD der Stadt und des Kreises Bonn. Düsseldorf **1905** (ND 1981), S. 380–389 [= S. 676–685]. |
| Joachim **Deeters**: Eine unbekannte Urkunde Erzbischof Konrads von Hochstaden von 1244 für das Kloster Walberberg. In: *AHVN* 178 (**1976**), S. 158–166. |
| Jakob **Düffel**: Kloster Walberberg und der Klosterhof im Wandel der Zeiten. In: *JbKGV* 27 (**1953**) 110–132.  |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 89–90. |
| Wilhelm **Ewald**: Rheinische Siegel IV. Die Siegel der Stifte, Klöster u. geistlichen Dignitäre. Textbd. bearb. und erweitet von Edith Meyer-Wurmbach. Bonn **1972**; S. 92, 141, 143. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Münster **1960**; S. 162–164.  |
| Uta **Garbisch**: Das Zisterzienserinnenkloster Walberberg (1197 – 1447). Köln **1998**. |
| Manfred **Groten**: Priorenkolleg und Domkapitel von Köln im Hohen Mittelalter. Köln 1977, bes. S. 197 f., 234 f. |
| Horst-Rüdiger **Jarck**: Das Zisterzienserinnenkloster Lilienthal, Gründung, Verfassung und Stellung zum Orden. Kiel **1969**.  |
| Antonius **Jürgens**: Eine mittelalterliche Grabplatte aus Bornheim-Walberberg, Rhein-Sieg-Kreis. In: Ausgrabungen im Rheinland 78. Das Rheinische Landesmuseum Bonn, Sonderheft (**1979**), S. 228–230. |
| Hans Erich **Kubach**/Albert **Verbeek**: Romanische Baukunst an Rhein und Maas. Katalog der vorromanischen und romanischen Denkmäler, Bd. 2, L–Z. Berlin **1976**, S. 1202–1204 . |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 321–322. |
| Thomas **Oster**: St. Walburgis in Walberberg. Die Geschichte der Walburga-Verehrung in Walberberg. Walberberg **1989**.  |
| Anja **Ostrowitzki**: Die Ausbreitung der Zisterzienserinnen im Erzbistum Köln. Köln **1993**, passim. |
| Bernd **Päffgen**: Klöster im rheinischen Braunkohlenrevier. Bestand, partielle Denkmal-Erhaltung, kulturlandschaftlicher Totalverlust und Fragen nach dem archäologischen Material. In: Thomas Otten/Karl Peter Wiemer (Hg.): Ora et labora. Quellen und Elemente der Nachhaltigkeit zisterziensischen Lebens. FS für Pfarrer Georg Kalckert. Köln **2002**, S. 99–132; hier S. 122. |
| **Katholisches Pfarramt St. Walburga** (Hg.): FS zur Einweihung der Weyland-Orgel in der St. Walburga-Kirche in Walberberg. Bornheim-Walberberg **1994**. |
| Klaus **Reinecke**: Walberberg. In: Peter Pfister (Hg): Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachigen Raum. 2. Aufl. Strasbourg. 1998, S. 384–385. |
| Richard **Pick**: Zur Geschichte Walberbergs. In: *Jbb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande [Bonner Jbb]*, 47/48 (**1869**), S. 130–145.  |
| Andrea **Raffauf-Schäfer**: Bornheim-Walberberg, St. Walburga, Pfarrkirche (ehem. Klosterkirche). In: Hiltrud Kier / Marianne Gechter (Hg.): Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen. Regensburg **2004**, S. 84–85. |
| Wolfgang **Rosen**: Bornheim-Walberberg – St. Walburga. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 450–455. |
| Andrea **Stieldorf**: Bornheim-Walberberg. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 180. |
| Norbert **Zerlett**: Stadt Bornheim im Vorgebirge. Neuss **1981**, S. 24–25. |

|  |
| --- |
| **Brüggen** |
|  **kreuzherren** |
| Patrozinium | Nikolaus; Katharina |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Kreuzherren |
| Gründung | 1479 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Wolfgang **Arbogast**: Die Barockorgel in der St.-Nikolaus-Pfarrkirche zu Brüggen*.* In: *Heimatbuch des Kreises Viersen* 31 (**1980**), S. 149–160. |
| Wilhelm **Bäumker**: Copia fundationis conventus ordinis sanctae crucis in Brüggen*.* In: *Niederrheinischer Geschichtsfreund* 4 (1882) S. 29, 38. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 27. |
| Piet **van den Bosch**: Zum 500jährigen Gründungsjubiläum der Kreuzherrenklöster in Dülken und *B.* In: *Heimatbuch des Kreises Viersen* 31 (1980), S. 27–36. |
| E. **Brües**: Die Denkmäler der Gemeinde Brüggen*.* In: *Heimatbuch des Kreises Viersen* 36 (**1985**), S. 164–200. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. Bearb. von Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer u. a. München **2005**, S. 214 f. |
| Robert **Haass**: Die Kreuzherren in den Rheinlanden. Bonn 1932, S. 170–182. |
| Karl-Heinz **Hohmann**: Brüggen im Naturpark Schwalm-Nette. Neuss o. J., S. 17–18. |
| Wilma **Klompen**: Die Säkularisation im Arrondissement Krefeld 1794–1814. Kempen 1962, S. 46f. |
| Arie **Nabrings**: Pläne zur Nutzung des ehem. BrüggenerKreuzherrenkloster im 19. Jh. In: Brüggen, Bracht, Born. Aufsätze zur Landschaft, Geschichte und Gegenwart, Kempen **1979**, S. 191–199. |
| Arie **Nabrings**: Brüggen (Rhein. Städteatlas 58) Bonn **1994**, S. 8.  |
| Arie Nabrings: Brüggen. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 191–192. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 71–72. |
| A. van de **Pasch**: De Codex Pontis Coeli en de Codex Coloniensis. In: *Clairlieu* 6 (1948) 66–78.  |
| Leo **Peters**: Ergänzende Bildquellen zum Aufsatz über Kreuzherrenklöster in Dülken und Brüggen. In: *Heimatbuch des Kreises Viersen* 31 (1980) S. 37–38. |
| Leo Peters: Pläne zur Nutzung des ehem. BrüggenerKreuzherrenklosters im 19. Jh. In: Brüggen, Bracht, Born. Aufsätze zur Landschaft, Geschichte und Gegenwart. Kempen 1979, S. 191–199. |
| Gerhard **Rehm**: Brüggen – Kreuzherren. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 455–460. |
| B. **Röttgen**: Brüggen und Born im Schwalmtal. Kempen **1934**, S. 229 ff.  |

|  |
| --- |
| **Brühl-Heide** |
|  **BENDEN** |
| Patrozinium | Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Zisterzienserinnen |
| Gründung | 1207 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 26. |
| Gereon Christoph Maria **Becking**: Marienbenden, Benden. In: Peter Pfister (Hg): Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachigen Raum. 2. Aufl. Strasbourg. 1998, S. 366. |
| Stephan **Born**: 800 Jahre Kloster Benden. Die Geschichte eines Hauses und seiner Bewohner von 1207 bis 2007. Brühl **2007**. |
| Heinz **Firmenich** unter Mitarbeit von Paul-Georg **Custodis**: Stadt Brühl. Neuss **1985**, S. 30–31 |
| Klaus **Flink** (Bearb.): Brühl (= Rhein. Städteatlas I, Nr. 2). Bonn **1972**. |
| Frank **Kretzschmar**: Brühl-Benden, ehemaliges Zisterzienserinnenkloster. In: Ders.: Kirchen, Klöster und Kapellen im Erftkreis. Hg. vom Oberkreisdirektor des Erftkreises. Köln o. J. [**1984**], S. 170–171. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 48–49. |
| Joachim **Oepen**: Brühl-Heide – Benden. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 468–473. |
| Bernd **Päffgen**: Klöster im rheinischen Braunkohlenrevier. Bestand, partielle Denkmal-Erhaltung, kulturlandschaftlicher Totalverlust und Fragen nach dem archäologischen Material. In: Thomas Otten/Karl Peter Wiemer (Hg.): Ora et labora. Quellen und Elemente der Nachhaltigkeit zisterziensischen Lebens. FS für Pfarrer Georg Kalckert. Köln **2002**, S. 99–132; hier S. 123. |
| Fritz **Wündisch**: Zur Geschichte des Klosters Benden. In: *Mitteilungen zur Brühler Geschichte* 4 (**1978**), S. 26 ff. |
| Fritz **Wündisch**: Das Zisterzienserinnenkloster Benden in Brühl. In: Erftkreis (Hg.) / Helmut Weingarten (Red.): Klöster und Stifte im Erftkreis. Pulheim **1988**, S. 25–41. |
| **Gedruckte Quellen** |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 158–160. |
| Fritz **Wündisch** (Bearb.): Bendener Urkundenbuch. Quellen zur Geschichte des Cistercienserinnen Klosters St. Maria zu den Benden. 2 Bde. Brühl **1979**/**1989**. |

|  |
| --- |
| **Brühl** |
|  **franziskaner**  |
| Patrozinium | Maria von den Engeln |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Franziskanerobservanten / Rekollekten |
| Gründung | 1491 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Richard **Bertram**: Chronik der katholischen Pfarre Brühl*.* Brühl **1913**. |
| Richard **Bertram**: Die Klosterkirche in Brühl(ehem. Franziskanerkirche mit dem angrenzenden Kloster). Brühl [o. J.] |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 27. |
| Paul **Clemen**: Brühl: Ehemaliges Franziskanerkloster. In: Ders. / Ernst Polaczek (Bearb.): Die KD des Landkreises Köln. Düsseldorf **1897** (ND Düsseldorf 1983), S. 75–78. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. Bearb. von Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer u. a. München **2005**, S. 219 f. |
| Hans J. **Domsta** (Bearb.): Inventar des Archivs der Kölnischen Provinz der Franziskaner im Stadtarchiv Düren. In: *DGbll.* 68 (**1980**), S. 115–157; *DGbll.* 75 (**1986**), S. 37–46.  |
| Marlies **Fey**: Das Franziskanerkloster Brühl. In: Erftkreis (Hg.)/Helmut Weingarten (Red.): Klöster und Stifte im Erftkreis. Pulheim **1988**, S. 133–150. |
| Heinz **Firmenich** unter Mitarbeit von Paul-Georg **Custodis**: Stadt Brühl. Neuss **1985**, S. 10–16. |
| Klaus **Flink** (Bearb.): Brühl (= Rhein. Städteatlas I, Nr. 2). Bonn **1972**. |
| Johannes-B. **Freyer**: Die Brühler Franziskaner und ihr Wirken für die Rheinlande. In: *Wissenschaft und Weisheit* 55 (**1992**), S. 194–208. |
| Maria **Fuhs**: Hermann IV. von Hessen. Erzbischof von Köln 1480–1508. Köln/Weimar/Wien 1995, S. 289–292. |
| Günter **Gattermann** (Hg.)/Heinz **Finger**/Marianne **Riethmüller** u. a. (Bearb.): Handschriftencensus Rheinland. Erfassung mittelalterlicher Handschriften im rheinischen Teil von Nordrhein-Westfalen mit einem Inventar, Bd. 2: Köln (Erzbischöfliches Diözesanmuseum) bis Xanten (Stiftsarchiv und -bibliothek): (Nr. 1328–2557). Wiesbaden **1993**, Nr. 1350–1359, S. 793–798; Nr. 2537, S. 1337f. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 564–574. |
| Sigrid **Krämer**: Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters, Teil 1: Aachen/Kochel. München **1989**, S. 124 |
| Frank **Kretzschmar**: Brühl, St. Maria von den Engeln, ehemaliges Franziskanerkloster. In: Ders.: Kirchen, Klöster und Kapellen im Erftkreis. Hg. vom Oberkreisdirektor des Erftkreises. Köln o. J. [**1984**], S. 164–167. |
| Sakrale Kunst. Liturgische Geräte in Brühl. Kirchen aus fünf Jahrhunderten. Ausstellung in der Schloßkirche St. Maria von den Engeln in der Zeit vom 27.4.–16.5.1985 [ohne Hg.], S. 49–53. |
| Marcus **Leifeld**: Brühl. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 193. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 396–397. |
| H. **Roth**: Die Klöster der Franziskaner-Rekollekten in der alten Erzdiözese Köln. In: *AHVN* 94 (**1913**), S. 68–134; hier S. 131 f. |
| Daniel **Stracke**: Brühl – Franziskaner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 460–468. |
| Joachim **Vennebusch**: Die theologischen Handschriften des Stadtarchivs Köln, Teil 5: Handschriften des Bestandes W\* und Fragmente. Köln/Wien **1989**, S. 76f. |
| Fritz **Wündisch**: Brühl*.* Mosaiksteine zur Geschichte einer alten kurkölnischen Stadt. Köln **1987**. |
| Winand **Virnich**: Nekrologium und Memorienbuch der Franziskaner zu Brühl, nebst urkundlichen Nachrichten über die Gründung und Geschichte des dortigen Franziskanerklosters "Maria von den Engeln". In: *AHVN* 34 (**1879**), S. 87–166. |
| Fritz **Wündisch** (Hg.): 500 Jahre Franziskanerkloster. Quellen zur Geschichte des Brühler Observantenklosters anläßlich der 500. Wiederkehr des Gründungstages. Brühl **1991**. |

|  |
| --- |
| **Dahlem – Frauenkron** |
|  **Zisterzienserinnen**  |
| Patrozinium | Maria  |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Zisterzienserinnen |
| Gründung | Zwischen 1246 und 1253 |
| Aufhebung | Kurz nach 1289  |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 30 |
| Bernd **Brauksiepe** / Anton **Neugebauer**: Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen. Benediktinerkloster, später Kollegiatstift. In: Klosterlandschaft Eifel. Historische Klöster und Stifte zwischen Aachen und Bonn, Koblenz und Trier. Regensburg 1994, S. 66. |
| Ingrid **Ehlers-Kisseler**: Die Anfänge der Prämonstratenser im Erzbistum Köln. Köln/Weimar/Wien **1997**, S. 113 f. |
| Gemeinde Dahlem (Hg.): Die Gemeinde Dahlem – eine Vergangenheit in Bildern. Dahlem **2001**, S. 155. |
| Karl **Guthausen** / Johann **Schmitz** / Peter **Zimmers**: Dahlem/Eifel. 2. Aufl. Dahlem **1978**. |
| Josef **Halkin**/C. G. **Roland**: Recueil des chartes de l´abbaye de Stavelot-Malmedy 2. Bde, Brüssel **1930**, Bd. 2, S. 335 f. |
| Franz-Josef **Heyen**: Klöster und Stifte in der Eifel. In: Johannes Mötsch / Martin Schoebel (Hg.): Eiflia Sacra. Studien zu einer Klosterlandschaft. Mainz **1994**, S. 1–27; hier S. 11. |
| Ingrid **Joester** (Bearb.): Urkundenbuch der Abtei Steinfeld. Köln/Bonn **1976**; S. 126 f., 150 f. |
| Anja **Ostrowitzki**: Die Ausbreitung der Zisterzienserinnen im Erzbistum Köln. Köln **1993**, S. 7, 21, 23, 53, 59, 80, 93, 110 f., 133, 154, 165, 168, 182 f. |
| Hiltrud **Reinecke**: Frauenkron. In: Peter Pfister (Hg): Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachigen Raum. 2. Aufl. Strasbourg. 1998, S. 321. |
| Klaus **Ring**: Dahlem und Dahlem-Berk. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 209–210. |
| Wolfgang **Rosen**: Dahlem-Frauenkron – Zisterzienserinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 473–475. |
| Carl **Schorn** (Bearb.): Eiflia Sacra oder Geschichte der Klöster und geistlichen Stiftungen der Eifel zugleich Fortsetzung resp. Schluß der Eiflia illustrata von Schannat-Baersch, 2. Bd. Bonn **1889**, S. 138–140. |
| Hans Peter **Schiffer**: Kirchen und Kapellen in der Gemeinde Dahlem. Geschichte – Bauart – Ausstattung. Baasem, Berk, Frauenkron, Dahlem, Abtei Maria Frieden, Kronenburg, Kronenburgerhütte, Schmidtheim. Kall **2001**, S. 50–56.  |
| Ernst Wackenroder in Verbindung mit Johannes Krudewig und Hans Wink (Bearb.): Die Kunstdenkmäler des Kreises Schleiden. Düsseldorf 1932. [ND: Düsseldorf 1982], S. 47 f. |

|  |
| --- |
| **Dahlem - Kronenburg** |
|  **Johanniter** |
| Patrozinium | Johannes Baptist |
| Diözese  | Aachen |
| Orden / Stift | Johanniter |
| Gründung | vor 1277 |
| Aufhebung | 1802  |
| **Literatur** |
| Gemeinde Dahlem (Hg.): Die Gemeinde Dahlem – eine Vergangenheit in Bildern. Dahlem **2001**, S. 155. |
| Klaus **Ring**: Dahlem-Kronenburg. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 210–211. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 225–226. |
| Heinz **Renn**: Die Johanniter in Kronenburg. In: *Eifeljb.* (**1958**), S. 52–55. |
| Walter Gerd **Rödel**: Das Großpriorat Deutschland des Johanniter-Ordens im Übergang vom Mittelalter zur Reformation (an Hand der Generalvisitationsberichte von 1494/95 und 1540/41). Diss. phil. Mainz **1965**, S. 306–308. |
| Wolfgang **Rosen**: Dahlem-Kronenburg – Johanniter. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 475–480. |
| Hans-Peter **Schiffer**: Kirchen und Kapellen in der Gemeinde Dahlem. Geschichte – Bauart – Ausstattung. Baasem, Berk, Frauenkron, Dahlem, Abtei Maria Frieden, Kronenburg, Kronenburgerhütte, Schmidtheim. Kall **2001**, S. 85–96. |
| Carl **Schorn** (Bearb.): Eiflia Sacra oder Geschichte der Klöster und geistlichen Stiftungen der Eifel zugleich Fortsetzung resp. Schluß der Eiflia illustrata von Schannat-Baersch, 1. Bd. Bonn **1888**, S. 189–192. |

|  |
| --- |
| **Dinslaken** |
|  **Johanniter** |
| Diözese | Münster |
| Orden / Stift | Johanniter |
| Gründung | Mitte des 14. Jahrhunderts  |
| Aufhebung | Vor 1415 |
| **Literatur** |
| Willi **Dittgen**: Stationen. 550 Jahre Pfarrgemeinde St. Vincentius Dinslaken. Dinslaken. **1986**, S. 52. |
| Manuel **Hagemann**: Johann v. Kleve († 1368). Der Erwerb der Grafschaft Kleve 1347. Köln **2007**. |
| Manuel **Hagemann**: Dinslaken – Johanniter. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 480f. |
| Margret **Wensky**: Dinslaken. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 220. |
| Margret Wensky (Bearb.): Dinslaken (Rhein. Städteatlas XVI, Nr. 85). Köln/Weimar/Wien **2007**, S. 12f. |

|  |
| --- |
| **Dinslaken** |
|  **marienkamp**  |
| Patrozinium | Maria |
| Diözese | Münster |
| Orden / Stift | Schwestern vom Gemeinsamen Leben // Augustinerchorfrauen nach der Windesheimer Regel |
| Gründung | Kurz nach 1430 |
| Aufhebung | 1808 |
| Besonderheiten | Seit 1434 Schwestern beim Hospital (Schwestern vom Gemeinsamen Leben); 1458 Augustinusregel |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| Willi **Dittgen**: Stationen. 550 Jahre Pfarrgemeinde St. Vincentius Dinslaken. Dinslaken. **1986**, S. 51–63. |
| Manuel **Hagemann**: Die Siegel des Schwesternkonvents Marienkamp in Dinslaken. In: *Jb. Kreis Wesel* **2009**. |
| Manuel **Hagemann**: Dinslaken – Marienkamp. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 482–486. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 236–237. |
| Gerhard **Rehm**: Die Schwestern vom gemeinsamen Leben im nordwestlichen Deutschland. Berlin 1985, insb. S. 58, 68 f., 123, 134, 175. |
| Wolfgang **Schieder** (Hg.): Säkularisation und Mediatisierung in den vier rheinischen Departements 1803–1813. Edition des Datenmaterials der zu veräußernden Nationalgüter, 6 Bde. Boppard am Rhein 1991, Nr. 19731. |
| B. **Schön**: Das Kloster unter dem Hammer. Der Verkauf des Klosters Marienkamp zu Dinslaken. In: *Heimaktkalender Kreis Dinslaken* (**1962**), S. 114–118. |
| Rudolf **Stampfuss** / Anneliese **Triller**: Geschichte der Stadt Dinslaken 1273 – 1973. Neustadt an der Aisch **1973**, S. 78–89, 155–160, 217–221, 301–310, 485–496, 627–628. |
| Margret **Wensky**: Dinslaken. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 220. |
| Margret Wensky (Bearb.): Dinslaken (Rhein. Städteatlas XVI, Nr. 85). Köln/Weimar/Wien **2007**, S. 12f. |

|  |
| --- |
| **Dormagen – Knechtsteden** |
|  **knechtsteden**  |
| Patrozinium | Maria; Andreas und Maria Magdalena |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Prämonstratenser |
| Gründung | 1128/30 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Bis 1166 Doppelstift; Nonnen gingen nach Flaesheim. Seit 1895 Spiritaner. |
| **Literatur**  |
| Gottfried **Bitter**: Die Pfarrseelsorge der Knechtstedener Prämonstratenser im Gebiet des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg. In: *Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg* (**1963**), S. 73–76. |
| Gottfried **Bitter**: Knechtstedener Stiftsherren aus dem Selfkantkreis. In: *Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg* (**1964**), S. 75–82. |
| Gottfried **Bitter**: Knechtstedener Stiftsherren aus dem Selfkantkreis. (Schluß). In: *Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg* (**1965**), S. 67–80. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 33. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. Bearb. von Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer u. a. München **2005**, S. 556–561. |
| Heinz **Dohmen**: Stadt Dormagen. Neuss **1979**, S. 17–20. |
| Ferdinand **Ehlen**: Die Prämonstratenser-Abtei Knechtsteden. Geschichte und Urkundenbuch. Köln **1904**. |
| Ingrid **Ehlers-Kisseler**: Die Anfänge der Prämonstratenser im Erzbistum Köln. Köln/Weimar/Wien **1997**. |
| Karl **Emsbach** / Max **Tauch**: Kirchen, Klöster und Kapellen im Kreis Neuss, hg. vom Oberkreisdirektor des Kreises Neuss. Köln o. J. [**1986**], S. 22–27. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 38. |
| Wilhelm **Gosses**: Eine neue Knechtstedener Handschrift (Religiosi Abbatiae Knechtedensis des Knechtstedener Priors Heinrich Correns. In: *Anal.Praem.* 14 (**1938**), S. 209–230. |
| Wilhelm Gosses: Knechtsteden und der deutsche Adel. In: *Anal.Praem.* 24 (**1948**), S. 20–62. |
| Wilhelm Gosses: Zur Chronologie der Knechstedener Pröpste und Äbte. In: *AHVN* 149/150 (**1950/51**), S. 7–29. |
| Wilhelm **Gosses**/Gottfried **Bitter** (Hgg.): Die Knechtstedener Handschrift der „Fundatio Knechtstedensis“. In: *AHVN* 165 (**1963**), S. 54–72. |
| Ingrid **Joester**: Die Wirtschaftshöfe der Prämonstratenserstifte Steinfeld und Knechtsteden im 12. – 13. Jahrhundert. In: Villa – Curtis – Grangia (= BH der Francia 11). München (**1983**), S. 222–241. |
| Ingrid Joester: Dormagen-Knechtsteden. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 225. |
| Wilhelm **Jung**: Die ehemalige Prämonstratenser-Stiftskirche Knechtsteden. Düsseldorf **1956**. 2. überarb. Aufl. Ratingen **1968**.  |
| Brigitte **Kaelble**: Spätromanische Bauornamentik vom Kreuzgang der Prämonstratenser-Abtei Knechtsteden. Katalog Museum Zons. Neuss **1988**.  |
| H. **Kissel**: Die ehemalige Prämonstratenserabtei Knechtsteden in der Erzdiözese Köln: In: *Anal.Praem.* 5 (**1929**), S. 57–66. |
| Ludger **Horstkötter**: Manche Bücher haben es „in sich“. Johann Heinrich Breidbach, ein Zeuge für Frömmigkeit und Selbstbewusstsein in Knechtsteden (1700 – 1720). In: Jb. für den Rhein-Kreis Neuss (**2013**), S. 26–35. |
| Josef **Mooren**: Zur Geschichte der Abtei Knechtsteden. In: *AHVN* 7 (**1859**), S. 38–77. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 213–214. |
| Friedrich-Wilhelm **Saal**: Die Abtei Knechtsteden im 17. Jahrhundert. Ein rheinisches Prämonstratenserstift. im Zeitalter der Gegenreformation und des Absolutismus. Averbode **1962**.  |
| Barbara **Schildt-Specker**: Dormagen, Kloster Knechtsteden. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 211–213.  |
| Barbara Schildt-Specker: Dormagen-Knechtsteden – Prämonstratenser. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 486–497. |
| Walter **Schulten**: Die ehemalige Prämonstratenser-Stiftskirche Knechtsteden in Dormagen. Köln **1990**.  |
| Matthias **Untermann**: Zur frühen Geschichte und Baugeschichte des Prämonstratenserstifts Knechtsteden bei Köln: *JbRhDP* 33 (**1989**), S. 143–172.  |
| **Gedruckte Quellen** |
| Wilhelm **Gosses /** Gottfried **Bitter** (Hg.): Die Knechtstedener Handschrift der „Fundatio Knechtedensis“. In: *AHVN* 165 (**1963**), S. 54–72. |
| **Gedruckte Quellen** |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 254–255. |

|  |
| --- |
| **Dormagen – Zons** |
|  **franziskaner** |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Franziskanerrekollekten |
| Gründung | 1646 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Hermann **Cardauns**/Reiner **Müller** (Hg.): Die rheinische Dorfchronik des Joan Peter Delhoven aus Dormagen (1783−1823). Dormagen 1967 (2. Aufl.). |
| Hans J. **Domsta** (Bearb.): Inventar des Archivs der Kölnischen Provinz der Franziskaner im Stadtarchiv Düren. In: *DGbll.* 68 (**1980**), S. 115–157; *DGbll.* 75 (**1986**), S. 37–46. |
| Karl **Emsbach**: Dormagen-Zons. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 227. |
| Elmar **Gasten**/Reimund **Haas**/Herbert **Kolewa** (Bearb.): Kirchengeschichte und Pfarrarchiv St. Martinus in Zons (Findbuch) = Bll. zur Geschichte von Zons und Stürzelberg VIII. Dormagen 1996; v. a. S. 29−31. |
| Aenne **Hansmann**: Geschichte von Stadt und Amt Zons*.* Düsseldorf 1973; v .a. S. 156−159. |
| Aenne **Hansmann**/Margret **Wensky**: Zons (RSA IV/25). Köln/Bonn 1990 (2. Aufl.); v.a. S. 11. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 1492–1499. |
| Johannes Kistenich: Bettelmönche als Schullehrer in Neuss, Zons und Evinghoven. In: *Jb. für den Rhein-Kreis-Neuss* (**2004**), S. 16–29.  |
| Johannes Kistenich: Dormagen-Zons – Franziskaner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 497–505. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 420. |
| A. **Otten**: Zons am Rhein. Düsseldorf 1903; v. a. S. 110−115. |
| Hans **Pohl**: Die Stadt Zons in der Zeit der französischen Herrschaft (1794−1814), Teil II. In: Bll. zur Geschichte von Zons und Stürzelberg V. Jüchen/Dormagen 1987, S. 41−60; v. a. S. 50−52. |
| Thomas **Schwabach**: Die Schwieren-Chroniken aus Zons Bemerkenswertes aus einer niederrheinischen Kleinstadt und ihrer Umgebung 1733−1823. Neuss 2005. |

|  |
| --- |
| **DÜREN** |
| Wilhelm **Heinrichs**: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Düren **2003**. |
| Walter **Kaemmerer**: Urkundenbuch der Stadt Düren 748–1500. 2 Teile: 1. Teil: Urkundentexte von 748–1400. Düren **1971**; 2. Teil: Urkundentexte von 1400–1500. Düren **1974**.  |

|  |
| --- |
| **Düren** |
|  **wilhelmiten**  |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Wilhelmiten |
| Gründung | 1252 |
| Aufhebung | 1569/70  |
| Besonderheiten | 1543 stark beschädigt; 1547 wieder aufgebaut. 1569 Besitzungen durch Hz. v. Jülich am Stift Jülich überwiesen und dorthin verlegt. |
| **Literatur** |
| Heinrich **Appel**: Das Haupt des hl. Wilhelm. Ein verschollener Dürener Reliquiar. In: *DGbll* 1 (**1955**), S. 17–19, 39–42. |
| Andreas **Becker**: Düren – Wilhelmiten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 553–556. |
| Johann Kaspar **Blom**: Studien zur Geschichte des ehemaligen Wilhelmiter-Klosters "Zum Paradies" vor Düren. Ein Beitrag zur Dürener Heimatgeschichte. In: *AHVN* 159 (**1957**), S. 48–125. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| Hans J. **Domsta**: Düren. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 272. |
| Paul **Hartmann** /Edmund **Renard**:Düren. In: Dies. (Bearb.): Die KD des Kreises Düren. Düsseldorf **1910** (ND Düsseldorf 1981), S. 69–123; hier S. 103. |
| Wilhelm **Heinrichs**: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Düren **2003**, S. 29–36. |
| Klaus **Flink** (Bearb.): Düren (Rhein. Städteatlas II, Nr. 9). Bonn **1974**, S. 10. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 399. |
| Heinrich **Schiffers**: Vom Dürener Wilhelmitenkloster. In: *Heimatblätter (Düren)* 12 (**1935**), Nr. 4. |

|  |
| --- |
| **Düren** |
|  **Johanniter Velden** |
| Patrozinium | Johannes Baptist |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Johanniter |
| Gründung | vor 1290 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | 1543 zerstört, wieder besiedelt; im 18. Jh. mit der Kommende Nideggen vereinigt. |
| **Literatur** |
| Johannes **Breuer**: Die Johanniter-Kommende Velden – ein bedeutendes Kloster im alten Düren. In: *Heimatblätter (Düren)* 14 (**1937**), Nr. 6. |
| Wilhelm **Brüll**: Chronik der Stadt Düren. Erster Teil: Politische Geschichte. Düren **1901**. |
| Hans J. **Domsta**: Düren. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 272. |
| Paul **Hartmann** /Edmund **Renard**:Düren. In: Dies. (Bearb.): Die KD des Kreises Düren. Düsseldorf **1910** (ND Düsseldorf 1981), S. 69–123; hier S. 103–104. |
| Wilhelm **Heinrichs**: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Düren **2003**, S. 19–24. |
| Jochen **Hermel**: Düren – Johanniter. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 533–535. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 187. |
| Walter Gerd **Rödel**: Das Großpriorat Deutschland des Johanniter-Ordens im Übergang vom Mittelalter zur Reformation (an Hand der Generalvisitationsberichte von 1494/95 und 1540/41). Diss. phil. Mainz **1965**; 2 verb. und erw. Aufl. Köln **1972**, S. 335–338. |
| H. **Unkelbach**: Die Anfänge des Johanniterordens in der Rheinprovinz. Bonn **1920**, S. 72–76. |

|  |
| --- |
| **Düren** |
|  **Karmeliter** |
| Patrozinium | Maria und Cyrillus |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Karmeliter |
| Gründung | 1338  |
| Aufhebung | 1543 |
| **Literatur** |
| Günter **Bers**: Der Dürener Karmelit Albertus Regius († 1563). In: *DGbll* Nr. 60 (**1972**), S. 1529–1536. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| Hans J. **Domsta**: Düren. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 272. |
| Paul **Hartmann** /Edmund **Renard**:Düren. In: Dies. (Bearb.): Die KD des Kreises Düren. Düsseldorf **1910** (ND Düsseldorf 1981), S. 69–123; hier S. 102–103. |
| Wilhelm **Heinrichs**: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Düren **2003**, S. 42–48. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 693–695. |
| Edeltraud **Klueting**: Düren – Karmeliter. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 540–542. |
| Edeltraud Klueting: Düren. In: Dies./Stephan Panzer/Andreas H. Scholten (Hg.): Monasticon Carmelitanum. Die Klöster des Karmelitenordens (O. Carm.) in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart. Münster 2012, S. 221–228. |
| Heinrich Hubert **Koch** (Bearb.): Die Karmelitenklöster der Niederdeutschen Provinz: 13. bis 16. Jahrhundert. Freiburg 1889, S. 76–112; Urkundenanhang Nr. 26–53, S. 179–195. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 85. |
| **Gedruckte Quellen** |
| August **Schoop**: Dürener Karmeliterurkunden. In: *ZAGV* 25 (**1903**), S. 313–334. |

|  |
| --- |
| **Düren** |
|  **Franziskanerobservantenkloster St. Magdalena in Bethanien** |
| Patrozinium | Maria Magdalena |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Franziskanerobservanten (Rekollekten) |
| Gründung | Mitte des 15. Jahrhunderts  |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| M. M. Bonn/D. Rumpel/P. J. Fischbach: Slg. von Materialien zur Geschichte Dürens. Düren 1835ff., S. 298–313; |
| Hans J. **Domsta**: Inventar der Kölnischen Provinz der Franziskaner im Stadtarchiv Düren, 1. Teil. In: *DGbll*  68 (1979), 103–147, 2. Teil. In: ebd. 68 (1979), 103–147, 3. und letzter Teil und Register. In: ebd. 58 (1971), 1449–1526; |
| Hans J. Domsta: Düren. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 272. |
| Erwin **Gatz**: Die Dürener Annaverehrung bis zum Ende des 18. Jhs. In: Ders. (Hg.), St. Anna in Düren. Mönchengladbach 1972, S. 161–190. |
| J. **Geuenich**: Neue Übersicht über die Akten-Bestände des Stadtarchivs Düren aus der Herzoglich-Jülicher Zeit 1543–1794. In: *DGbll* 61 (1972), S. 30-60 |
| Paul **Hartmann** /Edmund **Renard**:Düren. In: Dies. (Bearb.): Die KD des Kreises Düren. Düsseldorf **1910** (ND Düsseldorf 1981), S. 69–123; hier S. 94–97. |
| Wilhelm **Heinrichs**:St. Marien in Düren: Vom Franziskanerkloster zur Marienkirche. Aachen **1999**. |
| Wilhelm **Heinrichs**: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Düren **2003**, S. 65–75. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 684–692. |
| Josef **Maier** (Übers.): "Wie das Haupt der hl. Mutter Anna 1501 nach Düren überbracht wurde" nach Berichten des ersten Geschichtsschreibers Dürens Jacobus Polius, Guardian des Dürener Franziskaner-Klosters, der heutigen Marienkirche, in seinem lateinischen Werk: "Exegeticon Historicum Sanctae Annae". In: *DGbll* 58 (**1971**), S. 1449–1526. |
| Jakob **Odenthal**: Bethanien in Düren wie es gewesen und was es geworden. Düren **1915**.  |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 397–398. |
| H. H. **Roth**: Die Klöster der Franziskaner-Rekollekten in der alten Erzdiözese Köln. In: *AHVN* 94 (1913), S. 81–88. |
| B. **Schulte-Krumpen**: Die Franziskaner in Düren. In: *Heimatblätter (Düren)* 3, 1926, Nr. 10 |
| Daniel **Stracke**: Düren – St. Maria Magdalena in Bethanien. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 543–550. |

|  |
| --- |
| **Düren** |
|  **Cellitinnen** |
| Patrozinium | Gertrud |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Augustiner-Cellitinnen |
| Gründung | 1521 |
| Aufhebung | besteht |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| Hans-Otto **Brans**: Düren – Cellitinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 512–517. |
| Hans-Otto Brans: Der Orden der Cellitinnen zur hl. Gertrud in Düren 1521–2009; mit einem Beitrag von Hans J. Domsta. Düren **2010**. |
| Hans J. **Domsta**: Düren. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 272. |
| Erwin **Gatz**: Das Dürener Cellitinnenkloster zur heiligen Gertrud. In: *AHVN* 168/169 (**1967**), S. 102–124.  |
| Klaus **Flink**: Düren (RSA II, Nr. 9). Bonn **1974**, S. 10 f. |
| Paul **Hartmann** /Edmund **Renard**:Düren. In: Dies. (Bearb.): Die KD des Kreises Düren. Düsseldorf **1910** (ND Düsseldorf 1981), S. 69–123; hier S. 100–101. |
| Wilhelm **Heinrichs**: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Düren **2003**, S. 77–87. |
| M. (= Leonhard Meurer): Wertvolle Holzplastiken, Neuaufstellung alter Figuren in der Kapelle der Celliten in der Pletzergasse. In: *Dürener Zeitung*, 21.09.**1935**. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 399. |
| Wolfgang **Schaffer**: Zur Geschichte caritativer Ordensgemeinschaften in Düren im 19. und 20. Jahrhundert. In: *AHVN* 205 (**2002**), S. 201–256; hier S. 205–206, 211–214, 224–227, 236–238. |

|  |
| --- |
| **Düren** |
|  **jesuiten** |
| Patrozinium | Anna und Martin |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Jesuiten |
| Gründung | 1628 |
| Aufhebung | 1774 |
| **Literatur** |
| Heinrich **Bovelette**: Mathias Orsbach – der letzte Rektor der Dürener Jesuiten. In: *Unsere Heimat (Düren)* Jg. 3 (**1951**), Nr. 3. |
| Heinrich **Bovelette**: Lebensbilder bedeutender Männer aus dem Jesuitenkollegium – Pater Everhard Mairahdt, der Vater des Dürener Jesuitengymnasiums. In: *Unsere Heimat (Düren)* Jg. 3 (**1951**), Nr. 1. |
| Heinrich **Bovelette**: Jesuiten Residenz in der Paffengasse – Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg konvertierte; 1628 Jesuitengründung in Düren; was die Annalen berichten. In: *Unsere Heimat (Düren)* Jg. 4 (**1952**), Nr. 1. |
| Heinrich **Bovelette**: Die Laienbrüder der Dürener Jesuiten. In: *DGbll* 12 (**1957**), S. 199–204. |
| Hans J. **Domsta**: Goldschmiedearbeiten in Kirchen des Dürener Landes und der Eifel. X. Teil, 56. Der Kirchenschatz von St. Anna zu Düren. In: *DGbll.* 85 (**2001**), S. 71–129.  |
| Hans J. **Domsta**: Düren. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 272. |
| Klaus **Flink** (Bearb.): Düren (Rhein. Städteatlas II, Nr. 9). Bonn **1974**, S. 11. |
| Anton J. **Gail**: Die Entfaltung der Reformation in Düren und im Herzogtum Jülich. Zur Korrektur des Bildes einer konfessionellen Konfrontation. In: *DGbll.* 63 (**1974**), S. 5–15. |
| Josef **Geuenich**: Zur Geschichte des Jesuitenhofes in Düren. In: *DGbll* 63 (**1974**), S. 101–110. |
| Paul **Hartmann**/Edmund **Renard**:Düren. In: DIES. (Bearb.): Die KD des Kreises Düren. Düsseldorf **1910** (ND Düsseldorf 1981), S. 69–123; hier S. 102. |
| Heinrich **Haupts**: Schüler der Jesuitengymnasien zu Aachen und Düren und Abiturienten des Kaiser-Karls-Gymnasiums zu Aachen und des städtischen Gymnasiums zu Düren aus dem Monschauer Land. In: *Der Eremit am hohen Venn* 27 (**1955**), S. 38–43. |
| Wilhelm **Heinrichs**: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Düren **2003**, S. 104–118. |
| Karl **Hoffsümmer**: Die Besitzer des Jesuitenhofes in Düren. In: *Heimatblätter (Düren)* 6 (**1929**), Nr. 18. |
| Ludwig **van Laak**: Die Übergangszeit 1774–1826. In: Geschichte des Gymnasiums in Düren. FS 1926. Düren **1926**, S. 119–192. |
| Albert **Lennarz**: Die alte städtische Lateinschule 1358-1636. In: Geschichte des Gymnasiums in Düren. FS 1926. Düren **1926**, S. 1–70. |
| Albert Lennarz: Das Diensthandbuch des Dürener Jesuitenrektors von 1768. In: *ZAGV* 57 (**1936**), S. 63–69. |
| Albert Lennarz: Mathias Orsbach – der letzte Rektor der Dürener Jesuiten. In: *Unsere Heimat (Düren)* 3 (**1951**), Nr. 3. |
| Friedrich **Milz**: Die Jesuiten in Düren. Nach den Annalen von 1628 – 1772. Düren o. J. |
| Ernst **Nellessen**: Die Volksmission des 17. und 18. Jhs. im Gebiet des Kreises Düren. In: *DGbll.* 48 (**1968**), S. 1129–1151. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 83–84. |
| Johannes **Peters**: Das Jesuitengymnasium 1636-1774. In: Geschichte des Gymnasiums in Düren. FS 1926. Düren 1926, S. 71–118.  |
| Johannes **Peters**: Eine Episode aus der Geschichte des Gymnasiums zu Düren. In: *Heimatblätter der Dürener Zeitung* 3 (1926), S. 281–283/289–291. |
| Frank **Pohle**: "...mera ossa et cadavera". Studien zum katholischen Schultheater in Jülich-Berg, Ravenstein und Aachen (1601–1817). Diss. phil. (masch.) Aachen **2005**. |
| Frank **Pohle**: Düren – Jesuiten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 523–532. |
| Friedrich **Reiffenberg**: Historia Societatis Jesu ad Rhenum inferiorem e mss. codicibus, principum, urbiumque diplomatis, et authoribus synchronis nunc primum eruta; atque ad historiam patriae ex occasione illustrandam accommodata. Bd. I, Köln **1764**. |
| Heinrich **Richartz**: Die ehemaligen Schulgebäude des Dürener Gymnasiums. In: Festschrift zur Einweihung des stift. Gymnasiums. Düren **1952**, S. 25–29. |
| Hubert Jakob **Werners**: Dramatische Aufführungen am Dürener Gymnasium zur Zeit der *J.* Ein Nachtrag zur Fortsetzung der Materialen-Sammlung für die Geschichte der Stadt Düren. In: *Beilage zum Städtischen Verwaltungsbericht für das Jahr 1888/89.* Düren **1890**, S. 5–22. |
| August **Schoop**: Beiträge zur Schul- und Kirchengeschichte Dürens. In: *ZAGV* 26 (**1904**), S. 278–326. |

|  |
| --- |
| **Düren** |
|  **annunziateninnen** |
| Patrozinium  | Maria unter dem Titel der Verkündigung; Joseph, Joachim, Anna, Erzengel Gabriel |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Annunziatinnen |
| Gründung | 1628 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Hans J. **Domsta**/Helmut **Krebs**/Anton **Krobb**: Zeittafel zur Geschichte Dürens 747–1997. Düren **1998**, S. 132. |
| Hans J. **Domsta**: Düren. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S.272. |
| Johann Esser: Vom Wirtschaftswesen der Dürener Annuntiaten (Teil 1). In: *Heimatbll. Beilage zur Dürener Zeitung* 8 (20.2.1931), Nr. 4, S. 30–32; Teil 2, 8 (6.3.1931), Nr. 5, S. 33–35. |
| Klaus **Flink** (Bearb.): Düren (Rhein. Städteatlas II, Nr. 9). Bonn **1974**, S. 11. |
| Paul **Hartmann** /Edmund **Renard**:Düren. In: Dies. (Bearb.): Die KD des Kreises Düren. Düsseldorf **1910** (ND Düsseldorf 1981), S. 69–123; hier S. 102. |
| Wilhelm **Heinrichs**: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Düren **2003**, S. 88–99. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 82. |
| Wolfgang **Rosen**: Düren – Annunziatinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 506–512. |
| Patricius **Schlager**: Zur Geschichte des Annuntiatenklosters in Düren. In: *AHVN* 104 (**1920**), S. 150–173. |
| Herbert **Schneider**: Die Annunziaten im Hl. Römischen Reich. Ihre Geschichte und Lebensweise, S. 5–27. In: DERS.: (Hg.): 500 Jahre Annunziaten: Leben und Geschichte in Rheinland und Westfalen; anlässlich des Kolloquiums Johanna v. Frankreich und die Annunziaten, 13.–14. März 2002 am Institut Catholique-Paris. Mönchengladbach **2002**.  |

|  |
| --- |
| **Düren** |
|  **Kapuziner** |
| Patrozinium | Exaltatio Crucis |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Kapuziner |
| Gründung | 1635 |
| Aufhebung | 1802  |
| **Literatur** |
| Hans J. **Domsta**: Düren. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. **272.** |
| P. Arsenius **Jacobs**: Die Rheinischen Kapuziner 1611–1725. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Reform. Münster **1933**, S. 17, 93. |
| Paul **Hartmann** /Edmund **Renard**:Düren. In: Dies. (Bearb.): Die KD des Kreises Düren. Düsseldorf **1910** (ND Düsseldorf 1981), S. 69–123; hier S. 97–98. |
| Wilhelm **Heinrichs**: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Düren **2003**, S. 144–152. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 692–693. |
| Hubert **Kreuer**: Die Glocke der Kapuzinerkirche. In: *Heimatblätter (Düren)* 4 (**1927**), Nr. 26. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 398. |
| Olaf R**ichter**: Düren – Kapuziner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 535–540. |

|  |
| --- |
| **Düren** |
|  **elisabethinnen**  |
| Patrozinium | Elisabeth  |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Elisabethinnen |
| Gründung | 1650 |
| Aufhebung | 1873 |
| **Literatur**  |
| Hans-Otto **Brans**: Hospitäler und Siechenhäuser in Düren und Umgebung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts: Das Hospitalkloster der Elisabethinnen in Düren bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. In: *DGbll.* 74 (**1985**), S. 17–54; 75, (**1986**), S. 21–35. Mit einer Ergänzung zur Lage einzelner Gebäudeteile in *DGbll*. 77 (**1988**), S. 29–62. |
| Hans-Otto Brans: Die Gründung des Gasthausklosters der Elisabethinnen in Jülich im Jahr 1678 im Rahmen der Entwicklung der Kongregation im Rheinland. In: *Jülicher Geschichtsbll.* Bd. 67/68, **1999/2000**, S. 699–722. |
| Hans-Otto Brans: Düren – Cellitinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 518–523. |
| FS 300 Jahre Elisabetherinnen in Düren. Düren **1951**. |
| Erwin **Gatz**: Das Dürener Gasthauskloster, die erste Filiale der Aachener Elisabethinnen. In: *ZAGV* 77 (**1965**), S. 110–135. |
| Paul **Hartmann** /Edmund **Renard**:Düren. In: Dies. (Bearb.): Die KD des Kreises Düren. Düsseldorf **1910** (ND Düsseldorf 1981), S. 69–123; hier S. 104. |
| Wilhelm **Heinrichs**: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Düren **2003**, S. 122–142. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 397. |
| Wolfgang **Schaffer**: Zur Geschichte caritativer Ordensgemeinschaften in Düren im 19. und 20. Jahrhundert. In: *AHVN* 205 (**2002**), S. 201–256; hier S. 206–208, 215–219. |
| Heinrich **Schiffers**: Die Elisabetherinnen in Düren. In: *Heimatblätter (Düren)* 4 (**1927**), Nr. 3.  |
| Willibalda [**Schmitz-Dobbelstein**](http://213.168.103.41:80/ALEPH/J9TBN7NNC8BY9JN57GEBYR9AVG7CCVU21CPEXILC2B3YKKSAHT-00354/file/service-0?P01=000200199&P02=0010&P03=TAG): Die Hospitalschwestern von St. Elisabeth in Aachen 1622 bis 1922. Aachen **1922**, S. 144–154. |

|  |
| --- |
| **Düren** |
|  **ursulinen** |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Ursulinen |
| Gründung | 1681 |
| **Literatur** |
| Wilhelm **Brüll**: Chronik der Stadt Düren II (1904), S. 243–245. |
| Mathilde **Diete** OSU:Das Mädchenschulwesen Dürens seit seiner Entstehung in der Mitte des 17. Jahrhunderts [Dipl.-Arbeit Düren] **1936**.  |
| Hans J. **Domsta**: Düren. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 272. |
| 300 Jahre Ursulinen in Düren, 1681–**1981**, FS. |
| Erwin **Gatz/**P. **Dauven**: Bildungseinrichtungen für die weibliche Jugend in Düren 1681–1944. In: *ZAGV* 82 (**1972**), S. 11–34. |
| Klaus **Flink**: Düren (RSA II, Nr. 9). Bonn **1974**, S. 11. |
| Paul **Hartmann** /Edmund **Renard**:Düren. In: Dies. (Bearb.): Die KD des Kreises Düren. Düsseldorf **1910** (ND Düsseldorf 1981), S. 69–123; hier S. 104. |
| Wilhelm **Heinrichs**: Orden und ihre Niederlassungen im alten Düren. Düren **2003**, S. 155–178. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 399. |
| M. M. **Bonn**/D. **Rumpel**/P. J. **Fischbach**: Slg. von Materialien zur Geschichte Dürens und seiner nächsten Umgegend. Düren **1835**, S. 385–390. |
| Wolfgang **Schaffer**: Schulorden im Rheinland. Ein Beitrag zur Geschichte religiöser Genossenschaften im Erzbistum Köln 1815 – 1875. Köln **1988**, S. 104–108. |
| Lucia **Schäckel**: Düren – Ursulinen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 550–553. |

|  |
| --- |
| **Düren - Mariaweiler** |
|  **Kloster nazareth**  |
| Patrozinium | Maria |
| Diözese | Aachen |
| Orden / Stift | Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | vor 1470 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| Hans J. **Domsta**: Düren-Mariaweiler. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 278. |
| Hans J. **Domsta**: Düren-Mariaweiler – Kloster Nazareth. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 1: Aachen bis Düren (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,1). Siegburg **2009**, S. 557–559. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 229–230. |

|  |
| --- |
| **Allgemeine und übergreifende Literatur zu geistlichen Instituten in Duisburg** |
| Heinrich **Rösen**: Die Bibliotheken der ehemaligen Duisburger Klöster. In: *Duisburger Forschungen* 15 (**1971**), S. 222–243. |

|  |
| --- |
| **Allgemeine und übergreifende Literatur zu Klöstern und Stiften in Düsseldorf** |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**. |
| Bernard **Henrichs** (Hg.): Düsseldorf. Stadt und Kirche. Düsseldorf **1982**. |
| Ursula **Klein**: Die Säkularisation in Düsseldorf. In: *AHVN* 109 (**1926**), S. 1–67. |

|  |
| --- |
| **Düsseldorf** |
|  **Stift St. Lambertus/St. Marien** |
| Patrozinium | St. Lambertus und St. Marien |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Kollegiatstift |
| Gründung | 1303 |
| Aufhebung | 1805 |
| **Literatur**  |
| G. **Aders**/F.-L. **Greb**/H. **Kisky** u. a.: Die Stifts- und Pfarrkirche St. Lambertus in Düsseldorf. Ratingen **1956**. |
| Ulrike **Bergmann**: Kölner Skulpturen der Hochgotik am Niederrhein. In: Dieter Geuenich (Hg.): Xantener Vorträge zur Geschichte des Niederrheins 1996–1998 (= Heft 26). Duisburg **1998**, S. 87–127; hier S. 108–110. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 77–97. |
| Ulrich Brzosa: Die Geschichte der Düsseldorfer Fronleichnamsprozession. In: *DJb* 73 (**2002**), S. 107–171. |
| Cleve-Berg († 1592) in der Sanct-Lambertuskirche zu Düsseldorf. In: *BGNrh* 6, (**1892**), S. 189–191. |
| Heinrich **Ferber**: Basilius, Erzpriester von Jerusalem und 14 Bischöfe erteilen der Conventual-Kirche zum hl. Lambertus zu Düsseldorf einen Ablass von 40 Tagen. In: *BGNrh* 5 (**1890**), S. 139–140. |
| Heinrich **Ferber**: Dechant und Kapitel des Liebfrauenstifts zu Düsseldorf erklären, das Fest des hl. Sebastianus jährlich feierlich begehen zu wollen. In: *BGNrh* 5 (**1890**), S. 142. |
| Heinrich **Ferber**: Die grosse Monstranz in der St. Lambertus-Pfarrkirche zu Düsseldorf, die noch beim Frohnleichnahmsfest [!] in der Procession getragen wird, ein Geschenk von Gustav Adolf, König von Schweden. In: *BGNrh* 7 (**1893**), S. 439. |
| Heinrich **Ferber**: Alte Pfarrgrenze von St. Lambertus zu Düsseldorf. In: *BGNrh* 7 (**1893**), S. 436. |
| Heinz **Finger**: Ein Kölner Missale aus der Düsseldorfer Lambertuskirche. In: *DüsseldorfJb* 64 (**1993**), S. 145–149. |
| Heinz Finger: Düsseldorfer Bibliotheken des Mittelalters und der frühen Neuzeit. In: G. Kaiser in Verbindung mit H. Finger und E. Niggemann (Hg.): Bücher für die Wissenschaft. Bibliotheken zwischen Tradition und Fortschritt. Festschrift für Günter Gattermann zum 65. Geburtstag, München **1994**, S. 213–235. |
| Heinz Finger: Liturgische Bücher aus der Düsseldorfer Lambertuskirche. In: DERS. (Hg.): Bücherschätze der rheinischen Kulturgeschichte. Aus der Arbeit mit den Historischen Sondersammlungen der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf 1979–99. Düsseldorf **2001**, S. 87–120. |
| Heinz Finger: Zur Liturgie in den Kollegiatskirchen und Kanonissenstiften des alten Erzbistums Köln. In: *Analecta Coloniensia* 4 (**2004**), S. 253–269. |
| Günter **Gattermann** (Hg.) / Heinz **Finger** / Marianne **Riethmüller** u. a. (Bearb.): Handschriftencensus Rheinland. Erfassung mittelalterlicher Handschriften im rheinischen Teil von Nordrhein-Westfalen mit einem Inventar. Wiesbaden **1993**; hier: Düsseldorf, St. Lambertus Pfarrarchiv; S. 283–288. |
| Gottfried **Göller**: Choralhandschriften in St. Lambertus. In: Katholische Kirchengemeinde St. Lambertus (Hg.)/Hermann J. Richartz (Red.): St. Lambertus – Ons grote Kerk en Düsseldorf. Aufsätze zur Geschichte und Kunst in und um St. Lambertus. Düsseldorf **1990**, S. 171–178. |
| F.-L. **Greb**: Geschichte des Stiftsplatzes und der Stifts-Immunität zu Düsseldorf. In: *Schützenzeitung der Düsseldorfer Sebastianusbruderschaft* 25 (**1974**), Nr. 4, S. 17–24.  |
| F.-L. Greb: Zwei Gnadenbilder in der Sankt-Lambertus-Pfarrkirche zu Düsseldorf. In: L. Küppers (Hg.): Die Gottesmutter. Marienbild im Rheinland und in Westfalen, Bd. 1. Recklinghausen **1974**, S. 127–151.  |
| Bernard **Henrichs** unter Mitwirkung von Karl Josef **Bollenbeck**: Die katholischen Gemeinden des Stadtdekanates Düsseldorf und ihre Kirchenbauten. In: Bernard Henrichs (Hg.): Düsseldorf. Stadt und Kirche. Düsseldorf **1982**, S. 101–104. |
| K. B. **Heppe**: Das Düsseldorfer Stadtbild 1; 1585–1806. Düsseldorf **1983**. |
| K. B. Heppe: Die Düsseldorf Goldschmiedekunst 1596–1918. Düsseldorf **1988**. |
| K. B. Heppe: Die Bedeutung der Wappensteine im Gewölbe der St. Lambertus Basilika. In: Katholische Kirchengemeinde St. Lambertus (Hg.)/Hermann J. Richartz (Red.): St. Lambertus – Ons grote Kerk en Düsseldorf. Aufsätze zur Geschichte und Kunst in und um St. Lambertus. Düsseldorf **1990**, S. 87–97. |
| Charlotte **Illmer**/Alfred **Strahl**: Bruderschaftsbuch der Erzbruderschaft des heiligsten Sakraments der Collegiatskirche B.M.V. Düsseldorf. Mitgliederliste 1665–1924. Düsseldorf **1996**.  |
| D. **Kampmann**: Rheinische Monstranzen. Goldschmiedearbeiten des 17. und 18. Jh. Rheinbach-Merzbach 1995. |
| Inge **Kähmer**: Zur Raumausstattung von St. Lambertus in Düsseldorf in der Zeit des Historismus. Die Restauration durch L. Beker aus Mainz 1891 – 1909. In: *DüssJb* 67 (**1996**), S. 271–384. |
| Oskar **Karpa**: Die Stifts- und Pfarrkirche St. Lambertus zu Düsseldorf. Düsseldorf **1932**. |
| Oskar Karpp: Die Sammlung mittelalterlicher Handschriften in der Universitätsbibliothek Düsseldorf. In: *Westfälische Forschungen* 41 (1991), S. 360–378. |
| Katholische Kirchengemeinde St. Lambertus (Hg.)/Hermann J. Richartz (Red.): St. Lambertus – Ons grote Kerk en Düsseldorf. Aufsätze zur Geschichte und Kunst in und um St. Lambertus. Düsseldorf **1990**. |
| H. **Kisky**: Die Baugeschichte der Lambertuskirche. In: Die Stifts- und Pfarrkirche St. Lambertus, S. 64–83. |
| Fr. **Küch**: Beiträge zur Kunstgeschichte Düsseldorfs [Grabmahl Herzog Wilhelms III. in der Lambertuskirche; Zur Baugeschichte der Andreaskirche]. In: *BGNrh* 11 (**1897**), S. 64–81. |
| Theodor Joseph **Lacomblet**: Die Memorienbücher der Collegiat-Kirchen St. Gereonis zu Cöln, St. Suitberti zu Kaiserswerth und B. Mariä V. zu Düsseldorf. In: Ders. (Hg.): Archiv für die Geschichte des Niederrheins. 3. Bd. Düsseldorf **1860**, S. 107–129. |
| Friedrich **Lau**: Zur Baugeschichte des Turmes der Düsseldorfer Lambertuskirche. In: *DüsseldorfJb* 42 (**1940**), S. 295–297. |
| Clemens **von Looz-Corswarem**: Das Monheimische Gymnasium in Düsseldorf und die geplante Universität zu Duisburg im 16. Jh. In: Meinhard Pohl (Hg.): Der Niederrhein im Zeitalter des Humanismus. Konrad Heresbach und sein Kreis. Bielefeld **1997**, S. 167–186. |
| Clemens **von Looz-Corswarem** (Hg.): Düsseldorf im Kartenbild. Die Entwicklung der Stadt vom 16.–19. Jahrhundert in Karten und Plänen, zugleich ein Nachweis der älteren kartographischen Unterlagen der Stadt. Düsseldorf **1998**. |
| Clemens von Looz-Corswarem: Düsseldorf. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 279–281. |
| Klaus **Müller** : Unter pfalz-neuburgischer und pfalz-bayerischer Herrschaft (1614–1806). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 2: Von der Residenzstadt bis ins 20. Jahrhundert. Düsseldorf 1988, S. 7–312, hier S. 203–214. |
| Norbert **Nussbaum**: St. Lambertus in Düsseldorf. Neuss **1984**. |
| Norbert Nussbaum: Baubeschreibung der Lambertuskirche. In: Katholische Kirchengemeinde St. Lambertus (Hg.)/Hermann J. Richartz (Red.): St. Lambertus – Ons grote Kerk en Düsseldorf. Aufsätze zur Geschichte und Kunst in und um St. Lambertus. Düsseldorf **1990**, S. 82–85. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 90–94. |
| Frommer Reichtum in Düsseldorf. Kirchenschätze aus 10 Jahrhunderten. Katalog der Ausstellung 16.9.–22.10.1978, Stadtgeschichtliches Museum. Düsseldorf **1978**. |
| Hermann J. **Richartz**: Der Kirchenschatz von St. Lambertus, Düsseldorf-Altstadt, hg. von der Kath. Kirchengemeinde der Basilika St. Lambertus, Düsseldorf-Altstadt. Düsseldorf **1989**. |
| Hermann J. Richartz: Basilika St. Lambertus Düsseldorf-Altstadt, hg. von der Kath. Kirchengemeinde der Basilika St. Lambertus. Lindenberg **2004**. |
| Wolf-Rüdiger **Schleidgen**: St. Lambertus/St. Marien. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 60–88. |
| Heinz **Schweitzer**: Zur Identifizierung der in der Fürstengruft der St. Lambertuskirche zu Düsseldorf aufgefundenen Gebeine. Untersuchungen aus dem Institut für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Akademie Düsseldorf. Unter technischer Assistenz von G. Henjes und H. Levermann. Mit einem Nachwort von P. H. Camp. In: *DüsseldorfJb* 50 (**1960**), S. 1–27. |
| Alfred **Strahl** (Bearb.): [Düsseldorfer Trauregister.](http://katalog.ub.uni-duesseldorf.de:80/F/5FJ835PXI4HMAS71AHSXCU2RH1G1NRV26QSGIQ2JFTBUSSY5JF-67000?func=item-global&doc_library=DUE01&doc_number=000318102&year=&volume=&sub_library=X0001) Bd. 5: Basilika St. Lambertus früher Pfarrkirche Sancta Beata Maria Virgine, 14.04.1603–30.10.1728. Düsseldorf 1984; Bd. 6: Basilika St. Lambertus 02.11.1728–31.12.1809; St. Maximilian 19.07.1805–31.12.1809. Düsseldorf **1988**. |
| Wilhelm **Stüwer**: Die Siegel des Stiftes Düsseldorf. Mit einer Siegeltafel. In: *DüssJb* 45 (**1951**), S. 262–268. |
| Erich **Wisplinghoff**: Vom Mittelalter bis zum Ende des Jülich-Klevischen Erbstreits (ca. 700–1614). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 1: Von der ersten Besiedlung zur frühneuzeitlichen Stadt (bis 1614). Düsseldorf **1988**, S. 161–445; hier S. 301–311. |
| I. **Zacher**: Düsseldorfer Friedhöfe und Grabmäler. Begräbniswesen und Brauchtum im 19. Jahrhundert. Düsseldorf **1982**. |
| **Gedruckte Quellen** |
| Dietrich **Höroldt** (Bearb.): Inventar des Archivs der Pfarrkirche St. Lambertus in Düsseldorf. Essen **1963**.  |
| Wolf-Rüdiger **Schleidgen** (Bearb.): Urkundenbuch des Stifts St. Lambertus / St. Marien in Düsseldorf, Bd. 1: Urkunden 1288 – 1500. Düsseldorf **1988**. |

|  |
| --- |
| **Düsseldorf** |
|  **kreuzherren** |
| Patrozinium | St. Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Kreuzherren |
| Gründung | 1443 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| Piet **van den Bosch**: Die Kreuzherrenreform des 15. Jahrhunderts. Urheber, Zielsetzung und Verlauf. In: Kaspar Elm, Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen, Berlin **1989**, 71–82. |
| Stefan **Bringer**: Die Kreuzherren (Ordo Sanctae Crucis). In: Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform 1500–1700. Band 2. Münster **2006** (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung 66), S. 175–192. |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 241–246. |
| Paul **Clemen**: Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Düsseldorf. Düsseldorf **1894**, S. 55. |
| Kaspar **Elm**: Entstehung und Reform des belgisch‑niederländischen Kreuzherrenordens. Ein Literaturbericht. In: *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, Jg. 82, Nr. 3 (**1971**), S. 292–313. |
| Heinz **Finger**: Ein Kölner Missale aus der Düsseldorfer Lambertuskirche. In: *DJb* 64 (**1993**), S. 145–149.  |
| Heinz Finger: Düsseldorfer Bibliotheken des Mittelalters und der frühen Neuzeit. In: Gert Kaiser in Verbindung mit Heinz Finger und Elisabeth Niggemann (Hg.): Bücher für die Wissenschaft. Bibliotheken zwischen Tradition und Fortschritt. Festschrift für Günter Gattermann zum 65. Geburtstag. München **1994**, S. 213–235. |
| Heinz Finger: Die Bestände ehemaliger Kreuzbrüderbibliotheken in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. In: ders. (Hrsg), Bücherschätze der rheinischen Kulturgeschichte. Aus der Arbeit mit den historischen Sondersammlungen der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf 1979 bis 1999 (= Studia humaniora 34). Düsseldorf **2001**, S. 145–162. |
| Günter **Gattermann** (Hg.)/Heinz Finger mit Manfred Neuber, Rudolf Schmitt-Föller und Marianne Riethmüller (Bearb.): Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. Inkunabelkatalog. Wiesbaden **1994**. |
| L. **Greb**: Zwei Gnadenbilder in der St. ‑ Lambertus ‑ Pfarrkirche zu Düsseldorf. In: Leonhard Küppers, Die Gottesmutter. Marienbild in Rheinland und in Westfalen Bd. 1, Recklinghausen 1974, 127–151 (= ND: Katholische Kirchengemeinde St. Lambertus (Hg.)/Hermann J. Richartz (Red.): St. Lambertus – Ons grote Kerk en Düsseldorf. Aufsätze zur Geschichte und Kunst in und um St. Lambertus. Düsseldorf **1990**, S. 125–138). |
| Robert **Haass**: Die spätmittelalterliche Reformbestrebungen im niederländisch‑niederrheinischen Raum und der Kreuzherrenorden. In: *AHVN* 144/145 (**1946/47**), S. 44–62. |
| Robert Haass: Die Kreuzherren in den Rheinlanden (= Rheinisches Archiv 23). Bonn **1932**. |
| Robert Haass: Kreuzbrüder – Kreuzherren. Ein Beitrag zum Wechsel ihrer Bezeichnung und zu ihrer inneren Wandlung. In: *RhVjBll* 3 (**1933**), S. 124–129. |
| Woldemar **Harless**: Ein Gedicht auf die Gründer des Kreuzbrüderklosters zu Düsseldorf. In: *ZBGV* 32 (**1896**), S. 153–160. |
| Elisabeth **Hemfort**: Illuminierte Kreuzherrenhandschriften aus Düsseldorf. Beobachtungen zur Stilkonvention monastischer Buchausstattung im ausgehenden 15. Jahrhundert am Niederrhein. In: *Westfalen* 73 (**1995**), S. 187–211. |
| Bernard **Henrichs** unter Mitwirkung von Karl Josef **Bollenbeck**: Die katholischen Gemeinden des Stadtdekanates Düsseldorf und ihre Kirchenbauten. In: Bernard Henrichs (Hg.): Düsseldorf. Stadt und Kirche. Düsseldorf **1982**, S. 105–106. |
| C. R. **Hermans**: Annales canonicorum regularium S. Augustini ordinis S. crucis Tom. 3, Herzogenbusch **1858**. |
| Dietrich **Höroldt** (Bearb.), Pfarrarchiv St. Lambertus in Düsseldorf (= Inventare Nichtstaatlicher Archive Bd. 9). Essen 1963.  |
| R. **Janssen** (OSC): De orde van het Heilig Kruis op het einde van het Ancien Régime. In: *Clairlieu* 54, (**1996**), S. 3–92. |
| H.–W. **Jegodtka**: Grabstätten in der Kreuzherrenkirche Düsseldorf. In: *Clairlieu* 56 (**1998**), S. 135–154. |
| Dorothea **Kampmann**: Rheinische Monstranzen. Goldschmiedearbeiten des 17. und 18. Jahrhunderts. Rheinbach-Merzbach **1996**. |
| Gerhard **Karpp**: Die Sammlung mittelalterlicher Handschriften in der Universitätsbibliothek Düsseldorf. In: *Westfälische Forschungen* 41 (**1991**), S. 360–378. |
| Gerhard Karpp: Ex parte fratris Jordani**.** Zur Methodik einer spätmittelalterlichenGeheimschrift. In: P. J. Becker u. a. (Hg.): Scrinium Berolinense. Tilo Brandis zum 65. Geburtstag. Berlin **2000**, Bd. I, S. 398–414. |
| Katholische Kirchengemeinde St. Lambertus (Hg.)/Hermann J. Richartz (Red.): St. Lambertus – Ons grote Kerk en Düsseldorf. Aufsätze zur Geschichte und Kunst in und um St. Lambertus. Düsseldorf **1990**. |
| Paul **Kauhausen**: Zur Geschichte der Düsseldorfer Kreuzherrenkirche. In: *Das Tor* Jg. 4, Nr. 7 (**1935**), S. 183–188. |
| Ursula **Klein**: Die Säkularisation in Düsseldorf. In: *AHVN* 109 (**1926**), S. 1–67. |
| Friedrich **Lau:** Geschichte der Stadt Düsseldorf. Erster Band: Von den Anfängen bis 1815. Erste Abteilung: Darstellung. Zweite Abteilung: Urkunden und Akten. Düsseldorf **1921**. |
| Clemens **von Looz-Corswarem**: Düsseldorf. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 280–281. |
| Klaus **Müller**: Düsseldorf. Geschichte von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert, Bd. 2. Düsseldorf **1988**, S. 203–214. |
| Kurt **Niederau**: Genealogisch und heraldisch Bemerkenswertes aus Düsseldorfer Kirchen (Kreuzherrenkirche). In: *DüsseldorfJb* 67 (**1996**), S. 219–249. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 88–90. |
| A. **van de Pasch**:Definities der generale kapittels van de orde van het H. Kruis 1470–1786. Brüssel **1969**. |
| H. **Pfannenschmidt**: Die königliche Landesbibliothek zu Düsseldorf seit der Zeit ihrer Stiftung bis auf die Gegenwart. In: *Archiv für die Geschichte des Niederrheins* 7 (**1870**), S. 371–431. |
| W. **Sauer**: Meister Heinrich Bruynkens, der Maler von Xanten und sein Sohn Lambert, Prior des Kreuzbrüderklosters zu Düsseldorf, 1467 – 1496. In: *BGNrh* 14 (**1900**), S. 215–219. |
| Wolf-Rüdiger **Schleidgen**: Die Kreuzherren in Düsseldorf. In: *Düsseldorfer Jahrbuch* 78 (**2008**), S. 13–51. |
| Wolf-Rüdiger **Schleidgen**: Düsseldorf – Kreuzherren. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 48–59. |
| W. **Schmitz**: Die Kreuzherrenkirche in Düsseldorf. In: Katholische Kirchengemeinde St. Lambertus (Hg.)/Hermann J. Richartz (Red.): St. Lambertus – Ons grote Kerk en Düsseldorf. Aufsätze zur Geschichte und Kunst in und um St. Lambertus., Düsseldorf **1990**, S. 180–188. |
| Edmund **Spohr** (Hg.): Das Theresienhospital. Ein Stück Düsseldorf Stadtgeschichte 1288–1980. Düsseldorf **1980**. |
| Karl Leopold **Strauven**: Die fürstlichen Mausoleen Düsseldorf’s in der St. Lambertuskirche, der Kreuzbrüder und Hof-(St. Andreas)Kirche. Düsseldorf **1879**. |
| Erich **Wisplinghoff**: Vom Mittelalter bis zum Ende des Jülich-Klevischen Erbstreits (ca. 700–1614). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 1: Von der ersten Besiedlung zur frühneuzeitlichen Stadt (bis 1614). Düsseldorf **1988**, S. 161–445, hier S. 311–315. |

|  |
| --- |
| **Düsseldorf** |
|  **kapuziner** |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Kapuziner |
| Gründung | 1617 |
| Aufhebung | 1804 |
| **Literatur** |
| B. Gustav **Bayerle**: Die katholischen Kirchen Düsseldorf's von ihrer Entstehung bis auf die neueste Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt. Düsseldorf **1844**, S. 63 ff. |
| P. Arsenius **Jacobs**: Die Rheinischen Kapuziner 1611 – 1725. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Reform. Münster **1933**, S. 17, 21, 36, 62, 93, 106–108, 131, 135. |
| P. Arsenius Jacobs: Totenbuch der rheinisch-westfälischen sowie der früheren rheinischen und kölnischen Kapuzinerprovinz. Limburg 1933 |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 258–270. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 725–727. |
| Clemens **von Looz-Corswarem**: Düsseldorf. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 282. |
| Kilian **Müller**: Totentafeln der rheinisch-westfälischen Provinz; Necrologium defunctorum hodiernae Dioecesis Moguntinae sacerdotum, qui ab anno 1803 obierunt. Mainz **1927**. |
| Klaus **Müller**: Unter pfalz-neuburgischer und pfalz-bayerischer Herrschaft (1614–1806). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 2: Von der Residenzstadt bis ins 20. Jahrhundert. Düsseldorf **1988**, S. 7–312, hier S. 205–207. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 400. |
| Andreas **Popescu**: Düsseldorf – Kapuziner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 41–44. |

\*\*\*

|  |
| --- |
| **Düsseldorf** |
|  **jesuiten** |
| Patrozinium | St. Andreas |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Jesuiten |
| Gründung | 1619 |
| Aufhebung | 1773 |
| **Literatur** |
| Paul **Bahlmann**: Jesuiten-Dramen der niederrheinischen Ordensprovinz. Leipzig **1896**. |
| B. Gustav **Bayerle**: Die katholischen Kirchen Düsseldorf's von ihrer Entstehung bis auf die neueste Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt. Düsseldorf **1844**, besonders S. 130–169. |
| Joseph **Braun**: Die St. Andreaskirche zu Düsseldorf, ihre Stuckdekoration und ihre Stellung zu den übrigen rheinischen Jesuitenkirchen. In: *Zeitschrift für christliche Kunst* 19 (**1906**), Sp. 75–94.  |
| J. **Braun**: Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten. Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Bd. 1, Freiburg im Breisgau **1908**, besonders S. 199–220. |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**. S. 277–308, 447–468. |
| Irmgard **Büchner**: St. Andreas in Düsseldorf. Neuss **1976**. |
| Paul **Clemen** (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Düsseldorf. Düsseldorf **1894**, S. 25–33. |
| Wilfried **Enderle**: Die Jesuitenbibliothek im 17. Jahrhundert. Das Beispiel der Bibliothek des Düsseldorfer Kollegs 1619–1773. In: *Archiv für die Geschichte des Buchwesens* 41 (**1991**), S. 147–213. |
| Elias **Füllenbach**/Antonin **Walter** (Red.): Die Hofkirche und ihre Schätze. St. Andreas in Düsseldorf. Zum 350. Geburtstag des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz. Düsseldorf **2008**. |
| Bernard **Henrichs** unter Mitwirkung von Karl Josef **Bollenbeck**: Die katholischen Gemeinden des Stadtdekanates Düsseldorf und ihre Kirchenbauten. In: Bernard Henrichs (Hg.): Düsseldorf. Stadt und Kirche. Düsseldorf **1982**, S. 99–101.  |
| G. **Kniffler**: Das Jesuitengymnasium zu Düsseldorf. Ein Beitrag zur Geschichte des Königlichen Gymnasiums zu Düsseldorf. Beilage zum Programm des Königlichen Gymnasiums zu Düsseldorf für das Schuljahr 1891–1892. Düsseldorf **1892**. |
| Clemens **von Looz-Corswarem**: Düsseldorf. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 282. |
| Angelika **Masberg**: Schulalltag im Spiegel zeitgeschichtlicher Entwicklungen. Studien zum Wandel der ältesten höheren Schule in Düsseldorf, des heutigen Görres-Gymnasiums. Düsseldorf **1985**. |
| Klaus **Müller**: Unter pfalz-neuburgischer und pfalz-bayerischer Herrschaft (1614–1806). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 2: Von der Residenzstadt bis ins 20. Jahrhundert. Düsseldorf **1988**, S. 7–312, hier S. 202–215. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 86–88. |
| Nicola **Peczynsky**: Düsseldorf, St. Andreas. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 224–228. |
| Frank **Pohle**: Glaube und Beredsamkeit. Katholisches Schultheater in Jülich-Berg, Ravenstein und Aachen (1601–1817). Münster **2010**. |
| Frank **Pohle**: Düsseldorf – Jesuiten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 29–41. |
| Heinrich **Riemenschneider**: Theatergeschichte der Stadt Düsseldorf. Bd. 1. Düsseldorf **1987**. |
| Heinrich **Thoelen**: Die vier letzten Jesuiten Düsseldorfs. Vier Lebensbilder; eine historische Skizze. Düsseldorf **1891**. |
| Jean **Vallery-Radot**: Le recueil de plans d'édifices de la Compagnie de Jésus conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris. Rom **1960**. |
| Frank **Vogl**: Düsseldorfer Theater vor Immermann. In: *Düsseldorfer Jahrbuch* 36 (**1930/31**), S. 1–180. |
| Gisela **Vollmer**: Beiträge zur Baugeschichte des Düsseldorfer Mausoleums an St. Andreas und zur Wirksamkeit des Architekten Johann Lollio gen. Sadeler am Pfalz-Neuburgischen Hof. In: *Düsseldorfer Jahrbuch* 47 (**1955**), S. 33–41.  |
| Hubert Jakob **Werners**: Fortsetzung der Materialien-Sammlung zur Geschichte Dürens von Bonn, Rumpel und Fischbach. 2. Heft, Düren **1887**, S. 787–792. |
| Jürgen **Wiener**: Düsseldorf – St. Andreas. Passau **1997**. |
| Heinrich **Willemsen**: Aus der Geschichte des Düsseldorfer Gymnasiums. In: *Beiträge zur Geschichte des Niederrheins* 23 (**1910**), S. 218–333. |
| Inge **Zacher** u. a.: Der Hochaltar und die Schatzkammern von St. Andreas. Düsseldorf [**2010**]. |

\*\*\*

|  |
| --- |
| **Düsseldorf** |
|  **CÖlestinerinnen** |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Coelestinerinnen (Annuntiaten) |
| Gründung | 1639 |
| Aufhebung | 1804 |
| Besonderheiten | Das Kloster war bereits 1794 abgebrannt. |
| **Literatur** |
| Günter **Aders**: Zur Geschichte des Hauses Ratinger Straße 15 und seiner Nachbarhäuser. In: *Jan Wellem*, Jg. 32, Nr. 4 (April **1957**) S. 5–8 und Nr. 5 (Mai 1957) S. 9–11. |
| B. G. **Bayerle**: Die katholischen Kirchen Düsseldorfs von der Entstehung bis auf die neueste Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt. Düsseldorf **1844**. |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 308–314. |
| Jörg **Gamer**: Matteo Alberti. Oberbaudirektor des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, Herzogs von Jülich und Berg etc. Düsseldorf **1978**. |
| Ursula **Klein**: Die Säkularisation in Düsseldorf. In: *AHVN* 109, (**1926**), S. 1–67. |
| Clemens **von Looz-Corswarem**: Düsseldorf. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 282. |
| Klaus **Müller**: Unter pfalz-neuburgischer und pfalz-bayerischer Herrschaft (1614–1806). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 2: Von der Residenzstadt bis ins 20. Jahrhundert. Düsseldorf **1988**, S. 7–312, hier S. 202–215. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 85. |
| Heike **Preuss**: Düsseldorf – Cölestinerinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 12–18. |
| Paul **Sültenfuss:** Das neue Düsseldorf nach Schleifung der Wälle. Die Baumeister Adolf von Vagedes – Johann Peter Cremer – Peter Köhler – Karl Friedrich Schinkel – Anton Schnitzler. In: *Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz*, Jg. 17 (**1924**), S. 48–69 |

\*\*\*

|  |
| --- |
| **Düsseldorf** |
|  **karmelitinnen**  |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Unbeschuhte Karmelitinnen |
| Gründung | 1641 |
| Aufhebung | 1831 |
| **Literatur** |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 315–323. |
| Ursula **Klein**: Die Säkularisation in Düsseldorf. In: *AHVN* 109 (**1926**), S. 1–67. |
| Clemens **von Looz-Corswarem**: Düsseldorf. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 280, 282. |
| Klaus **Müller**: Unter pfalz-neuburgischer und pfalz-bayerischer Herrschaft (1614–1806). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 2: Von der Residenzstadt bis ins 20. Jahrhundert. Düsseldorf **1988**, S. 7–312, hier S. 202–215. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 400–401. |
| E. **Rümmler**: Die Carmeliterinnen in Düsseldorf. Aus einer alten Chronik – aufbewahrt bei den Töchtern vom hl. Kreuz im Theresienhospital. In: *Jan Wellem* 37 (**1962**), S. 147–151, 164–169, 184–186; *Jan Wellem* 38 (**1963**), S. 4–6, 21–24, 41–43, 54–58, 71–73, 90f., 103f., 122–125. |
| Edmund **Spohr** (Hg.): Das Theresienhospital. Ein Stück Düsseldorfer Stadtgeschichte 1288–1980. Düsseldorf **1980**.  |
| Edmund **Spohr**: Die Kapelle St. Josef im Theresienhospital (Begleitheft zur Ausstellung im Stadtmuseum Düsseldorf). Düsseldorf **1996**. |

\*\*\*

|  |
| --- |
| **Düsseldorf** |
|  **Cellitinnen** |
| Patrozinium | St. Elisabeth |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Cellitinnen |
| Gründung | 1650 |
| Aufhebung | 1859 |
| **Literatur** |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 323–327. |
| Die Heil-Anstalt für weibliche Kranke im Elisabethen-Kl. bis zum Jahre 1836. Erster Bericht der barmherzigen Schwestern Cellitinnen-Ordens von der Regel des H. Augustin zu Düsseldorf, Düsseldorf o. J. [**1836**]. |
| Hippolyt **Heylot**: Ausführliche Geschichte aller geistlichen und weltlichen Kloster- und Ritterorden für beyderley Geschlecht ..., Bd. 3, Leipzig **1754**, S. 483ff. |
| Ursula **Klein**: Die Säkularisation in Düsseldorf. In: *Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein* 109 (**1926**), S. 1–67. |
| Clemens **von Looz-Corswarem**: Düsseldorf. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 282. |
| Benedikt **Mauer**: Düsseldorf – Cellitinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 9–12. |
| Klaus **Müller**: Unter pfalz-neuburgischer und pfalz-bayerischer Herrschaft (1614–1806). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 2: Von der Residenzstadt bis ins 20. Jahrhundert. Düsseldorf **1988**, S. 7–312, hier S. 202–215. |
| Theodor **Paas**: Das Cellitinnenkloster zur heiligen Maria in der Kupfergasse zu Cöln in seiner geschichtlichen Entwicklung. Köln **1909**.  |
| Henricus **Quodbach**: Regel und Satzungen der so genannten Wart-Schwestern [...], Düsseldorf **1785**, S. 33ff. |
| Edmund **Spohr** (Hg.): Das Theresienhospital. Ein Stück Düsseldorfer Stadtgeschichte 1288–1980. Düsseldorf **1980**.  |

\*\*\*

|  |
| --- |
| **Düsseldorf** |
|  **franziskaner** |
| Patrozinium | St. Anton von Padua |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Franziskanerrekollekten |
| Gründung | 1651; seit 1652 Konvent |
| Aufhebung | 1804 |
| **Literatur** |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**. S. 327–342. |
| Hans J. **Domsta** (Bearb.): Inventar des Archivs der Kölnischen Provinz der Franziskaner im Stadtarchiv Düren. In: *DGbll.* 68 (**1980**), S. 115–157; *DGbll.* 75 (**1986**), S. 37–46. |
| Franziskanerprovinz Düsseldorf (Hg.): 300 Jahre Franziskaner in Düsseldorf 1651 – 1951. Düsseldorf **1951**. |
| Bernard **Henrichs** unter Mitwirkung von Karl Josef **Bollenbeck**: Die katholischen Gemeinden des Stadtdekanates Düsseldorf und ihre Kirchenbauten. In: Bernard Henrichs (Hg.): Düsseldorf. Stadt und Kirche. Düsseldorf **1982**, S. 108–110. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 699–725. |
| Clemens **von Looz-Corswarem**: Düsseldorf. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 280, 282–284. |
| Klaus **Müller**: Unter pfalz-neuburgischer und pfalz-bayerischer Herrschaft (1614–1806). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 2: Von der Residenzstadt bis ins 20. Jahrhundert. Düsseldorf **1988**, S. 7–312, hier S. 202–215. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 86. |
| Nicola **Peczynsky**: Düsseldorf, St. Maximilian. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 228–231. |
| Heike **Preuss**: Düsseldorf – Franziskaner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 19–29. |
| Thomas **Schatten**: Die Max. Geschichte einer Düsseldorfer Kirche. Düsseldorf **1997**. |
| Sonja **Schürmann**: St. Maximilian in Düsseldorf. Neuss **1979**. |

\*\*\*

|  |
| --- |
| **Düsseldorf** |
|  **ursulinen** |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Ursulinen |
| Gründung | 1677 |
| Aufhebung | 1875 |
| Besonderheiten | 1888 Wiederbegründung |
| **Literatur** |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 342–351. |
| Paul **Clemen** (Hg): Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Düsseldorf. Düsseldorf **1894**, S. 54.  |
| P. S. **Elsner** (OFM): Die Ursulinen von St. Salvator. Trier **1913**. |
| Franz Ludwig **Greb**: Die Anfänge der Ursulinen in Düsseldorf. In: Ursulinenkongregation Düsseldorf e. V. (Hg.)/Gisela Patt/Klaus Bahners (Red.): 300 Jahre Ursulinen in Düsseldorf 1681–1981. Düsseldorf **1981**, S. 14–37. |
| Franz Ludwig Greb: Liturgische Geräte und Paramente der Ursulinen. Ihre Bedeutung und ihre Herkunft nach den Aussagen der Chronik. In: Ursulinenkongregation Düsseldorf e. V. (Hg.)/Gisela Patt/Klaus Bahners (Red.): 300 Jahre Ursulinen in Düsseldorf 1681–1981. Düsseldorf **1981**, S. 38–54. |
| Ursula **Klein**: Die Säkularisation in Düsseldorf. In: *AHVN* 109 (**1926**), S. 1–67, hier S. 63–67. |
| Hans Ulrich **Krumme**: Die Geschichte der Ursulinen-Schule in Düsseldorf von den Anfängen bis zum Beginn der preußischen Zeit 1815. In: Ursulinenkongregation Düsseldorf e. V. (Hg.)/Gisela Patt/Klaus Bahners (Red.): 300 Jahre Ursulinen in Düsseldorf 1681–1981. Düsseldorf **1981**, S. 61–94. |
| Hans Ulrich **Krumme**: Graf Schaesbergs Töchter. Annäherung an die pädagogische Realität in der Düsseldorfer und Roermonder Ursulinenschule zu Beginn des 18. Jahrhunderts. In: *DüsseldorfJb* 79 (**2009**), S. 57–119. |
| Hans Ulrich **Krumme**: Die Ursulinen zu Düsseldorf 1677–1709: Quellenlage, politische, ökonomische und spirituelle Rahmenbedingungen ihrer Etablierung in der Residenzstadt; Edition der Chronik, Erweiterung um ausgewählte Quellen und Kommentare. Köln 2013. |
| Klaus **Müller**: Unter pfalz-neuburgischer und pfalz-bayerischer Herrschaft (1614–1806). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 2: Von der Residenzstadt bis ins 20. Jahrhundert. Düsseldorf **1988**, S. 7–312, hier S. 202–215. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 94. |
| Andreas **Rutz**: Bildung – Konfession – Geschlecht. Religiöse Frauengemeinschaften und die katholische Mädchenbildung im Rheinland (16.–18. Jahrhundert) (= Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, 210), Mainz **2006**, S. 247, 251f., 287–289, 344.  |
| Lucia **Schäckel**/Wolfgang **Rosen**: Düsseldorf – Ursulinen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 88–93. |
| Wolfgang **Schaffer**: Schulorden im Rheinland. Ein Beitrag zur Geschichte religiöser Genossenschaften im Erzbistum Köln 1815 – 1875. Köln **1988**, S. 93–104. |
| **Ursulinenkongregation Düsseldorf** e. V. (Hg.)/Gisela Patt/Klaus Bahners (Red.): 300 Jahre Ursulinen in Düsseldorf 1681–1981. Düsseldorf **1981**.  |

|  |
| --- |
| **Düsseldorf-Düsseltal**  |
|  **TRAPPISTEN** |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Trappisten |
| Gründung | 1701/07 |
| Aufhebung | 1803 |
| Besonderheiten | 1701 auf Rheininsel bei Büderich gegründet: 1701 Priorat von Orval in Mönchenwerth (Lörickerwerth); um 1707 nach Düsselthal (Flingern) verlegt. |
| **Literatur** |
| Alt-Düselthal in Bildern und Dokumenten. Eine Übersicht über die vom Stadtarchiv Düsseldorf vom 13.9. bis 16.10.1949 veranstaltete Ausstellung im großen Saal des Stadtarchiv Düsseldorf, Ehrenhof 3, Düsseldorf **1949**. |
| Beschreibung des Klosters la Trappe bei Düsseldorf. In: *Neueste Staats-Anzeigen*, Jg. 1, Heft 2 (**1797**), S. 41–50. |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 352–363. |
| Walther **Föhl**: Lörick und das Löricker oder Mönchenwerth. In: *Büdericher Heimatblätter* 4 (**1962**), S. 27–58. |
| Wilhelm **Geelen**: Beiträge zur Lebens- und Familiengeschichte des Kölner Domherrn Adam Daemen, Ebf. von Adrianopel. In: *Beiträge zur Kölnischen Geschichte, Sprache, Eigenart*, Bd. 3, Heft 13 und 14 (**1918**), S. 24–72. |
| Paul **Kauhausen**: Die alte Abtei Düsseltal. In: *Jan Wellem* 1 (**1926**), S. 73–75.  |
| Clemens Graf von **Looz-Corswarem**: Die „Speckermönche“ in Düsselthal in der öffentlichen Wahrnehmung des 18. Jahrhunderts. In: Jörg Engelbrecht/Stephan Laux (Hg.): Landes- und Reichsgeschichte. FS für Hansgeorg Molitor zum 65. Geburtstag. Bielefeld **2004**, S. 261–280.  |
| F. Everhard **von Mering**: Die Abtei Düsselthal. In: Geschichte der Burgen, Rittergüter, Abteien und Klöster in den Rheinlanden und den Provinzen Jülich, Cleve, Berg und Westphalen, XI. Heft. Köln **1855**, S. 1–6. |
| Hans Mosler: Die Altenberger Kl.familie. Begründung, Zerfall, Wiederaufbau. In: *AHVN* 153/154 (1953), S. 49–93. |
| NN: Die Abtei Düsselthal. In: *DJb* 3 (1888), S. 454–458.  |
| NN: Beschreibung des Klosters la Trappe bei Düsseldorf. In: *Neueste Staats-Anzeigen*, Jg. 1, Bd. 2, Heft 1 (1797) S. 41–50. |
| NN: Geistliche Orden in Düsseldorf zur Zeit der Säkularisation. In: *Das Tor,* *Düsseldorfer Heimatbll.*, 18. Jg. (1952), S. 134–137. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 94–96. |
| Orval, neuf siecles d'histoire 1070–1970. Ausstellungskatalog. Orval **1970**, S. 66. |
| Klaus **Reinecke**: Düsselthal. In: Peter Pfister (Hg): Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachigen Raum. 2. Aufl. Strasbourg. 1998, S. 314–315. |
| Rudolf **Weber**: Als die Mönche Mönchenwerth verließen. Jan Wellem schenkte 1707 den Trappisten Alt-Düsselthal. In: *Das Tor* 24 (**1958**), S. 76–77.  |

|  |
| --- |
| **Düsseldorf - Benrath** |
|  **Kapuziner**  |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Kapuziner |
| Gründung | 1682 |
| Aufhebung | 1804 |
| Besonderheiten | Missionsstation, die von Düsseldorf aus beschickt wurde |
| **Literatur** |
| P. Arsenius **Jacobs**: Die Rheinischen Kapuziner 1611–1725. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Reform. Münster **1933**, S. 17, 20, 36. |
| E. B.: Die ehemalige Schwarze Kapelle zu Benrath. (= *Monatsschrift des Bergischen Geschichtsverein,* 5. Jg., **1898**). |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Köln **2001**, S. 271–273, 585–590. |
| P. Arsenius **Jacobs**: Die rheinischen Kapuziner 1611–1725. Ein Beitrag zur kath. Reform. (= Reformationsgeschichtliche Studien u. Texte, Heft 62). Münster **1933**. |
| P. Arsenius Jacobs: Totenbuch der rhein.-westfälischen sowie der früheren rhein. und kölnischen *K.*prov. Limburg **1933**. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 469–470, 932–936. |
| Clemens **Looz-Corswarem**: Düsseldorf-Düsseltal – Trappisten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 99–106. |
| Irene **Markowitz**: 325 Jahre Wallfahrt zur Schwarzen Muttergottes von Benrath. 1677–2002, 2. Auflage, Düsseldorf **2002**. |
| Gerd **Müller** (Hg.): Chronik der kath. Kirchengemeinde Hilden (1651–1955). Hilden **1988** (= Niederbergische Beiträge 52). |
| Kilian **Müller** OFMCap.: Zur Geschichte der Wallfahrt Maria Einsiedeln und der apostolischen Mission in Benrath **1927**. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 394. |
| Odilo **Ringholz**: Wallfahrtsgeschichte unserer lieben Frau von Einsiedeln. Freiburg **1896**. |
| Barbara **Schildt-Specker**: Düsseldorf-Benrath – Kapuziner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 93–99. |
| Anton **Schneider**: Geschichte von Hilden und Haan. **1900**, S. 152ff. |
| Karl Leopold **Strauven**: Historische Nachrichten über Benrath. In: *ZBGV* 10 (**1874**), S. 49–75. |

|  |
| --- |
| **Düsseldorf-Gerresheim** |
|  **STIFT** **Gerresheim** |
| Patrozinium | St. Hippolyt / St. Salvator / St. Margareta |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Kanonissenstift |
| Gründung | Ende 9. Jahrhundert  |
| Aufhebung | 1803 |
| **Literatur** |
| Irmingard **Achter**: Zur staufischen Stiftskirche in Düsseldorf-Gerresheim. In: Beiträge zur rheinischen Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Die KD des Rheinlandes, BH 16. Düsseldorf **1970**, S. 29–56.  |
| Irmingard **Achter**: Die Stiftskirche und ihre alte Ausstattung. In: Hugo Weidenhaupt (Hg.): Gerresheim 870 bis 1970 Düsseldorf **1970**, S. 41–119. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 30. |
| Karl Heinz **Bott** (Red.)/ Stadtsparkasse Düsseldorf (Hg.): Geresheim und seine Basilika. Festschrift zum 750-jährigen Bestehen der Gerresheimer Stiftskirche. Düsseldorf **1986**. |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 61–77, 569–582. |
| Michael **Buhlmann**: Düsseldorf-Gerresheim – Stift Gerresheim. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 111–125. |
| Paul **Clemen** (Hg): Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Düsseldorf. Düsseldorf **1894**, S. 91–108. |
| Arnold **Dresen**: Memoiren des Stiftes Gerresheim. In: *DüssJb* 34 (**1928**), S. 155–179. |
| Arnold **Dresen**: Das Abteihaus in Gerresheim und seine Inneneinrichtung (1685). In: *DüsseldorfJb* 35 (**1929**), S. 1–23. |
| Arnold **Dresen**: Die Feier des Hochfestes der Stiftskirche zu Gerresheim. In: *AHVN* 115 (**1929**), S. 205–219. |
| Arnold **Dresen**: Die Säkularisation des Stiftes Gerresheim und ihre Auswirkungen. In: *AHVN* 123 (**1933**), S. 98–135. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 28–29. |
| Günter **Gattermann** (Hg.)/Heinz **Finger** /Marianne **Riethmüller** u. a. (Bearb.): Handschriftencensus Rheinland. Erfassung mittelalterlicher Handschriften im rheinischen Teil von Nordrhein-Westfalen mit einem Inventar. Wiesbaden **1993**, S. 482–483. |
| F. **Gorrissen**: Unsere liebe Frau von Gerresheim, ein Werk des Bildschnitzers Kersten Woyers. In: *WRJb* 28 (**1966**), S. 255–257. |
| Woldemar **Harless** (Bearb.): Heberegister des Stifts Gerresheim aus dem XIII. und XIV. Jahrhundert. In: Theodor Joseph Lacomblet: Archiv für die Geschichte des Niederrheins, Bd. 6. Köln **1867/68**, S. 111–144. |
| Woldemar **Harless**: Urkunden des Stiftes und der Stadt Gerresheim. In: *ZBGV* 6 (**1869**), S. 77–95. |
| Bernard **Henrichs** unter Mitwirkung von Karl Josef **Bollenbeck**: Die katholischen Gemeinden des Stadtdekanates Düsseldorf und ihre Kirchenbauten. In: Bernard Henrichs (Hg.): Düsseldorf. Stadt und Kirche. Düsseldorf **1982**, S. 139–141.  |
| Karl Bernd **Heppe**: Düsseldorf-Gerresheim. Neuss **1990** (Neuss 21994). |
| Hans Erich **Kubach**/Albert **Verbeek**: Romanische Baukunst an Rhein und Maas. Katalog der vorromanischen und romanischen Denkmäler, Bd. 1, Berlin **1976**, S. 316–321. |
| Ivonne **Jerzyk**: Düsseldorf-Gerresheim, St. Margareta, Pfarrkirche (ehem. Stiftskirche). In: Hiltrud Kier / Marianne Gechter (Hg.): Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen. Regensburg **2004**, S. 44–45. |
| Johann Hubert **Kessel**: Der selige Gerrich. Stifter der Abtei Gerresheim. Düsseldorf **1877**. |
| Johann Hubert **Kessel**: Die Stiftung der Abtei Gerresheim. In: *Picks Monatsschrift* 3 (**1877**), S. 240–269. |
| F. **Lau**: Geschichte der Stadt Düsseldorf, Bd. 1: Von den Anfängen bis 1815, Düsseldorf **1921** [ND Düsseldorf 1980], S. 256–264. |
| Clemens **von Looz-Corswarem**: Düsseldorf-Benrath. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 297. |
| Hans **Merian**: Das staufische Stiftsgebäude in Gerresheim. In: Beiträge zur rheinischen Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Die KD des Rheinlandes, BH 16. Düsseldorf **1970**, S. 57–90. |
| Hanns Peter **Neuheuser**: Das Gerresheimer Evangeliar. Köln **1986**.  |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 160–166. |
| Nicola **Peczynsky**: Düsseldorf-Gerresheim, St. Margareta. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 216–220. |
| A. **Potthast**: Die Stiftskirche in Gerresheim. In: *Monatsschrift des Bergischen Geschichtsvereins* 6 (**1899**), S. 101–106. |
| Guido **Rotthoff**: Zur Datierung des Gericus-Sarkophags in der Gerresheimer Basilika. In: *DüsseldorfJb* 79 (**2009**), 311–314. |
| Klaus **Saeger**: Düsseldorf-Gerresheim: Basilika St. Margareta. Regensburg **2001**.  |
| L. **Santifaller**: Die Preces primariae Maximilians I. Auf Grund der Maximilianischen Registerbücher des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs. In: Ders. (Hg.): FS zur Feier des zweihundertjährigen Bestandes des Haus-, Hof- und Staatsarchivs. Bd. 1, Wien **1949**, S. 578–661, Nr. 419. |
| E. **von Schaumburg**: Zur Geschichte des Stiftes Gerresheim. In: *ZBGV* 15 (**1879**), S. 29–69. |
| O. **Schmithals**: Drei freiherrliche Stifter am Niederrhein. In: *AHVN* 84 (**1907**), S. 103–180, hier S. 165–180. |
| H. **Schubert**: Kleine Beiträge zur Geschichte der Stadt Gerresheim im Mittelalter. In: *DüssJb* 24 (**1911**), S. 119–146 |
| H. Schubert: Die ersten Kirchen in Gerresheim. In: *DüssJb* 49 (**1959**), S. 143–175. |
| Stadtmuseum Düsseldorf (Hg.): Stadt und Stift Gerresheim. Ausstellungskatalog. Düsseldorf **1970**. |
| Josef **Steinbach**, Die Äbtissinnen des hochadligen Kanonissenstifts St. Hippolytus in Gerresheim. In: Bott: Gerresheim und seine Basilika, S. 269–273. |
| Hugo **Weidenhaupt**: Das Kanonissenstift Gerresheim 870–1400. In: *DüssJb* 46 (**1954**), S. 1–120. |
| Hugo Weidenhaupt (Hg.): Gerresheim 870–1970. Beiträge zur Orts- und Kunstgeschichte, Düsseldorf **1970**. |
| Hugo Weidenhaupt: Aus Düsseldorfs Vergangenheit. Aufsätze aus vier Jahrzehnten, Düsseldorf **1988**. |
| Hugo Weidenhaupt (Bearb.): Gerresheim. Rheinischer Städteatlas, Bd. 59, Köln/Bonn **1994**. |
| Erich **Wisplinghoff**: Vom Mittelalter bis zum Ende des Jülich-Klevischen Erbstreits (ca. 700–1614). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 1: Von der ersten Besiedlung zur frühneuzeitlichen Stadt (bis 1614). Düsseldorf **1988**, S. 161–445; hier S. 367–380. |

|  |
| --- |
| **Düsseldorf-Gerresheim** |
|  **Katharinenberg** |
| Patrozinium | St. Katharina |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | 1450  |
| Aufhebung | 1833/34 |
| **Literatur** |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 246–254. |
| Paul **Clemen** (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Kreises Düsseldorf (= Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Bd. 3), Düsseldorf **1894**, S. 105. |
| Sybille **Fraquelli**: Pfarrarchiv Gerresheim, St. Margareta. Findbuch. Köln **2008**. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 160. |
| Christian **Reinicke**: Säkularisation und kirchliche Archive im Rheinland. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen (Hgg.): Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland, Essen 2002, S. 105–119; hier S. 107. |
| Andreas **Rutz**: Bildung – Konfession – Geschlecht. Religiöse Frauengemeinschaften und die katholische Mädchenbildung im Rheinland (16.–18. Jahrhundert) (= Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, 210), Mainz **2006**, S. 168–174, 286–290, 302, 324, 352ff. |
| Charles **Schmidt**: Das Großherzogtum Berg 1806–1813. Eine Studie zur französischen Vorherrschaft in Deutschland unter Napoleon I. (= Bergische Forschungen 27). Neustadt/Aisch 1999, S. 463. |
| Peter **Stegt**: Die Auflösung des Klosters Katharinenberg 1834. In: Ders.: Gerresheim 1806–1909. Fünf Aufsätze zur Geschichte Gerresheims zwischen Säkularisation und Eingemeindung nach Düsseldorf. Eigenverlag Düsseldorf **2006**. [Ein Exemplar ist im Pfarrarchiv St. Margareta, Gerresheim einsehbar], S. 7–11. |
| Josef **Steinebach**: 1450 stiftete Katharina Grubben das Kloster Katharinenberg. In: *Rund um den Quadenhof. Heimatzeitschrift des Bürger- und Heimatvereins Gerresheim* 43,2 (**1992**), S. 17–19. |
| Heinrich **Strangmeier**: Urkundliche Einträge zur Familien-, Höfe- und Siedlungsgeschichte von Hilden und Umgebung. In: *Hildener Jahrbuch* 8 (**1960**), S. 140–198; hier S. 155, Nr. 31. |
| Jakob **Torsy**: Der Regularklerus in den Kölner Bistumsprotokollen 1661-1825, 2. Teil (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 19), Siegburg **1985**, S. 13f. |
| Hugo **Weidenhaupt**: Stift und Stadt Gerresheim bis zur Säkularisation. Ders. (Hg.): Gerresheim 870–1970. Beiträge zur Orts- und Kunstgeschichte, 2. Aufl., Düsseldorf **1971**, S. 9–29. |
| Hugo Weidenhaupt: Gerresheim (= Rhein. Städteatlas, XI, Nr. 59). Bonn **1994**, S. 12  |
| Erich **Wisplinghoff**: Vom Mittelalter bis zum Ende des Jülich-Klevischen Erbstreits (ca. 700–1614). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 1: Von der ersten Besiedlung zur frühneuzeitlichen Stadt (bis 1614). Düsseldorf **1988**, S. 161–445; hier S. 380–382. |
| Nora **Witt**: Düsseldorf-Gerresheim – Katharinenberg. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 107–111.  |

|  |
| --- |
| **Düsseldorf-Kaiserswerth** |
|  **St. Suitbertus**  |
| Patrozinium | St. Suitbertus |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Benediktiner // Kollegiatstift |
| Gründung | um 695 |
| Aufhebung | 1803 |
| Besonderheiten | Seit vor 1050 Kollegiatstift |
| **Literatur** |
| Irmingard **Achter**: Düsseldorf-Kaiserswerth. 3. verb. Aufl. Neuss **1994**. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 32. |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 17–51. |
| Peter **Dohms**: Kloster bzw. Stift Kaiserswerth und der Raum Lank. In: Michael Regenbrecht im Auftrag des Heimatkreises Lank e. V. (Hg.): 1100 Jahre Langst-Kierst und Ilverich 904 – 2004. Die Geschichte zweier Dörfer im Rheinbogen. Meerbusch **2004**, S. 52–73. |
| Peter und Wiltrud **Dohms**: Der angelsächsische Missionsbischof Suitbertus und seine Verehrung im Raum Lank. In: Michael Regenbrecht im Auftrag des Heimatkreises Lank e. V. (Hg.): 1100 Jahre Langst-Kierst und Ilverich 904 – 2004. Die Geschichte zweier Dörfer im Rheinbogen. Meerbusch **2004**, S. 74–92. |
| Hans J. **Domsta**: Ergänzungen zur Kaiserswerther Propstliste. In: *DüsseldorfJb* 54 (**1972**), S. 130–132.  |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 35. |
| Franz **Flaskamp**: Suidbrecht, Apostel der Brukterer, Gründer von Kaiserswerth. Duderstadt **1930**. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 353–356. |
| Dieter **Großmann**: Hanc templi partem Gernandus reparat. Zur Baugeschichte der Stiftskirche in Kaiserswerth. In: *WRJb* 46 (**1985**), S. 367–375. |
| Bernard **Henrichs** unter Mitwirkung von Karl Josef **Bollenbeck**: Die katholischen Gemeinden des Stadtdekanates Düsseldorf und ihre Kirchenbauten. In: Bernard Henrichs (Hg.): Düsseldorf. Stadt und Kirche. Düsseldorf **1982**, S. 124–127.  |
| Reinhold **Kaiser**: Kaiserswerth (= Rhein. Städteatlas, VIII, Nr. 46). Bonn **1985**.  |
| Mike **Kunze**: Der Fronhof des Stiftes Kaiserswerth zu Lank. Geschichte und Bewohner. In: *D´r bott. Länkter Heimatblätter* 7, S. 206.  |
| Clemens **von Looz-Corswarem**: Düsseldorf-Kaiserswerth. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 299–300. |
| Theodor Joseph **Lacomblet**: Die Memorienbücher der Collegiat-Kirchen St. Gereonis zu Cöln, St. Suitberti zu Kaiserswerth und B. Mariä V. zu Düsseldorf. In: Ders. (Hg.): Archiv für die Geschichte des Niederrheins. 3. Bd. Düsseldorf **1860**, S. 107–129. |
| Rolf **Nagel**: Das Gerichtssiegel des Stifts Kaiserswerth (mit 1 Abb.). In: *DüsseldorfJb* 62 (**1990**), S. 235. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 196–200. |
| Wolfgang **Pagenstecher**: Eine Instandsetzung des Inventars des Domes in Kaiserswerth im Jahre 1789. In: *DüsseldorfJb* 42 (**1940**), S. 273–275. |
| Wolfgang **Pagenstecher**: Burggrafen- u. Schöffensiegel von Kaiserswerth (Mit 27 Siegel- und Signettafeln). In: *DüsseldorfJb* 44 (**1947**), S. 117–154. |
| Emil **Pauls**: Zur Geschichte der Suitbertus- und Willeicus-Reliquien in Kaiserswerth. In: *AHVN* 63 (**1896**) S. 54–62. |
| Nicola **Peczynsky**: Düsseldorf-Kaiserswerth, St. Suitbertus. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 220–224. |
| Heike **Preuss**: Düsseldorf-Kaiserswerth – St. Suitbertus. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 132–146. |
| Otto R. **Redlich**: Die Bedeutung von Stift und Burg Kaiserswerth für Kirche und Reich. In: *AHVN* 115 (**1929**), S. 61–75.  |
| Paul **Redlich**: Ein Inventar der Suitbertuskirche zu Kaiserswerth vom Jahre 1803. In: *BGNrh* 14 (**1900**), S. 199–209. |
| Knut **Schäferdiek**: Suidberth von Kaiserswerth. In: *DüsseldorfJb* 66 (**1995**), S. 1–21. |
| Nicola **Senger**: St. Suitbert in Kaiserswerth. Köln **1999**. |
| Walter **Sölter**: Die Kirche St. Suitbertus in Kaiserswerth. Diss. Berlin **1962**.  |
| Stadtmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): 800 Jahre Stadt Kaiserswerth (Ausstellungskatalog). Düsseldorf **1980**. |
| Günther **Stick**: Das Kollegiatstift St. Suitbertus zu Kaiserswerth von der Gründung bis zum Ausgang des Mittelalters (maschinenschriftl. Diss. Bonn **1955**). |
| Dieter **Weber**: Der Grabungsbefund auf dem Stiftsplatz in Kaiserswerth. Versuch einer Deutung (mit 7 Abb.). In: *DüssJb* 61 (**1988**), S. 221–230. |
| Christa-Maria **Zimmermann**: Ein Millionär aus Kaiserswerth. Die ungewöhnliche Karriere des Kanonikers Hermann von Goch. In: *Heimat-Jb. Wittlaer* (**2005**), S. 115–123.  |
| **Gedruckte Quellen** |
| Heinrich **Kelleter** (Bearb.): Urkundenbuch des Stiftes Kaiserswerth. Bonn **1904**. |
| Theodor Joseph **Lacomblet**: Memorienbuch des Canonichenstifts S. Suidberti zu Kaiserwerth. In: Ders.: Archiv für die Geschichte des Niederrheins, Bd. 3. Düsseldorf **1860**, S. 117–126. |
| Johannes **Ramackers**: Das Memorienbuch des Stiftes Kaiserswerth. In: *AHVN* 131 (**1937**), S. 151–162. |
| Paul **Redlich**: Ein Inventar der Suitbertuskirche zu Kaiserswerth vom Jahre 1803. In: *DüssJb* 14 (**1900**), S. 199–209.  |
| G. **Rotthoff**: Inventar des Archivs der Pfarrkirche St. Suitbertus in Kaiserswerth. Essen **1961**. |
| Erich **Wisplinghoff**: Vom Mittelalter bis zum Ende des Jülich-Klevischen Erbstreits (ca. 700–1614). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 1: Von der ersten Besiedlung zur frühneuzeitlichen Stadt (bis 1614). Düsseldorf **1988**, S. 161–445. |

|  |
| --- |
| **Düsseldorf-Kaiserswerth** |
|  **kapuziner** |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Kapuziner |
| Gründung | 1657 |
| Aufhebung | 1803; 1834/36 |
| **Literatur**  |
| Irmingard **Achter** / W. **Hümmerich**: Das ehemalige Kapuzinerkloster in Kaiserswerth – ein Baudenkmal in Gefahr? In: *Das Tor – Düsseldorfer Heimatblätter* 47 (**1981**), S. 167–172. |
| Bruno **Bauer**: Aus der Chronik des Kapuzinerklosters in Kaiserswerth. Zeitgeschehen aus 150 Jahren. Natur- und Kriegsereignisse – Suitbertus-Feierlichkeiten. In: *Heimat-Jb. Wittlaer* (**1997**), S. 62–78.  |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 32. |
| P. Arsenius **Jacobs**: Die Rheinischen Kapuziner 1611 – 1725. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Reform. Münster **1933**, S. 17, 28. |
| Bruno **Bauer**: Aus der Chronik des Kapuzinerklosters in Kaiserswerth: Zeitgeschehen aus 150 Jahren: Natur- und Kriegsereignisse – Suitbertus-Feierlichkeiten. In: *Heimat-Jb. Wittlaer* 18 (**1997**) S. 62–78. |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 273–277. |
| Peter **Eschbach**: Aus einer Chronik des Kapuzinerklosters zu Kaiserswerth. In: *BGNrh* 7 (**1893**), S. 137–200. |
| W. **Hiß**: Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Kapuzinerklosters Kaiserswerth. In: Heimatkundliches in und um Kaiserswerth 7 (**1973**). |
| Reinhold **Kaiser**: Kaiserswerth (= Rhein. Städteatlas, VIII, Nr. 46). Bonn **1985**. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 972–973. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 196. |
| Katharina **Richter**: Düsseldorf-Kaiserswerth – Kapuziner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 125–132. |

|  |
| --- |
| **Düsseldorf-Unterrath** |
|  **Klausnerinnen/Franziskanerterziarinnen** |
| Diözese | Köln |
| Orden / Stift | Klausnerinnen / Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | vor 1347 |
| Aufhebung | 1811 |
| Besonderheiten | Seit vor 1347 Klauserinnen. Seit vor 1458 Franzisanerterziarinnen |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| Ulrich **Brzosa**: Die Geschichte der katholischen Kirche in Düsseldorf. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 254–258. |
| Clemens **von Looz-Corswarem**: Düsseldorf-Benrath. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 301. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 270–271. |
| Matthias **Schrör**: Düsseldorf-Unterrath – Klausnerinnen/Franziskanerterziarinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 146–149. |
| Erich **Wisplinghoff**: Vom Mittelalter bis zum Ende des Jülich-Klevischen Erbstreits (ca. 700–1614). In: Hugo Weidenhaupt im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf (Hg.): Düsseldorf. Geschichte der Stadt von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. Band 1: Von der ersten Besiedlung zur frühneuzeitlichen Stadt (bis 1614). Düsseldorf **1988**, S. 161–445; hier S. 386–388. |

|  |
| --- |
| **Duisburg** |
|  **Johanniter** |
| Diözese | Essen |
| Orden / Stift | Johanniter |
| Gründung | vor 1153/45 |
| Aufhebung | 1803 |
| **Literatur** |
| Heinrich **Averdinck**: Geschichte der Stadt Duisburg bis zur endgültigen Vereinigung mit dem Hause Hohenzollern (1666). Duisburg **1894**. |
| August Christian **Bohrheck**: Versuch einer Geschichte der Stadt Duisburg am Rhein. Nachdruck der Ausgabe von 1800. Duisburg 1976. |
| Ludger **Heid**/Hans-Georg **Kraume**/Karl **Lerch** u. a.: Kleine Geschichte der Stadt Duisburg. Von den Anfängen bis zu den 80er Jahren; 4. unveränd. Aufl., Duisburg **1996**. |
| Markus **Hellemanns**: Duisburg – Johanniter. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 159–163. |
| Anton **Jux**: Die Johanniter-Kommende Herrenstrunden nebst Pfarrgeschichte. Bergisch Gladbach **1956**, S. 21. |
| Joseph **Milz**: Duisburg. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 254. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 186. |
| Peter **Opladen** (Nach einem Ms. bearb. und hg. von Hans-Ludwig Arnold): Kommende und Pfarre Herrenstrunden in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Odenthal-Eikamp **1998**, S. 7. |
| Walter **Ring**: Heimatchronik der Stadt Duisburg. Mit Beträgen von Erich Schwoerbel und L. Kalthoff. Köln **1954**. |
| Walter Gerd **Rödel**: Das Großpriorat Deutschland des Johanniter-Ordens im Übergang vom Mittelalter zur Reformation (an Hand der Generalvisitationsberichte von 1494/95 und 1540/41). Diss. phil. Mainz **1965**, S. 360–364. |
| Adam **Wienand**: Die Kommende Duisburg. In: Der Johanniterorden – Der Malteserorden. Köln **1970**, S. 366f. |

|  |
| --- |
| **Duisburg** |
|  **Deutscher Orden** |
| Diözese | Essen |
| Orden / Stift | Deutscher Orden |
| Gründung | vor 1252  |
| Aufhebung | 1803 |
| **Literatur** |
| Heinrich **Averdunk**: Geschichte der Stadt Duisburg bis zur endgültigen Vereinigung mit dem Hause Hohenzollern (1666), Duisburg **1894**, S. 170 ff. |
| Heinrich **Averdunk**/Walter **Ring**: Geschichte der Stadt Duisburg². Ratingen **1949**, S. 154 ff. |
| Paul **Clemen** (Hg.): Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Bd. II, 2: Die Kunstdenkmäler der Stadt Duisburg und der Kreise Mülheim an der Ruhr und Ruhrort. Düsseldorf **1893**, S. 18. |
| Emil **Dösseler**: Inventar der Quellen zur Westfälischen Geschichte im Staatsarchiv Düsseldorf mit besonderer Berücksichtigung der Personen- und Höfegeschichte, Düsseldorf **1952**, S. 58. |
| Hans-Jürgen **Dorn**: Die Deutschordensballei Westfalen. Von der Reformation bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1809. Marburg **1978**. |
| Hans-Jürgen Dorn: Welheim – Deutscher Orden. In: Karl Hengst (Hg.): Westfälisches Klosterbuch. Lexikon der vor 1815 errichteten Stifte und Klöster von ihrer Gründung bis zur Aufhebung. Teil 2: Ahlen – Mülheim. Münster **1994**, S. 445–449. |
| Thorsten **Fischer**: Düsseldorf – Deutscher Orden. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 150–152. |
| K. **Förster**: Die wirtschaftliche Lage der Deutsch-Ordensballei Westfalen im 18. Jahrhundert. Diss. phil. Münster **1915**, S. 29 ff.  |
| Hans- Otto **Linnhoff**: Das Wirken des Malteserordens in Duisburg. In: *Münster am Hellweg* 49 (**1996**) S. 76–85. |
| Joseph **Milz**: Duisburger Topographie im 16. Jh. Duisburg **2005** (= Duisburger Forschungen 52), S. 337f. |
| Joseph Milz: Duisburg. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 253. |
| Günter **von Roden**: Geschichte der Stadt Duisburg, Bd. 1. Duisburg **1970**, S. 102, 240–244, 265, 267. |
| Hans-Peter **Schletter**: Die Duisburger Salvatorkirche. Von der Pfalzkapelle zur „Groote Kerk“ des Bürgertums. Ergebnisse der Ausgrabungen von 1956, 1960 und 2000. In: *Duisburger Forschungen* 57 (**2010**) S. 23–247. |

|  |
| --- |
| **Duisburg** |
|  **minoriten** |
| Diözese | Essen |
| Orden / Stift | Minoriten |
| Gründung | Vor 1265 |
| Aufhebung | 1831  |
| Besonderheiten | 1580 – 1582 Franziskanerterziarinnen; 1582 – 1615 von Zisterzienserinnen aus Duissern genutzt. |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| Thorsten **Fischer**: Duisburg – Minoriten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 163–168. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 728–745. |
| Joseph **Milz**: Duisburg. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 253, 255. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 401–402. |
| Peter **Opladen**: Die Minoriten in Duisburg (1265 – 1832). Emmerich **1940**.  |
| Egon **Verheyen**: Die Minoritenkirche zu Duisburg. Neue Untersuchungen zu ihrer Geschichte. Duisburg **1959**. |

|  |
| --- |
| **Duisburg** |
|  **Franziskanerterziarinnen**  |
| Patrozinium | St. Katharina |
| Diözese | Essen |
| Orden / Stift | Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | vor 1289 |
| Aufhebung | 1637 |
| **Literatur** |
| Nach Vorarbeiten von Simone Frank: Redaktion (Wolfgang Rosen): Duisburg – Franziskanerterziarinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 155–159. |
| Heinrich **Averdunk**: Geschichte der Stadt Duisburg, neu bearbeitet von Walter Ring mit 11 Abb. und 3 Plänen. Ratingen **21949**. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| Regine **Jägers**: Duisburg im 18. Jh. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 123. |
| Kurt **Niederau**: Urkunden des Katharinenkoster in Duisburg anno 1581. In: *Duisburger Forschungen* 45 (**2000**), S. 39–66. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 97. |
| Günter **von Roden**: Geschichte der Stadt Duisburg. 1. Das alte Duisburg von den Anfängen bis 1905. Duisburg **1970**, S. 55, 248, 254, 268, 270. |
| Carl **Wilkes** (Bearb.) unter Mitarbeit von Walter **Schmidt**: Inventar des Archivs der Evangelischen Gemeinde Duisburg mit einem Anhang über das Archiv des Katharinenklosters zu Duisburg. Duisburg **1941**, S. XXV–XXVIII und 197–260. |
| B. **Zytur**: Das ehem. Katharinenkloster in der Beekstr. In: *Missener Volks-Zeitung*, Nr. 22 (**1936**). |

|  |
| --- |
| **Duisburg** |
|  **Elisabethenberg** |
| Diözese | Essen |
| Orden / Stift | Beginen // Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | 1454 |
| Aufhebung | 1811 |
| **Literatur** |
| **Averdunk**: Geschichte der Stadt Duisburg, 1894, S. 199ff. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28–29. |
| Manuel **Hagemann**: Duisburg – Elisabethenberg. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 152–155. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 97. |

|  |
| --- |
| **Duisburg** |
|  **petersthal**  |
| Patrozinium | St. Peter |
| Diözese | Essen |
| Orden / Stift | Minoritenterziarier / Kreuzherren |
| Gründung | 1454 |
| Aufhebung | 1814 |
| Besonderheiten | Seit 1498 Kreuzherren |
| **Literatur** |
| Heinrich **Averdunk**: Das Kreuzbrüderkloster Petersthal. In: Geschichte der Stadt Duisburg bis zur endgültigen Vereinigung mit dem Hause Hohenzollern (1666). Duisburg **1894**, S. 187–190. |
| Heinrich Averdunk/W. Ring: Die kath. Gemeinde vom Ende des 13. Jahrhunderts bis 1831. In: Ders./Walter Ring (Hg.): Geschichte der Stadt Duisburg. Essen 1927, S. 171f. |
| Heinrich Averdunk/W. Ring: Die ältesten Kirchen. Die kath. Orden, Konvente und Bruderschaften. In: Geschichte der Stadt Duisburg. Ratingen 1949, S. 162f. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 29. |
| Jörg **Franzkowiak**: Duisburg – Petersthal. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 169–172. |
| Robert **Haass**: Die Kreuzherren in den Rheinlanden. Bonn **1932**, S. 218–224. |
| Regine **Jägers**: Duisburg im 18. Jh. Sozialstruktur und Bevölkerungsbewegung einer niederrhein. Kleinstadt im Ancien Régime (1713–1714). Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 77, 140. |
| Joseph **Milz**: Duisburg (RSA IV, Nr. 21). 2. verbesserte und ergänzte Aufl. **1985**, S. 16. |
| Joseph Milz: Duisburg. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 255. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 97–98. |
| Günter **von Roden**: Geschichte der Stadt Duisburg I. Das alte Duisburg von den Anfängen bis 1905. Duisburg **1970**, S. 250f.  |

|  |
| --- |
| **Duisburg-Duissern** |
|  **Zisterzienserinnen (Via coeli)** |
| Diözese | Essen |
| Orden / Stift | Zisterzienserinnen |
| Gründung | 1234 |
| Aufhebung | 1806 (1587 zerstört; 1590 Abbruch der Ruinen; 1582: Umsiedlung in das leerstehende Minoritenkloster nach Duisburg; 1608: Klosterneubau) |
| **Literatur** |
| Heinrich **Averdunk**: Geschichte der Stadt Duisburg bis zur endgültigen Vereinigung mit dem Hause Hohenzollern (1666). Duisburg **1894**. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 29. |
| August Christian **Borheck**: Versuch einer Geschichte der Stadt Duisburg am Rhein. Nachdruck der Ausgabe von 1800. Duisburg **1976**.  |
| Ludger **Heid**/Hans-Georg **Kraume**/ Karl **Lerch** u. a.: Kleine Geschichte der Stadt Duisburg. Von den Anfängen bis zu den 80er Jahren; 4. unveränd. Aufl., Duisburg **1996**. |
| Markus **Hellemanns**: Duisburg-Duissern – Zisterzienserinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 173–178. |
| Karl **Hengst** (Hg.): Westfälisches Klosterbuch. Lexikon der vor 1815 errichteten Stifte und Klöster von ihrer Gründung bis zur Aufhebung. Teil 1: Ahlen – Mülheim. Münster **1992**, S. 487f |
| Wilhelm **Janssen**: Kirche und Religiosität im spätmittelalterlichen Duisburg. In: *Duisburger Forschungen* 47 (**2001**), S. 1–19. |
| Maren **Kuhn-Rehfus**: Zisterzienserinnen in Deutschland. In: Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Ausstellung des Landschaftsverbandes Rheinland. Rhein. Museumsamt Brauweiler. Aachen **1980**, S. 125–147. |
| Joseph **Milz**: Das Kloster Duissern nach seiner Umsiedlung nach Duisburg. Ein Beitrag zur Geschichte des Dreigiebelhauses und zur Duisburger Topographie im 16. Jahrhundert. In: *Duisburger Forschungen* 23 (**1976**), S. 23–43. |
| Joseph **Milz**/Günter von **Roden**: Duisburg im Jahre 1566. Der Stadtplan des Johannes Corputius. In: *DF* 40 (**1993**). |
| Joseph **Milz**: Duisburg. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 253. |
| Christian **Mossig**: Verfassung des Zisterzienserordens und Organisation der Einzelklöster. In: Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Ausstellung des Landschaftsverbandes Rheinland. Rheinisches Museumsamt Brauweiler. Aachen **1980**. S. 115–124. |
| Kurt **Niederau**: Saarn, Duissern, Sterkrade: Ergänzungen, Berichtigungen, Anmerkungen. In: *Duisburger Forschungen* 41 (**1994**) S. 265–369.  |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 98–99. |
| Anja **Ostrowitzki**: Die Ausbreitung der Zisterzienserinnen im Erzbistum Köln. Köln **1993**, passim. |
| Hiltrud **Reinecke**: Duissern-Himmelpforten. In: Peter Pfister (Hg): Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachigen Raum. 2. Aufl. Strasbourg. 1998, S. 316–317. |
| Walter **Ring**: Heimatchronik der Stadt Duisburg. Mit Beträgen von Erich Schwoerbel und L. Kalthoff. Köln **1954**. |
| Günter **von Roden**: Zur Aufhebung des Zisterzienserinnenklosters Duissern. In: FS für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag am 19. September 1971, 1. Bd. Göttingen **1971**, S. 551–567.  |
| Günter **von Roden** (Bearb.): Die Zisterzienserinnenklöster Saarn, Duissern, Sterkrade (= Germania Sacra NF 18). Berlin u. a. **1984**. |
| Heinrich **Rösen**: Die Bibliotheken der ehem. Duisburger Klöster. In: *Duisburger Forschungen* 15 (1971), S. 222–243.  |
| Hans **Scheller**: Duissern. Seine frühere Lage an der Ruhr Cisterciensernonnenabtei Burtscheid. Aachen **1913**. In: *Duisburger Forschungen* 14 (**1970**), S. 153–159. |
| Robert **Scholten**: Die ehem. Cisterzienrinnen-Klöster im Herzogtum Cleve. In: *AHVN* 86 (**1908**). S 63–70. |
| Egon **Verheyen**: Bau- und Kunstdenkmäler in Duisburg. In: *Dusiburger Forschungen*, 7. Beiheft. Duisburg 1966, S. 29f., Abb. 60 und 65. |

|  |
| --- |
| **Duisburg-Hamborn** |
|  **prämonstratenser**  |
| Patrozinium | St. Johann |
| Diözese | Münster |
| Orden / Stift | Prämonstratenser |
| Gründung | 1136 |
| Aufhebung | 1806 |
| Besonderheiten | Seit 1959 wieder Prämonstratenser (Priorat); seit 1994 Abtei. |
| **Literatur** |
| Florian Uwe **Becker**: Die Prämonstratenser-Abtei Hamborn zwischen Aufklärung und Säkularisation. Duisburg **2002**. |
| Uwe Becker/Ludger Horstkötter: Duisburg-Hamborn – Prämonstratenser. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 178–187. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 31. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 31. |
| Günter **Gattermann** (Hg.) / Heinz **Finger** / Marianne **Riethmüller** u. a. (Bearb.): Handschriftencensus Rheinland. Erfassung mittelalterlicher Handschriften im rheinischen Teil von Nordrhein-Westfalen mit einem Inventar. Wiesbaden **1993**; hier: Duisburg-Hamborn, Kath. Propsteigeminde St. Johann; S. 487. |
| Ludger **Horstkötter**: Die Anfänge des Prämonstratenserstiftes Hamborn und seine Entwicklung im ersten Jahrhundert seines Bestehens. Duisburg **1967**. |
| Ludger Horstkötter: Die Abteikirche in Hamborn. Theologische und geschichtliche Anregungen. Duisburg **1975**. |
| Ludger Horstkötter: Bruchstücke von einem Necrologium des Prämonstratenserstiftes Hamborn. In: Severin Corsten (Hg.): Festschrift Eduard Hegel (= *AHVN* 177) **1975**, S. 13–22. |
| Ludger Horstkötter: Regesten zum Verpachtungsbuch der Abtei Hamborn 1617–1665 (Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Best. Kloster Hamborn, Akte 187D), Duisburg **1995**. |
| Ludger Horstkötter: Manuskript Nr. 14: Materialien zur Säkularisation der Abtei Hamborn, Band 1 (Linksrheinische Güter 1794ff und Staat Preußen 1803–1806), Duisburg **2004**. |
| Ludger Horstkötter: Manuskript Nr. 15: Materialien zur wirtschaftlichen Lage der Abtei Hamborn (ca. 1750–1806). Duisburg **2005**. [ Der Band enthält: Rauchhühner / Renteihühner 1773-1806, Einnahmekonten der Abtei Hamborn 1755-1804, Regesten zum Verpachtungsbuch der Abtei Hamborn ca. 1757 bis ca. 1768, Besteuerung der Abtei Hamborn durch die Regierung Kleve ca. 1650–1806]. |
| Ludger Horstkötter: Manuskript Nr. 16: Materialien zur Säkularisation der Abtei Hamborn, Band 2 (Großherzogtum Berg, April bis September 1806), Duisburg **2006**, XXXIII + 574 Seiten. |
| Ludger Horstkötter: (Bearb. und Kommentar) Urkundenbuch der Abtei Hamborn mit Übersetzung und Kommentar. Bd. 1 (1139–1467), Bd. 2 (1469–1791), Münster **2008**. |
| Michael Alfred **Kanther**: Kurze Geschichte der Prämonstratenserabtei Hamborn in Duisburg-Hamborn. In: *MaH* 41 (**1988**), S. 28–52. |
| Michael A. Kanther: Duisburg-Hamborn. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 261. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 172–177. |
| Nicola **Peczynsky**: Duisburg-Hamborn, St. Johann. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 214–216. |
| Franz **Rommel**: Mülheimer Beziehungen zur Abtei Hamborn, insbesondere zur Geschichte des Kolkerhofes. In: *Duisburger Forschungen* 1 (**1957**), S. 169–205.  |
| Friedrich **Scheiermann**: Die Prämonstratenser-Abtei Hamborn in Duisburg. Neuss **1978**. |
| Hermann **Scheiermann**: Altes und Neues vom Niederrhein im besonderen über die ehemalige Praemonstratenser-Abtei und Pfarrei Hamborn, sowie über deren Nachbarpfarreien Laar, Meiderich u. a. Duisburg 1. Aufl. **1897**; 2. Aufl.: Altes und Neues vom Niederrhein im besonderen über die ehemalige Abtei und Pfarrei Hamborn am Rhein einst und jetzt. Osnabrück **1925**). |
| Heinz **Wolter**: Die Gründungszeit des Prämonstratenserstiftes Hamborn. In: *AHVN* 174 (**1972**), S. 198–201. |
| **Gedruckte Quellen** |
| Ludger **Horstkötter** (Hg.): Dokumente zu den Abtswahlen der Abtei Hamborn (1451 – 1806) aus Beständen des Hauptstaatsarchivs Düsseldorf als Ms. hrsg. und mit Anm. versehen (= Quellen und Materialien zur Hamborner Geschichte, Ms. Nr. 7). Duisburg **1991**. |
| Ludger Horstkötter (Bearb.): Dokumente zu den inneren Verhältnissen der Abtei Hamborn (1396 – 1806), vorwiegend aus Beständen des Hauptstaatsarchivs Düsseldorf als Manuskript hg. und mit Anmerkungen versehen von Ludger Horstkötter. Duisburg **1993**. |
| Ludger Horstkötter (Bearb.): Die Einnahmen der Abtei Hamborn (ca. 1500 – ca. 1584) aus Holten, Walsum, Götterswickerhamm, Spellen, Borth, Ginderich, Wesel, Hünxe, Dinslaken und Orsoy, als Manuskript hg. von Ludger Horstkötter. Duisburg **1993**. |
| Ludger Horstkötter (Bearb.): Einnahmeregister der Abtei Hamborn 1658 – 1670. Eine Handschrift im Abteiarchiv Hamborn. Duisburg **1999**. |
| Ludger Horstkötter (Bearb.): Die Verpachtungsbücher der Abtei Hamborn 1427 – 1616. Die Akten Kloster Hamborn 187A, 187B und 187C im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (meist rekonstruiert aus dem Nachlaß Dr. Franz Rommel). Duisburg **2000**. |
| Ludger Horstkötter (Hg./Bearb.): Dokumente zur wirtschaftlichen Lage der Abtei Hamborn (1658 – 1754). Darlegungen finanzieller Art 1658 – 1722, Einnahme-Konten 1673 – 1754 und Regesten zum Verpachtungsbuch 1663 – 1753. Hamborn **2001**. |
| Ludger Horstkötter: Die Jahrgedächtnisstiftung der Essener Äbtissin Schwanhild, die Höfe „Bodenbom“ und „in dem Bongart“ in Duisburg-Beeck, die Hufe „auf dem Dick“ in Essen Dellwig und die Abtei Hamborn in Duisburg. In: *MaH* 59 (**2006**), S. 133–146. |

|  |
| --- |
| **Duisburg-Homberg** |
|  **Franziskanerterziarinnen** |
| Diözese | Essen |
| Orden / Stift | Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | vor 1494 |
| Aufhebung | 1579 |
| **Literatur** |
| Thomas P. **Becker**: Moers im Zeitalter der Reformation (1500–1600). In: M. Wensky (Hg.): Moers. Die Geschichte der Stadt von der Frühzeit bis zur Gegenwart, Bd. 1. Köln/Weimar/Wien **2000**, S. 159–269, hier S. 227, 264. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 32, 37. |
| Ernst **Kelter**: Chronik der Gemeinde Rheinkamp, Geschichte einer niederrheinischen Gemeinde. Duisburg-Ruhrort **1960**, S. 278f. |
| Leopold **Henrichs**: Geschichte der Grafschaft Moers bis zum Jahre 1625. |
| Hermann **Keussen** (Hg./Bearb.): Urkundenbuch der Stadt und der Herrlichkeit Krefeld und der Grafschaft Moers, Bd. III. Krefeld **1940**, S. 188. |
| Paul **Mast**: Die Pfarre Halen. In: *Monatshefte für rheinische Kirchengeschichte* 9 (**1960**), S. 85 ff. |
| Paul Mast: Das Franziskanerinnenkloster Homberg. In: *Heimatkalender des Kreises Moers* (**1962**), S. 127–130. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 189. |
| Wolfgang **Rosen**: Duisburg-Homberg – Franziskanerterziarinnen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 187–189. |
| Norbert **Schultheiss**: Fromme Frauen, die Beginen genannt werden. In: Ferdinand Seibt u. a. (Hg.): Vergessene Zeiten. Mittelalter im Ruhrgebiet. Katalog zur Ausstellung im Ruhrlandmuseum Essen. Essen **1990**, S. 157–162. |
| Carl **Wilkes**: Inventar des Archivs der evangelischen Gemeinde Duisburg, **1941**, Nr. 209 |

|  |
| --- |
| **Duisburg-Rumeln** |
|  **MARIENFELD**  |
| Diözese | Essen |
| Orden / Stift | Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | 1472 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Georg **Allmang**: Geschichte des ehem. Regulartertiarierklosters St. Nikolaus (bei Schloß Dyck, Kreis Grevenbroich, Rhld.) von seiner Gründung bis zur Jetztzeit, 1400–1911. Essen **1911**, S. 43. |
| Monika **Costard**: Spätmittelalterliche Frauenfrömmigkeit am Niederrhein. Geschichte, Spiritualität und Hss. der Schwesternhäuser in Geldern und Sonsbeck. Tübingen **2011**, S. 147, 174. |
| L. **Henrichs**: Geschichte der Graffschaft [!] Moers bis zum Jahre 1625. Hüls-Krefeld **1914**, S. 112, 278. |
| Ernst **Kelter**: Chronik der Gemeinde Rheinkamp. Geschichte einer niederrheinischen Gemeinde. Duisburg **1960**, S. 278 ff. |
| Hermann **Keussen** (Hg./Bearb.): UB der Stadt und der Herrlichkeit Krefeld und der Gft. Moers. Krefeld **1940**, Bd. III (1481–1540), S. 117, 186 ff., 211, 214, 239, 283; Bd. IV (1541–1600), S. 185–187; Bd. V, S. 40, 42 ff., 83, 115, 119. |
| Wilma **Klompen**: Die Säkularisation im Arrondissement Krefeld, 1794–1814. Kempen **1962**, S. 42. |
| Max **Lehmann**: Preußen und die kath. Kirche seit 1640, Teile 3–5, 7. Leipzig 1882–85; Teil 3, S. 563–565; Teil 4, S. 436, 471, 480; Teil 5, S. 366, 448, 536ff.; Teil 7, S. 644, 655ff., 669, 674ff. |
| Klaus **Müller**: Moers in preußischer und französischer Zeit (1702–1815). In: Margret Wensky (Hg.): Moers. Die Geschichte der Stadt von der Frühzeit bis zur Gegenwart, Bd. 2. Köln/Weimar/Wien 2000, S. 1–141, hier S. 125. |
| Otto **Ottsen**: Die heutigen Gebäudereste des ehem. Klosters Marienfelde in Rumeln. In: *Land und Leute der Gft. Mörs*, 12. Jg. (**1930**), Nr. 11 (November), S. 41ff. |
| Wolfgang **Rosen**: Duisburg-Rumeln – Marienfeld. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 189–193. |
| Hermann **Thelen**: Kloster Marienfelde in Rumeln. In: *Heimatkalender für den Kreis Moers* 10(**1953**), S. 50–54. |
| H. **Thelen**: Das Kloster Marienfelde in Rumeln. In: *Land und Leute der Gft. Mörs.* – 11.Jg. (**1929**); Nr. 9 (September); 10 (Oktober); 11 (November); 12 (Dezember); 12(1930), Nr. 1 (Januar), S. 1ff.; 2 (Februar), S. 6ff., 8; 3 (März), S. 9ff.; 4 (April), S. 15; 5(Mai), S. 17ff.; 6 (Juni), S. 21ff.; 8 (August), S. 30ff.; 9 (September, S. 34–36). |
| Margret **Wensky**: Moers im Mittelalter (900–1500). In: Dies. (Hg.): Moers. Die Geschichte der Stadt von der Frühzeit bis zur Gegenwart, Bd. 1. Köln/Weimar/Wien 2000, S. 69–157, hier S. 151. |

|  |
| --- |
| **Duisburg-Walsum** |
|  **Johanniter**  |
| Diözese | Essen |
| Orden / Stift | Johanniter |
| Gründung | 1281 |
| Aufhebung | 1620 |
| **Literatur** |
| Jörg **Franzkowiak**: Duisburg-Walsum – Johanniter. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) / Wolfgang Rosen (Red.): Nordrheinisches Klosterbuch: Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815. Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,2). Siegburg **2012**, S. 194–197. |
| Anton **Jux**: Die Johanniter-Kommende Herrenstrunden nebst Pfarrgeschichte. Bergisch Gladbach **1956**, S. 21–23. |
| Hans Georg **Kraume**: Duisburg-Walsum. In: Handbuch der Historischen Stätten: Nordrhein-Westfalen. Hg. von den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe durch M. Groten, P. Johanek, W. Reininghaus und M. Wensky. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart **2006**, S. 267. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 187. |
| Peter **Opladen** (Nach einem Ms. bearb. und hg. von Hans-Ludwig Arnold): Kommende und Pfarre Herrenstrunden in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Odenthal-Eikamp **1998**, S. 7f. |
| Walter Gerd **Rödel**: Das Großpriorat Deutschland des Johanniter-Ordens im Übergang vom Mittelalter zur Reformation (an Hand der Generalvisitationsberichte von 1494/95 und 1540/41). Diss. phil. Mainz **1965**, S. 364–367. |
| Bernhard **Schleiken**: Niederlassung der Johanniter in Walsum. In: *Katholische Kirchenzeitung für die Pfarre St. Dionys in Walsum* **1935**. |
| Bernhard **Schleiken**: St. Suitbertus gründete Walsums Kirche. In: *Heimatkalender Kreis Dinslaken* (**1950**), S. 38–43. |
| Rudolf **Stampfuss**: Walsum. Vom Dorf zur Industriegemeinde. Walsum 1955, S. 30/34–38. |
| Heinrich **Unkelbach**: Die Anfänge des Johanniterordens in der Rheinprovinz. Bonn **1926**, S. 21–26. |

\* Stand: 07.8.22