Stifte und Klöster in **KÖLN**

|  |
| --- |
| **Allgemeine und übergreifende Literatur zu Klöstern und Stiften in Köln** |
| Adalrich **Arnold**: Gründungsversuch eines Studienkollegiums und Studierende des Cistercienserordens in Köln 1338 – 1559. In: *Cistercienser-Chronik* 49 (**1937**), S. 65–72. |
| Johannes **Asen**: Die Klausen in Köln. In: *AHVN* 110 (**1927**), S. 180–201. |
| Eric **Barthelemy**: Die Auswirkungen der Säkularisation von 1802/03 im rechtsrheinischen Köln. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen 1. und 2. Aufl. **2002**, S. 307–320. |
| Eric **Barthelemy** unter Mitwirkung von Gebhard **Aders**: Die Auswirkung der Säkularisation von 1802/1803 im rechtsrheinischen Kölner Raum. In: *Rechtsrheinisches Köln* 29 (**2003**), S. 73–162. – Teil 2: In: *Rechtsrheinisches Köln* 30 (**2004**), S. 1–116.  |
| Jörg-Holger **Baumgarten**: Kölner Reliquienschreine. Köln **1985**. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Köln: Die Kirchen in gotischer Zeit. Zur spätmittelalterlichen Sakralbautätigkeit an den Kloster-, Stifts- und Pfarrkirchen in Köln. Köln **1998**. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Die liturgische Binnentopographie der romanischen Kirchen in Köln. Anmerkungen zu einem Buch von Clemens Kosch. In: *JbKGV* 72 (**2001**), S. 187–194. |
| Günther **Binding**: Städtebau und Heilsordnung: Künstlerische Gestaltung der Stadt Köln in ottonischer Zeit. Düsseldorf **1986**. |
| Susanne **Blöcker**: Der Ausverkauf der Kölner Schätze. Kunstwerke aus Kirchengütern im Zeitalter der Säkularisation. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen 1. und 2. Aufl. **2002**, S. 373–394. |
| Franz **Bock**: Das Heilige Köln. Beschreibung der mittelalterlichen Kunstschätze in seinen Kirchen und Sakristeien aus dem Bereiche der Goldschmiedegewerkes und der Paramentik. Leipzig **1859**. |
| Ingrid **Bodsch**: Sacrarium Agrippinae. In: Anton Legner (Hg.): Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler in der Romanik in Köln. Katalog zur Ausstellung des Schütgen-Museums in der Joseph-Haubrich-Kunsthalle. Köln **1985**, S. 157–178. |
| Letha **Böhringer**: Johannes Asen und die Erforschung der Kölner Semireligiosen. In: *AHVN* 206 (**2003**), S. 33–49. |
| Letha **Böhringer**: Geistliche Gemeinschaften für Frauen im mittelalterlichen Köln. (= Libelli Rhenani, Series minor, Heft 5). Köln 2009. |
| Hugo **Borger**: Die Abbilder des Himmels in Köln. Kölner Kirchenbauten als Quelle zur Siedlungsgeschichte des Mittelalters. Bd. 1. Köln **1979**. |
| Anna-Dorothee **von den Brincken** (Bearb.): Die Sammlungen Lückger und Fahne im Stadtarchiv Köln. Köln **1965**. |
| Richard **Büttner**: Die Säkularisation der Kölner Geistlichen Institutionen. Wirtschaftliche und soziale Bedeutung und Auswirkungen. Köln **1971**. |
| Joachim **Deeters**: Der Weg zum Ende – Maßnahmen gegen Kölner Klöster und Stifte vor der Säkularisation (1795 – 1801). In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen 1. und 2. Aufl. **2002**, S. 257–284. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78. |
| Toni **Diederich**: Die Säkularisation in Köln während der Franzosenzeit. Vorgeschichte, Durchführung und Folgen. In: Hiltrud Kier/Frank Günter Zehnder (Hg.): Lust und Verlust. Kölner Sammler zwischen Trikolore und Preußenadler. Köln **1995**, S. 77–84. |
| Emil **Dösseler**: Die bergischen Besitzungen der alten stadtkölnischen Stifter und Abteien. In: *DüssJb* 48 (**1956**), S. 199–263. |
| Josef **van Elten**: Zum Verhältnis zwischen Stadt und Kirche im spätmittelalterlichen Köln. In: *GiK* 10 (**1981**), S. 46–68. |
| Goswin **Frenken**: Die Patrozinien der Kölner Kirchen und ihr Alter. In: *JbKGV* 7/7 (**1925**), S. 24–45. |
| Marianne **Gechter**: Kirche und Klerus in der stadtkölnischen Wirtschaft im Spätmittelalter. Wiesbaden **1983**. |
| Albert **Gerhards/**Andreas **Odenthal** (Hg.): Kölnische Liturgie und ihre Geschichte. Münster **2000**. |
| Manfred **Groten**: Devotio Moderna in Köln. In: Johannes Helmrath/Heribert Müller in Zusammenarbeit mit Helmut Wolff (Hg.): Studien zum 15. Jahrhundert. FS für Erich Meuthen; 2. Bd. München **1994**, S. 971–987. |
| Robert **Haas**: Devotio moderna in der Stadt Köln im 15. und 16. Jahrhundert. In: Im Schatten von St. Gereon. Erich Kuphal zum 1. Juli 1960. Köln **1960**, S. 133–154. |
| Eduard **Hegel**: Das mittelalterliche Pfarrsystem und seine kirchliche Infrastruktur in Köln um 1500. (= Geschichtlicher Atlas der Rheinlande BH IX/1). Köln **1992**. |
| Helga **Johag**: Die Beziehungen zwischen Klerus und Bürgerschaft in Köln zwischen 1250 und 1350. Bonn **1977**. |
| Heinrich **Kelleter** (Bearb.): Die Handschriften der geistlichen Abteilung, I Manuskripte, A: Katholische Kirchen. Köln **1893**.  |
| Hiltrud **Kier**: Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 25–29. |
| Brigitte **Klosterberg**: Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familie – Kölner Testamente von Laien und Klerikern im Spätmittelalter. Köln **1995**. |
| Hermann **Knaus**: Windesheimer und Fraterherren. 2 Kölner Scriptorien des 15. Jahrhunderts. In: *Gutenberg-Jb.* 41 (**1966**), S. 52–64. |
| Clemens **Kosch**: Kölns romanische Kirchen. Architektur und Liturgie im Hochmittelalter. Regensburg **2000**. |
| Hans-Joachim **Kracht**/Jakob **Torsy** (†): Reliquiarum Coloniense. Siegburg **2003**. |
| Gabriel M. **Löhr**: Die Mendikanten in den Kölner Schreinsbüchern. In: *AHVN* 134 (**1939**), S. 1–33. |
| Klaus **Militzer**: Kölner Bürgersöhne im Zisterzienserorden. In: *HJB* 99 (**1979**), S. 161–195. |
| Klaus **Militzer**: Beziehungen des Deutschen Ordens zu den Universitäten, besonders zur Kölner Universität. In: Z. H. Nowak (Hg): Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter. Toruń **1993**, S. 253–270.  |
| Klaus **Militzer**: Laienbruderschaften in Köln im 16. Jahrhundert. In: Georg Mölich/Gerd Schwerhoff (Hg.): Köln als Kommunikationszentrum. Studien zur frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Köln **2000**, S. 255–270. |
| Klaus **Militzer**: Kölner Geistliche im Mittelalter, Bd. 1, Männer (Mitt. HAStK 91), Köln **2003**; Bd. 2: Frauen. (Mitt. HAStK 96). Köln **2004**. |
| Roland **Mönig**: Die romanischen Kirchen von Köln und die byzantinische Tradition. In: *JbKGV* 68 (**1997**), S. 11–24. |
| Klaus **Müller**: Säkularisation und städtische Gesellschaft in Köln. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen 1. und 2. Aufl. **2002**, S. 285–305. |
| Christiane **Neuhausen**: Das Ablaßwesen in der Stadt Köln vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. Köln **1994**. |
| Christiane **Neuhausen**: Köln und der Kirchenbau: Beispiele zur Instrumentalisierung des Ablaßwesens. In: Johannes Helmrath/Heribert Müller in Zusammenarbeit mit Helmut Wolff (Hg.): Studien zum 15. Jahrhundert. FS für Erich Meuthen; 2. Bd.; München **1994**, S. 1005–1015. |
| Andreas **Odenthal**: „Non est hic, surrexit”. Bislang unbeachtete Osterfeiern aus der Kölner Liturgietradition. In: *AHVN* 198 (**1995**), S. 29–52. |
| Joachim **Oepen**: Karten: Stifte, Klöster und Pfarreien in Köln vor und nach 1802 – Vorbemerkungen. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen 1. und 2. Aufl. **2002**, S. 29–32. |
| Joachim **Oepen**: Sancta Colonia – Heiliges Köln. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 45–57. |
| Emil **Pauls**: Zwei Bullen Pius II. für die Kölner Klöster. In: *AHVN* 63 (**1896**), S. 197–203. |
| Wolfgang **Rosen**: Die Stadt und der geistliche Grundbesitz: Das Gesetz gegen die ”Tote Hand” von 1385. In: Ders./Lars Wirtler (Hg.): Quellen zur Geschichte der Stadt Köln I: Antike und Mittelalter. Von den Anfängen bis 1396/97. Köln **1999**, S. 296–306. |
| Wolfgang **Rosen**: Rat, Bürger und geistliche Institutionen. Zur Amortisationsgesetzgebung im frühneuzeitlichen Köln. In: Georg Mölich/Gerd Schwerhoff (Hg.): Köln als Kommunikationszentrum. Studien zur frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Köln **2000**, S. 287–320. |
| Wolfgang **Rosen**: Die wirtschaftliche Situation Kölner Klöster und Stifte im 18. Jahrhundert. In: *RH* 38 (**2001**), S. 161–171. |
| Christoph **Schaden**: Die seltsamen Reisen des Christian Geerling (1797 – 1848) oder: Ein Skandal zu Beginn der rheinischen Denkmalpflege. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen 1. und 2. Aufl. **2002**, S. 395–405. |
| Heinrich **Schäfer**: Ein Verzeichnis von Kölner Prälaten- und Stiftsherrenbildern aus dem Jahre 1635. In: *AHVN* 75 (**1903**), S. 94–105. |
| Wolfgang **Schaffer**: Cellitinnen in Köln. Zum Schicksal einiger nicht aufgehobener Konvente 1790 − 1820. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen 1. und 2. Aufl. **2002**, S. 121–141. |
| Rudolf **Schlögl**: Glaube und Religion in der Säkularisation: die katholische Stadt, Köln, Aachen, Münster, 1700 – 1840. München **1995**. |
| Robert **Scribner**: Warum gab es in Köln keine Reformation? In: Georg Mölich/Gerd Schwerhoff (Hg.): Köln als Kommunikationszentrum. Studien zur frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Köln **2000**, S. 89–109. [= Übersetzung des Textes: Why was there no Reformation in Cologne? In: *Bulletin of the Institute of Historical Research* 49 (**1976**), S. 217–241]. |
| Gerd **Steinwascher**: Die Zisterzienserstadthöfe in Köln. Bergisch Gladbach 1981 |
| Philipp **Strauch**: Kölner Klosterpredigten des 13. Jahrhunderts. In: *Niederdeutsches Jb. (Jb. des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung*) 37 (**1911**), S. 21–48. |
| Dorothea **Terpitz**: Der hl. Quirinus – Mitpatron Kölner Kirchen und Helfer der Kölner Bürgerschaft. In: Max Tauch (Hg.): Quirinus von Neuss. Beiträge zur Heiligen-, Stifts- und Münstergeschichte. Neuss **2000**, S. 100–112. |
| Götz-Rüdiger **Tewes**: Die Bursen der Kölner Artisten-Fakultät bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Köln/Weimar/Wien **1993**. |
| Albert **Verbeek**: Kölner Kirchen. Die kirchliche Baukunst von den Anfängen bis zu Gegenwart. Köln 2**1969**. |
| Margret **Wensky**: Mädchenbildung zwischen Kommerz und Religion. Das Mädchenschulwesen in der Reichsstadt Köln vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. In: Georg Mölich/Gerd Schwerhoff (Hg.): Köln als Kommunikationszentrum. Studien zur frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Köln **2000**, S. 271–285. |
| Arnold **Wolff**: Kirchenfamilie Köln. Von der Wahrung der geistlichen Einheit einer mittelalterlichen Bischofsstadt durch das Stationskirchenwesen. In: *Colonia Romanica* 1 (**1986**), S. 33–44. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **St. severin** |
| Patrozinium | St. Severin |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kollegiatstift |
| Gründung | um 710–715 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Christoph **Bellot**: St. Erasmus. Kapelle im Stift St. Severin (1863 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 198. |
| Werner **Beutler**: Der Brunozyklus in der Basilika St. Severin zu Köln. München/Regensburg **1993**. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 26–27. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, 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. 139–140. |
| 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: Historisches Archiv der Stadt Köln: St. Severin, S. 1262–1263. |
| Marianne **Gechter**: St. Michael. Torkapelle von St. Severin (1831 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 277. |
| Manfred **Groten** u. a.: (mit Studierenden) Sonderzuwendungen für die Kanoniker von St. Severin in Köln. Edition der ältesten Textschicht des Distributionsregisters aus dem frühen 13. Jahrhundert. In: *JbKGV* 74 (**2003**), S. 9–30. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 569. |
| Lucia **Hagendorf-Nußbaum**: St. Severin. Kirche des Kanonikerstifts (seit 1802 Pfarrkirche). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 349–404. |
| J. **Hanrath**: Basilika St. Severin. Köln **1962**. |
| Johannes **Hess** (Bearb.): Die Urkunden des Pfarrarchivs St. Severin in Köln. Köln **1901**. |
| E. F. **Mooyer zu Minden**: Das Memorienbuch des Cölnischen Collegiatstiftes zum h. Severin. aus der Urschrift mitgetheilt und mit einigen Erläuterungen versehen. In: Theodor Joseph Lacomblet: Die beiden Heberegister der Abtei Werden. In: Ders. (Hg.): Archiv für die Geschichte des Niederrheins. 3. Bd. Düsseldorf **1860**, S. 144–169. |
| Heribert **Müller**: Zur Geschichte des Kölner Severinstiftes. Bemerkungen zu einer Neuerscheinung. In: *GiK* 13 (**1983**), S. 125–131. |
| Joachim **Oepen**: Die Siegel am Schrein des heiligen Severin in der Kölner Basilika St. Severin. In: *AHVN* 202 (**1999**), S. 107–130.  |
| Joachim **Oepen**: Köln, St. Severin. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 357–360. |
| Joachim **Oepen**: Der hl. Severin von Köln. Eine Schreinsöffnung und die Folgen. In: *RH* 41 (**2004**), S. 199–205. |
| Joachim **Oepen**: Köln – St. Severin. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 625–647. |
| Herbert **Rode**: St. Severin zu Köln. Köln **1951**. |
| Heinrich Hermann **Roth**: Die mittelalterliche Ausstattung der Apsis der Stiftskirche zum hl. Severinus in Köln mit Wandgemälden und Glasgemälden. In: *AHVN* 93 (**1912**), S. 123–139. |
| Heinrich Hermann **Roth**: Zu den mittelalterlichen Malereien in der Apsis von St. Severin in Köln. In: *AHVN* 94 (**1913**), S. 156–157. |
| Heinrich Hermann **Roth**: Die Grabschrift des Grafen Emundus im Dome zu Köln und die frühere Inschrift in der Erasmuskapelle von St. Severin zu Köln. Zwei Beiträge zur Geleniusfrage. In: *AHVN* 96 (**1914**), S. 25–46. |
| Hermann Heinrich **Roth**: St. Severin in Köln, ein Kollegiatstift, aufgehoben 1802. Augsburg **1925**. |
| Hermann **Roth**: S. Pantaleon. In: Hugo Rahtgens/Hermann Roth (Bearb.): Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln (Minoritenkirche, S. Pantaleon, S. Peter, S. Severin) Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1929** (ND 1980), S. 214–329 [610–725]. |
| Christoph **Schaden**: St. Severin. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 197–205. |
| Heinrich **Schäfer**: Das Pfarrarchiv von St. Severin. In: *AHVN* 71 (**1901**), S. 77–119. |
| Norbert **Schievenbusch**: Die ehemalige Collegiat- und nunmehrige Pfarrkirche von St. Severin zu Cöln. In: *AHVN* 21/22 (**1870**), S. 27–70. |
| Wilhelm **Schmidt-Bleibtreu**: Das Stift St. Severin in Köln. Siegburg **1982**. |
| Erich **Wisplinghoff**: Die ältesten Urkunden der Stifte S. Georg, Mariengraden und S. Severin in Köln. In: *JbKGV* 33 (**1958**), S. 99–128. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. gereon** |
| Patrozinium | St. Gereon |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kollegiatstift |
| Gründung | vor 840 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Wilhelm **Baumeister**: Das Sakramentshäuschen von St. Gereon in Köln. In: *JbKGV* 6/7 (**1925**), S. 203–209. |
| Jörg-Holger **Baumgarten**: Kölner Reliquienschreine. Köln **1985**. |
| Gereon **Becht-Jördens**: Venantius Fortunatus und die Renovieung der Kirche St. Gereon zu Köln durch Bischof Carentius. In: *Kölner Jb.* 43 (2010) (= Friederike Naumann-Steckner/Bernd Päffgen/Renate Thomas (Hg.): Zwischen Orient und Okzidenz. Festschrift für Hansgerd Hellenkemper) Köln **2010**, S. 57–69. |
| Anne **Behrend-Krebs**: Die ottonischen und romanischen Wandmalereien in St. Gereon, St. Maria im Kapitol und St. Pantaleon in Köln. Münster **1994**. |
| Christoph **Bellot**: St. Gereon. Kirche des Kanonikerstifts, seit 1802 Pfarrkirche. In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/04**), S. 33–103. |
| Daniel **Berger**: Stift und Pfründe. Die Ausbildung der Kanonikerpräbende im Erzbistum Köln bis 1300. Siegburg 2011, bes. S. 32 f., 85–91. |
| Ulrike **Bergmann**: Pignora sanctorum. Die gotischen Reliquienbüsten in St. Gereon. In: Andreas Odenthal/Albert Gerhards (Hg.): Märtyrergrab – Kirchenraum – Gottesdienst. Interdisziplinäre Studien zu St. Gereon in Köln. Siegburg **2005**, S. 167–189. |
| Günther **Binding/**Simone **Schutzius/**Anita **Wiedenau** u. a.: Der Das spätrömische Atrium und mittelalterliche Stift von St. Gereon in Köln. In: *Kölner Jb. für Vor- und Frühgeschichte* 13 (**1972/73**), S. 140–172. |
| Günther **Binding**: Der Kreuzgang mit den Stiftsgebäuden von St. Gereon in Köln. In: *Colonia Romanica* 4 (**1989**), S. 54–57. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Elmar **Brohl**: Hermülheim und der Deutsche Orden. o. O., o. J. [Hürth **1975**], S. 14 f. |
| Udo C. **Brunsch** (Hg.): St. Gereon in Köln: Stift und Stiftsleben im Hohen Mittelalter. Kromsdorf **2006**. |
| Ella **Darapsky**: Die ländlichen Besitzverhältnisse des kölnischen Stiftes St. Gereon. Diss. phil., Köln **1939** (ms.). |
| Dimitrij **Davydov**: „Mit den Anforderungen des Denkmalschutzes unvereinbar“? Der Fall St. Gereon in Köln. In: *Denkmalpflege im Rheinland* 29 (**2012**), S. 20–27. |
| Johannes G. **Deckers**: St. Gereon in Köln – Ausgrabungen 1978/79. In: *Jb. für Antike und Christentum* 25 (**1982**), S. 102–131. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 25–26. |
| Toni **Diederich/**Ulrich **Helbach** (Red.): Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. Siegburg **1998**, S. 281–282. |
| Silke **Eberhardt**: Bemerkungen zum Grundriß und Längsschnitt der Stiftskirche von St. Gereon. In: AndreasOdenthal/Albert Gerhards (Hg.): Märtyrergrab – Kirchenraum – Gottesdienst. Interdisziplinäre Studien zu St. Gereon in Köln. Siegburg **2005**, S. 217–222. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 40–43. |
| Walther **Föhl**: Der Fronhof des Stiftes S. Gereon in Büderich. In: Ders.: Aufsätze aus zwei Jahrzehnten. Kempen **1976**, S. 301–314.  |
| Vera **Foerster**: Der Zehntstreit um das Butterrott – Kloster Meer contra St. Gereon. In: *Meerbuscher Geschichtshefte*, Heft 2 (**1985**), S. 36–43. |
| Karl **Füssenich**: Der Propst von St. Gereon und die Bergheimer Christianität. In: *AHVN* 82 (**1907**), S. 132–148. |
| 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: Historisches Archiv der Stadt Köln: St. Gereon, S. 1261. |
| Marianne **Gechter**: Frühe Quellen zur Baugeschichte von St. Gereon in Köln. In: *Kölner Jb.* 23 (**1990**), S. 531–562. |
| Marianne Gechter: St. Maria Madgalena und Alexius. Hospitalkapelle von St. Gereon (1853 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 214. |
| Marianne **Gechter**: St. Michael. Torkapelle von St. Gereon (vor 1722 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 277. |
| Marianne **Gechter**: St. Quintius. Kapelle. In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 340. |
| Jos. **Giesen**: Die Darstellung der Gereonskirche auf den Gemälden des Anton Woensam von Worms. In: *JbKGV* 22 (**1940**), S. 301–304. |
| Ludwig **Gompf**: Die sogenannte Blutsäule von St. Gereon. In: *Colonia Romanica* 4 (**1989**), S. 58–62. |
| Gerti **Gretz**: St. Gereon zu Köln. Eine Monographie. Diss. Bonn **1936**. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 569. |
| Manfred Groten: Priorenkolleg und Domkapitel von Köln im hohen Mittelalter. Bonn **1980**. |
| Roland **Günter**: Ein Fragment der monumentalen Kirchenausmalung des 11. Jahrhunderts aus St. Gereon zu Köln. In: *Jb. der rhein. Denkmalpflege* 27 (**1967**), S. 11–18. |
| Anton Englbert **de Hame**: Geschichte über die Erbauung und Stiftung der Kirche zum heiligen Gereon in Köln: gewidmet den frommen Christen, Kunstkennern und Freunden. Köln **1824**.  |
| Hansgerd **Hellenkemper**: Basilika St. Gereon: Cäcilienkapelle und Annoturm. In: *Colonia Rominaca* 4 (**1989**), S. 175–177. |
| Paul **Heusgen**: Das älteste Memorienbuch des Kölner Gereonstiftes. In: *JbKGV* 13 (**1931**), S. 1–28.  |
| Hans Peter **Hilger**: Ein Reliquienkreuz aus Bergkristall in St. Gereon in Köln. In: Thea Elisabeth Haevernick/Axel von Saldern (Hg.): FS für Waldemar Haberey. Mainz o. J., S. 60–64. |
| Jürgen **Hohmann**: Die Fragmente der mittelalterlichen Ausmalung im Dekagon von St. Gereon in Köln. In: *Jb. der rhein. Denkmalpflege* 29 (**1983**), S. 262–270.  |
| Jürgen **Hohmann**: Die Nischenmalerei in der Vorhalle von St. Gereon in Köln. In: *Jb. der rhein. Denkmalpflege* 29 (**1983**), S. 271–274. |
| Harald **Horst**: Eine liturgische Handschrift für St. Gereon. Die Diözesan-Handschrift 1451. In: *Analecta Coloniensia* 4 (**2004**), S. 128–150. |
| Peter **Joerres** (Bearb.): Urkunden-Buch des Stiftes St. Gereon zu Köln. Bonn **1893**. |
| Wilhelm **Kisky**: Das freiherrliche Stift St. Gereon in Köln. In: *AHVN* 82 (**1907**), S. 1–50.  |
| 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. |
| Udo **Mainzer**: Das spätantike Atrium von St. Gereon in Köln. in: *RH* 10 (**1973**), S. 283–291. |
| Roland **Mönig**: Der Neubau des Dekagons von St. Gereon in Köln. Manifestation eines veränderten erzbischöflichen Selbstverständnisses zwischen 1216 und 1225? In: *JbKGV* 62 (**1991**), S. 63–83. |
| [N.N.] Der Mosaikboden in St. Gereon zu Cöln nebst den damit verwandten Mosaikböden Italiens. In: FS des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande zu den Geburtstagen Winckelmanns 1872 und 1873. Bonn **1873**. |
| Johannes Christian **Nattermann**: Die Goldenen Heiligen. Geschichte des Stiftes St. Gereon zu Köln. Köln **1960**. |
| Johannes Nattermann: Das Küsterbuch. Das gottesdienstliche Leben des freiedlen Stiftes St. Gereon im 18. Jahrhundert, so wie es ein Küster sah, und mancherlei nützliche Notizen von seiner Hand. In: *JbKGV* 38/39 (**1963/65**), S. 201–219. |
| Marion **Niemeyer-Tewes**: Das Dekagon von St. Gereon in Köln. Köln **2000**. |
| Jean-François **Nieus**: La passion de s. Géréon de Cologne (BHL 3446). Une composition d’époque ottonienne. In: *Analecta Bollandiana* 115 (**1997**), S. 5–38. |
| Andreas **Odenthal**: Edition des Liber Ordinarius aus Gereon von 1424. In: DERS./A. Gerhards (Hg.): Märtyrergrab – Kirchenraum – Gottesdienst. Interdisziplinäre Studien zu St. Gereon in Köln. Siegburg **2005**, S. 265–282. |
| Andreas **Odenthal**/Albert **Gerhards** (Hg.): Märtyrergrab – Kirchenraum – Gottesdienst. Interdisziplinäre Studien zu St. Gereon in Köln. Siegburg **2005**. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: St. Maria im Kapitol um Remiremont. In: *JbKGV* 36/37 (**1961/62**), S. 73–93. |
| Joachim **Oepen**: Köln, St. Gereon. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 336–341. |
| Joachim **Oepen**: Die Reliquienverzeichnisse von St. Gereon. In: A. Odenthal/A. Gerhards (Hg.): Märtyrergrab – Kirchenraum – Gottesdienst. Interdisziplinäre Studien zu St. Gereon in Köln. Siegburg **2005**, S. 125–166. |
| Stefan **Pätzold**: Köln – St. Gereon. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 223–247.  |
| Hugo **Rahtgens** (Bearb.)/Johannes **Krudewig** (Quellenübersicht): Katholische Pfarrkirche zu St. Gereon (ehem. Stiftskirche). In: Dies.: Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln: St. Gereon – St. Johann Baptist – die Marienkirchen – Groß St. Martin. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): KD der Stadt Köln. 7. Bd., 1. Abt. Düsseldorf **1911** (ND 1980), S. 1–102. |
| Jochen **Roessle**: St. Gereon. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 155–172.  |
| Heinrich **Schäfer**: Das Pfarrarchiv von S. Gereon. In: *AHVN* 71 (**1901**), S. 1–76. |
| Werner **Schäfke**: St. Gereon in Köln. Neuss **1984**. |
| Otmar **Schwab**: St. Geron in Köln. Untersuchungen zum spätantiken Gründungsbau. Diss Aachen 2001. In: *Kölner Jb.* 35 (**2002**), S. 7–205. |
| Otmar **Schwab**: Der spätantike Gründungsbau. In: Andreas Odenthal/Albert Gerhards (Hg.): Märtyrergrab – Kirchenraum – Gottesdienst. Interdisziplinäre Studien zu St. Gereon in Köln. Siegburg **2005**, S. 25–64. |
| Anna **Skriver**: Die Taufkapelle von St. Gereon in Köln. Untersuchungen zur Wechselwirkung zwischen Architektur und Farbfassung spätstaufischer Sakralräume im Rheinland. Köln **2001**. |
| Richard **Stapper**: Der alte Gereonsaltar und die früheste Form der Fronleichnamsfeier in Köln. In: *AHVN* 106 (**1922**), S. 130–141.  |
| Gottfried **Stracke**: St. Gereon und seine Heiligen. Die Altarpatrozinien nach Ausweis der schriftlichen und archäologischen Quellen. In: Andreas Odenthal/Albert Gerhards (Hg.): Märtyrergrab – Kirchenraum – Gottesdienst. Interdisziplinäre Studien zu St. Gereon in Köln. Siegburg **2005**, S. 191–201. |
| Götz-Rüdiger **Tewes**: Das Stift St. Gereon und die alte Kölner Universität. In: *CR* 4 (**1989**), S. 63–67. |
| Ute **Verstegen**: St. Gereon in Köln in römischer und frühmittelalterlicher Zeit. Diss. Köln **1998**. |
| Ute **Verstegen**: Die mittelalterlichen Mosaiken in der Krypta von St. Gereon in Köln. In: *Kölner Jb.* 32 (**1999**), S. 433–476.  |
| Ute **Verstegen**: Ausgrabungen und Bauforschungen in St. Gereon zu Köln, Bd. 1 und 2. Mainz **2006**. |
| Franz-Josef **Vogt**: Zur Orgelgeschichte der ehemaligen Stifts- und späteren Pfarrkirche St. Gereon in Köln. Köln **1989**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **Domstift**  |
| Patrozinium | St. Peter |
| Diözese  | Köln |
| Orden/Stift | Kollegiatstift |
| Gründung | vor 866 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Gottfried **Amberg**: Ceremoniale Coloniense. Die Feier des Gottesdienstes durch das Stiftskapitel an der Hohen Domkirche zu Köln bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit. Siegburg **1982**.  |
| Gottfried **Amberg**: Der Gottesdienst des Kölner Domstiftes im 16. Jh. In: *Kölner Domblatt* 48 (**1983**), S. 197–230. |
| Gottfried **Amberg**: Tod und Begräbnis des Kurfürsten Ernst. In: *Kölner Domblatt* 49 (**1984**), S. 111–128. |
| Gottfried **Amberg**: Zur Dotation der Vikarien an der Hohen Domkirche zu Köln. Altar- und Messstiftungen. In: *Kölner Domblatt* 50 (**1985**), S. 127–156.  |
| Gottfried **Amberg**: Beschlüsse des Kölner Domkapitels über die Weihen und den Chordienst der Vikare. In: *Kölner Domblatt* 53 (**1988**), S. 95–102. |
| Historisches Archiv der Stadt Köln (Hg.): Ad summum, 1248. Der gotische Dom im Mittelalter. Ausstellung des Historischen Archivs der Stadt Köln aus Anlaß der Grundsteinlegung des Kölner Doms von 750 Jahren. Köln **1998**. |
| Thomas P. **Becker**: Konfessionalisierung in Kurköln. Untersuchungen zur Durchsetzung der katholischen Reform in den Dekanaten Ahrgau und Bonn anhand von Visitationsprotokollen 1583–1761. Bonn **1989**. |
| Stefan **Benz**: Jakob Middendorp und die Anfänge der Wissenschaftsgeschichte in Köln. In: *GiK* 49 (**2002**), S. 105–130. |
| Ulrike **Bergmann**: Das Chorgestühl des Kölner Domes. 2 Bde. Neuss **1987**. |
| Günther **Binding**: Die Datierung des karolingischen Kölner Doms. In: *JbKGV* 52 (**1981**), S. 191–210. |
| Günther **Binding**: Noch einmal zur Datierung des sogenannten Gero-Kreuzes im Kölner Dom. In: *WRJb* 64 (**2003**), S. 321–328. |
| Günther **Binding**: Karolingisch oder ottonisch. Der alte Dom und St. Pantaleon. In: *Kölner Jb.* 43 (2010) (= Friederike Naumann-Steckner/Bernd Päffgen/Renate Thomas (Hg.): Zwischen Orient und Okzidenz. FS für Hansgerd Hellenkemper) Köln **2010**, S. 113–138. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 33. |
| Hugo **Borger** (Hg.): Der Kölner Dom im Jahrhundert seiner Vollendung. Katalog zur Ausstellung der Historischen Museen in der Josef-Haubrich-Kunsthalle, Köln, 16.10.1980 bis 11.1.1981. Köln **1980**. |
| Franz **Bosbach**: Die katholische Reform in der Stadt Köln. In: *Römische Quartalschrift für Altertumskunde und Kirchengeschichte* 84 (**1989**), S. 120–159. |
| Franz **Bosbach**: Konfessionalisierung im kurkölnischen Rheinland des 16. und 17. Jahrhunderts. In: *RhVjBll* 58 (**1994**), S. 202–226. |
| Max **Braubach**: Der letzte Verfassungskonflikt zwischen Domkapitel und Regierung im Kurfürstentum Köln. In: *AHVN* 113 (**1928**), S. 143–146. |
| Max **Braubach**: Das Kölner Domkapitel und die Wahl von 1688. In: *AHVN* 122 (**1933**), S. 51–117. |
| Günther **Buhlmann**: Der kurkölnische Hofrat 1597 bis 1692. Entstehungsgeschichte und Rechtsgrundlagen (Rheinisches Archiv 138). Köln **1998**. |
| Dominik **Burkard**: Zum Wandel der Domkapitel von adeligen Korporationen zum Mitarbeiterstab der Bischöfe. In: *Römische Quartalschrift für Altertumskunde und Kirchengeschichte* 99 (**2004**), S. 133–161. |
| Günter **Christ**: Selbstverständnis und Rolle der Domkapitel in den geistlichen Territorien des Alten Deutschen Reiches in der Frühneuzeit. In: *ZHF* 16 (**1989**), S. 258–328. |
| Günter **Christ**: „Subordinierte Landeshoheit“ der rheinischen und fränkischen Domkapitel. In: Erwin Riedenauer (Hg.): Landeshoheit. Beiträge zur Entstehung, Ausformung und Typologie eines Verfassungselements des Römisch-Deutschen Reiches. München **1994**, S. 113–134. |
| Paul **Clemen** in Verbindung mit Heinrich **Neu** und Fritz **Witte** (Hg.): Der Dom zu Köln. Die KD der Stadt Köln. 2. vermehrte Aufl. Düsseldorf **1938** (ND 1980). |
| Tillmann **Cremer**: Der Wildbann der Kölner Domkirche im alten Jülichgau und Ösling – Kulturgeschichtliche Studien. In: *Rur-Blumen* (**1926**), Nr. 46. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78, hier S. 23–24. |
| Toni **Diederich/**Ulrich **Helbach** (Red.): Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. Siegburg **1998**, S. 274–275.  |
| Johann **Dorn**: Der älteste Kölner Dom. In: *AHVN* 98 (**1916**), S. 137–154. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 39–40. |
| Leonard **Ennen**: Das Capitol, die Marien-Kirche und der alte Dom zu Köln. In: *AHVN* 18 (**1867**), S. 289–305. |
| Anton **Fahne**: Der Cölner Dom in seinen Umgebungen. Zwei topographische Bilder aus dem 13. und 16. Jh., sammt Nachrichten über die Schreine und die die letzte Cölner Gerichtsverfassung (Forschungen auf dem Gebiet der rheinischen und westphälischen Geschichte, 1.1). Köln **1864**. |
| August **Franzen**: Innerdiözesane Hemmungen und Hindernisse der kirchlichen Reform im 16. und 17. Jh. In: Eduard Hegel (Hg.): Colonia Sacra. Studien und Forschung zur Geschichte der Kirche im Erzbistum Köln. FS Wilhelm Neuss. Köln **1947**, S. 163–201. |
| Harald **Friese**: Der Kölner Dom. Köln **2003**. |
| 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: Historisches Archiv der Stadt Köln: Domstift, Akten, S. 919. |
| Maria **Geimer**: Der Kölner Domchor und die rheinische Hochgotik. Bonn **1937**. |
| Albert **Gerhards**: Im Spannungsfeld von Ecclesia universalis und Ecclesia localis. Der Kölner Dom zwischen römischer und kölnischer Liturgie. In: Ludger Honnefelder/Norbert Trippen/Arnold Wolff (Hg.): Dombau und Theologie im mittelalterlichen Köln. FS zur 750-Jahrfeier der Grundsteinlegung des Kölner Domes und zum 65. Geburtstag von Joachim Kardinal Meisner. Köln **1998**, S. 395–307.  |
| Hans **Gerig**: Das Kölner Domkapitel und die Kaiserwahl Karls VI. (1711). In: *AHVN* 113 (**1928**), S. 129–143. |
| Hans **Gerig**: Der Kölner Dompropst Christian August Herzog von Sachsen-Zeitz, Bischof von Raab. Seine diplomatische Tätigkeit am Niederrhein zu Beginn des spanischen Erbfolgekrieges im Dienst der Politik Kaiser Leopolds I. 1701–1703. Bonn **1930**. |
| Franz **Gescher**: Die Kapitularkanoniker des Kölner Domes im Jahre 1518. Eine Vorstudie zum kirchlichen Wahlrecht, in: *JbKGV* 11 (**1929**), S. 106–129. |
| Josef **Giesen**: Der Domherr von Twickel – ein Kölner Kunstsammler? In: *JbKGV* 20 (**1938**), S. 261–262. |
| Christian **Grebner**: Kaspar Gropper (1514 bis 1594) und Nikolaus Elgard (ca. 1538 bis 1587). Biographie und Reformtätigkeit. Ein Beitrag zur Kirchenreform in Franken und im Rheinland in den Jahren 1573 bis 1576. Münster/Westf. **1982**. |
| Manfred **Groten**: Priorenkolleg und Domkapitel im Hohen Mittelalter. Zur Geschichte des Kölnischen Erzstiftes und Herzogtums. Bonn **1980**.  |
| Manfred **Groten**: Ein Urbarfragment des Kölner Domstifts aus dem frühen 12. Jahrhundert. In: *JbKGV* 70 (**1999**), S. 5–11. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 569, 570, 574–575, 579. |
| Arnold **Güttsches**: Die Kölner Generalvikare 1390–1600. Biographische Notizen. In: *JbKGV* 14 (**1932**), S. 30–53. |
| Woldemar **Harless**: Die letzten Schicksale des Cölnischen Erzstifts und Domcapitels. In: *Zs. für preußische Geschichte und Landeskunde* 12 Jg., Berlin **1875**, S. 1–38. |
| Eduard **Hegel**: Eine Dom-Legende von St. Cäcilien. Ein Beitrag zur Topographie des Kölner Domes vor 870. In: *AHVN* 146/147 (**1948**), S. 48–63. |
| Stefan **Heinz/**Barbara **Rothbrust/**Wolfgang **Schmid:** Die Grabdenkmäler der Erzbischöfe von Trier, Köln und Mainz. Trier 2004; hier S. 81–152. |
| Karl **Hengst**: Kirche und Konfessionsbewußtsein im Klerus des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zum Problem der Konfessionsbildung. In: Walter Brandmüller u. a. (Hgg.): Ecclesia militans. Studien zur Konzilien- und Reformationsgeschichte. Remigius Bäumer zum 70. Geburtstag gewidmet. Paderborn **1988**, S. 587–605. |
| Peter **Hersche**: Die deutschen Domkapitel im 17. und 18. Jh. 3 Bde. Bern **1984**. |
| Peter Arnold **Heuser**: Prosopografie der kurkölnischen Zentralbehörden – Teil I: Die gelehrten rheinischen Räte 1550–1600. Studien und Karriereverläufe, soziale Verflechtungen. 2 Teile. In: *RhVjBll* 66 und 67 (2002 und **2003**), S. 264–319 und S. 37–103. |
| Paul **Heusgen**: Der Gesamtkatalog der Handschriften der Kölner Dombibliothek. In: *JbKGV* 15 (**1933**), S. 1–78. |
| Ulrike **Höroldt**: Priorenkolleg und Domkapitel von Köln im Limburger Erbfolgestreit. In: Wilhelm Janssen/Hugo Stehkämper (Hg.): Der Tag von Worringen am 5. Juni 1288. Köln/Wien **1988**, S. 51–101.  |
| Ulrike **Höroldt**: Die Familie Rennenberg im Kölner Domkapitel. In: *Kölner Domblatt* 57 (**1992**), S. 145–184.  |
| Sabine **Holtz**: Die geistlichen Staaten im Spiegel der Historiographie. In: Kurt Andermann (Hg.): Die geistlichen Staaten am Ende des Alten Reiches. Versuch einer Bilanz, Tübingen **2004**, S. 31–53. |
| H. **Hoogeweg**: Der Kölner Domscholaster Oliver als Kreuzzugsprediger 1214–1217. In: *WZGK* 7 (**1888**), S. 235–270.  |
| Manfred **Huiskes**: Die Finanzierung des Dombaus und ihr Zusammenbruch. In: Historisches Archiv der Stadt Köln (Hg.): Ad Summum – 1248 – Der gotische Dom im Mittelalter. Ausstellungskatalog. Köln **1998**, S. 43–67. |
| Wilhelm **Janssen**: Mitwirkungsrechte und -ansprüche des Kölner Domkapitels an der Regierung des Erzbistums während des späteren Mittelalters. Manfred van Rey/Norbert Schlossmacher: Bonn und das Rheinland. Beiträge zur Geschichte und Kultur einer Region. FS zum 65. Geburtstag von Dietrich Höroldt. Bonn **1992**, S. 71–91. |
| Wilhelm **Janssen**: Erzbistum und Kurfürstentum Köln, in: *Römische Quartalschrift für Altertumskunde und Kirchengeschichte* 102 (**2007**), S. 25–46. |
| Alexander **Jendorff**: Gemeinsam herrschen. Das alteuropäische Kondominat und das Herrschaftsverständnis der Moderne. In: *ZHF* 34 (**2007**), S. 215–241. |
| Aus dem ältesten Kartular des Kölner Domstiftes. In: *Rur-Blumen* (**1936**), Nr. 43. |
| Gottfried **Kentenich**: Ein Verzeichnis der Mitglieder des Kölner Domkapitels aus dem 14. Jahrhundert. In: *NA* 32 (**1907**), S. 240–242.  |
| Wilhelm **Kisky**: Die Domkapitel der geistlichen Kurfürsten in ihrer persönlichen Zusammensetzung im 14. und 15. Jahrhundert. Weimar **1906**. |
| Wilhelm **Kisky**: Zu der Liste von Kölner Domherren in der Trierer Stadtbibliothek. In: *NA* 32 (**1907**), S. 504–546. |
| Adolf **Klein**: Der Dom zu Köln. Die bewegte Geschichte seiner Vollendung. Köln **1980**. |
| Hermann **Keussen**: Die Dompfründen der Kölner Universität. In: Erich Kuphal (Hg.), Der zu Köln. FS zur Feier der 50. Wiederkehr des Tages seiner Vollendung am 15. Oktober 1880, Köln **1930**, S. 184–214. |
| Harm **Klueting**: Reichsgrafen – Stiftsadel – Landadel. Adel und Adelsgruppen im niederrheinisch-westfälischen Raum im 17. und 18. Jh. In: Rudolf Endres (Hg.): Adel in der Frühneuzeit. Ein regionaler Vergleich. Köln/Wien **1991**, S. 17–53. |
| Leonhard **Korth** (Bearb.): Liber privilegiorum maioris ecclesie Coloniensis. Das älteste Kartular des Kölner Domstiftes. In: *WZGK*, Ergänzungs-Heft 3 (**1886**), S. 101–290. |
| Ute **Küppers-Braun**: Zur Sozialgeschichte katholischer Hochadelsstifte im Nordwesten des Alten Reiches im 17. und 18. Jh. In: Irene Crusius (Hg.): Studien zum Kanonissenstift (Veröffentlichungen des MPI, 167), Göttingen **2001**, S. 349–394. |
| Erich **Kuphal**: Die Kölner Domchronik des Goswin Gymnich 1550–1608. In: *JbKGV* 14, (**1932**), S. 246–292. |
| Hans Heinrich **Kurth**: Das Kölnische Domkapitel im 18. Jahrhundert. Verfassung und Verwaltung, Wirtschaft und personelle Zusammensetzung. (= Diss. phil., Bonn; ohne Ort) **1953**.  |
| Theodor Joseph **Lacomblet**: Der Dom zu Köln ist nicht 1248 abgebrannt. In: *Archiv für die Geschichte des Niederrheins* 2 (**1854/57**), S. 103–179. |
| Rolf **Lauer**: Der Altar der Stadtpatrone im Kölner Dom. In: *Kölner Domblatt* 52 (**1987**), S. 9–80. |
| Stephan **Laux**: Wege und Grenzen der Konfessionalisierung. Die Kölner Erzbischöfe als geistliche Oberhäupter und Dynasten. In: Burkhard Dietz/Stefan Ehrenpreis: Drei Konfessionen in einer Region. Beiträge zur Konfessionalisierung im Herzogtum Berg vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Köln **1999**, S. 49–69. |
| Albert C. **Leighton**: Ein neuentdecktes Chiffre und die erzbischöfliche Wahl zu Köln 1583. In: *Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte* 37 (**1974**), S. 828–844. |
| Uwe **Lobbedey**: Die Grabungen unter dem Kölner Dom. In: *RhVjbll* 68 (**2004**), S. 201–208.  |
| Klemens **Löffler**: Kölnische Bibliotheksgeschichte. Mit einer Nachweisung Kölnischer Handschriften und einem Beitrag von Goswin Frenken über den Katalog der Dombibliothek von 833. Köln **1923**. |
| Fr. W. **Lohmann**: Das Ende des alten Kölner Domkapitels. In: Beiträge zur Kölnischen Geschichte/Sprache/Eigenart. Hg. vom Heimatverein Alt-Köln, 3. Bd., Heft 17 u. 18. Köln (Juni **1920**), S. 245–406. |
| Günther **von Lojewski**: Bayerns Weg nach Köln. Geschichte der bayerischen Bistumspolitik in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. Bonn **1962**. |
| Hans **Lückger**: Der frühere Marienaltar im Kölner Dom und andere Werke des Bildhauers Heribert Neuss. In: *JbKGV* 16 (**1934**), S. 172–179. |
| Konstantin **Maier**: Bischof und Domkapitel im Licht der Wahlkapitulationen in der Neuzeit. In: *Römische Quartalschrift für Altertumskunde und Kirchengeschichte* 83 (**1988**), S. 236–251. |
| Klaus **Militzer** (Bearb.): Die Protokolle des Kölner Domkapitels, Bd. I: 1461–1511. Düsseldorf **2009**. |
| Joseph **Milz**: Die Vögte des Kölner Domstifts und der Abteien Deutz und Werden im 11. und 12. Jahrhundert. In: *RhVjbll* 41 (**1977**), S. 196–217. |
| Hansgeorg **Molitor**: Das Erzbistum Köln im Zeitalter der Glaubenskämpfe. Köln **2008**. |
| Heinrich **Molitor**: Die Verwendung der Amtsbezeichnungen „Generalvikar“ und „Offizial“ bei der Kölner Kurie. In: *AHVN* 166 (1964), S. 152–192. |
| Johannes Christian **Nattermann**: Das Ende des alten Kölner Domstiftes. Köln **1953**. |
| Johannes **Nattermann**: Kardinal Friedrich von Hessen und das Kölner Domkapitel. In: *JbKGV* 28 (**1953**), S. 195–209. |
| Joachim **Oepen**: Das Schicksal der Archive des Domkapitels, Erzstiftes und Generalvikariates. In: Michael Gosmann (Hg.): Zuflucht zwischen den Zeiten 1794–1803. Kölner Domschätze in Arnsberg. Arnsberg **1994**, S. 159–171. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Das Bistum Köln von den Anfängen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts (= Geschichte des Erzbistums Köln, Bd. 1). 2. Auf. Köln **1972**, S. 332–340. |
| Rudolfine Freiin **von Oer**: Schicksal und Struktur der erzstiftischen Ständearchive. In: *AHVN* 168/169 (**1967**), S. 297–301. |
| Rudolfine Freiin **von Oer**: Konfessionell gemischte Dom- und Stiftskapitel in Nordwestdeutschland. In: Josef Schröder (Hg.): Beiträge zu Kirche, Staat und Geistesleben. FS für Günter Christ zum 65. Geburtstag am 20. März 1994. Stuttgart **1994**, S. 131–142. |
| Willi **Paetzer**: Das Verhältnis des Kölner Domkapitels zu den beiden letzten Kurfürsten aus dem Hause Wittelsbach, Josef Clemens und Clemens August, vornehmlich nach den Protokollen des Kapitels, Diss. Bonn **2000**. |
| Wolf D. **Penning**: Die weltlichen Zentralbehörden im Erzstift Köln von der ersten Hälfte des 15. bis zum Beginn des 17. Jhs. Bonn **1977**. |
| Wolf D. **Penning**: Herrschaft – Anspruch und Durchsetzung im Erzstift Köln am Ende des 17. Jhs. In: *AHVN* 201 (**1998**), S. 167–182. |
| Alheydis **Plassmann**/Martin **Bock**: Köln – Domstift. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 157–198. |
| Wolfgang **Reinhard**: Katholische Reform und Gegenreformation in der Kölner Nuntiatur 1684–1621. Aufgaben und erste Ergebnisse eines Editionsunternehmens der Görres-Gesellschaft, in: *Römische Quartalschrift für Altertumskunde und Kirchengeschichte* 66 (**1971**), S. 8–69. |
| Rudolf **Reinhardt**: Die hochadeligen Dynastien in der Reichskirche des 17. und 18. Jhs. In: *Römische Quartalschrift für Altertumskunde und Kirchengeschichte* 83 (**1988**), S. 213–235. |
| Sebastian **Ristow**: Die frühen Kirchen unter dem Kölner Dom. Befunde und Funde vom 4. Jahrhundert bis zur Bauzeit des Alten Domes. Mit Beiträgen von Lothar Bakker und Dorothea Hochkirchen. Köln **2002**. |
| Helen **Rosenau**: Der Kölner Dom. Seine Baugeschichte und historische Stellung. Köln **1931**. |
| Hermann Heinrich **Roth**: Das kölnische Domkapitel von 1501 bis zu seinem Erlöschen 1803. In: Erich Kuphal (Hg.): Der Dom zu Köln. FS zur Feier der 50. Wiederkehr des Tages seiner Vollendung am 15. Oktober **1930**, S. 257–294.  |
| Karsten **Ruppert**: Die Landstände des Erzstiftes Köln in der frühen Neuzeit. Verfassung und Geschichte. In: *AHVN* 174 (**1972**), S. 47–111. |
| Rudolf **Schieffer**: Die Entstehung von Domkapiteln in Deutschland (= Bonner Historische Forschungen 43). Bonn **1976**. |
| Georg **Schelbert**: Die Chorgrundrisse von Köln und Amiens. In: *Kölner Domblatt* 62 (**1997**), S. 85–110. |
| Barbara **Schock-Werner**: Die Möbel aus dem Kölner Knabengrab als wichtiges Beispiel frühmittelalterlicher Gebrauchsmöbel. In: *Kölner Jb.* 43 (2010) (= Friederike Naumann-Steckner/Bernd Päffgen/Renate Thomas (Hg.): Zwischen Orient und Okzidenz. FS für Hansgerd Hellenkemper) Köln 2010, S. 713–722. |
| Wolfgang **Schöller**: Die Kölner Domfabrik im 13. und 14. Jahrhundert. In: *Kölner Domblatt* 53 (**1988**), S. 75–94. |
| Walter **Schulten**: Der Dom zu Köln. Köln **1977**. |
| Franz **Siepe**: Überlegungen zur Mailänder Madonna im Kölner Dom. In: *RH* 39 (**2002**), S. 89–96. |
| Thomas **Simon**: Hofrat und Hofkammer in Kurköln. Funktionsprofil und Verwaltungsverständnis der Spitzenbehörden eines geistlichen Territoriums. In: Frank Günter Zehnder (Hg.): Im Wechselspiel der Kräfte. Politische Entwicklungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Köln **1999**, S. 237–266. |
| Bernhard von **Tieschowitz**: Das Chorgestühl des Kölner Domes. Berlin **1930**. |
| Ewald **Walter**: Der erste Standort des Dreikönigenschreines im gotischen Dom zu Köln. In: *JbKGV* 44 (**1973**), S. 21–36. |
| Willy **Weyres**: Die vorgotischen Bischofskirchen in Köln. Köln **1987**. |
| Arnold **Wolff**: Der alte Dom. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Die Romanischen Kirchen. Köln **1984**, S. 138–153. |
| Arnold **Wolff** (Hg.): Die Domgrabung Köln. Altertum – Frühmittelalter – Mittelalter. Kolloquium zur Baugeschichte und Archäologie. Köln **1984**.  |
| Uwe **Zuber**: Auf der Höhe der Zeit? Aspekte moderner Staatsbildung in geistlichen Territorien. In: Kurt Andermann (Hg.): Die geistlichen Staaten am Ende des Alten Reiches. Versuch einer Bilanz. Tübingen **2004**, S. 133–159. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. kunibert** |
| Patrozinium  | St. Kunibert |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kollegiatstift |
| Gründung | vor 866 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Johan **Belonje**: Ein Propst von St. Kunibert. In: *JbKGV* 47 (**1976**), S. 123–135. |
| Daniel **Berger**: Kanoniker im Wartestand. Zum Aufnahmeverfahren an St. Kunibert in Köln im 13. Jahrhundert. In: Sabine Arend/Daniel Berger u. a. (Hg.): Vielfalt und Aktualität des Mittelalters. FS für Wolfgang Petke zum 65. Geburtstag. Bielefeld 2006, S. 255–279. |
| Daniel **Berger**: Köln – St. Kunibert. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 416–443. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 27–29. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 43–44. |
| 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: Köln, Kath. Pfarrei St. Kunibert, S. 806–807. |
| Marianne **Gechter**: St. Servatius. Kapelle (nach 1807 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 348. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 569. |
| Wilhelm **Ewald**/Johannes **Krudewig**: St. Cunibert. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1916** (ND 1980), S. 231–313. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn **1960**, S. 140–143. |
| Mechthild **Graf**: Der Ostchorbau der Stiftskirche St. Kunibert zu Köln und seine Einordnung in die spätstaufische Baukunst des Rhein-Maasgebietes. Diss. Köln Ms. **1984**.  |
| Ingrid **Heidrich**: Eine Zensuralurkunde des 12. Jahrhunderts für St. Kunibert/Köln mit Rückvermerk über Insektenvertilgungsmittel. In: *RhVjbll* 62 (**1998**), S. 353–357. |
| Carl **Heinemann**: Die Kollationsrechte des Stifts S. Kunibert zu Köln. Bonn **1932**. |
| Holger **Kempkens**: St. Kunibert. Kirche des Chorherrenstifts, seit 1802 Pfarrkirche. In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 299–341. |
| Hans **Kisky**: Geschichte des Stiftes und der Pfarre St. Kunibert. In: FS Anton Ditges. Köln **1911**, S. 9–33. |
| Hans **Kisky**: St. Kunibert, Köln. Neuss **1956**. |
| Clemens **Kosch**: Hochmittelalterliche Anbauten und Nebenräume von St. Kunibert. In: *Colonia Romanica* 12 (**1997**), S. 78–113. |
| Clemens **Kosch**: Einzelbeobachtungen an den Ostteilen von St. Kunibert. In: *Colonia Romanica* 12 (**1997**), S. 35–44. |
| Ulrich **Krings**: Der Wiederaufbau der Kirche St. Maria im Kapitol zu Köln. In: *RH* 20 (**1983**), S. 97–107. |
| Peter **Kürten**: Das Stift St. Kunibert in Köln von der Gründung bis zum Jahre 1453. Köln **1985**. Ders., Das Stift St. Kunibert in Köln von der Gründung vom Jahre 1453 bis zur Auflösung. Köln **1990**. |
| Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Hg.)/Theo **Jülich** (Bearb.): Der Cyriakusaltar aus St. Kunibert in Köln. Beiheft zur Ausstellung 9.5.1991 – 30.6.1991 im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Darmstadt **1991**. |
| Christoph **Machat**: St. Kunibert in Köln. Neuss **1985**; 3., neu bearb. Aufl. **2005**. |
| F.[riedrich] E.[verhard] **von Mering**: Versuch einer Geschichte der Cunibertskirche nebst einem Anhange über jene der Apostelnkirche in Köln. Köln **1833/34**. |
| Otto R. **Redlich**: Die Auflehnung der Kanoniker am Kunibertstift zu Köln gegen ihren Dechanten im Jahre 1386. (Ein Beitrag zur Geschichte der Disziplinargewalt der Stiftsdechanten), In: *AHVN* 74 (**1902**), S. 103–114. |
| Heribert **Reiners**: Die Kirche St. Kunibert in Köln und ihre Kunstschätze. Köln **1921**. |
| Birgit **Rosendahl**: St. Kunibert. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 288–300. |
| Heinrich **Schaefer**: Das Pfarrarchiv von St. Kunibert. In: *AHVN* 83 (**1907**), S. 126–137. |
| L. **Schmitz**: Eine unbekannte Urkunde des Erzbischofs Adolf I. für das Kunibertstift zu Köln 1204. In: *AHVN* 73 (**1902**), S. 153–154. |
| Jan **Simane**: Zum Stil des Cyriakus-Altars. In: Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Hg.)/Theo Jülich (Bearb.): Der Cyriakusaltar aus St. Kunibert in Köln. Beiheft zur Ausstellung 9.5.1991 – 30.6.1991 im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Darmstadt **1991**, S. 34–48. |
| Gerd **Steinwascher**: Wikbold Dobbelstein, Bischof von Kulm. In: Brigitte Lymant (Hg.): Die mittelalterlichen Glasmalereien der ehemaligen Zisterzienserkirche Altenberg. Bergisch Gladbach 1979, S. 7–25. |
| Hans-Josef **Werner**: Die Hymnen in der Choraltradition des Stiftes St. Kunibert zu Köln. Köln **1966**.  |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. cäcilien** |
| Patrozinium | St. Cäcilien  |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kanonissenstift // Augustinerinnen |
| Gründung | um 890 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit 1475 Augustinerinnen des Klosters Weiher. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz**/Heinrich **Neu**/Hans **Vogts** (Bearb.): Augustinerinnenklause S. Michael. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 239–240. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Köln: Die Kirchen in gotischer Zeit. Zur spätmittelalterlichen Sakralbautätigkeit an den Kloster-, Stifts- und Pfarrkirchen in Köln. Köln **1998**, S. 237–239. |
| Ulrich **Bock**: St. Cäcilia. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 121–132. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| R. J. **Clasen**: Le couvent de Weyer. In: *Mercure du département de la Roer*. Köln **1813**, S. 159–263. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 37–38. |
| Toni **Diederich/**Ulrich **Helbach** (Red.): Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. Siegburg **1998**, S. 299. |
| G. **Eckertz**: Statuten und Gewohnheiten des freiadligen Fräulein-Stifts von St. Cäcilien in Köln v. J. 1463. In: *AHVN* 15 (1863), S. 225–245. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 48–49. |
| Marianne **Gechter**: St. Michael. Kapelle des Augustinerinnenklosters (bald nach 1820 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 276. |
| Aegidius **Gelenius**: De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Au­gustae Ubiorum Urbis libri IV. Köln **1645**, S. 337–361. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 569. |
| Irene **Gückel**: Das Kloster Maria zum Weiher vor Köln (1198–1474) und sein Fortleben in St. Cäcilien bis zur Säkularisation. Köln **1993**. |
| Heinz **Firmenich**: St. Peter und St. Cäcilien in Köln. 4. Aufl. Neuss **1980**. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn **1960**, S. 247–251. |
| J. B. D. **Jost**: Zur Geschichte des Cäcilienklosters in Köln. Brünn **1886**. |
| Tobias **Kanngießer**: Köln – St. Cäcilien. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 122–135. |
| Hiltrud **Kier/**Marianne **Gechter**: Köln, St. Cäcilia, Museum Schnütgen (ehem. Stiftskirche). In: Dies. (Hg.): Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen. Regensburg **2004**, S. 32–33. |
| Hiltrud **Kier**/Ulrich **Krings** (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen im Bild. Architektur, Skulptur, Malerei, Graphik, Photographie. Köln 1984, S. 96–119. |
| **Kreuser**: Kölns alte Kirchen in Andeutungen Nr. 51: St. Cäcilien. In: *Kölner Domblatt* Nr. 130, 15.12.**1844**. |
| Ulrich **Krings**: St. Cäcilien. Das frühstaufische Bauwerk aus der Mitte des 12. Jahrhunderts. Seine Gestalt und die Geschichte seiner Veränderungen. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Die Romanischen Kirchen. Köln **1984**, S. 235–255.  |
| Hans Erich **Kubach**/Albert **Verbeek**: Roman. Baukunst an Rhein und Maas, Bd. 1: Katalog der vorromanischen und romanischen Denkmäler A–K Berlin 1976, S. 523–527. |
| F.[riedrich] E.[verhard] **von Mering**: Die Peterskirche mit besonderem Bezug auf das dortige Gemälde von P. P. Rubens und die Cäcilienkirche in Cöln am Rhein. Köln 2**1836**. |
| Nicolaus **Michel**: Das alte freiherrliche Kanonissenstift St. Cäcilien in Köln. Saarlouis **1914**. |
| Marion **Opitz**: St. Caecilia. In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). (**2001/2002**), S. 163–173. |
| Hugo **Rahtgens**/Johannes **Krudewig**: St. Cäcilia. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1916** (ND 1980), S. 163–193. |
| Herbert **Rode**: Die Kreuzgangsfenster von St. Cäcilien. Ein christologischer Zyklus in der Sakramentskapelle des Kölner Domes. In: Kölner Dombl. 16/17 (1959) S. 79–96. |
| Herbert Rode: Die mittelalterlichen Glasmalereien des Kölner Domes (Corpus vitrearum medii aevi: Deutschland 4,1) Berlin 1974, S. 149–162. |
| Elisabeth Maria **Spiegel**: St. Cäcilien. Die Ausgrabungen. Ein Beitrag zur Baugeschichte. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings: (Hg.): Die Romanischen Kirchen. Köln **1984**, S. 209–255. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. ursula** |
| Patrozinium | St. Ursula |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kanonissenstift |
| Gründung | vor 922 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ulrike **Bergmann**: Die Goldene Kammer in St. Ursula. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 225–231. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Anna-Dorothee **von den Brincken**: Die Totenbücher der stadtkölnischen Stifte, Klöster und Pfarreien. In: *JbKGV* 42 (**1968**), S. 137–176, hier S. 174f. |
| Sabine **Czymmek**: Die Kölner Romanischen Kirchen. Schatzkunst, Bd. 2 = *Colonia Romanica* 23 (2008), S. 225–289. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 38–40. |
| Toni **Diederich**: St. Revilien. Vom Umgang des Kölners mit der lateinischen Sprache. In: *GiK* 53 (**2006**), S. 151–162. |
| Toni **Diederich/**Ulrich **Helbach** (Red.): Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. Siegburg **1998**, S. 302. |
| J. B. **Dornbusch**: Memorienbuch des Stiftes S. Ursula in Köln. In: *AHVN* 28/29 (**1876**), S. 49–85. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 45–46. |
| Heinz **Firmenich**: St. Ursula und die Maria-Ablaß-Kapelle in Köln. 4. Aufl. Neuss **1984**. |
| Sybille **Fraquelli**: Die romanischen Kirchen im Historismus, Bd. 2 = *Colonia Romanica* 26 (**2011**), hier S. 131–176. |
| Georg **Gresser**: [mit Edmund **Tandetzki**] Klosterlandschaft: Wiederbegründung des nachmaligen Ursulastiftes durch Erzbischof Hermann I. am 11. August 922. In: Wolfgang Rosen/Lars Wirtler (Hg.): Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Bd. 1: Antike und Mittelalter von den Anfängen bis 1396/97. Köln **1999**, S. 85–93. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 570. |
| Raimund **Haas**: „Das Recht, die ‚goldene Cammer‘ zu verwalten“. Ein Vergleich zwischen der Äbtissin von St. Ursula und dem hochgräflichen Kapitel 1764–1766. In: Klaus Gereon Beuckers/Birgitta Falk (Hg.): Neue Räume – neue Strukturen. Barockisierung mittelalterlicher Frauenstifte (Essener Forschungen zum Frauenstift 12). Essen 2014, S. 273–290. |
| Lucie **Hagendorf-Nussbaum**: Die mittelalterlichen Kölner Pfarrkirchen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Geschichte – Architektur – Ausstattung = *Colonia Romanica* 29 (2014), hier S. 41–52. |
| Paul **Heusgen**: Ursulabruderschaften in Köln. In: *JbKGV* 20 (**1938**), S. 164–175. |
| Hiltrud **Kier/**Marianne **Gechter**: Köln, St. Ursula, Pfarrkirche (ehem. Stiftskirche). In: Dies. (Hg.): Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen. Regensburg **2004**, S. 38–39. |
| Karen **Künstler**: St. Ursula. Die Kirchenbauten vom 4. Jahrhundert bis zum 12. Jahrhundert. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Stadtspuren. Denkmäler in Köln. Die Romanischen Kirchen, Bd. 1. Köln **1984**, S. 518–522. |
| Karen **Künstler**: St. Ursula. Der Kirchenbau des 12. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Stadtspuren. Denkmäler in Köln. Die Romanischen Kirchen, Bd. 1. Köln **1984**, S. 523–545. |
| Karen **Künstler-Brandstätter**: St. Ursula. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 208–224. |
| Ute **Küppers-Braun**: Frauen des hohen Adels im kaiserlich-freiweltlichen Damenstift Essen (1605 – 1803). Eine verfassungs- und sozialgeschichtliche Studie; zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Stifte Thorn, Elten, Vreden und St. Ursula in Köln. Münster **1997**. |
| Angela **Kulenkampff**: Die Reliquienschätze in der Goldenen Kammer der Stiftskirche St. Ursula in Köln und ihr Schicksal in der Zeit der Säkularisation (1798–1804). In: *JbKGV* 65 (**1994**), S. 91–112. |
| Theodor Joseph **Lacomblet**: Die Besitzungen des Stiftes S. Ursula zu Köln und die Reihenfolge der Aebtissinnen und Dechantinnen desselben. In: *Archiv für die Geschichte des Niederrheins* 3 (**1860**), S. 130–144. |
| Wilhelm **Levison**: Das Werden der Ursulalegende. Köln **1928** (= Sonderdruck aus: *BoJbb* 132 (**1928**)). |
| Klaus **Militzer**: Ursulabruderschaften in Köln Köln **1995**.  |
| Fried **Mühlberg**: St. Ursula in der kölnischen Kirchenbaukunst der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. In: FS Gert von der Osten, überreicht von seinen Mitarbeitern am Wallraf-Richartz-Museum. Köln **1970**, S. 39–76. |
| Hanns Peter **Neuheuser**: Die Huldigungen der Ossendorfer an die Äbtissinnen des Kölner Ursulastiftes. In: *JbKGV* 51 (**1980**), S. 57–88. |
| Tracy **Niepold**/Hedwig **Röckelein**: Frühmittelalterliche Seiden und Authentiken aus St. Ursula in Köln. In: Thomas Schilp/Annemarie Stauffer (Hg.): Seide im früh- und hochmittelalterlichen Frauenstift. Besitz – Bedeutung – Umnutzung (= Essener Forschungen zum Frauenstift 11). Essen 2013, S. 199–231. |
| Marion **Opitz**: St. Ursula. Kirche des Damenstifts (seit 1804 Pfarrkirche). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 408–434. |
| Anne **Ostermann**: Köln – St. Ursula. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 659–673. |
| Klaus **Pampus**: Eine Grundherrschaft des Kölner Damenstiftes St. Ursula im Oberbergischen. In: *Beiträge zur Oberbergischen Geschichte* 8. Gummersbach **2004**, S. 17–32. |
| Hugo **Rahtgens/**Johannes **Krudewig/**W. **Neu**: S. Ursula. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1934** (ND 1980), S. 1–105 [733–837]. |
| Sebastian **Ristow**: Frühes Christentum im Rheinland. Die Zeugnisse der archäologischen und historischen Quellen an Rhein, Maas und Mosel, Münster **2007**.  |
| Karl Heinrich **Schäfer**: Die Kanonissenstifter im deutschen Mittelalter (= Kirchenrechtliche Abhandlungen 43/44). Stuttgart **1907**. |
| Winfried **Schmitz**: Zum Ursprung der Ursulalegende: Die Inschrift des Clematius. In: Wolfgang Rosen/Lars Wirtler (Hg.): Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Bd. 1: Antike und Mittelalter: Von den Anfängen bis 1396/97. Köln **1999**, S. 53–57. |
| Annette **Schommers**: Rheinische Reliquiare. Goldschmiedearbeiten und Reliquieninszenierungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Rheinbach-Merzbach **1993**, hier S. 221–235, 335–342. |
| Martin **Seidler**: St. Ursula. Goldene Kammer, Heiltümer und Kirchenschatz, Köln. Regensburg **2011**. |
| Albert Gereon **Stein**: Das Kloster und spätere adelige Damenstift an der Kirche der 11000 Jungfrauen zu Köln. In: *AHVN* 31 (**1877**), S. 45–111. |
| Regina **Urbanek**: Die Goldene Kammer von St. Ursula in Köln. Zu Gestalt und Ausstattung vom Mittelalter bis zum Barock. Worms **2010**. |
| Winand **Virnich**: Verleihung der Hofpfalzgrafenwürde an den Kölner Bürger und Licentiaten der Rechte Peter Engelbert Bennerscheid, Syndicus des Kapitels des freien weltlichen Damenstifts Sankt Ursula in Köln, durch Franz Graf zu Königsegg-Rothenfels. In: *AHVN* 36 (**1881**), S. 189–208. |
| Guido **Wagner**: Vom Knochenfund zum Martyrium der 11000 Jungfrauen. Wurzeln u. Entwicklung der Ursula-Legende und ihre Bedeutung für Köln als „Sacrarium Agrippinae“. In: *GiK* 48 (**2001**), S. 11–44. |
| Gertrud **Wegener**: Geschichte des Stiftes St. Ursula in Köln (= Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins e. V. 31). Köln **1971**. |
| Frank Günter **Zehnder**: Sankt Ursula. Legende, Verehrung, Bilderwelt. Köln **1985**. |
| Johannes **Zündorf**: Zusammensetzung und Verfassung des Kölner Ursulastiftes nebst Untersuchungen der ständischen Verhältnisse. Diss. Bonn **1911**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. maria im kapitol** |
| Patrozinium | St. Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Benediktinerinnen // Kanonissenstift |
| Gründung | Mitte 10. Jahrhundert |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Ab 12. /13. Jh. Stift. |
| **Literatur** |
| Anne **Behrend-Krebs**: Die ottonischen und romanischen Wandmalereien in St. Gereon, St. Maria im Kapitol und St. Pantaleon in Köln. Münster **1994**. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Bemerkungen zu den salischen Türflügeln von St. Maria im Kapitol. In: *JbKGV* 66 (**1995**), S. 191–204. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Rex iubet – Christus imperat. Studien zum Programm der Holztüren von St. Maria im Kapitol und zu Herodesdarstellungen vor dem Investiturstreit. Köln **1999**. |
| C. **Beutler**: St. Maria im Kapitol zu Köln. 5. Aufl. Neuss **1981**. |
| Christoph **Bellot**: St. Anna Lob, auch St. Benedictus. Kapelle im Stift St. Maria im Kapitol (1802 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 99. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Hugo **Borger**: Die Abbilder des Himmels in Köln. Kölner Kirchenbauten als Quelle zur Siedlungsgeschichte des Mittelalters. Bd. 1 Köln **1979**, S. 238–250; 344–345. |
| Lex **Bosmann**: Architektur und Klosterreform . Die Zusammenhänge zwischen Stablo, Brauweiler und St. Maria im Kapitol. In: *Zs. für Kunstwissenschaft* 41 (**1987**), S. 3–15. |
| Friedrich **Dahm**: Die romanische Grablege des Plectrudis in der Kölner Kirche St. Maria im Kapitol. In: *Aachener Kunstblätter* 60 (**1993**), S. 211–222. |
| Dorothea **Diederich**: Geburtshilfe auf Fürsprache der hl. Elisabeth. Zur Stiftung eines Elisabethgürtels an das Stift St. Maria im Kapitol in Köln. In: *AHVN* 198 (**1995**), S. 53–58. |
| Toni **Diederich/**Ulrich **Helbach** (Red.): Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. Siegburg **1998**, S. 288–289. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 35–37. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 48. |
| Leonard **Ennen**: Das Capitol, die Marien-Kirche und der alte Dom zu Köln. In: *AHVN* 18 (**1867**), S. 289–305. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 155–158. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 569, 570. |
| Lucia **Hagendorf-Nußbaum**: St. Maria im Kapitol. Kirche des Damenstifts, seit 1802 Pfarrkirche. In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 114–174. |
| Eduard **Hlawitschka**: Zu den klösterlichen Anfängen in St. Maria im Kapitol zu Köln. In: *RhVjBll* 31 (**1966/67**), S. 1–16. |
| Hans Peter **Hilger**: St. Maria im Kapitol. Neuss **1985**. |
| Godehard **Hoffmann**: Das Gabelkreuz in St. Maria im Kapitol zu Köln und das Phänomen der Crucifixi dolorosi in Europa. Worms **2006**. |
| Harald **Horst**: Weltamt und Weltende bei Alexander von Roes: Die Schriften des Kölner Kanonikers als Kontrapunkt zu mittelalterlichen Endzeiterwartungen. Köln **2002**. |
| Hermann **Keussen**: Der Ursprung der Kölner Kirchen St. Maria in Capitolio und Klein St. Martin: Eine methodische Untersuchung. In: *WZGK* 22 (**1903**), S. 23–69.  |
| Hermann Keussen: Der Rotulus von St. Maria im Kapitol vom Jahr 1300. In: *Mitt. HAStK* 35 (**1914**), S. 95–211. |
| Hiltrud **Kier/**Marianne **Gechter**: Köln, St. Maria im Kapitol, Pfarrkirche (ehem. Stiftskirche. In: Dies. (Hg.): Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen. Regensburg **2004**, S. 30–31. |
| Hans **Kisky**: Der Kölner Meister des Aachener Altars und der Hardenrath-Kapelle an St. Maria im Kapitol in Köln. In: *AHVN* 155/156 (**1954**), S. 526–558. |
| Ulrich **Krings**: St. Maria im Kapitol. Die Bautätigkeit des Mittelalters und der Neuzeit bis zum Zweiten Weltkrieg. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Stadtspuren. Denkmäler in Köln. Die Romanischen Kirchen, Bd. 1. Köln **1984**, S. 345–380. |
| Angela **Kulenkampff**: Die Marienbruderschaft von St. Maria im Kapitol und ihre Bedeutung für das kirchliche Leben in vortridentinischer Zeit (ca. 1350 – 1634). In: *JbKGV* 60 (**1989**), S. 1–29. |
| J. J. **Merlo**: Eine Stiftung Jakob Heller's aus Frankfurt a. M. in die Marienkirche im Capitol zu Köln. In: *AHVN* 38 (**1882**), S. 103–110. |
| Fried **Mühlberg**: Grab und Grabdenkmal der Plektrudis in St. Marien im Kapitol zu Köln. In: *WRJb* 24 (**1962**), S. 21–96. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: St. Maria im Kapitol und Remiremont. Bemerkungen zu einem Kollektar des 12. Jahrhunderts. In: *JbKGV* 36/37 (**1962**), S. 73–93. |
| Joachim **Oepen**: Die Totenbücher von St. Maria im Kapitol zu Köln. Edition und personengeschichtlicher Kommentar. Siegburg **1999**. |
| Joachim **Oepen**: Köln, St. Maria im Kapitol. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 344–349. |
| Joachim **Oepen**: Köln – St. Maria im Kapitol. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 473–498. |
| Hugo **Rahtgens** (Bearb.)/Johannes **Krudewig** (Quellenübersicht): Katholische Pfarrkirche zu St. Maria im Kapitol (ehem. Stiftskirche). In: Dies.: Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln: St. Gereon – St. Johann Baptist – die Marienkirchen – Groß St. Martin. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): KD der Stadt Köln. 7. Bd., 1. Abt. Düsseldorf **1911** (ND 1980), S. 177–276. |
| Hugo **Rathgens**: Die Kirche St. Maria im Kapitol zu Köln. Düsseldorf **1913**.  |
| Rolf C. A. **Rottländer**: Die Gliederung der Baugeschichte von St. Maria im Capitol, Köln, anhand von Maßuntersuchungen. In: Dieter Ahrens (Hg.): Ordo et Mensura II. St. Katharinen **1993**, S. 254–313.  |
| Susanne **Ruf**: Die Stiftungen der Familie Hardenrath an St. Maria in Kapitol zu Köln (um 1460 bis 1630). Kunst, Musikpflege und Frömmigkeit im Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit. Korb **2011**.  |
| Heinrich **Schäfer**: Das Alter der Parochie Klein S. Martin-S. Maria im Kapitol und die Entstehungszeit des Marienstiftes auf dem Kapitol zu Köln. Eine kritische Studie zur Kölner Kirchengeschichte. In: *AHVN* 74 (**1902**), S. 53–102. |
| Heinrich Schäfer: Das Pfarrarchiv von St. Maria im Kapitol. In: *AHVN* 83 (**1907**), S. 1–125. |
| W. **Schorn**: Die Sicherungsarbeiten an der Kirche St. Maria im Kapitol zu Köln. In: *Zeitschrift für Rheinische Heimatpflege* 9 (**1937**), S. 529–540. |
| Wolfgang **Stracke**: St. Maria im Kapitol. Die romanische Bildertür. Köln **1994**.  |
| Wolfgang Stracke: St. Maria im Kapitol. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 79–103. |
| Ulrich **Stutz**: Der Rotulus von S. Maria im Kapitol in Köln vom Jahre 1300. In: *ZRG KA* 4 (**1914**), S. 484–485. |
| Anna Maria Friederike **Walterfang**: Studien zur Geschichte des Stiftes St. Maria im Kapitol. Diss. Bonn **1920**.  |
| Alex **Wilms**: Der Grundbesitz des Kölner Stiftes St. Maria im Kapitol in Rheinahlen. In: Rudolf Brandts (Hg.): Mönchengladbach. Aus Geschichte und Kultur einer rheinischen Stadt, Teil 1. Mönchengladbach **1955**, S. 260–300.  |
| Klaus **Wolf**: St. Maria im Kapitol und das 19. Jahrhundert. Kontinuität und Wandel einer romanischen Kirche in Köln. In: *AHVN* 202 (**1999**), S. 193–228. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **gross st. martin**  |
| Patrozinium | St. Martin |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Benediktiner |
| Gründung | zwischen 953 und 965 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Kanonikerstift (953–65); seit 984–99: Benediktiner |
| **Literatur** |
| Marcel **Albert**: Köln – Groß St. Martin. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 257–277.  |
| Christoph **Bellot**: St. Benedictus. Kapelle in der Abtei Groß St. Martin. In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 151. |
| U. **Berlière**: Adam Meyer, abbé de Saint-Martin à Cologne. In: *Revue liturgique et monastique* 15 (**1929/30**), S. 20–37. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Dorothee **Boesler**: Groß St. Martin. Kirche des Benediktinerklosters, seit 1803 Pfarrkirche. In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 215–240. |
| A. **Essenwein**: Die innere Ausschmückung der Kirche Groß St. Martin in Köln. Graz **1864**.  |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 46–48 |
| Toni **Diederich/**Ulrich **Helbach** (Red.): Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. Siegburg **1998**, S. 293–294. |
| A. **Ditges**: Groß St. Martin in Köln. Eine FS zur siebenten Säcularfeier der Kirchweihe am 1. Mai 1872. Köln/Neuß **1872**.  |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 52–53. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn **1960**, S. 138–139. |
| Goswin **Frenken**: Der Erzpoet und das Kloster St. Martin in Köln. In: *JbKGV* 11 (**1929**), S. 130–135. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 570. |
| Elke-Ursel **Hammer**: Monastische Reform zwischen Person und Institution. Abt Adam Meyer von Groß St. Martin in Köln (1454 – 1499). Göttingen **2001**. |
| Johannes Hubertus **Kessel**: Antiquitates monasterii S. Martini Maioris Coloniensis. Köln **1862**. |
| Clemens **Kosch**: Groß St. Martin. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 131–142. |
| Clemens **Kosch**: Neue Überlegungen zu den Ostteilen von Groß St. Martin. In: *Colonia Romanica* 12 (**1997**), S. 45–100. |
| Hans-Joachim **Kracht**: Groß St. Martin. In: Rhaban Haacke (Bearb.): Die Benediktinerklöster in Nordrhein-Westfalen. St. Ottilien **1980**, S. 376–389. |
| Gottfried **Kühn**: Die Immunität der Abtei Groß St. Martin zu Köln. Münster **1913**. |
| Theodor Joseph **Lacomblet**: Die Urkunde des Erzbischofes Everger von Cöln für die Abtei St. Martin daselbst von dem Jahre 989. In: Ders. (Hg.): Archiv für die Geschichte des Niederrheins. 3. Bd. Düsseldorf **1860**, S. 169–175. |
| F. W. **Lohmann**: Der Silberschrein des hl. Eliphius in der Abtei St. Martin und seine Meister. In: *JbKGV* 12 (**1930**), S. 118–128. |
| Peter **Opladen**: Groß St. Martin. Geschichte einer stadtkölnischen Abtei. Düsseldorf **1954**. |
| Hugo **Rahtgens** (Bearb.)/Johannes **Krudewig** (Quellenübersicht): Katholische Pfarrkirche Groß St. Martin. In: Dies.: Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln: St. Gereon – St. Johann Baptist – die Marienkirchen – Groß St. Martin. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): KD der Stadt Köln. 7. Bd., 1. Abt. Düsseldorf **1911** (ND 1980), S. 340–388. |
| Maria **Rößner-Richarz**: Grundherrschaft im rechtsrheinischen Köln in der frühen Neuzeit. In: *Rechtsrheinisches Köln* 27 (**2001**) S. 1–248. |
| Heinrich **Schäfer**: Das Pfarrarchiv von Groß St. Martin. In: *AHVN* 83 (**1907**), S. 162–219. |
| Eckhart **Wegner**: Die ehemalige Benediktinerabteikirche Groß St. Martin in Köln. Untersuchungen zu den Ausgrabungen 1965, 1966 und 1976–79. In: *Kölner Jb. für Vor- und Frühgeschichte* 25 (**1992**), S. 143–149. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **St. pantaleon** |
| Patrozinium | St. Pantaleon |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Benediktiner |
| Gründung | 964 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Marcel **Albert**: Köln – St. Pantaleon. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 596–616. |
| Anne **Behrend-Krebs**: Die ottonischen und romanischen Wandmalereien in St. Gereon, St. Maria im Kapitol und St. Pantaleon in Köln. Münster **1994**. |
| Christoph **Bellot**: St. Benedictus. Kapelle in der Abtei St. Pantaleon (Nach 1802 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 152. |
| Karl Heinz **Bergmann**: St. Pantaleon in Köln. Neuss **1998**. |
| Günther **Binding**: St. Pantaleon zu Köln; Anmerkungen zu einer Neuerscheinung H. J. Kracht: Geschichte der Benediktinerabtei St. Pantaleon 965–1250. In: *JbKGV* 48 (**1977**), S. 265–278. |
| Günther **Binding**: Karolingisch oder ottonisch. Der alte Dom und St. Pantaleon. In: *Kölner Jb.* 43 (2010) (= Friederike Naumann-Steckner/Bernd Päffgen/Renate Thomas (Hg.): Zwischen Orient und Okzidenz. Festschrift für Hansgerd Hellenkemper) Köln 2010, S. 113–138. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Elmar **Brohl**: Hermülheim und der Deutsche Orden. o. O., o. J. [Hürth **1975**], S. 15 f. |
| Nicole **Buchmann**: St. Pantaleon. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 163–180. |
| Hermann **Cardauns** (Ed.): Annales Sancti Pantaleonis Coloniensis (1238–1250) (= MGH SS XII). Hannover **1872**. |
| Severin **Corsten**: Das Kloster St. Pantaleon als Grundherr an der Maas. In: *AHVN* 179 (**1977**), S. 221–231. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 42–46. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 46–48. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 136–138. |
| Helmut **Fussbroich**: Die Ausgrabungen in St. Pantaleon in Köln. Mainz **1983**.  |
| Marianne **Gechter**: St. Quirinus. Hospitalkapelle. In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 340. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 570. |
| Benno **Hilliger** (Ed.): Die Urbare von St. Pantaleon in Köln. Köln **1902**. |
| Hermann **Jacobs**: St. Pantaleon und der Griechenmarkt in Köln. In: *AHVN* 164 (**1962**), S. 5–55. |
| Hermann **Keussen** (Ed.): Annales sancti Pantaleonis Coloniensis (MGH SS 22). Hannover **1872**, S. 529–547. |
| Clemens **Kosch**: Zur spätromanischen Schatzkammer (dem sog. Kapitalsaal) von St. Pantaleon. In: *Colonia Romanica* 6 (**1991**), S. 34–63. |
| Clemens **Kosch**: Überlegungen zu vorromanischen Westwerken und ihrer in der Stauferzeit veränderten Gestalt und Funktion (ausgehend von St. Pantaleon in Köln). In: Nicolas Bock/Sible de Blaauw/Christoph Luitpold Frommel/Herbert Kessler (Hg.): Kunst und Liturgie im Mittelalter. Akten des internationalen Kongresses der Bibliotheca Hertziana und des Nederlands Instituut te Rome, Rom, 28. – 30. September 1997. München **2000**, S. 101–120. |
| Hans-Joachim **Kracht**: Geschichte der Benediktinerabtei St. Pantaleon zu Köln 965 – 1250. Siegburg **1975**. |
| Hans-Joachim **Kracht**: St. Pantaleon. In: Rhaban Haacke (Bearb.): Die Benediktinerklöster in Nordrhein-Westfalen. St. Ottilien **1980**, S. 390–404. |
| Erich **Kuphal**: Kopiar des Klosters St. Pantaleon in Köln. In: *Mitt. HAStK* 38 (**1926**), S. 221–225. |
| Carl August **Lückerath**: Coloniensis ecclesia, Coloniensis civitas, Coloniensis terra. Köln in der Chronica regia Coloniensis und in der Chronica S. Pantaleonis. In: *JbKGV* 71 (**2000**), S. 1–41.  |
| Fried **Mühlberg**: Köln: Sankt Pantaleon und sein Ort in der karolingischen und ottonischen Baukunst. Köln **1989**.  |
| Joachim **Oepen**: Köln, St. Pantaleon. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 353–357. |
| Hugo **Rahtgens**: St. Pantaleon. In: Paul Clemen (Hg.) in Verbindung mit H. Vogts und F. Witte: KD der Rheinprovinz: Köln II/2. Düsseldorf **1929**, S. 43–164. |
| Hugo **Rahtgens**: Aufdeckungen in der ehemaligen Krypta der St. Pantaleonskirche in Köln: In: *Denkmalpflege und Heimatschutz* 28 (**1926**), S. 89–101. |
| Hugo **Rahtgens**: S. Pantaleon. In: Ders./Hermann Roth (Bearb.): Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln (Minoritenkirche, S. Pantaleon, S. Peter, S. Severin) Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1929** (ND 1980), S. 42–164 [438–560]. |
| Barbara **Rinn**: St. Pantaleon. Kirche des Benediktinerklosters (Abtei 1802 aufgehoben, 1803–1818 Pfarrkirche, 1819–1918 preußische Garnisonskirche, seit 1922 wieder Pfarrkirche). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 280–320. |
| Sebastian **Ristow**: Die Ausgrabungen von St. Pantaleon in Köln. Archäologie und Geschichte in römischer bis in karolingisch-ottonischer Zeit (= Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beihefte 21). Bonn **2009**. |
| Sibylle **Schönleber**: Studien zur Wirtschaftsgeschichte der Abtei St. Pantaleon zu Cöln, vornehmlich für die Zeit von 1200–1600. Bonn 1924. |
| Matthias **Untermann**: Die ottonischen Skulpturenfragmente von St. Pantaleon. In: *JbKGV* 48 (**1977**), S. 279–290. |
| Erich **Weise**: Urkundenwesen und Geschichtsschreibung des Klosters St. Pantaleon zu Köln im 12. Jahrhundert. In: *JbKGV* 11 (**1929**), S. 1–105. |
| Erich **Wisplinghoff**: Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte des Klosters St. Pantaleon in Köln. In: Hans Blum (Hg.): Aus kölnischer und rheinischer Geschichte. Festgabe Arnold Güttsches zum 65. Geburtstag. Köln **1969**, S. 133–162. |
| Gunther **Wolf**: Kaiserin Theophanu und die Blütezeit des Klosters St. Pantaleon zu Köln. In: *Colonia Romanica* 11 (**1996**), S. 223–240. |
| Adam **Wrede**: Das Klostergut Sülz bei Köln. Köln **1909**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **stift st. andreas** |
| Patrozinium | St. Andreas |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kollegiatstift |
| Gründung | vor 974 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Therese **Adler**: Die Verfassungsgeschichte des Stiftes St. Andreas in Köln. Bonn 1922. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Josef **Breuer**: Die Stifts- und Pfarrkirche St. Andreas zu Köln. Ein Führer durch das Gotteshaus und sein kirchliches Gebiet in alter und neuer Zeit, zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Kirche, des Stiftes und der Pfarre St. Andreas. Köln o. J. [**1925**]. ND 1983. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 29–30. |
| Toni **Diederich/**Ulrich **Helbach** (Red.): Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. Siegburg **1998**, S. 267–269. |
| Silke **Eberhardt**: St. Andreas. Kirche des Chorherrenstifts, seit 1802 Pfarrkirche. In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 79–96. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 50–51. |
| Heinz **Firmenich**: St. Andreas in Köln. 3. Aufl. Neuss **1978**. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 143–145. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 570. |
| Roswitha **Hirner**: Der Makkabäerschrein in St. Andreas zu Köln. Bonn **1970**. |
| Brigitte **Kaelble**: Zu den frühesten Kapitellen im staufischen Neubau von St. Andreas. In: *Colonia Romanica* 5 (**1990**), S. 69–78. |
| P. Mauritius **Keller**: 1000 Jahre St. Andreas zu Köln. Köln **1962**. |
| Clemens **Kosch**: Neue Forschungen zu spätromanischen Bauteilen von St. Andreas. In: *Colonia Romanica* 14 (**1999**), S. 79–102. |
| Clemens **Kosch**: Zum Projekt einer zeichnerischen Veranschaulichung der sakralen „Binnentopographie“ des Hochmittelalters in ehemaligen Konventkirchen Kölns. Methodische Überlegungen am Beispiel von St. Andreas. In: Albert Gerhards/Andreas Odenthal (Hg.): Kölnische Liturgie und ihre Geschichte. Studien zur interdisziplinären Erforschung des Gottesdienstes im Erzbistum Köln. Münster **2000**, S. 127–142. |
| Richard **Pick**: War Arnold I. vor seiner Erhebung zum Kölner Erzbischof Propst von St. Andreas oder St. Aposteln. In: *AHVN* 25 (**1873**), S. 256 f. |
| Hugo **Rahtgens**/Johannes **Krudewig**: St. Andreas. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1916** (ND 1980), S. 20–93. |
| Heinrich **Schäfer**: Zwei unbekannte Urkunden des Andreasstiftes zu Köln aus dem 11. Jahrhundert bezw. vor 1106. In: *AHVN* 75 (**1903**), S. 106–111. |
| Heinrich **Schäfer**: Das Pfarrarchiv von St. Andreas. In: *AHVN* 76 (**1903**), S. 1–112. |
| Ludwig **Vones**: Köln – St. Andreas. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 47–64. |

|  |
| --- |
| **Köln - Deutz** |
|  **st. heribert DEUTZ** |
| Patrozinium | St. Heribert |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Benediktiner |
| Gründung | 1003  |
| Aufhebung | 1803 |
| **Literatur** |
| B. **Albers**: Das Verbrüderungsbuch der Abtei Deutz. In:*Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden* 16 (**1895**), S. 96–104. |
| Maria Ludovica **Arduini**: Neue Studien über Rupert von Deutz*.* 7 Beiträge. Siegburg **1985**. |
| Eric **Barthelemy** unter Mitwirkung von Gebhard **Aders**: Die Auswirkung der Säkularisation von 1802/1803 im rechtsrheinischen Kölner Raum. In: *Rechtsrheinisches Köln* 29 (**2003**), S. 73–162; hier v. a. S. 86–89, 101–159. |
| Wilhelm **Becker** (Bearb.): Die Deutzer Abtschronik. Aus dem Lateinischen übersetzt. In: *Rechtsrheinisches Köln* 5 (**1979**) S. 1–41. |
| Wilhelm Becker: Der Brand von Deutz im Jahre 1128. Auszüge aus dem Buch De incendio des Abtes Rupert von Deutz*.* In: *Rechtsrhein*. *Köln* 6 (1980), S. 121–139. |
| Wilhelm Becker: Der Vingster Hof. In: *Rechtsrheinisches Köln* 24 (**1998**) S. 1–74. |
| Jean **Becquet** (ed.): Itinerarium a Guilelmo et Imberto fratribus Grandimontis conscriptum. In: Scriptores ordinis Grandimontensis. In: *Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis* 8 (**1968**), S. 249–264. |
| Wolfgang **Beinert**: Die Kirche – Gottes Heil in der Welt. Die Lehre von der Kirche nach den Schriften des Rupert von Deutz, Honorius Augustodunensis und Gerhoch von Reichersberg. Ein Beitrag zur Ekklesiologie des 12. Jhs. Münster **1973**.  |
| Egid **Beitz**: Rupertus von Deutz – seine Werke und die bildende Kunst. Köln **1930**. |
| Christoph **Bellot**: Fragen zum ehemaligen barocken Hochaltar der Deutzer Abteikirche. In: *Colonia Romanica* 13 (**1998**), S. 59–70. |
| Christoph Bellot: St. Heribert. Kirche der Benediktinerabtei Deutz (seit 1804 Pfarrkirche, zwischen 1896 und 1919 Garnisonskirche). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/04**), S. 132–150. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 27. |
| F. X. **Bosbach**: Das Vermögen der Benediktinerabtei Deutz bei ihrer Aufhebung im Jahre 1803. In: *Rhein. Heimatbll.*, Nr. 5 (**1927**), S. 208–216. |
| Joseph **Braun**: Der Heribertusschrein zu Deutz, seine Datierung und seine Herkunft. In: *Münchner Jb. der bildenden Kunst*, NF VI (**1929**), S. 109–123. |
| Franz **Brill**: Deutz – die Geschichte eines Vorortes. Köln **1955**. |
| Anna-Dorothee **von den Brincken**: Die Totenbücher der stadtkölnischen Stifte, Klöster und Pfarreien. In: *JbKGV* 42 (**1968**), S. 137–175. |
| Maurice **Coens**: Un calendrier-obituaire de Saint-Laurent de Liége. In: *Analecta Bollandiana* 58 (**1940**), S. 48–78. |
| Maurice Coens: Coloniensia. In: *Analecta Bollandiana* 80 (**1962**), S. 142–173. |
| Karl **Corsten**: Eine Reise französischer Mönche nach Köln, Bonn und Siegburg im Jahre 1181. In: *AHVN* 116 (**1930**), S. 29–60 und Nachtrag. In: *AHVN* 117 (1930), S. 178. |
| Lajos **Csóka**: Ein unbekannter Brief des Abtes Rupert von Deutz*.* In: *Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige* 84 (**1973**), S. 383–393. |
| Guillelmus **Dandina**: Itinerarium fratrum Grandimontensium. In: *Patrologia Latina* 204 (**1855**), S. 1223–1226. |
| Georg **Dehio**: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Nordrhein-Westfalen I: Rheinland. Bearb. von Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer u. a. München/Berlin **2005**, S. 768–774. |
| Peter **Dinter**: Rupert von Deutz, Vita Heriberti. Kritische Edition mit Kommentar und Untersuchungen. Bonn **1976**. |
| Hartmut **Ehrentraut**: Bleierne Inschriftentafeln aus mittelalterlichen Gräbern in den Rheinlanden. In: *BoJbb* 152 (**1952**), S. 190–225. |
| J. A. **Endres** (Hg.): Ruperti Tuitiensis Questio utrum monachis liceat praedicare, Honorius Augustodunensis. Beitrag zur Geschichte des geistigen Lebens im 12. Jh. Kempten **1906**, S. 145–147. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 22–23. |
| Leonard **Ennen**: Zur Geschichte der Abtei Deutz. In: *AHVN* 13/14 (**1863**), S. 81–109.  |
| Leonard Ennen: Zur Geschichte der Aebte von Deutz (Fortsetzung), In: *AHVN* 16 (**1865**), S. 159–167. |
| Leonard Ennen: Die Festungswerke von Köln und Deutz. In: *AHVN* 33 (**1879**), S. 1–40. |
| Valerie **Figge**: Die Einordnung der Heiligengeschichte in die Heilsgeschichte. Zur Bildvita des Heribertschreins. In: *Colonia Romanica* 13 (**1998**), S. 110–117. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 348–350. |
| Helmut **Fussbroich**: Die Pfarrkirche St. Heribert in Köln-Deutz. Neuss **1982**; 3. Aufl. Köln/Neuss **2011**. |
| Marianne **Gechter**: Das Kastell Deutz im Mittelalter. In: *Kölner Jb. für Vor- und Frühgeschichte* 22 (**1989**), S. 373–416. |
| Marianne Gechter: Zur Topographie von Deutz im Mittelalter. In: *Colonia Romanica* 13 (**1998**), S. 9–21. |
| Marianne Gechter: St. Heribert. Kapelle im Haus der Abtei Deutz. In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/04**), S. 152. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 570. |
| Herbert **Grundmann**: Der Brand von Deutz 1128 in der Darstellung Abt Ruperts von Deutz. Interpretation und Text-Ausgabe. In: *DA* 22 (**1966**), S. 385–471.  |
| Rhaban **Haacke** (Hg.): Ruperti Tuitiensis De gloria et honore Filii hominis super Matthaeum,.. Turnhout **1979**.  |
| Rhaban Haacke: Deutz*.* In: Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques 14. Paris **1960**, Sp. 358f. |
| Rhaban Haacke: Die Überlieferungen der Schriften Ruperts v. Deutz. In: *DA* 16 (1960), S. 397–436 und Nachlese. In: *DA* 26 (**1970**), S. 528–540. |
| Rhaban **Haacke**/Franz Josef **Worstbrock**: Rupert v. Deutz*.* In: Verfasserlexikon 8 (**1992**), Sp. 402–414. |
| Lucia **Hagendorf-Nussbaum**: Zur Baugeschichte von Alt St. Heribert in Deutz. In: *Colonia Romanica* 13 (**1998**), S. 44–58. |
| Elke-Ursel **Hammer**: Substrukturen, Zentren und Regionen in der Bursfelder Benediktinerkongregation. In: E. Bünz/S. Tebruck/H. G. Walther (Hg.): Religiöse Bewegungen im Mittelalter. FS Matthias Werner zum 65. Geb. Köln/Weimar/Wien **2007**, S. 397–426. |
| P. J. **Hasenberg**: Köln-Deutz. In: Erich Keyser (Hg.): Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte, Bd. 3: Nordwest-Deutschland 3. Landschaftsverband Rheinland: Rhein. Städtebuch. Stuttgart **1956**, S. 270–273. |
| Bruno **Hirschfeld**: Deutz. In: Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der Rheinischen Städte, Bergische Städte II. Bonn **1911**, S. 101–261. |
| Oswald **Holder-Egger** (Hg.). Theoderici Aeditui Tuiciensis opuscula. In: MGH SS XIV. Hannover **1883**, S. 560–577. |
| Franz Xaver **Kraus**: Notizen aus und über den Codex Th**e**oderici. In: *Jbb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande* 41 (**1866**), S. 43–49. |
| Thomas R. **Kraus**: Die Entstehung der Landesherrschaft der Grafen von Berg bis zum Jahre 1225. Neustadt an der Aisch **1981**. |
| Hubert **Kruppa**: Deutz: Ein Kölner Stadtteil mit großer Geschichte, neu bearb. und aktualisiert von Carl Dietmar. Köln **2001**. |
| Hans E. **Kubach**/Albert **Verbeek**: Roman. Baukunst an Rhein und Maas. Katalog der vorromanischen und romanischen Denkmäler, Bd. 1. Berlin **1976**, S. 184–186. |
| Joseph Theodor **Lacomblet**: Die Benedictiner-Abtei zu Deutz. Ihre Stiftung und ersten Wohltäter, ihre Aebte, Besitzungen, Reliquien. In: *Archiv für die Geschichte des Niederrheins* 5 (**1866**), S. 251–322.  |
| **Lantbert** **von Deutz**: Vita Heriberti, Miracula Heriberti, Gedichte, Liturgische Texte, hg. von B. Vogel (= MGH SRG LXXIII). Hannover **2001**. |
| Ursula **Lewald**: Zum Verhältnis von Köln und Deutz im Mittelalter. In: W. Besch u. a. (Hg.): Die Stadt in der europäischen Geschichte. FS Edith Ennen. Bonn **1972**, S. 378–390. |
| Dieter **Lück**: In Pago Tuizichgowe – Anmerkungen zum Deutzgau. In: *Rechtsrhein. Köln* 3 (**1977**), S. 1–9.  |
| Dieter Lück: Klostergründungen im Bergischen Raum bis 1185 (1187). In: *ZBGV* 92 (**1986**), S. 1–17. |
| Albrecht **Mann**: St. Heribert. Köln-Deutz. Neuss **1956**. |
| Joseph **Milz**: Studien zur mittelalterlichen Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte der Abtei Deutz. Köln **1970**. |
| Joseph Milz: Die Vögte des Kölner Domstifts und der Abteien Deutz und Werden im 11. und 12. Jahrhundert. In: *RhVjbll* 41 (**1977**), S. 196–217. |
| Joseph Milz: Deutz. In: Rhaban Haacke (Bearb.): Die Benediktinerklöster in Nordrhein-Westfalen. St. Ottilien **1980**, S. 293–313.  |
| Heribert **Müller**: Zur Kanonisationsbulle für Erzbischof Heribert von Köln. In: *RhVJbll*. 40 (**1976**) S. 46–71. |
| Heribert Müller: Heribert, Kanzler Ottos III. und Erzbischof von Köln. Köln **1977**. |
| Heribert Müller: Heribert, Kanzler Ottos III. und Erzbischof von Köln. In: *RhVJbll*. 60 (**1996**) S. 16–64. |
| Heribert Müller: Heribert, Kanzler Ottos III., Erzbischof von Köln (999–1021) und Gründer der Abtei Deutz. In: *Colonia Romanica* 13 (**1998**), S. 22–37. |
| Heribert Müller: Köln-Deutz. 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. 595–59. |
| Catherine **Mumelter**: „Vita Heriberti“. Rupert von Deutz – Biographie eines Erzbischofs. Kiel **2013**. |
| W. **Neu/**Johannes **Krudewig**: Ehemalige Benediktinerabtei S. Heribert. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1934** (ND 1980), S. 191–239 [923–971]. |
| Thomas **Otten**: Köln-Deutz, St. Heribert. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 360–363. |
| Gundolf **Precht**: Das römische Kastell und die ehemalige Benediktinerklosterkirche St. Heribert in Köln-Deutz. In: *Rechtsrheinisches Köln* 14 (**1988**) S. 1–33. |
| Gundolf Precht: St. Heribert – der gotische Zentralbau in Deutz*.* In: Anton Legner (H.): Die Parler und der schöne Stil 1350–1400. Köln **1978**, S. 151f. |
| Gundolf Precht: Castellum Divitia und Alt St. Heribert in Deutz. Mainz **1980**, S. 184–195.  |
| G. von **Roden**: Der Zehntbesitz der Abtei Deutz in Westfalen. In: Aus Westfälischer Geschichte (= Festgabe für Anton Eitel). Münster **1947**, S. 24–40. |
| Reiner **Rosen**: Die Stellung der Kölner Ebff. von Heribert bis Friedrich I. zu den Kll. (999–1130). In: *JbKGV* 41 (**1967**), S. 119–181. |
| Josef **Rüenauver**: Nutzung und Umnutzung katholischer Kirchen am Beispiel von Alt St. Heribert. In: *Colonia Romanica* 13 (**1998**), S. 182–187. |
| **Ruperti** abbatis Tuitiensis, De meditatione mortis. In: *Patrologia Latina* 170 (**1854**), Sp. 357–390. |
| Ruperti abbatis Tuitiensis, Altercatio monachi et clerici quod liceat monacho praedicare. In: *Patrologia Latina* 170 (**1854**), Sp. 537–542. |
| Os meum aperui. Die Autobiographie **Ruperts von Deutz**, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von W. Berschin. Köln **1985**. |
| Werner **Saure**: Schultenhof zu Kirchlinde im Besitz der Klöster Deutz und Oelinghausen. In: *Sauerland. Zs. des Sauerländer Heimatbundes* 2 (**2005**), S. 81–82. |
| Franz **Schorn**: Godefridus Schwingeler aus Vernich. Der letzte Abt von Deutz. In: *Rechtsrheinisches Köln* 6 (**1980**), S. 141–166. |
| **Schworbel**: Das Heribertsmünster zu Deutz und seine Geschichte. In: *BoJbb*. 84 (**1887**), S. 148–168. |
| Martin **Seidler**: Studien zum Reliquienschrein des hl. Heribert in Deutz (Stadt Köln). Rekonstruktion seiner Entstehung. Diss. Bonn **1991**.  |
| Martin Seidler: St. Heribert. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 177–186. |
| Martin Seidler: Der Heribertschrein – Rekonstruktionen und Vergleiche. In: *Colonia Romanica* 13 (**1998**), S. 71–109. |
| Martin Seidler: Das Sacrarium von Neu St. Heribert in Köln-Deutz*.* In: *CR* 13 (**1998**), S. 118–124. |
| Hubert **Silvestre**: Rupert von Deutz (um 1075 – 1129). In: Wilhelm Janssen (Hg.): Rheinische Lebensbilder, Bd. 11. Köln **1988**, S. 7–35. |
| Peter **Simons**: Illustrierte Geschichte von Deutz, Kalk, Vingst und Poll – ein Beitrag zur Geschichte des kurkölnischen Amtes Deutz. Köln **1913**. |
| Monica **Sinderhauf**: Die Abtei Deutz und ihre innere Erneuerung. Klostergeschichte im Spiegel des verlorenen Codex Thioderici. Vierow **1996**. |
| Monica Sinderhauf: Die kleine Situla von St. Stephan in Mainz als Deutzer Zeugnis für die Heribertsverehrung an der Wende vom 11. Zum 12. Jh. In: *Colonia Romanica* 13 (**1998**), S. 38–43. |
| Monica Sinderhauf: Bleiben – Die Abtei Deutz zwischen Berg, Kurköln und der Reichsstadt Köln. In: Marcel Albert (Hg.): Benediktinisches Leben in Köln. Siegburg **2010**, S. 145–161. |
| Monica **Sinderhauf**: Köln-Deutz – Benediktiner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 700–717. |
| Barrie **Singleton**: Köln Deutz and Romanesque Architecture. In: *Journal of the British Archaeological Association*, 3. Ser., Bd. 143. London **1990**, S. 49–76. |
| Luchesius G. **Spätling**/Peter **Dinter** (Hg.): Consuetudines Fructuariense-Sanblasianae. Siegburg **1985/87**. |
| Hugo **Stehkämper**: Eine Deutzer Zinspflichtigenrolle des 13. Jahrhunderts. In: *Mitt. HAStK* 46 (**1962**), S. 79–120.  |
| Christiane **Syré**: Eine Urkunde macht den Anfang – Die Deutzer Güter. In: Verein für Heimatpflege und Verkehr Voerde e. V. (Hg.)/Christiane Syré (Text): 1000 Jahre Kirchspiel Götterswickerhamm. Voerde **2003**, S. 18–27. |
| Bernhard **Vogel** (Bearb.): Lantbert von Deutz: Vita Heriberti – Miracula Heriberti – Gedichte – Liturgische Texte. Hannover **2001**. |
| Hans **Vogts**: Ausgrabungen in der Heribertskirche in Köln-Deutz*.* In: *Deutsche Kunst und Denkmalpflege* (**1937**), S. 243–246. |
| Erich **Wisplinghoff**: Beiträge zur älteren Geschichte der Benediktinerabtei Deutz. In: *JbKGV* 29/30 (**1954**), S. 139–160. |
| Susanne **Wittekind**: Heiligenviten und Reliquienschmuck im 12. Jh. Eine Studie zum Deutzer Heribertschrein. In: *WRJb* 59 (**1998**), S. 7–28 |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. aposteln** |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kollegiatstift |
| Gründung | zwischen 1021 und 1036 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Jürgen **Bärsch**: Libri ordinarii – bemerkenswerte rheinisch-westfälische Zeugnisse des gottesdienstlichen Lebens im Mittelalter. Liturgiewissenschaftliche Anmerkungen aus Anlaß der Veröffentlichung des ältesten Liber ordinarius der Kölner Stiftskirche St. Aposteln. In: *AHVN* 201 (**1998**), S. 245–253. |
| Wilhelm **Baumeister**: Ein Votivbild aus St. Aposteln zu Köln im Staatsmuseum in Darmstadt. In: *JbKGV* 6/7 (**1925**), S. 227–228. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Jürgen **Kaiser**: St. Aposteln. Kirche des Kanonikerstifts, zugleich Pfarrkirche (seit 1802 Pfarrkirche). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 104–118. |
| Annerose **Berners**: St. Aposteln in Köln. Untersuchungen zur Geschichte eines mittelalterlichen Kollegiatstifts bis ins 15. Jahrhundert. Diss. phil. Bonn **2004**. |
| Hartwig **Beseler**: Die Apostelkirche in Köln. Neuss **1956**. |
| Hermann Josef **Bremer**: Erzbischof Piligrim [!] von Cöln, der Erbauer der Apostelkirche und seine Grabstätte. Führer durch die Pfarre St. Aposteln für das Jahr 1908. Köln (**1908**), S. 1–16. |
| Severin **Corsten**: Propst Heinrich von St. Aposteln (+1277), In: *AHVN* 176 (**1974**), S. 228–235. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 30–31. |
| Toni **Diederich/**Ulrich **Helbach** (Red.): Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. Siegburg **1998**, S. 271–273. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 49–50. |
| Wilhelm **Ewald**/Johannes **Krudewig**: St. Aposteln. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1916** (ND 1980), S. 102–162. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 145–148. |
| Josef **Giesen**: Die älteste malerische Darstellung der Apostelnkirche zu Köln (Deutung eines Altkölner Altarbildes). In: *JbKGV* 27 (1953), S. 154–158. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 570. |
| Günter **Hagen**: Der Wiederaufbau der Apostelnbasilika nach 1945. In: Pfarre St. Aposteln (Hg.): Rings um den Apostelsklotz. FS zum Jahr der romanischen Kirchen Kölns 1985. Köln **1985**, S. 71–77. |
| Hansgerd **Hellenkemper**: St. Aposteln. Archäologischer Befund. In: Führer zu den vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern 38. Köln II: Exkursionen; Nördliche Innenstadt. Mainz **1980**, S. 169–171. |
| Josef **Könn**: St. Aposteln in Köln. Eine Perle romanischer Baukunst. Bonn **1926**. |
| Johannes **Krüll**: Die Baugeschichte der Apostelnkirche. In: Beiträge zur Kölnischen Geschichte/Sprache/Eigenart. Hg. vom Heimatverein Alt-Köln, 3. Bd., Heft 13 u. 14. Köln (Mai **1918**), S. 73–83. |
| Johannes **Krudewig**: Die Translation der Reliquien der heiligen Felix und Adauctus in St. Aposteln unter Erzbischof Engelbert I. (1216–26). In: Kölnischer Geschichtsverein, 3. Jahresbericht 1909–10. Bericht über das 3. Vereinsjahr 1.5.1909–30.4.1910; S. 26–29. |
| Johannes **Krudewig/**Wilhelm **Ewald**: St. Aposteln. In: Wilhelm Ewald/Hugo Rahtgens (Bearb.): Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln, Bd. 1. Düsseldorf **1916** (ND Düsseldorf 1980). S. 102–162. |
| Albrecht **Mann**: Die Krypta von St. Aposteln in Köln. Bericht über die Freilegung. In: *JbKGV* 31/32 (**1957**), S. 11–31. |
| Albrecht **Mann**: Doppelchor und Stiftermemorie. Zum kunst- und kulturgeschichtlichen Problem der Westchöre. In: *Westf. Zs.* 111 (**1961**), S. 169–262.  |
| Albrecht **Mann**: St. Aposteln in Köln. In: *JbKGV* 36/37 (**1962**), S. 1–76. |
| Albrecht **Mann**: Das romanische Typar mit dem Bild der Kirche aus dem Kölner Apostelstift. In: Joseph Hoster/Albrecht Mann (Hg.): Vom Bauen, Bilden und Bewahren. FS für Willy Weyres zur Vollendung seines 60. Lebensjahres. Köln (**1964**), S. 83–92. |
| F.[riedrich] E.[verhard] **von Mering**: Versuch einer Geschichte der Cunibertskirche nebst einem Anhange über jene der Apostelnkirche in Köln. Köln **1833/34**. |
| Gerd **Müller**: Tausend Jahre St. Aposteln. Ein kurzer geschichtlicher Überblick über die Apostelnkirche und Apostelnpfarre zu Köln. Köln **1965**. |
| Norbert **Nußbaum**: St. Aposteln in Köln. Neuss **1985**.  |
| Andreas **Odenthal**: Ein Formular des "Rheinischen Messordo" aus St. Aposteln in Köln. In: *Archiv für Liturgiewissenschaft* 34 (**1992**) 333–344. |
| Andreas **Odenthal**: Der älteste Liber Ordinarius der Stiftskirche St. Aposteln in Köln. Siegburg **1994**. |
| Andreas **Odenthal/**Gottfried **Stracke**: Die Stationsliturgie Kölns und ihre topographischen Bezüge zu Rom. Die Libri Ordinarii des Kölner Apostelnstifts – Grundlage eines Dialogs zwischen Kunstgeschichte und Liturgiewissenschaft. In: Franz Kohlschein/Peter Wünsche (Hg.): Heiliger Raum, Architektur, Kunst und Liturgie in mittelalterlicher Kathedralen und Stiftskirchen. Münster **1998**, S. 134–162. |
| Michael **Overdick**: Das Langhaus von St. Aposteln und die rheinische Rippenwölbung. In: *Colonia Romanica* 14 (**1999**), S. 41–52. |
| Karl-Günter **Peusquens** (Übers.): Mittelalterliche Bittprozessionen in Köln. In: Pfarre St. Aposteln (Hg.): Rings um den Apostelsklotz. FS zum Jahr der romanischen Kirchen Kölns 1985. Köln **1985**, S. 65–67. |
| Karl-Günter **Peusquens**: St. Aposteln und die Kölner Stadtmauern. In: Pfarre St. Aposteln (Hg.): Rings um den Apostelsklotz. FS zum Jahr der romanischen Kirchen Kölns 1985. Köln **1985**, S. 35–48. |
| Das Pfarrarchiv von S. Aposteln. In: *AHVN* 71 (**1901**), S. 130–183. |
| Pfarre St. Aposteln (Hg.): Rings um den Apostelsklotz. FS zum Jahr der romanischen Kirchen Kölns 1985. Köln **1985**. |
| Richard **Pick**: War Arnold I. vor seiner Erhebung zum Kölner Erzbischof Propst von St. Andreas oder St. Aposteln. In: *AHVN* 25 (**1873**), S. 256 f. |
| Jörg **Poettgen**/Karl-Günter **Peusquens**: Die Glocken von St. Aposteln. In: Pfarre St. Aposteln (Hg.): Rings um den Apostelsklotz. FS zum Jahr der romani­schen Kirchen Kölns 1985. Köln **1985**, S. 79–81. |
| Wolfgang **Rosen**: Die Ökonomie des Kölner Stiftes St. Aposteln. Strukuren und Entwicklungen vom Mittelalter bis 1802 (= Rheinisches Archiv 158). Köln/Weimar/Wien **2016**. |
| Wolfgang **Rosen**: Köln – St. Aposteln. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 77–109. |
| Katharina **Royer**: Die Verfassungsgeschichte des Stiftes S. Aposteln in Köln im Mittelalter (= Diss. Bonn **1921**). |
| Heinrich **Schaefer**: Das Pfarrarchiv von S. Aposteln: In: *AHNV* 71 (**1901**), S. 130–183. |
| Leo **Schaefer**: Der Westchor von St. Aposteln in Köln. In: *Beiträge zur rheinischen Kunstgeschichte und Denkmalpflege* (**1970**), S. 1–28. |
| Werner **Schäfke**: St. Aposteln. Vom spätstaufischen Ausbau bis zum Zweiten Welt­krieg. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Stadtspuren. Denkmäler in Köln. Die Romanischen Kirchen, Bd. 1. Köln **1984**, S. 194–208. |
| Theodor **Schnitzler**: Eine Sonderform des Konzilsritus. 1. Bericht: Der Liber Ordinarius von St. Aposteln. In: Walter Dürig (Hg.): Liturgie. Gestalt und Vollzug. München **1963**, S. 297–315. |
| Sven **Seiler**: Die zugemauerte Tür in der Apsis von St. Aposteln. In: Führer zu den vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern 38. Köln II: Exkursionen; Nördliche Innenstadt. Mainz **1980**, S. 176 f. |
| Anton **Stelzmann**: Beiträge zur Geschichte der Pfarrei St. Aposteln in Köln. In: Jahresbericht des königlichen katholischen Gymnasiums an Aposteln zu Cöln. Köln **1902**, S. 1–32. |
| Gottfried **Stracke**: St. Aposteln. Von den Anfängen bis zum spätmittelalterlichen Ausbau um 1200. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Stadtspuren. Denkmäler in Köln. Die Romanischen Kirchen, Bd. 1. Köln **1984**, S. 183–193. |
| Gottfried **Stracke**: Die frühromanische Kirchenanlage von St. Aposteln. In: Pfarre St. Aposteln (Hg.): Rings um den Apostelsklotz. FS zum Jahr der romani­schen Kirchen Kölns 1985. Köln **1985**, S. 15–34. |
| Gottfried **Stracke**: Liturgie und Architekturausstattung in St. Aposteln zu Köln. In: *Rheinische Heimatpflege* NF 27 (**1990**), S. 249–253. |
| Gottfried **Stracke**: Pilgrim – Bauherr von St. Aposteln zu Köln. In: *Archäologie in Deutschland* 9 (**1992**), S. 6–9. |
| Gottfried **Stracke**: Köln: St. Aposteln. Köln **1992**. |
| Gottfried **Stracke**: St. Aposteln. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 70–93. |
| Franz-Josef **Vogt**: Die Orgeln der Kölner Stifts- und späteren Pfarrkirche St. Aposteln im 18. und 19. Jahrhundert. In: *AHVN* 187 (**1984**), S. 171–178. |
| Hans **Vogts**: Zur Wiederherstellung der Apostelkirche. In: *JbKGV* 28 (**1953**), S. 284–289. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **mariengraden/maria ad gradus** |
| Patrozinium | St. Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kollegiatstift |
| Gründung | um 1057 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Stiftskirche St. Maria ad Gradus. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 5–28. |
| D. J. **Becker**: Der Güterbesitz der drei kölnischen Klöster und Stifter Cornelimünster, Altenberg und St. Mariae ad gradus in Niederheimbach a. Rh. In: *AHVN* 88 (**1910**), S. 128–175. |
| E. **Berrisch**: Weisthum über die dem Kölner Kapitel von St. Maria ad gradus in Meckenheim zustehenden Rechte, 1421, Juni 30. In: *AHVN* 44 (**1885**), S. 176–182.  |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Anmerkungen zu den ezzonisch-annonischen Bestattungen in Brauweiler und St. Maria ad Gradus in Köln, in: *JbKGV* 69 (**1998**), S. 31–50. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Anna-Dorothee **von den Brincken** (Bearb.): Das Stift St. Mariengraden zu Köln (Urkunden und Akten 1059–1817), I. Teil: Regesten (= Mitt. HAStK 57). Köln **1969**. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 32–33. |
| Toni **Diederich/**Ulrich **Helbach** (Red.): Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. Siegburg **1998**, S. 276. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 51. |
| Heinrich August **Erhard**: Urkunden in Beziehung auf den Rechtsstreit des Dechanten der Kirche St. Mariae ad gradus zu Cöln, gegen die Stadt Dortmund, wegen des Patronats der dortigen Kirchen und Altäre 1285 – 1289. In: *Zs. für vaterländische Geschichte und Altertumskunde* 7 (**1844**), S. 232–251. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn **1960**, S. 149–152. |
| 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: Historisches Archiv der Stadt Köln: Mariengraden, S. 1128–1129. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 570. |
| Richard **Hardegen**: Das Kanonikerstift St. Maria ad Gradus zu Köln (1056–1802). Eine kirchenrechtliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung seiner inneren Struktur. Aachen **2008**.  |
| Christian **Hillen**: Köln – St. Mariengraden. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 534–551. |
| Hiltrud **Kier**: Das Museum Ludwig und St. Maria ad Gradus. In: *WRJb* 46/47 (**1985/86**), S. 101–118. |
| Eva-Maria **Klother**: St. Maria ad Gradus. Stiftskirche (1817–1849 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 399–408. |
| Birgit **Lambert**: St. Maria ad Gradus. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 61–75. |
| Paul **Schmitz**: Die Grundherrschaft und der ländliche Grundbesitz des Stiftes St. Maria ad Gradus in Köln im Mittelalter (= Diss. phil. Köln) **1939**. ((Typoskript im AEK)). |
| Uta **Scholten**: St. Afra. Kapelle im Stift St. Maria ad Gradus (1817 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 36. |
| Albert **Verbeek**: Der Säulenhof von St. Mariengraden und die sogenannte Domsäule. In: *JbKGV* 18 (**1936**), S. 169–180. |
| Ewald **Walter**: Der Name der abgebrochenen Kollegiatstiftskirche St. Maria ad gradus (St. Mariengraden) in Köln. In: *JbKGV* 56 (**1985**), S. 103–106. |
| Erich **Wisplinghoff**: Die ältesten Urkunden der Stifte S. Georg, Mariengraden und S. Severin in Köln. In: *JbKGV* 33 (**1958**), S. 99–128. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. georg** |
| Patrozinium | St. Georg |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kollegiatstift |
| Gründung | 1059 |
| 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. 34. |
| Anna-Dorothee **von den Brincken** (Bearb.): Das Stift St. Georg zu Köln (Urkunden und Akten 1059 – 1802) (= Mitt. HAStK 51). Köln **1966**. |
| Karl **Corsten**: Geschichte des Kollegiatstifts St. Georg in Köln (1059 – 1802). In: *AHVN* 146/147 (**1948**), S. 64–150. |
| Peter **Daners/**Volker **Ohl**: St. Georg. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 145–154. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 33–35. |
| Toni **Diederich/**Ulrich **Helbach** (Red.): Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. Siegburg **1998**, S. 279. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 53. |
| Wilhelm **Ewald**/Johannes **Krudewig**: St. Georg. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1916** (ND 1980), S. 326–373.  |
| Heinz **Firmenich**: St. Georg in Köln. Neuss **1984**. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn 1960, S. 152–155. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 570. |
| Christian **Hillen**: Köln – St. Georg. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 209–222.  |
| Hans Erich Kubach/Albert Verbeek: Romanische Baukunst an Rhein und Maas. Katalog der vorromanischen und romanischen Denkmäler, Bd. 1: A–K. Berlin 1976, S. 529–533. |
| Heinrich G. **Lempertz**: Glasgemälde in St. Georg zu Köln. In: *JbKGV* 5 (**1922**), S. 26–32. |
| Hanna **Peter-Raupp/**Hans Joachim **Raupp**: St. Georg. Kirche des Chorherrenstifts (seit 1802 Pfarrkirche). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 253–263. |
| Heinrich **Schäfer**: Das Pfarrarchiv von St. Georg – St. Jacob. In: *AHVN* 83 (**1907**), S. 150–157. |
| Wilhelm Schorn/Albert Verbeek: Die Kirche St. Georg in Köln. Berlin 1940. |
| W. **Schulten**: Der Annonische Kirchenbau als Träger religiöser Bedeutung – St. Georg in Köln. In: *Schwarz auf Weiß. Informationen und Berichte der Künstler-Union Köln* XV/1 (**1983**), S. 26–36. |
| Albert **Verbeek**: St. Georg. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Stadtspuren. Denkmäler in Köln. Die Romanischen Kirchen, Bd. 1. Köln **1984**, S. 256–277. |
| Erich **Wisplinghoff**: Die ältesten Urkunden der Stifte S. Georg, Mariengraden und S. Severin in Köln. In: *JbKGV* 33 (**1958**), S. 99–128. |

|  |
| --- |
| **Köln - Dünnwald** |
|  **dünnwald**  |
| Patrozinium | St. Maria und Nikolaus |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Augustinerchorherren **//** Prämonstratenserinnen **//** Prämonstratenser |
| Gründung | 1117/18 |
| Aufhebung | 1803 |
| Besonderheiten | Vor 1144 Prämonstratenserinnen unter Steinfeld; 1643 – 1803 Prämonstratenserpriorat von Steinfeld, dem Seminarium Norbertinum in Köln einverleibt. |
| **Literatur** |
| Eric **Barthelemy** unter Mitwirkung von Gebhard **Aders**: Die Auswirkung der Säkularisation von 1802/1803 im rechtsrheinischen Kölner Raum. In: *Rechtsrheinisches Köln* 29 (**2003**), S. 73–162; hier v. a. S. 85–86. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 28. |
| Albrecht **Brendler**: Köln-Dünnwald – St. Nikolaus. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 717–726. |
| Wilhelm **Crecelius/**Woldemar **Harless**: Urkunden des Klosters Dünnwald 1264–1360. In: *ZBGV* 19 (**1883**) 175–186. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 24. |
| Inge **Flock**: Das Kloster Dünnwald. Die abseits gelegene Keimzelle des Kölner Stadtteils Dünnwald. In: *Rechtsrheinisches Köln. Jb. für Geschichte und Landeskunde* 36 (**2011**), S. 46–64.  |
| B. **Gehle**: Die Prämonstratenser in Köln und Dünnwald. In: *Anal.Praem.* 55 (**1979**), S. 47–55. |
| Burkhard Gehle: Die Prämonstratenser in Köln und Dünnwald. Eine Würdigung ihres Wirkens im Rahmen der Rechtsentwicklung vom hohen Mittelalter bis zur Neuzeit. Amsterdam **1978**. |
| Horst **Hahn**: Die Restaurierung der mittelalterlichen Wand- und Deckenmalerei in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus zu Köln-Dünnwald. In: *Rechtsrheinisches Köln* 9/10 (**1983/84**), S. 15–26. |
| Franz-Josef **Heyen**: Klöster und Stifte in der Eifel. In: Johannes Mötsch/Martin Schöbel (Hg.): Eiflia Sacra. Studien zu einer Klosterlandschaft. Mainz **1994**, S. 1–27; S. 13 f. |
| Leonhard **Korth**: Zur Geschichte des Klosters Dünnwald im 12. und 13. Jahrhundert. In: *ZBGV* 20 (**1884**), S. 51–83. |
| Leonard Korth: Das Kloster Dünnwald. In: *AHVN* 44 (**1885**), S. 1–122. |
| Leonard Korth: Zur Geschichte des Klosters Dünnwald. Regesten. In: *ZBGV* 22 (**1886**), S. 107–147. |
| Dieter **Lück**: Klostergründungen im bergischen Raum bis 1185 (1187). In: *ZBGV* 92 (**1986**), S. 1–17; hier S. 10–12. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 80–82; 306. |
| J. **Stanzel**: Überblick über die Geschichte von Pfarre, Kloster und Kirche St. Nikolaus Dünnwald. In: Heimatverein Köln-Delbrück e. V. (Hg.): Die Bürgermeisterei Merheim im Wandel der Zeit, Bd. 2. Köln **1975**. |
| Friedrich **Tucholski**: Köln-Dünnwald. Neuss **1962**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. mauritius** |
| Patrozinium | St. Mauritius |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Benediktinerinnen |
| Gründung | 1144 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Pfarrkirche und Benediktinerinnenkloster S. Mauritius. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 86–101. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Köln: Die Kirchen in gotischer Zeit. Zur spätmittelalterlichen Sakralbautätigkeit an den Kloster-, Stifts- und Pfarrkirchen in Köln (Stadtspuren 24). Köln **1998**, S. 344–345. |
| Letha **Böhringer**: Geistliche Gemeinschaften für Frauen im mittelalterlichen Köln (Libelli Rhenani. Series minor 5). Köln **2009**, S. 31–33. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Richard **Büttner**: Die Säkularisation der Kölner geistlichen Institutionen, Wirtschaftliche und soziale Bedeutung und Auswirkungen (= Schriften zur Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsgeschichte 23). Köln **1971**, S. 140. |
| Joachim **Deeters**: Die Bestände des Stadtarchivs Köln bis 1814. Eine Übersicht (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Köln 76). Köln **1994**, Nr. 252. |
| Carl **Dietmar**: Ein Stück von der Tunica Christi. In: *Kölner Stadtanzeiger*, 13. 8. **2012**. |
| Pius **Engelbert**: Die Bursfelder Benediktinerkongregation und die spätmittelalterlichen Reformbewegungen. In: *Historisches Jahrbuch* 103 (**1983**), S. 35–55. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn 2006, S. 54–55. |
| Franz-Josef **Felten**: Frauenklöster und Stifte im Rheinland im 12. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der Frauen in der religiösen Bewegung des hohen Mittelalters. In: S. Weinfurter (Hg.): Reformidee und Reformpolitik im spätsalisch-frühstaufischen Reich (= Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 68) Mainz **1992**, S. 189–300. |
| Maria **Fuhs**: Hermann IV. von Hessen. Erzbischof von Köln 1480–1508. Köln u. a. **1995**, S. 266–274.  |
| Helmut **Fussbroich**: Untergegangene Kirchen. St. Mauritius. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 561–568. |
| Helmut Fussbroich: Die Kirche St. Mauritius. In: Johann Peter Weyer: Kölner Alterthümer, Kommentarband, hg. von Werner Schäfke. Köln **1994**, S. 178–183. |
| L. **Hagendorf-Nussbaum**: St. Mauritius. In: Dies.: Die mittelalterlichen Kölner Pfarrkirchen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Geschichte – Architektur – Ausstattung. Bd. 2 (Colonia Romanica. Jahrbuch des Fördervereins Romanische Kirchen XXIX). Köln **2014**, S. 133–151. |
| Elke-Ursel **Hammer**: Substrukturen, Zentren und Regionen in der Bursfelder Benediktinerkongregation. In: E. Bünz/S. Tebruck/H. G. Walter (Hgg.): Religiöse Bewegungen im Mittelalter: Festschrift für Matthias Werner zum 65. Geburtstag (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe 24). Köln/ Weimar/Wien **2007**, S. 397–426. |
| Helga **Johag**: Die Beziehungen zwischen Klerus und Bürgerschaft in Köln zwischen 1250 und 1350 (= Rheinisches Archiv 103). Bonn **1977**, S. 73, 303f. |
| Rainer **Kahsnitz**: Imagines et signa. Romanische Siegel aus Köln. In: *Ornamenta Ecclesiae* II. Köln **1985**, S. 21–60, Nr. D 49. |
| Holger **Kempkens/**Uta **Vogtt**: St. Mauritius. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 145–154. |
| Holger Kempkens: St. Mauritius. Kirche des Benediktinerinnenklosters (1859/60 abgebrochen und durch Neubau ersetzt). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 259–270. |
| Hiltrud **Kier**/Frank Günter **Zehnder**: Lust und Verlust II. Corpus-Band zu Kölner Gemäldesammlungen 1800-1860. Köln **1998**, S. 117, 380, 388. |
| Hiltrud **Kier/**Marianne **Gechter**: Köln, St. Mauritius, Pfarrkirche (ehem. Pfarr- und Klosterkirche). In: Dies. (Hg.): Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen. Regensburg **2004**, S. 34–35. |
| Hans-Joachim **Kracht**: Geschichte der Benediktinerabtei St. Pantaleon in Köln 965–1250 (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 11). Siegburg **1975**, S. 183f.  |
| Käthe **Menne-Thomé**: Der Bezirk St. Pantaleon-St. Mauritius im Wandel der Jahrhunderte. In: *Colonia Romanica* 6 (**1991**), S. 106–120. |
| Joachim **Oepen**: Köln, St. Mauritius. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 352–353. |
| Joachim Oepen: Seelsorgen – Kölner Benediktiner in der Seelsorge. In: Marcel Albert (Hg.): Benediktinisches Leben in Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 39). Siegburg **2010**, S. 163–183. |
| Wolfgang **Peters**: Die Gründung des Benediktinerinnenklosters St. Mauritius. Einige Beobachtungen zu den Beziehungen zwischen Geistlichkeit, Bürgertum und Stadtgemeinde in Köln im 12. Jahrhundert. In: *JbKGV* 54 (**1983**), S. 135–165. |
| Christian **Quix**: Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Aachen und ihrer Umgebungen. Aachen **1829**, S. 136–138. |
| Heinrich **Schäfer**: Das Pfarrarchiv von S. Mauritius. In: *AHVN* 83 (**1907**), S. 138–141. |
| Dietrich **Schmidke**: Zur Geschichte der Kölner Predigt im Spätmittelalter: einige neue Predigernamen. In: D. Schmidke/Helga Schüppert (Hg.): FS Ingeborg Schröbler zum 65. Geburtstag (= Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 95, Sonderheft). Tübingen **1973**, S. 328–361.  |
| Josef **Semmler**: Die Klosterreform von Siegburg. Ihre Ausbreitung und ihr Reformprogramm im 11. und 12. Jh. (= Rheinisches Archiv 53). Bonn **1959**, S. 161f. |
| A. **Thomas**: Geschichte der Pfarrei St. Mauritius zu Köln. Köln **1878**. |
| Ursula **Vones-Liebenstein**: Köln – St. Mauritius. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 551–563. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **Zu den Hl. Machabäern/makkabäer** (Am Eigelstein) |
| Patrozinium | Hll. Makkabäer |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Benediktinerinnen |
| Gründung | um 1178/vor 1181 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Das Benediktinerinnenkloster zu den h. Machabäern. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 253–264. |
| Christoph **Bellot/**Marianne **Gechter**: Zu den hll. Machabäern. Kirche des Benediktinerinnenklosters (um 1808 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/04**), S. 353–363. |
| Klaus Gereon **Beukers**: Köln: Die Kirchen in gotischer Zeit. Zur spätmittelalterlichen Sakralbautätigkeit an den Kloster-, Stifts- und Pfarrkirchen. Köln **1998**, S. 363–365. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 51–52. |
| Marion **Grams-Thieme**: Der Makkabäerschrein. In: *CR* 5 (**1990**), S. 101–110. |
| Manfred **Groten**: Zur Entstehung des Benediktinerinnenklosters zu den Machabäern in Köln. In: Peter Engels (Hg.): Aus Überrest und Tradition. FS für Anna-Dorothee von den Brincken. Lauf an der Pegnitz **1999**, S. 156–173. |
| Kim **Harmel**/Wolfgang **Rosen**: Köln – St. Machabäer. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 450–458. |
| Astrid **Kerfs-Lerch**: Neue Klöster und Stifte im Bistum Köln zur Zeit Philipps von Heinsberg (1167 – 1191). In: *JbKGV* 68 (**1997**), S. 79–128; hier: S. 123–124. |
| Karen **Künstler-Brandstädter**: St. Makkabäer. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 45–49. |
| R. **Prümers**: Meisterin und Convent des Machabäerklosters zu Köln theilen dem Erzbischof von Magdeburg und der Stadt Magdeburg die Gründe mit, weshalb Bruder Bertold von Meiningen seine Rückkehr nach Magdeburg verzögert habe. In: *AHVN* 38 (**1882**), S. 118. |
| Wolfgang **Peters**: Der Anspruch des Makkabäer-Klosters auf einen Platz in der Ursulalegende. In: *AHVN* 211 (**2008**), S. 5–31. |
| Hubert **Schnell**: Zeuge des Klosters „Zu den Machabäern“ in Köln? In: *PBGH* 9 (**1985**), S. 42–44. |
| Hans **Vogts**: Die Machabäerkirche in Köln, eine Kunststätte der Spätgotik. In: *JbKGV* 5 (**1922**), S. 87–112. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. apern** (Apernstraße) |
| Patrozinium | St. Aper |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Augustinerchorherren // Zisterzienserinnen |
| Gründung | 1180 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | 1180 – 1276 Augustinerchorherren an St. Mechtern, 1277 Zisterzienserinnen ebd.; 1474 verlegt. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Zisterzienserinnenkloster S. Apern und S. Bartholomäus. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 317–321. |
| Christoph **Bellot**: St. Bartholomäus und Aper. Kirche des Zisterzienserinnenklosters (nach 1808 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 145–150. |
| Hermann-Josef **Hüsgen**: Zisterzienserinnen in Köln. Die Klöster Mariengarten, Seyne und St. Mechtern/St. Apern. Köln/Weimar/Wien **1993**. |
| Margrit **Jüsten-Hedtrich**: St. Aper. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 68–69. |

|  |
| --- |
| **Köln**  |
|  **mechtern** |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Augustinerchorherren // Zisterzienserinnen |
| Gründung | 1180 |
| Aufhebung | 1474/1802 |
| Besonderheiten | 1180 – 1276 Augustinerchorherren an St. Mechtern, 1277 Zisterzienserinnen ebd.; 1474 nach St. Apern verlegt |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Elmar **Brohl**: Hermülheim und der Deutsche Orden. o. O., o. J. [Hürth **1975**], S. 15. |
| Marianne **Gechter**: ad Martyres (Mechtern). Kirche des Zisterzienserklosters (1474 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 257. |
| J. H. **Hennes**: Mechtern, das Kloster und die Kirche. In: *AHVN* 28/29 (**1876**), S. 95–103. |
| Hermann-Josef **Hüsgen**: Zisterzienserinnen in Köln. Die Klöster Mariengarten, Seyne und St. Mechtern/St. Apern. Köln/Weimar/Wien **1993**. |
| Margrit **Jüsten-Hedtrich**: ad martyres. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 143. |
| Julia **Bruch**: Köln-Ehrenfeld – St. Mechtern/St. Apern. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 726–735. |
| Astrid **Kerfs-Lerch**: Neue Klöster und Stifte im Bistum Köln zur Zeit Philipps von Heinsberg (1167 – 1191). In: *JbKGV* 68 (**1997**), S. 79–128,: S. 99–104. |
| Klaus **Reinecke**: Köln - St. Mechtern/St. Apern. In: Peter Pfister (Hg.): Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachigen Raum. 2. Aufl. Strasbourg. 1998, S. 353. |
| Peter Joseph **Ropertz**: Zur Geschichte von Mechtern-Ehrenfeld. Köln **1907**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. maximin**  |
| Patrozinium | St. Maximin |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Augustinerchorfrauen |
| Gründung | vor 1186 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Augustinerinnenkloster S. Maximin. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 235–238. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Köln: Die Kirchen in gotischer Zeit. Zur spätmittelalterlichen Sakralbautätigkeit an den Kloster-, Stifts- und Pfarrkirchen in Köln. Köln **1998**, S. 297f. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Richard **Büttner**: Die Säkularisation der Kölner geistlichen Institutionen (= Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte 23). Köln **1971**, S. 141. |
| Joachim **Deeters**: Maßnahmen gegen Klöster und Stifte vor der Säkularisation. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen (Hg.): Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen **2002**, S. 257–284. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 54. |
| Marianne **Gechter**: St. Maximin. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 155–157. |
| Marianne **Gechter**: St. Maximin. Kirche des Augustinerinnenklosters (nach 1810 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 271–274. |
| Marianne **Gechter**: Köln – St. Maximin. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 563–569. |
| Klaus **Militzer** (Bearb.): Quellen zur Geschichte der Kölner Laienbruderschaften (= Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde LXXI). Düsseldorf **1997**, Bd. 2, S. 1128. |

|  |
| --- |
| **Köln - Lindenthal** |
|  **st. Maria zum weiher** |
| Patrozinium | St. Maria und St. Johannes Evang. |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Augustiner-Chorfrauen |
| Gründung | 1198 |
| Aufhebung | 1474/75 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Hans **Vogts**: Praemonstratenserinnen-, später Augustinerinnenkloster Weiher. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1934** (ND 1980), S. 262–264 [994–996]. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Odilo **Engels**: Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1300 (= GAR, Karte und BH IX/2). Bonn **2006**, S. 54. |
| Marianne **Gechter**: St. Maria zum Weiher. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 125. |
| Marianne **Gechter**: St. Maria zum Weiher. Kirche des Augustinerinnenklosters (1474 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 208. |
| Irene **Gückel**: Das Kloster Maria zum Weiher vor Köln (1198 – 1474) und sein Fortleben in St. Cäcilien bis zur Säkularisation. Köln **1993**. |
| J. B. D. **Jost**: Das Weiherkloster bei Köln. Sonderdruck und in: *Rheinische Geschichtsblätter* 1 (**1894/95**). Bonn **1895**, S. 115–141. |
| Joachim **Oepen**: Köln-Lindenthal. 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. 600. |
| Tobias **Kanngießer**: Köln – St. Maria zum Weiher. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 735–739. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. reinold** (Marsilstein) |
| Patrozinium | St. Reinold |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Klause // Augustinerchorfrauen |
| Gründung | um 1200 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Ab 1447 Annahme der Augustinusregel |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Augustinerinnenklause S. Reinold. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 246–247. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Marianne **Gechter**: St. Reinold. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 195–196. |
| Holger **Kempkens**: St. Reinold. Kapelle des Augustinerinnenklosters (1804 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 341–346. |
| Wolfgang **Rosen**: Köln – St. Reinold. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 616–620. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. katharina** (Severinstraße) |
| Patrozinium | St. Katharina |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Deutscher Orden  |
| Gründung | 1216 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | St. Katharina gehörte zur Ballei Koblenz |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Deutschordenskommende S. Katharina. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 107–112.  |
| Ulrike **Bergmann**: St. Katharina. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 203–205.  |
| Elmar **Brohl**: Hermülheim und der Deutsche Orden. o. O., o. J. [Hürth **1975**].  |
| Toni **Diederich**: Rheinische Siegel 2. Siegel der Deutschordenskommende St. Katharina in Köln. In: *RH* 12 (**1975**), S. 110 –111. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 575. |
| Barbara **Herrmann**: St. Katharina. Kirche der Deutschordenskommende (1807/08 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 237–241. |
| Karin **Jedner**: Köln – Deutscher Orden (St. Katharina). In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 135–143. |
| StadtMuseum Bonn (Hg.)/Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte der Universität Bonn (Bearb.): Der Deutsche Orden im Bonner Raum. Bonn **2000**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **mariengarten/st. maria ad ortum** (Mariengartengasse) |
| Patrozinium | St. Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Zisterzienserinnen |
| Gründung | vor 1220/1233 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Gegr. vor 1220/21 |
| **Literatur**  |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Zisterzienserinnenkloster Mariengarten. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 322–329. |
| Stefan **Benz**: Frauenklöster Mitteleuropas. Verzeichnis und Beschreibung ihrer Geschichtskultur 1550–1800. Münster **2014**, S. 371. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Hermann-Josef **Hüsgen**: Zisterzienserinnen in Köln. Die Klöster Mariengarten, Seyne und St. Mechtern/St. Apern. Köln/Weimar/Wien **1993**. |
| Margrit **Jüsten-Hedtrich**: St. Maria ad ortum Mariengarten. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 117–122. |
| Waldemar **Könighaus**: Köln – St. Mariengarten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 524–534. |
| Angela **Kulenkampff**: Zur Ausstattung der Grablege der Grafen von Neuenahr im ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Mariengarten in Köln zwischen 1459 und 1530 – zugleich ein Beitrag zum Werk des Meisters der hl. Sippe. In: FS Gerhard Bott zum 60. Geburtstag, hg. von Ulrich Schneider. Darmstadt **1987**, S. 29–52. |
| Hans **Mosler**: Die Cistercienserabtei Kamp in ihren Beziehungen zu Köln und seinen Bürgern. In: *JbKGV* 38/39 (**1965**), S. 1–60, bes. S. 3f. |
| Alois **Postina**: Beiträge zur Geschichte der Cistercienserklöster des 16. Jhs. in Deutschland. In: *Cistercienser-Chronik* 13 (**1901**), S. 260. |
| Klaus **Reinecke**: Köln-Mariengarten. In: Peter Pfister (Hg): Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachigen Raum. 2. Aufl. Strasbourg. 1998, S. 351. |
| Carsten **Schmalstieg**: St. Maria ad Ortum. Kirche des Zisterzienserinnenklosters Mariengarten (nach 1805 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 191–192. |
| Wolfgang **Schmid**: Stifter und Auftraggeber im spätmittelalterlichen Köln. Köln **1994**, bes. S. 259–268. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **dominikanerkloster** |
| Patrozinium | Hl. Kreuz |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Dominikaner |
| Gründung | 1220/21 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur**  |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Dominikanerkloster zum Hl. Kreuz. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 160–177. |
| Marie-Sophie **Aust**: Nachrichten über den Gumpertzhof in Osterath – Wie der Hof in den Besitz des Dominikanerklosters in Köln kam. In: *Meerbuscher Geschichtshefte* 19 (**2002**), S. 4–26. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Jean-Bruno **Broicher**: Hl. Kreuz. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 256–268. |
| Susana **Bullido del Barrio**/Elias H. **Füllenbach**: Köln – Dominikaner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 143–157. |
| Konrad **Bund**: Die „Prophetin“, ein Dichter und die Niederlassung der Bettelorden in Köln: Der Brief der Hildegard von Bingen an den Kölner Klerus und das Gedicht „Prophetia Sancte Hyldegardis de Novis Fratibus des Magisters Heinrich von Avranches“. In: *Mittellateinisches Jb.* 23 1988 (**1991**), S. 171–260. |
| Diethelm **Eikermann**: „Pro perpetua memoria“ – Die Grabstätten in der alten Kölner Dominikanerkirche Heilig Kreuz und die sozialen Verflechtungen in der Kölner Führungsschicht. Versuch einer Gräbererfassung 1252 bis 1750 (Nekrologium). In: *JbKGV* 82 (**2013/14**), S. 7–91. |
| Freunde des Kölnischen Stadtmuseums e.V. und der Dominikanerprovinz Teutonia Köln (Hg.): Blühende Gelehrsamkeit. Eine Ausstellung zur Gründung des Studiums generale der Dominikaner in Köln vor 750 Jahren. Köln **1998**. |
| Marianne **Gechter**: Die Auseinandersetzungen um den Grund- und Rentenbesitz der Dominikaner im 14. Jahrhundert. In: Freunde des Kölnischen Stadtmuseums e. V. und der Dominikanerprovinz Teutonia Köln (Hg.): Blühende Gelehrsamkeit. Eine Ausstellung zur Gründung des Studiums generale der Dominikaner in Köln vor 750 Jahren. Köln **1998**, S. 35–39. |
| Walter **Geis**: Das Dominikanerquartier und seine große Vergangenheit. In: Rentaco AG (Hg.): Auf den Grundmauern großer Geschichte. Berlin **2000**, S. 17–84. |
| Walter Geis: Hl. Kreuz. Klosterkirche der Dominikaner (1804 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 276–286.  |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 574–575. |
| J. B. D. **Jost**: Die Dominikaner in Köln. In: *Niederrheinischer Geschichtsfreund* (**1879**), S. 145; (**1880**), S. 2, 17, 33. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 1108–1111. |
| Hermann **Knaus**: Ein rheinischer Gesamtkatalog des 15. Jhs. In: *Gutenberg Jahrbuch* (**1976**), S. 509–518. |
| Gabriel M. **Löhr**: Beiträge zur Geschichte des Kölner Dominikanerklosters im Mittelalter, 2 Bde. Leipzig **1920/22**.  |
| Gabriel M. **Löhr**: Rede bei einer depositio beanismi (Fuchsentaufe) von 1465 im Kölner Dominikanerkloster. In: *AHVN* 111 (**1927**), S. 186–191. |
| Gabriel M. Löhr: Die Kölner Dominikanerschule vom 14. bis 16. Jahrhundert. Köln **1948**.  |
| Gabriel M. Löhr: Das Kölner Dominikanerkloster im 17. Jahrhundert. In: *JbKGV* 28 (**1953**), S. 95–168. |
| G. **Meerssman**: Das Obituarium des Kölner Dominkanerklosters. In: *JbKGV* 19 (**1937**), S. 133–140. |
| Wilhelm **Mummenhoff**: Die Gefangennahme und Befreiung des Kölner Dominikaners fr. Henricus de Treysa in Aachen am 8. Mai 1346. In: *ZAGV* 48/49 (**1926/27**), S. 257–264.  |
| Heribert Christian **Scheeben** (Ed.): Jordan von Sachsen (Jordanus de Saxonia), Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum, (= Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica 16 fasc.2). Köln/Rom **1935**. |
| Hermann H. **Schwedt**: Kölns Inquisitor Sebastian Knippenberg OP († 1733) auf dem „Index der verbotenen Bücher“. In: Heinz Finger/Reimund Haas/Hermann-Josef Scheidgen (Hg.): Ortskirche und Weltkirche in der Geschichte. Kölnische Kirchengeschichte zwischen Mittelalter und Zweitem Vatikanum. Festgabe für Norbert Trippen zum 75. Geburtstag (= Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte 28). Köln/Weimar 2011, S. 591–624. |
| Walter **Senner**:Albertus Magnus als Gründungsregens des Kölner Studium generale der Dominikaner. In: J. A. Aertsen/Andreas Speer (Hg.): Geistesleben im 13. Jh. (Miscellanea Mediaevalia 27). Berlin u. a. 2000, S. 149–169. |
| Walter Senner(Hg.): Albertus Magnus, Zum Gedenken nach 800 Jahren: Neue Zugänge, Aspekte und Perspektiven. Berlin **2001**. |
| Klaus-Bernward **Springer**: Überblick über die dominikanische Inquisition im Erzbistum Köln und in Westfalen. In: Raphaela Averkorn/Winfried Eberhard/Raimund Haas/Bernd Schmies (Hg.): Europa und die Welt in der Geschichte. Festschrift zum 60. Geburtstag von Dieter Berg. Bochum **2004**, S. 963–998. |
| Hugo **Stehkämper** (Text)/Historisches Archiv der Stadt Köln (Hg.): Albertus Magnus. Ausstellung zum 700. Todestag. Köln **1980**. |
| Dieter **Strauch**: Albert der Große in Köln. Das Kölner Generalstudium und die Universität. In: J. A. Aertsen (Hg.): Albert der Große in Köln. Gehalten auf der Feierstunde zur 750sten Wiederkehr der Einrichtung des Kölner Generalstudiums der Dominikaner am 6. November 1998 (= Kölner Universitätsreden 80). Köln **1999**, S. 14–22. |
| Joachim **Vennebusch**: Einbände aus der Werkstatt des Kölner Dominikanerklosters. In: *Einband Forschung. Informationsblatt des Arbeitskreises für die Erfassung, Erschließung und Erhaltung historischer Bucheinbände* (AEB), Heft 36 (April 2015), S. 14–17. |
| Alex **Wilms**: Die Dominikaner in den Kölner Weiheprotokollen (= Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland 22). Leipzig **1927**. |
| Johannes **Zahlten**: Die Kölner Dominikanerkirche Hl. Kreuz in der Lindenstr. Geschichte und Gegenwart. In: DERS./G. Winner (Hg.): Hl. Kreuz. Dominikanerkloster in Köln. Hildesheim/Lamspringe **2009**.  |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **minoriten** |
| Patrozinium | St. Franziskus (St. Maria) |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Minoriten |
| Gründung | ca. 1222 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Christoph **Bellot**: Nachtrag zur Orgel. In: *Colonia Romanica* 16/17 (2001/02), S. 249. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Das Brauweiler Kreuz in der Minoritenkirche – ein ottonisches Bildwerk. In: *Colonia Romanica* 9 (**1994**), S. 156–163.  |
| Christoph **Bellot**: Nachtrag zur Orgel [St. Franziskus. Kirche des Minoritenklosters]. In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/02**), S. 249. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Das Brauweiler Kreuz in der Minoritenkirche – ein ottonisches Bildwerk. In: *Colonia Romanica* 9 (**1994**), S. 156–163. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| J. W. J. **Braun**: Das Minoritenkloster und das neue Museum zu Köln. Köln **1862**. |
| A. **Dollmann**/S. **Clasen**: Köln: 750 Jahre Franziskaner. In: *Rhenania Franciscana* 26 (1973), S. 196–199. |
| Silke **Eberhardt**: Sakrale Großplastik in Köln (1600–1730). Die Geschichte ihrer Entstehung und ihre stilistische Entwicklung. Phil. Diss. Köln **2005**. |
| Konrad **Eubel**: Das Kloster zu Köln. In: Ders. (Hg.): Geschichte der kölnischen Minoriten-Ordensprovinz. Köln **1906**, S. 34–68. |
| Konrad Eubel: Tagebuchartige Aufzeichnungen des Minoriten Tilmann Thielen über die Besetzung Kölns durch die Franzosen (Oktober 1794 bis März 1796). In: *AHVN* 80 (**1906**), S. 103–122. |
| Heinz **Finger**: Wissenschaft und Gelehrsamkeit in Köln vor der Gründung der Universität. In: Glanz und Größe des Mittelalters. Ausstellung im Museum Schnütgen, München **2011**, S. 200–211. |
| Peter **Frowein**: Die Minoriten der Kölnischen Ordensprovinz um 1800. In: *Franziskanische Studien* 51 (**1969**), S. 218–245. |
| Helmut **Gassen**: Die Anfänge der Dominikaner und Minoriten in Köln. In: *Analecta Coloniensia* 10/11 (**2010**/11), S. 81–130. |
| Christof **Claser**: St. Franziskus. Kirche des Minoritenklosters, seit 1849 Annexkirche des Domes (seit 1863 Patrozinium Mariä Unbefleckte Empfängnis). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/02**), S. 199–248. |
| Marianne **Gechter**: St. Franziskus. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 143–144. |
| Arno **Herzig**: Die Beziehung der Minoriten zum Bürgertum im Mittelalter. Zur Kirchenpolitik der Städte im Zeitalter des Feudalismus. In: *Die alte Stadt* 6 (1979), S. 21–53. |
| Hans **Kisky**: Minoritenkirche in Köln. Neuss **1965**.  |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 1128–1131. |
| Leonhard **Korth**: Papst-Urkunden des ehemaligen Minoritenarchivs zu Köln. In: *Mitt. HAStK* 16 (**1889**), S. 1–38. |
| E. **Kurten**: Papsturkunden aus dem Archiv des früheren Minoritenklosters in Köln. In: *Archivum franciscanum historicum* 73 (**1980**), S. 772. |
| Willibrord **Lampen**: De fratribus minoribus in universitate Coloniensi tempore medii aevi. In: *Archivum franciscanum historicum* 23 (**1930**), S. 467–487. |
| Gabriel M. **Löhr**: Die Mendikanten in den Kölner Schreinsbüchern. In: *AHVN* 134 (**1939**), S. 1–33. |
| Bernhard **Neidiger**: Die Martinianischen Konstitutionen von 1430 als Reformprogramm der Franziskanerkonventualen. Ein Beitrag zur Geschichte des Kölner Minoritenklosters und der Kölner Ordensprovinz im 15. Jh. In: *Zs. für Kirchengeschichte* 95 (**1984**), S. 337–381.  |
| Bernhard Neidiger: Die Bettelorden im spätmittelalterlichen Rheinland. In: *RhVjbll* 57 (**1993**), S. 50–74. |
| Heinrich **Neu**: Die Minoritenkirche in Köln. Köln **1949**. |
| Stefan **Pätzold**: Köln – Minoriten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 573–588. |
| Hugo **Rahtgens**: Minoritenkirche. In: Ders./Hermann Roth (Bearb.): Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln (Minoritenkirche, S. Pantaleon, S. Peter, S. Severin) Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1929** (ND 1980), S. 1–41 [397–437].  |
| Patricius **Schlager**: Beiträge zur Geschichte der Kölner Franziskaner-Ordensprovinz im Mittelalter, Köln **1904**. |
| Patricius Schlager: Geschichte der Kölnischen Franziskaner-Ordensprovinz während des Reformationszeitalters, Regensburg **1909**. |
| Herbert **Schneider**: 750 Jahre Kölnische Franziskanerprovinz – Die Franziskaner in Köln. In: *Rhenania Franciscana* 42 (1989), S. 92–96. |
| Meinrad **Sehi**: Geschichte der Kölner Franziskaner-Minoriten. In: Ders. (Hg.): Unter Gottes Anspruch. 750 Jahre Franziskaner-Minoriten in Köln (1222 – 1972). Ellwangen **1972**, S. 47–87. |
| Albert **Verbeek**: Zur Baugeschichte der Kölner Minoritenkirche. In: W. Zimmermann (Hg.): Kölner Untersuchungen. Festgabe zur 1900-Jahr-Feier der Stadtgründung. Ratingen **1950**, S. 141–163. |
| Joachim **Vennebusch**: Die theologischen Handschriften des Stadtarchivs Köln. Köln **1989**.  |
| Franz-Josef **Verscharen**: Kirche der Minoriten. In: W. Schäfke (Hg.): Johann Peter Weyer. Kölner Altertümer, Kommentarband. Köln **1994**, S. 191–194.  |
| Ewald **Walter**: Zur ersten Niederlassung der Franziskaner in Köln. In: *RhVjbll* 35 (**1971**), S. 175–200. |
| Hans-Joachim **Werner**: Art. Johannes Duns Scotus OFM. In: Lexikon des Mittelalters 4 (**1990/91**), Sp. 571–574. |
| W. **Werner**: Die Handschriften des ehem. Kölner Minoritenklosters [maschinenschriftlich Köln] **1964**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **Reynckeskonvent /** **maria im tempel** (Elstergasse) |
| Patrozinium | Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | 1223/vor 1568 |
| Aufhebung | 1530 |
| Besonderheiten | 1452 Reynckeskonvent genannt; 1487 Annahme der Drittordensregel des hl. Franziskus. 1530 letztmalige Erwähnung |
| **Literatur** |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln. In: *AHVN* 111 (**1927**), S. 81–180, hier S. 174. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Marianne **Gechter**: St. Maria im Tempel. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 125. |
| Marianne **Gechter**: St. Maria im Tempel. Kapelle des Reynckeskonvents (vor 1568 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 207. |
| Florian **Sommer**: Köln – Reynckeskonvent. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 620f. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **Johanniterkommende St. Johann und Cordula** (Johannisstraße) |
| Patrozinium | St. Johann und Cordula |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Johanniter |
| Gründung | spätestens 1226 |
| Aufhebung | 1794 |
| **Literatur** |
| Sang-Joon **Ahn**: Die Kölner Johanniterkommende Sankt Johann und Cordula im Spätmittelalter Köln. Köln **2006**. |
| Marianne **Gechter**: St. Johannes und Cordula. Kirche der Johanniterordenskommende (1807 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 219–227. |
| Marianne **Gechter**: Köln – St. Ignatius. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 320–328. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 575. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 384. |
| 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. 309–317. |
| Sabine **Simon**: St. Johannes und Cordula. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 196–200. |
| Hans **Welters**: Lövenich und die Johanniterkommende St. Johann und Cordula in Köln. In: *Zwischen Grube und Scholle. Heimatblätter für den Landkreis Köln* (= Beilage zur *Kölnischen Rundschau*, Nr. 12, Dezember **1954**). S. 46–47. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. maria magdalena/zu den weissen frauen** (Am Blaubach) |
| Patrozinium | St. Maria Magdalena |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen/Orden von der Buße der hl. Maria Magdalena (Weißfrauen - Reuerinnen) // Augustinerchorfrauen |
| Gründung | um 1229 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Zuvor 2 Beginenkonvente, 1468 vereinigt. Seit 1476 Augustinerchorfrauen. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Augustinerinnenkloster S. Maria Magdalena. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 230–234. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Marianne **Gechter**: St. Maria Magdalena. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 127. |
| Jürgen **Greggersen**: St. Maria Madgalena. Kirche des Reuerinnenklosters Weißfrauen (1809 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 212–213. |
| Peter **Opladen**: Das Kölner Augustinerinnenkloster S. Maria Magdalena (zu den Weißen Frauen) am Blaubach. In: *JbKGV* 29/30 (**1954**), S. 174–218. |
| Anne **Ostermann**: Köln – St. Maria Magdalena (Zu den weißen Frauen). In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 509–516. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **Sion/marienspiegel** |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Zisterzienserinnen // Birgitten |
| Gründung | vor 1247? |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit 1614 Brigitten. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Zisterzienserinnenkloster Marienspiegel oder Sion. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 330–336. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Reinhard **Feldmann**: Sum Monasterii B.V.M. in Sion coloniae. Bibliothek und Bibliotheksordnung des ehemaligen Birgittenklosters Sion in Köln (1613 – 1802). In: *JbKGV* 61 (**1990**), S. 73–112. |
| Hermann-Josef **Hüsgen**: Zisterzienserinnen in Köln. Die Klöster Mariengarten, Seyne und St. Mechtern/St. Apern. Köln/Weimar/Wien **1993**. |
| Margrit **Jüsten-Hedtrich**: St. Maria Spiegel. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 123–124. |
| Peter **Opladen**: Die Geschichte des ehemaligen Klosters Seyen oder Sion in Köln. In: *JbKGV* 27 (**1953**), S. 42–109. |
| Klaus **Reinecke**: Köln-S. Maria im Spiegel (Sion). In: Peter Pfister (Hg): Klosterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachigen Raum. 2. Aufl. Strasbourg. 1998, S. 352. |
| Bastian **Steingießer**: Köln – Sion. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 647–659. |
| Theodor **Sukopp**: Zur Gründung des Klosters Seyen oder Sion zu Köln. In: *AHVN* 158 (**1956**), S. 229–233. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. lucia** (Filzengraben) |
| Patrozinium | St. Lucia |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Servitinnen |
| Gründung | zweite Hälfte 13. Jh. (?) |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Servitessenkloster S. Lucia. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsbd. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 308–309. |
| Nicole **Buchmann**: St. Lucia. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 44. |
| Kim **Harmel**: Köln – St. Lucia. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 446–450. |
| Marion **Opitz**: St. Lucia. Klosterkirche der Servitessen (1857 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 348–349. |
| Theodor **Paas**: Die Pfarre St. Maria Lyskirchen zu Köln in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Köln **1932**. |
| Wolfgang **Rosen**: Rat, Bürger und geistliche Institutionen. Zur Amortisationsgesetzgebung im frühneuzeitlichen Köln. In: Georg Mölich/Gerd Schwerhoff (Hg.): Köln als Kommunikationszentrum. Studien zur frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Köln **2000**, S. 287–320, hier S. 304–309. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **karmeliten (beschuhte)** (Waidmarkt) |
| Patrozinium | St. Maria vom Berge Karmel |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beschuhte Karmeliter |
| Gründung | 1256/60 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Karmeliterkloster. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 192–206. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Josef **van Elten**: Geschichte des Kölner Karmeliterklosters im Spätmittelalter (= Schriftl. Hausarbeit vorgelegt im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe II). Köln **1983**. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 575. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 1112–1127. |
| Edeltraud **Klueting**: Köln, Waidmarkt. 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. 386–421. |
| Edeltraud **Klueting**: Köln – Karmeliter (Waidmarkt). In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 341–354. |
| Emilia **Schlatmann**: St. Maria vom Berge Karmel. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 55–58. |
| Uta **Scholten**: St. Maria vom Berge Karmel. Kirche des Karmeliter-Klosters (ab 1810 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 377–385.  |
| Hans **Vogts**: Zur Bau- und Kunstgeschichte des Kölner Karmeliterklosters. In: *JbKGV* 14 (**1932**), S. 148–184. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **dominikanerinnenkloster St. Gertrud** (Neumarkt) |
| Patrozinium | St. Gertrud |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Dominikanerinnen |
| Gründung | vor 1257 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Zuvor Beginen nach Augustinusregel; 1285 Anschluss an Dominikanerregel. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Dominikanerinnenkloster S. Gertrud. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 268–274. |
| Christoph **Bellot**: Kapelle der Dominikanerinnenklause (bis 1257). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 194. |
| Ulrike **Bergmann**: St. Gertrud. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 173–176. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Gabriel M. **Löhr**: Das Necrologium des Dominikanerinnenklosters St. Gertrud in Köln. In: *AHVN* 110 (**1927**), S. 60–179. |
| Marion **Opitz**: St. Gertrud. Kirche des Dominikanerinnenklosters (1808 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 103–104. |
| Jutta **Prieur**: Das Kölner Dominikanerinnenkloster St. Gertrud am Neumarkt. Köln **1983**. |
| Jutta **Prieur-Pohl**: Köln – St. Gertrud. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 247–257. |

|  |
| --- |
| **Köln**  |
|  **st. antonius**  |
| Patrozinium | St. Antonius |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Sackbrüder // Antoniter  |
| Gründung | vor 1260 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit vor 1298 Antoniter. |
| **Literatur**  |
| Johannes **Asen**: Die Begarden und die Sackbrüder in Köln. In: *AHVN* 115 (**1929**), S. 167–179, hier S. 179. |
| **Evangelische Gemeinde Köln** (Hg.): 1384 – 1984. 600 Jahre Antoniterkirche in Köln. Köln o. J. [**1985**]. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Kaspar **Elm**: Ausbreitung, Wirksamkeit und Ende der provençalischen Sackbrüder (Fratres de poenitentia Jesu Christi) in Deutschland und den Niederlanden. Ein Beitrag zur kurialen und konziliaren Ordenspolitik des 13. Jahrhunderts. In: *Francia* 1 (**1973**), S. 257–324, hier bes. S. 269–270. |
| Helmut **Fussbroich**: Die Antoniterkirche in Köln. 2. neu bearb. Aufl., Köln **1991**. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 575. |
| Gregor **Hecker-Twrsnick**: Köln – Antoniter/Sackbrüder. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 68–76. |
| Adalbert **Mischlewski**: Die Antoniter und ihr Haus in Köln. In: Evangelische Gemeinde Köln (Hg.): 1384 – 1984. 600 Jahre Antoniterkirche in Köln. Köln o. J. [**1985**], S. 17–31. |
| Hugo **Rahtgens**/Johannes **Krudewig**: St. Andreas. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1916** (ND 1980), S. 94–101. |
| Maria **Rößner-Richarz**: Das Antoniterviertel nach einem Plan von 1737. In: *Kerpener Heimatblätter* 42. Jg., Heft 1 (**2004**), S. 371–391. |
| Rainer **Sommer**: Baugeschichte der Antoniterkirche. In: Evangelische Gemeinde Köln (Hg.): 1384 – 1984. 600 Jahre Antoniterkirche in Köln. Köln o. J. [**1985**], S. 9–16.  |
| Friedrich **Tucholski**: Köln/Antoniterkirche. Neuss **1960**. |
| Friedrich **Tucholski**: Der Antoniterorden und die Kölner Antoniterkirche. In: *Monatshefte für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes* 10 (**1961**), S. 219–223. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **augustinereremitenkloster** (Augustinerplatz) |
| Patrozinium | St. Augustinus |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Augustinereremiten |
| Gründung | 1264/80 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Augustiner-Eremiten-Kloster. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 133–149. |
| Christoph **Bellot**: St. Augustinus. Kirche des Augustinereremiten-Klosters (1807 zerstört). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 120–124. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34. |
| Jean-Bruno **Broicher**: St. Augustinus. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 94–99. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 575. |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 1012–1108. |
| Heinrich **Neu**: Dramatische Aufführungen im Kloster der Augustiner-Eremiten in Köln. In: *JbKGV* 26 (**1951**), S. 128–137. |
| W. **Rothscheidt**: Die Kölner Augustiner und die Wittenberger Reformation. In: *Monatshefte für rheinische Kirchengeschichte* (**1917**), S. 33–58. |
| Florian **Sommer**: Köln – Augustinereremiten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 109–119. |
| Adolar **Zumkeller**: Das Kölner Augustinerkloster und sein Generalstudium im 14. Jahrhundert – eine Keimzelle der theologischen Fakultät der neuen Universität. In: Albert Zimmermann (Hg.): Die Kölner Universität im Mittelalter. Geistige Wurzeln und soziale Wirklichkeit. Berlin/New York **1989**, S. 357–365. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **augustinerinnenkloster St. maria magdalena auf dem eigelstein/zu den weissen frauen/St. Maria Magdalena zur Busse (in Bethlehem)** (Eigelstein) |
| Patrozinium | St. Maria Magdalena |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Orden von der Buße der hl. Maria Magdalena (Weißfrauen/Reuerinnen) |
| Gründung | 1267 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit 1475 Orden von der Buße der hl. Maria Magdalena |
| **Literatur**  |
| Gerard **Achten**/Hermann **Knaus**: Deutsche und niederländisch Gebetbuchhandschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, Darmstadt **1959**. |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Augustinerinnenkloster S. Magdalena genannt Bethlehem und zur Busse. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 228–229. |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln, Teil 2. In: *AHVN* 112 (**1928**), S. 95–98. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 36. |
| Richard **Büttner**: Die Säkularisation der Kölner geistlichen Institutionen. Köln **1971**, S. 262, 278. |
| Paul **Clemen** (Hg.): Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937**, S. 293f. |
| Toni **Diederich**: Die Siegel des Kartäuserkloster St. Barbara und die kölnische Siegelkunst um 1500. In: Werner Schäfke (Hg.): Die Kölner Kartause um 1500. Köln **1991**, S. 262f. |
| Toni Diederich: Gründung und Frühgeschichte des Augustinerinnenklosters St. Maria Magdalena auf dem Eigelstein. Eine Regung des „Heiligen Köln“ am Vorabend der Reformation. In: Günter Christ (Hg.): Aequilibrium Mediaevale. Symposion anlässlich des 65. Geburtstages von Carl August Lückerath. Idstein **2003**, S. 19–59. |
| Marianne **Gechter**: Kirche und Klerus in der stadtkölnischen Wirtschaft im Spätmittelalter. Wiesbaden **1983**, S. 127, 180, 198. |
| Marianne **Gechter**: St. Maria Magdalena. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 128–130. |
| Marianne **Gechter**: St. Maria Madgalena. Kapelle des Augustinerinnenklosters (nach 1802 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 213–214.  |
| Aegidius **Gelenius**: De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Au­gustae Ubiorum Urbis libri IV. Köln **1645**, S. 582. |
| Joseph **Greving**: Protokoll über die Revision der Konvente der Beginen und Begarden zu Köln im Jahre 1452. In: *AHVN* 73 (**1902**), S. 25−77, hier S. 54. |
| Joseph **Greving**: Steuerlisten des Kirchspiels S. Kolumba in Köln vom 13.–16. Jh. Köln **1905**, S. 164. |
| Tobias **Kanngiesser**: Köln – St. Maria Magdalena zur Busse. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 504–509. |
| Hermann **Keussen**: Topographie der Stadt Köln im Mittelalter I. Bonn ²**1910**, S. 365f.  |
| Karen **Künstler-Brandstätter**/Emilia **Schlatmann**: St. Maria in Bethlehem. In: *Colonia Romanica* XI, Kölner Kirchen und ihre Ausstattung, Bd. 2, Köln 1996, S. 59, Karte II. |
| Klaus **Militzer**: Kölner Geistliche im Mittelalter, Bd. 1, Männer (= Mitt. HAStK 91), Köln **2003**, S. 176f. |
| Joachim **Oepen**: Eine versunkene Welt. Der Eigelstein als Teil des „Hilligen Coellen“. In: Mario Kramp/Marcus Trier (Hg.): Der Eigelstein: Drunter und Drüber. Köln 2013, S. 65–69, hier S. 67. |
| Heinrich **Schäfer** (Bearb.): Inventare und Regesten aus den Kölner Pfarrarchiven II: Das Pfarrarchiv von St. Kolumba. In: *AHVN* 76 (**1903**), S. 147–263. |
| Wolfgang **Schmid**: Kölner Renaissancekultur im Spiegel der Aufzeichnungen des Hermann Weinsberg (1518–1597). Köln **1991**. |
| Frank Günter **Zehnder**: Katalog der Altkölner Malerei. Köln **1990**, Nr. 473, S. 370–375. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **gross St. nazareth (st. maria zu nazareth)/schelenkonvent** (Gereonstraße) |
| Patrozinium | St. Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Schwestern vom Gemeinsamen Leben // (Augustinerinnen) |
| Gründung | 1284/93 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit 1284/93 Beginen. – Seit 1417/23: Schwestern vom Gemeinsamen Leben, 1423 erfolgloser Versuch der Umwandlung in Augustiner-Chorfrauenstift; seit 1426: Augustinerinnen. |
| **Literatur** |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln. In: *AHVN* 112 (1928), S. 71–148, hier S. 124–139. |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Augustinerinnenkloster Gross-Nazareth. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 241–243. |
| Letha **Böhringer**: Beginen als Konkurrentinnen von Zunftgenossen? Kritische Bemerkungen am Beispiel Kölner Quellen des späten Mittelalters. In: Sabine Happ/Ulrich Nonn (Hg.): Vielfalt der Geschichte. Lernen, Lehrern und Erforschen vergangener Zeiten. Festgabe für Ingrid Heidrich zum 65. Geburtstag, Berlin **2004**, S. 182–197, besonders S. 191–193. |
| Letha Böhringer: Johannes Asen und die Erforschung der Kölner Semireligiosen. In: *AHVN* 206 (**2003**), S. 33–49, besonders S. 41. |
| Letha Böhringer: Kölner Beginen im Spätmittelalter. Leben zwischen Kloster und Welt. In: *GiK* 53 (**2006**), S. 7–34, besonders S. 32f. |
| Letha Böhringer: Möglichkeiten und Grenzen der sozialen Einordnung von Kölner Beginen und ihren Familien. In: Sigrid Schmitt/Sabine Klapp (Hgg.): Städtische Gesellschaft und Kirche im Spätmittelalter. Kolloquium Dhaun 2004 (= Geschichtliche Landeskunde 62). Stuttgart **2008**, S. 167–188. |
| Letha Böhringer: Kreuzzugsprediger, Domscholaster und fromme Frauen. Beobachtungen zum klerikalen Umfeld der ersten Kölner Beginen. In: *RhVjbll* 72 (**2008**), S. 35–53. |
| Letha Böhringer: Geistliche Gemeinschaften für Frauen im mittelalterlichen Köln (= Libelli Rhenani. Series minor 5). Köln **2009**, S. 48f., 60–62, 67. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Joachim **Deeters**: Der Weg zum Ende. Maßnahmen gegen Kölner Klöster und Stifte vor der Säkularisation (1795–1801). In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen (Hg.): Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen **2002**, S. 257–284, besonders S. 275 und 280. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/ Ulrich Krings (Hgg.): Köln. Die Romanischen Kirchen. Von den Anfängen bis zum 2. Weltkrieg (Stadtspuren – Denkmäler in Köln 1). Köln **1984**, S. 17–78. |
| Marianne **Gechter**: Kirche und Klerus in der stadtkölnischen Wirtschaft im Spätmittelalter, Wiesbaden 1983, S. 180. |
| Marianne Gechter: St. Maria zu Nazareth. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 116. |
| Marianne Gechter: Frauenklöster und -stifte in der stadtkölnischen Wirtschaft im Mittelalter. In: *RhVjbll* 71 (**2007**), S. 132–177, besonders S. 145f. |
| Aegidius **Gelenius**: De admiranda, Sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Augustae Ubiorum Urbis Libri IV. Band 2, Köln **1645**, S. 559f. |
| Manfred **Groten**: Devotio moderna in Köln. In: Johannes Helmrath/ Heribert Müller (Hgg.): Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen. Band 2, München **1994**, S. 971–987, besonders S. 974f. |
| Hermann **Keussen**: Topographie der Stadt Köln im Mittelalter. 2 Bände, Bonn **1910** [Nachdruck Düsseldorf 1986], besonders Bd. 1, S. 270 und Bd. 2, S. 253f. |
| Susanne **Krauss**: Die Devotio moderna in Deventer. Anatomie eines Zentrums der Reformbewegung (Vita regularis. Abhandlungen 31). Berlin **2007**, S. 142f. |
| Susanne **Krauss**: Köln – Groß St. Nazareth. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 278–284.  |
| Klaus **Militzer**: Kölner Geistliche im Mittelalter. Band 2. Frauen. Köln **2004**, S. 179f., 184, 222, 391, 434, 642f. |
| Gerhard **Rehm**: Die Schwestern vom gemeinsamen Leben im nordwestlichen Deutschland. Untersuchungen zur Geschichte der Devotio moderna und des weiblichen Religiosentums (= Berliner Historische Studien 11/ Ordensstudien 5). Berlin **1985**, S. 72, 115, 122, 167–169, 236f. |
| Wolfgang **Schaffer**: Die rheinische Klosterlandschaft im Vorfeld der Säkularisation von 1802/03. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen (Hgg.): Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen **2002**, S. 35–70, besonders S. 61 und 70.  |
| Uta **Scholten**: St. Maria zu Nazareth. Kapelle des Augustinerinnenklosters (1806 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 190–191.  |
| Uwe **Westfehling**: St. Maria zu Nazareth. In: *Colonia Romanica* 11 (Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung 2). Köln **1996**, S. 116. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **olivandenkloster/st. agnes ad olivas** |
| Patrozinium | St. Agnes |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Begarden // Franziskanerrekollekten |
| Gründung | 1290 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit 1328/29 Franziskanerrekollekten. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Franziskaner-Observanten-Kloster ad Olivas. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), 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. 35. |
| 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. |
| Marianne **Gechter**: St. Agnes. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 37. |
| Marianne Gechter: Geistliche Institute als Käufer auf dem Kölner Markt im 15. und 16. Jahrhundert. In: Benedikt Mauer (Hg.): Das Heute hat Geschichte. Forschungen zur Geschichte Düsseldorfs, des Rheinlands und darüber hinaus. FS für Clemens von Looz-Corswarem zum 65. Geburtstag (= Quellen und Forschungen zur Geschichte des Niederrheins, Bd. 10). Essen 2012, S. 205–222. |
| Klaus **Hardering**: St. Agnes. Kirche des Franziskaner-Observantenklosters Ad Olivas oder Mons Olivarum (1910 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 39–57. |
| Christian **Hillen**: Köln – St. Agnes ad Olivas. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 34–42. |
| Leonard **Korth**: Verhandlungen über die Hausweberei im Kloster der Tertiarier zu Köln. In: *AHVN* 56 (**1893**), S. 180–188. |
| A. **Meister**: Die päpstliche Konfirmationsurkunde für die Gründung einer Minoritenniederlassung in Köln, im Olivenkloster. In: *AHVN* 73 (**1902**), S. 112–122.  |
| P. Patricius **Schlager**: Zur Geschichte der Franziskanerobservanten und des Klosters "ad olivas" in Köln. In: *AHVN* 82 (**1907**), S. 51–91. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **klein st. ursula (zum einhorn)** (Marzellenstraße) |
| Patrozinium | St. Ursula |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Cellitinnen |
| Gründung | 1291 |
| Aufhebung | 1827 |
| Besonderheiten | Seit 1480 Cellitinnen |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Zellitinnenkloster Klein-S. Ursula. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 313–314. |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln, 2. Teil. In: *AHVN* 112 (**1928**), S. 71–148, hier S. 145–147. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Köln: Die Kirchen in gotischer Zeit. Zur spätmittelalterlichen Sakralbautätigkeit an den Kloster-, Stifts- und Pfarrkirchen in Köln. Köln **1998**., S. 324. |
| Letha **Böhringer**: Siechenmägde, Barbierinnen und Hebammen. Frauen im Gesundheitswesen der Stadt Köln im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. In: Thomas Deres (Hg.): krank/gesund. 2000 Jahre Krankheit und Gesundheit in Köln. Köln **2005**, S. 126–139. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 36. |
| Marianne **Gechter**: St. Ursula. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 207. |
| Marianne **Gechter**: St. Ursula. Kapelle des Cellitinnenklosters (1859 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 407. |
| Aegidius Gelenius: De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Au­gustae Ubiorum Urbis libri IV. Köln **1645**, S. 603f. |
| Joseph **Greving**: Protokoll über die Revision der Konvente der Beginen und Begarden zu Köln im Jahre 1452. In: *AHVN* 73 (**1902**), S. 25–78, hier S. 43. |
| Stephanie **Habeth-Allhorn**: 175 Jahre Cellitinnen zur hl. Maria in der Kupfergasse. Eine sozial-caritative Ordensgemeinschaft im Herzen von Köln. Köln **2003**. |
| Joachim **Oepen**: Köln – Klein St. Ursula. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 398–401. |
| Theodor **Paas**: Das Cellitinnenkloster zur hl. Maria in der Kupfergasse zu Cöln. Köln **1909**. |
| Wolfgang **Schaffer**: Die letzten Jahre des Klosters Klein St. Ursula in Köln. In: *GiK* (**1989**), S. 95–105. |
| Wolfgang Schaffer: Cellitinnen in Köln. Zum Schicksal einiger nicht aufgehobener Konvente 1790–1820, in: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen (Hg.): Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. 1. und 2. Aufl. Essen **2002**, S. 121–141. |
| Erhardus **Winheim**: Sacrarium Agrippinae Hoc est Designatio Ecclesiarum Coloniensium Praecipuarum Reliquiarum: Quorundam [!] itidem Antiquitatum memorabilium: hinc inde partim ex pervestustis Monimentis, partim relatione Virorum fide dignissimorum in gratiam tam UbioGermanorum, quam pietatis Causa ad Urbem Convolantium. Köln **1737**, S. 213. |

|  |
| --- |
| **Köln**  |
|  **st. ignatius** (Stolkgasse) |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | vor 1295 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit 1455 Franziskanerterziarinnen |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Franziskanertertiarinnenkloster S. Ignatius. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 289–291. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Marianne **Gechter**: St. Ignatius. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 188. |
| Anne **Ostermann**: Köln – St. Ignatius. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 295–299.  |
| Uta **Scholten**: St. Ignatius. Kapelle des Franziskanerinnenklosters (1869 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 153–154. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. bonifatius** (Severinstraße) |
| Patrozinium | St. Bonfatius |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Klausenerinnen/Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | Ende 13. Jh. |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Franziskanerinnenklause S. Bonifatius. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 276–277. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 36. |
| Christoph **Bellot**: St. Bonifatius. Kapelle in der Franziskanerinnenklause (1802 umgebaut). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 152–153. |
| Anne **Ostermann**: Köln – St. Bonifatius. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 119–122. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. johann in der klusen/Johannisklause** |
| Patrozinium | St. Johannes |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Klausnerinnen // Benediktinerinnen |
| Gründung | um 1300 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Um 1500 Annahme der Benediktregel. |
| **Literatur** |
| Johannes **Asen**: Die Klausen in Köln. In: *AHVN* 110 (**1927**), S. 180–201; hier S. 187–188. |
| Julia **Bruch**: Köln – St. Johannisklause. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 317–320. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 36. |
| Nicole **Buchmann**: Vierzehn Nothelfer. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 232. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. achatius** (Marzellenstraße) |
| Patrozinium | St. Achatius |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Klause // Augustinerchorfrauen // Dominikanerinnenklause |
| Gründung | spätestens Anfang 14. Jh.  |
| Aufhebung | 1582 |
| Besonderheiten | Spätestens ab 1432 Augustinerchorfrauen; spätestens ab 1519 Dominikanerinnen; 1621 abgebrannt. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Dominikanerinnenklause S. Achatius. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 265–267. |
| Christoph **Bellot**: St. Achatius. Kapelle der Dominikanerinnen-Niederlassung, seit 1582 Kapelle des Jesuitenhauses (1621 zerstört). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 33–35. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Toni **Diederich**: Rheinische Siegel 8. Das Siegel der Augustinerinnenklause St. Achatius zu Köln. In: *RH* 13 (**1976**), S. 285–287. |
| Marianne **Gechter**: St. Achatius. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 30. |
| Marianne **Gechter**: Köln – St. Achatius. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 27–30. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. augustinus** |
| Patrozinium | St. Augustinus |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Cellitinnen // Karmelitinnen |
| Gründung | 13. Jahrhundert |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | 1528 Augustinusregel. Seit 1565 Beschuhte Karmelitinnen |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **marienberg** (Weißbüttengasse) |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Beschuhte Karmelitinnen |
| Gründung | 1302 / 1565 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | 1528: Annahme der Augustinusregel. Seit 1565 Beschuhte Karmelitinnen. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Karmeliterinnenkloster vom Berge Mariae. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 301–302. |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln, Teil 3. In: *AHVN* 113 (**1928**), S. 13−96, hier S. 50−52. |
| Letha **Böhringer**: Köln, Konvent vom Berge Mariä (Marienberg). 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. 422–438. |
| Letha **Böhringer**: Köln – Marienberg. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 519–524. |
| Marianne **Gechter**: Marienberg. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 126. |
| Marianne Gechter: Marienberg. Kirche des Karmeliterinnenklosters (nach 1802 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 208. |
| Aegidius **Gelenius**: De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Au­gustae Ubiorum Urbis libri IV. Köln **1645**, S. 589f. |
| Joseph **Greving**: Protokoll über die Revision der Konvente der Beginen und Begarden zu Köln im Jahre 1452. In: *AHVN* 73 (**1902**), S. 25−77, hier S. 42, Nr. 7. |
| Edeltraud **Klueting**: Beginen, Mantellaten und Karmelitinnen im 15. Jh. In: Dies. (Hg.): Fromme Frauen – unbequeme Frauen? Weibliches Religiosentum im Mittelalter. Hildesheim u. a. **2006**, S. 207f. |
| Edeltraud Klueting: Köln, Konvent vom Berge Mariä (Marienberg). 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. 422–438. |
| Edeltraud Klueting: Niederdeutsche Provinz. 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. 24–49. |
| Frank-Michael **Reichstein**: Das Beginenwesen in Deutschland. Studien und Katalog. Berlin **2001**, S. 280. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **im zederwald** (Komödienstraße) |
| Patrozinium | St. Augustinus |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Cellitinnen |
| Gründung | 1302 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit 1502 Cellitinnen |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Zellitinnenkloster Zederwald. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 314–314. |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln, 3. Teil. In: *AHVN* 113 (**1928**), S. 71–148, hier S. 59–62. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Köln: Die Kirchen in gotischer Zeit. Zur spätmittelalterlichen Sakralbautätigkeit an den Kloster-, Stifts- und Pfarrkirchen in Köln. Köln **1998**, S. 310. |
| Letha **Böhringer**: Siechenmägde, Barbierinnen und Hebammen. Frauen im Gesundheitswesen der Stadt Köln im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. In: Thomas Deres (Hg.): krank/gesund. 2000 Jahre Krankheit und Gesundheit in Köln. Köln **2005**, S. 126–139. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 36. |
| Joachim **Deeters**: Der Weg zum Ende – Maßnahmen gegen Kölner Klöster und Stifte vor der Säkularisation (1795 – 1801). In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen 1. und 2. Aufl. **2002**, S.257–284. |
| Marianne **Gechter**: St. Augustinus. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 99.  |
| Aegidius **Gelenius**: De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Au­gustae Ubiorum Urbis libri IV. Köln **1645**, S. 602.  |
| Joseph **Greving**: Protokoll über die Revision der Konvente der Beginen und Begarden zu Köln im Jahre 1452. In: *AHVN* 73 (**1902**), S. 25–78, hier S. 48. |
| Stephanie **Habeth-Allhorn**: 175 Jahre Cellitinnen zur hl. Maria in der Kupfergasse. Eine sozial-caritative Ordensgemeinschaft im Herzen von Köln. Köln **2003**. |
| Joachim **Oepen**: Köln – Im Zederwald. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 893–896. |
| Theodor **Paas**: Das Cellitinnenkloster zur hl. Maria in der Kupfergasse zu Cöln. Köln **1909**. |
| Wolfgang **Schaffer**: Cellitinnen in Köln. Zum Schicksal einiger nicht aufgehobener Konvente 1790–1820, in: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen (Hg.): Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. 1. und 2. Aufl. Essen 2002, S. 121–141. |
| Uta **Scholten**: St. Augustinus. Kirche des Cellitinnenkonvents Zederwald (1802 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 124. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. maria empfängnis** (Röhrer-, Elster-, Drususgasse) |
| Patrozinium | St. Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen/Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | 1303 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit dem 15. Jh. (1452) Franziskanerterziarinnen. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Franziskanerinnenkloster der Unbefleckten Empfängnis Mariens. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 292. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Marianne **Gechter**: St. Mariae Unbefleckte Empfängnis. Kapelle des Franziskanerinnenklosters (zwischen 1802 und 1819 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 207–208. |
| Anne **Ostermann**: Köln – St. Mara Empfängnis. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 463–466. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. klara** (Am Römerturm) |
| Patrozinium | St. Klara |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Klarissen |
| Gründung | 1304 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Franziskanerinnenkloster S. Clara. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 278–288. |
| Christoph **Bellot**: Klarissenkloster St. Klara. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**) 1, S. 206–240. |
| Christoph Bellot: St. Klara. Kirche des Klarissenklosters (1804 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 241–246. |
| Christoph Bellot: Das Kloster St. Clara. Zu seiner Geschichte und Baugeschichte. In: Werner Schäfke (Hg.): Am Römerturm. Zwei Jahrtausende eines Kölner Stadtviertels. Köln **2006**, S. 35–60. |
| Christoph Bellot: Kunst für St. Klara. Altäre – Andachtsbilder – Handschriften. In: Werner Schäfke (Hg.): Am Römerturm. Zwei Jahrtausende eines Kölner Stadtviertels. Köln **2006**, S. 61–116. |
| Sabine **Benecke**: Randgestaltung und Religiosität. Die Handschriften aus dem Kölner Kloster St. Klara. Ammersbek bei Hamburg **1995**. |
| Stefan **Benz**: Frauenklöster Mitteleuropas. Verzeichnis und Beschreibung ihrer Geschichtskultur 1550–1800. Münster **2014**, S. 367–368. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Köln: Die Kirchen in gotischer Zeit. Zur spätmittelalterlichen Sakralbautätigkeit an den Kloster-, Stifts- und Pfarrkirchen in Köln. Köln **1998**, S. 261–264. |
| Susanne **Blöcker** (Bearb.): Lust und Verlust 2: Corpus-Band zu Kölner Gemäldesammlungen 1800–60, hg. von H. Kier/F. G. Zehnder. Köln 1998, S. 102, Nr. 24 a–b, 25 a–b, S. 104, Nr. 36, S. 117, Nr. 107, S. 119, Nr. 119, S. 134, Nr. 209 a–b, S. 359, Nr. 26; S. 359f., Nr. 27, S. 375, Nr. 94. |
| Letha **Böhringer**: Geistliche Gemeinschaften für Frauen im mittelalterlichen Köln. Köln **2009**, S. 56–58. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| David **Brett-Evans**: Diu regel der sanct Clara swestern orden. Ein deutsches Prosadenkmal aus dem 13. Jh. In: *Euphorion* 54 (**1960**), S. 135–169, hier: S. 168. |
| Albrecht **Burkardt**: A false living saint in Cologne in the 1620s: the case of Sophia Agnes von Langenberg. In: M. Gijswijt-Hofstra/H. Marland/H. de Waardt (Hg.): Illness and healing alternatives in Western Europe. London/New York **1997**, S. 80–97.  |
| Albrecht Burkardt: Sophia Agnes von Langenberg „fausse sainte“ à Cologne dans les années 1620. In: *Rives nord-méditerranéennes* 3 (**1999**), S. 29–39. |
| Albrecht Burkardt: Die Visionen der Sophia Agnes v. Langenberg. In: J. Beyer u. a. (Hg.): Confessional Sanctity (c. 1500 – c.1800). Mainz **2003**, S. 271–290. |
| Brigitte **Corley**: Painting and Patronage in Cologne 1300–1500. Turnhout **2000**. |
| Toni **Diederich**: Die Siegel des Clarissenklosters St. Clara am Römerturm. In: Werner Schäfke (Hg.): Am Römerturm. Zwei Jahrtausende eines Kölner Stadtviertels. Köln **2006**, S. 117–136. |
| August **Franzen** (Hg.): Die Visitationsprotokolle der ersten nachtridentinischen Visitation im Erzstift Köln unter Salentin von Isenburg im Jahre 1569. Bonn **1960**, S. 251–254. |
| Mojmír Svatopluk **Frinta**: On the relief adornment in the Klarenaltar and other paintings in Cologne. In: *Kölner Berichte zur Kunstgeschichte* 1 (**1977**), S. 131–139. |
| Fr. **Gerss**: Nachrichten über das St. Klarenkloster zu Köln. In: *Monatsschrift für die Geschichte Westdeutschlands* 4 (**1878**), S. 598–608.  |
| Fr. Gerss: Zeitpachtgüter am Niederrhein. In: *ZBGV* 15 (**1879**), S. 71–96, insb. S. 82–84, 88f., 92–94. |
| Ralf **Gier**: St. Claren – Ein Obstgut inmitten der Stadt. In: Werner Schäfke (Hg.): Am Römerturm. Zwei Jahrtausende eines Kölner Stadtviertels. Köln **2006**, S. 137–204. |
| Johanna Christina **Gummlich**: Bildproduktion und Kontemplation. Ein Überblick über die Kölner Buchmalerei in der Gotik unter besonderer Berücksichtigung der Kreuzigungsdarstellung, Weimar **2003**.  |
| Johanna Christina Gummlich: Neue Zuschreibungen an das Kölner Klarissenskriptorium. In: *WRJb* 61 (**2000**), S. 23–40. |
| Johanna Christina **Gummlich-Wagner**: Klarissenhandschriften um den „Rennenberg-Codex“ Dom Hs. 149 in einer Datenbank zur gotischen Kölner Buchmalerei. In: Mittelalterliche Handschriften der Diözesan- und Dombibliothek Köln. Zweites Symposion der Diözesan- und Dombibliothek Köln zu den Dom-Manuskripten (1.–2. Dezember 2006). Köln **2008**, S. 323–358. |
| Johanna Christina Gummlich-Wagner: Memorialbilder und versteckte Signaturen in Handschriften aus dem Kölner Klarissenkloster St. Klara. In: Rainer Berndt (Hg.): Wider das Vergessen und für das Seelenheil. Memoria und Totengedenken im Mittelalter. Münster 2013, S. 251–269. |
| Jasmin Irmard **Hoven-Hacker**: Köln – St. Klara. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 376–390. |
| Helga **Johag**: Die Beziehungen zwischen Klerus und Bürgerschaft in Köln zwischen 1250 und 1350. Bonn **1977**, S. 298f. |
| Hermann **Keussen**: Miniaturen aus einem Antiphonar des Kölner Klarenkloster. In: *Zeitschrift für christliche Kunst* 2 (**1909**), Sp. 51–54. |
| Richard **Knipping**: Niederrheinische Archivalien in der Nationalbibliothek und dem Nationalarchiv zu Paris. In: *Mitteilungen der K. Preußischen Archivverwaltung* 8 (**1904**), S. 13–17, 20, 22. |
| Alexandra **König**: Die Anfänge der Kölner Tafelmalerei (in Buchform bislang unveröffentlichte Diss. an der Philosophischen Fakultät der Universität Düsseldorf, **2001**. [online unter: http://diss.ub.uni-duesseldorf.de/ebib/diss/diss\_files/614.pdf]. |
| Anton **Legner** (Hg.): Die Holzskulpturen des Mittelalters. Köln **1989**. |
| Renate **Mattick**: Choralbuchfragmente aus dem Kölner Kloster St. Klara. In: *WRJb* 45 (**1984**), S. 291–304. |
| Renate Mattick: Ordensregel und Statuten für das Kölner Klarenkloster. Eine ripuarische Übertragung des 14. Jahrhunderts. In: *Franziskanische Studien* 68 (**1986**), S. 141–192. |
| Renate Mattick: Drei Chorbücher aus dem Kölner Klarissen-Kloster im Besitz von Sulpiz-Boisserée. In*: WRJb* 59 (**1998**), S. 59–101. |
| Renate Mattick: Frauengestalten im Kölner Klarenkloster des 14. Jahrhunderts. In: Robert Jauch (Hg.): Franziskanische Frauengestalten (= Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Scotus-Akademie für franziskanische Geistesgeschichte und Spiritualität Mönchengladbach 5). Kevelaer **2001**, S. 92–107. |
| Katharina Ulrike **Mersch**: Soziale Dimensionen visueller Kommunikation in hoch- und spätmittelalterlichen Frauenkommunitäten. Stifte, Chorfrauenstifte und Klöster im Vergleich. Göttingen **2012**, S. 256–285, 365–377. |
| Klaus **Militzer**: Kölner Geistliche im Mittelalter, Bd. 2: Frauen. Köln **2004**, S. 671–673. |
| Klaus Militzer: Die Bewohner des Viertels um das Kloster St. Clara im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Werner Schäfke (Hg.): Am Römerturm. Zwei Jahrtausende eines Kölner Stadtviertels. Köln **2006**, S. 23–34. |
| Götz J. **Pfeiffer**: Das Glasmalerei-Ensemble aus der Sammlung Oppenheim – Eine Stiftung des Ebf. Walram v. Jülich an das Kölner Kloster St. Clara. In: *Jb. der Berliner Museen* 50 (**2008**), S. 25–34. |
| Gerhard **Schneider**: Eine thronende Madonna aus dem Clarenaltar im Kölner Dom. In: *Kölner Domblatt* 65 (**2000**), S. 113–124. |
| Dieter **Siebert-Gasper**: Der Renneberg-Codex. Der Codex 149 der Kölner Dombibliothek und die Edelherren von Rennenberg im Kölner Domkapitel des 14. Jahrhunderts (= Libelli Rhenani 23). Köln **2008**.  |
| DieterSiebert-Gasper: Neue Forschungsergebnisse zum „Rennenberg-Codex“ (Hs. 149 der Diözesan- und Dombibliothek Köln). In: Heinz Finger (Hg.): Mittelalterliche Handschriften der Kölner Dombibliothek. Drittes Symposion der Diözesan- und Dombibliothek Köln zu den Dom-Manuskripten (28.–29. November 2008). Köln **2010**, S. 242–297, 313–318. |
| DieterSiebert-Gasper: Betrachtungen zum Graduale der Dominikanerinnen in Köln, Codex 1150 der Diözesanbibliothek In: Heinz Finger (Hg.): Mittelalterliche Handschriften der Kölner Dombibliothek Fünftes Symposion der Diözesan- und Dombibliothek Köln zu den Dom-Manuskripten (30. November – 1. Dezember 2012). Köln **2014**, S. 283–354. |
| Alfred **Stange**: Zur Chronologie der Kölner Tafelbilder vor dem Klarenaltar. In: *WRJb* 6 (**1930**), S. 40–65 |
| Petra **Zimmer**: Die Funktion und Ausstattung des Altares auf der Nonnenempore. Beispiele zum Bildgebrauch in Frauenklöstern aus dem 13. bis 16. Jh. Diss. Köln **1990**, S. 172–209. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **alexianerkloster** (Lungengasse) |
| Patrozinium | St. Alexius |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Begarden/Alexianer |
| Gründung | vor 1306 |
| Aufhebung | 1967 |
| Besonderheiten | Seit 1306 Begarden, 1468 Augustinusregel.  |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Alexianerkloster. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 128–132. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Marianne **Gechter**: St. Alexius. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 39–40. |
| Christof **Glaser**: St. Alexius. Klosterkirche der Alexianer (nach 1829 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 69–77. |
| Manuael **Hagemann**: Köln – St. Alexianer. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 42–47. |
| Theodor **Paas**: Das Alexianerkloster in Köln-Lindenthal in seiner geschichtlichen Entwicklung. Köln **1934**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **klein st. nazareth** (Unter Sachsenhausen) |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Cellitinnen |
| Gründung | 1307 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Ab 1474 Cellitinnen (Annahme der Augustinerregel) |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Zellitinnenkloster Klein-Nazareth. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 312. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 36. |
| Nicole **Buchmann**: Klein St. Nazareth. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 159. |
| Marianne **Gechter**: Klein-Nazareth. Kapelle des Cellitinnenklosters (nach 1802 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 277. |
| Florian **Sommer**/Wolfgang **Rosen**: Köln – Klein St. Nazareth. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 395–398. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **hl. kreuz** (Streitzeuggasse/Kreuzgasse/Schildergasse) |
| Patrozinium | Hl. Kreuz  |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kreuzherren |
| Gründung | 1309 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Kreuzbrüderkloster. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** [ND 1980], S. 214–220. |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln. In: *AHVN* 111 (**1927**), S. 81–180, 112 (1928); S. 71–148, 113 (**1928**), S. 13–96. |
| Antonius **v. Asseldonk**: Keulse Kruisheerenhandschrifte te Wenen. In: *Clairlieu* 27 (**1969**), S. 47–64.  |
| Susanne **Blöcker**: Der Ausverkauf der Kölner Schätze. Kunstwerke aus Kirchengütern im Zeitalter der Säkularisation. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen (Hg.): Klosterkultur und Säkularisation. Essen **2002**, S. 373–394. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Pieter **v. d. Bosch**: Studien over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw (= *Clairlieu* 26). Diest **1968**. |
| Pieter **v. d. Bosch**: Einleitung in die Passionsliteratur in den mittelalterlichen Kreuzherrenbibliotheken. In: *Clairlieu* 38 (**1980**), S. 13–37. |
| Pieter **v. d. Bosch**: Die Kreuzherrenreform des 15. Jhs. Urheber, Zielsetzungen und Verlauf. In: Kaspar Elm (Hg.): Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen (= Berliner Historische Studien 14). Berlin **1989**, S. 71–82. |
| Joachim **Deeters**: Der Weg zum Ende. Maßnahmen gegen Kölner Klöster und Stifte vor der Säkularisation Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen (Hg.): Klosterkultur und Säkularisation. Essen **2002**, S. 257–284. |
| Kaspar **Elm**: Entstehung und Reform des belgisch-niederländischen Kreuzherrenordens. Ein Literaturbericht. In: *ZKG* 82 (**1971**), S. 292–313. |
| Conrad **Ferrier**: Geschichtliche Mittheilungen über das ehemalige Kreuzherrenkloster zu Köln. In: Jahresbericht über die Realschule I. Ordnung zu Köln. Köln **1869**, S. 3–21. |
| Franz **Gescher**: Der Kölner Stadtdekanat und die Vereinigung der stadtkölnischen Pfarrer. In: *Mitt. HAStK* 40 (**1929**), S. 163–243. |
| Robert **Haass**: Die Kreuzherren in den Rheinlanden (= Rheinisches Archiv 23). Bonn **1932**. |
| Robert **Haass**: Kreuzbrüder – Kreuzherren. Ein Beitrag zum Wechsel ihrer Bezeichnungen und zu ihrer inneren Wandlung. In: *RhVjbll* 3 (**1933**), S. 124–129. |
| **Elisabeth Hemfort**: Monastische Buchkunst zwischen Mittelalter und Renaissance. Illuminierte Handschriften der Zisterzienserabtei Altenberg und die Kölner Buchmalerei 1470–1550 (= Veröffentlichungen des Altenberger Dom-Vereins 6). Bergisch Gladbach **2001**, S. 24f., 91ff., 147ff. |
| Cornelius Rudolphus **Hermans**: Annales Canonicorum Regularium S. Augustini Ordinis S. Crucis, 3 Bde., `s-Hertogenbosch **1858**. |
| Roger **Janssen**: Vijf breuklijnen van de traditie en vernieuwing in de orde van het H. Kruis 1248–1998. In: *Clairlieu* 57 (**1999**), S. 3–183. |
| Roger **Janssen**: De orde van het Heilig Kruis in de vijftiende eeuw. Deel 1: Het herstel van de observantie in de kloosters die voor 1410 werden gesticht. In: *Clairlieu* 63 (**2005**), 3–254. |
| Roger **Janssen**: De oorsprong van de orde van het H. Kruis. In: *Clairlieu* 62 (**2004**), S. 14–163.  |
| Wilhelm **Janssen**: Zwischen Bettelmönch und Chorherr: Die Kölner Kreuzbrüder im Spätmittelalter. In: *RhVJbll* 71 (**2007**), S. 178–195. |
| Wilhelm **Janssen**: Köln – Kreuzbrüder/-herren. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 402–415.  |
| Holger **Kempkens**: Hl. Kreuz. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 269–287. |
| Holger **Kempkens**: Das spätgotische Chorgestühl der Kölner Kreuzbrüderkirche. In: Ulrich Krings/Wolfgang Schmitz/Hiltrud Westermann-Angerhausen (Hg.): Thesaurus Coloniensis. Beiträge zur mittelalterlichen Kunstgeschichte Kölns. FS für Anton von Euw. Köln **1999**, S. 309–340. |
| Holger **Kempkens**: Hl. Kreuz. Klosterkirche der Kreuzbrüder (1808 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/04**), S. 287–297. |
| Thomas **Kock**: Zerbolt inkognito. Auf den Spuren des Traktats ‚De vestibus preciosis’. In: Nikolaus Staubach (Hg.): Kirchenreform von unten. Gerhard Zerbolt von Zutphen und die Brüder vom gemeinsamen Leben. Frankfurt **2004**, S. 165–235. |
| Sabine **Lange-Mauriège**: Volkssprachliche Handschriften aus dem Kölner Kreuzbrüderkloster. In: *GiK* 61 (**2014**), S. 79–103. |
| Klaus **Löffler**: Kölnische Bibliotheksgeschichte im Umriß. Köln **1923**. |
| Friedrich Everhard Frhr. **v. Mering**/Ludwig **Reischert**: Die Bischöfe und Erzbischöfe von Köln nebst Geschichte … der Kirchen und Klöster der Stadt Köln, Bd. 1. Köln **1844**. |
| Anselmus **v. d. Pasch**: De tekst van de constituties der kruisheren van 1248. In: *Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis Brussel* 117 (**1952**), S. 1–95. |
| Antonius **v. d. Pasch**. Definities der generale kapittels van de orde van het H. Kruis 1410–1786. Brüssel **1969**. |
| Gerardus Q. **Reiners**: Der Kölner Bibliothekar Conradus von Grunenberg. In: *Clairlieu* 52 (**1994**), S. 231–240. |
| Henricus **Russelius**: Chronicon Cruciferorum, Köln **1635** [fotomech. ND Diest 1964]. |
| Martina **Schöler**: „Ama nesciri“. Der Bibliothekar Conradus de Grunenberg († 1465/66) (= Libelli Rhenani 11). Köln **2005**. |
| Joseph **Theele**: Aus der Bibliothek des Kölner Kreuzbrüder Klosters. In: Mittelalterliche Handschriften paläographische, kunsthistorische, literarische und bibliotheksgeschichtliche Untersuchungen. Festgabe zum 60. Geburtstag von Hermann Degering. Leipzig **1936**, S. 253–263. |
| M. **Vinken**: De spiritualiteit der Kruisheeren. Amsterdam **1953**. |
| Hans **Vogts**: Die Stätten der Anstalt. In: Festschrift zur Jahrhundertfeier des städtischen Gymnasiums und Realgymnasiums in der Kreuzgasse zu Köln. Köln **1928**, S. 87–95. |
| Hans Ulrich **Weiss**: Die Kreuzherren in Westfalen. Diest **1963**. |

●

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. elisabeth** (gegr. in der Antonsgasse) |
| Patrozinium | St. Elisabeth |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Cellitinnen |
| Gründung | 1312 |
| Aufhebung | besteht noch |
| Besonderheiten | Seit 1434 Cellitinnen |
| **Literatur**  |
| Ludwig **Arntz**: Zellitinnenkloster S. Elisabeth in der Antonsgasse. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1934** (ND 1980), S. 119–124 [851–856]. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Nicole **Buchmann**: St. Elisabeth. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 142. |
| **Kloster zur Hl. Elisabeth** (Hg.)/Adolar **Zumkeller** (Konzeption und Text): 675 Jahre Kloster zur Hl. Elisabeth in Köln. Denkwürdigkeiten der Genossenschaft der Augustiner-Cellitinnen der Antonsgasse in Köln von 1312 bis 1987. Köln **1987**. |
| Wolfgang **Schaffer**: Cellitinnen in Köln. Zum Schicksal einiger nicht aufgehobener Konvente 1790 − 1820. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen 1. und 2. Aufl. **2002**, S. 121–141. |
| Uta **Scholten**: St. Elisabeth. Kirche des Cellitinnenklosters (1942 zerstört). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 195–198. |
| Florian **Sommer**: Köln – St. Elisabeth. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 202–206.  |
| Adolar **Zumkeller** (Hg.): 675 Jahre Kloster zur hl. Elisabeth in Köln. Denkwürdigkeiten der Genossenschaft der Augustinner-Cellitinnen der Antonsgasse in Köln von 1312–1987. Köln **1987**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. agatha**  |
| Patrozinium | St. Agatha |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Augustinerinnen // Benediktinerinnen |
| Gründung | vor 1313 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit 1459 Benediktinerinnen. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Benediktinerinnenkloster S. Agatha. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 248–252. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Marianne **Gechter**: St. Agatha. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 31–36. |
| Gregor **Hecker-Twrsnick**: Köln – St. Agatha. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 32–34. |
| Marion **Opitz**: St. Agatha. Kirche des Augustinerinnenklosters, seit 1459 Benediktinerinnenklosters (1865 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 36–39. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **zur zelle** (Komödienstraße) |
| Patrozinium | St. Augustinus u. Maria Magdalena |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Cellitinnen |
| Gründung | 1316 |
| Aufhebung | 1828 |
| Besonderheiten | Seit 1503 Cellitinnen |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Zellitinnenkloster Zur Zelle. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 315–316. |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln, 3. Teil. In: *AHVN* 113 (**1928**), S. 71–148, hier S. 62–63. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Köln: Die Kirchen in gotischer Zeit. Zur spätmittelalterlichen Sakralbautätigkeit an den Kloster-, Stifts- und Pfarrkirchen in Köln. Köln **1998**, S. 310. |
| Letha **Böhringer**: Siechenmägde, Barbierinnen und Hebammen. Frauen im Gesundheitswesen der Stadt Köln im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. In: Thomas Deres (Hg.): krank/gesund. 2000 Jahre Krankheit und Gesundheit in Köln. Köln **2005**, S. 126–139. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 36. |
| Marianne **Gechter**: St. Augustinus und Maria Magdalena. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 100–102. |
| Aegidius **Gelenius**: De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Au­gustae Ubiorum Urbis libri IV. Köln **1645**, S. 602f.  |
| Joseph **Greving**: Protokoll über die Revision der Konvente der Beginen und Begarden zu Köln im Jahre 1452. In: *AHVN* 73 (**1902**), S. 25–78, hier S. 48. |
| Stephanie **Habeth-Allhorn**: 175 Jahre Cellitinnen zur hl. Maria in der Kupfergasse. Eine sozial-caritative Ordensgemeinschaft im Herzen von Köln. Köln **2003**. |
| Holger **Kempkens**: St. Augustinus und Maria Magdalena. Kapelle des Cellitinnenklosters (1829 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 125–132. |
| Joachim **Oepen**: Köln – Zur Zelle. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 696–700. |
| Theodor **Paas**: Das Cellitinnenkloster zur hl. Maria in der Kupfergasse zu Cöln. Köln **1909**. |
| Wolfgang **Schaffer**: Cellitinnen in Köln. Zum Schicksal einiger nicht aufgehobener Konvente 1790–1820, in: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen (Hg.): Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. 1. und 2. Aufl. Essen **2002**, S. 121–141 |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **maria im tempel** (Offenbachplatz/Glockengasse/Herzogstr.) |
| Patrozinium | St. Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Franziskanerterziarinnen // Klarissen |
| Gründung | 1320 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | 1330 Beginen; 1452 Franziskanerterziarinnen; seit 1607/11 Klarissen. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Klarissenkloster Maria im Tempel. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 302–304. |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln, Teil 2. In: *AHVN* 113 (1928), S. 103–105. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Marianne **Gechter**: St. Maria im Tempel. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 125. |
| Marianne **Gechter**: St. Maria im Tempel. Kirche des Klarissenklosters (1859 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 207. |
| Florian **Sommer**: Köln – St. Maria im Tempel. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 516–519. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **graloch (zum oberen lämmchen)/st. anna am kreuzberg**  |
| Patrozinium | St. Anna |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Franziskanerinnen // Kapuzinerterziarinnen |
| Gründung | 1323 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit 1484 Franziskanerinnen; seit 1620 Kapuzinerterziarinnen; 1646 Verlegung von der Breite Straße an die Gereonstraße. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Kapuzinerinnenkloster S. Anna am Kreuzberg. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 298–300. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 36. |
| Marianne **Gechter**: St. Anna am Kreuzberg. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 62. |
| Christoph **Bellot**: St. Anna Zum oberen Lämmchen, seit 1650 St. Anna am Kreuzberg. Kapelle des Klosters der Franziskanertertiarinnen, seit 1620 Kapuzinerinnen (1812/13 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/02**), S. 97–99. |
| Anne **Ostermann**: Köln – St. Anna am Kreuzberg. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 64–67. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. vinzenz** (Auf der Burgmauer) |
| Patrozinium | St. Vinzenz |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Klause // Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | 1331 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Ab 1450 Franziskanerterziarinnen. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Franziskanerinnenklause S. Vincenz. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 295–297. |
| Hartmut **Beckers**: Eine wiederaufgefundene Handschrift der Regel, Statuten, Privilegien und Gewohnheiten der Terziarinnenklause St. Vinzenz zu Köln. In: *RhVjbll* 40(**1976**), S. 120–129. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Albrecht **Brendler**: Köln – St. Vinzenz. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 682–686. |
| Marianne **Gechter**: St. Vincenz. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 232. |
| Marianne Gechter: St. Vincenz. Kapelle der Franziskanerinnenklause (1837 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 435–436. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **kartäuserkloster St. barbara/kartause**  |
| Patrozinium | St. Barbara |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kartäuser |
| Gründung | 1334 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur**  |
| Ludwig **Arntz**/W. **Neu/**Hans **Vogts**: Kartäuserkirche. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1934** (ND 1980), S. 137–177 [869–909]. |
| Christian **De Backer**: Het receptenboek van de Keulse kartuizer Joannes Trevirensis (eind 16de eeuw). Brussel **1983**. |
| Christian **De Backer**: Tintenrezepte aus den Kartäuserklöstern Regensburg-Prüll, Dülmen, Köln, Liège und Jülich, 16. bis 18. Jahrhundert. In: James Hogg/Alain Girard/Daniel Le Blévec, Daniel (Hg.): Die Kartäuser und das Heilige Römische Reich. Bd. 2 (Anal.Cart. 140,2). Salzburg **1999**, S. 105–112. |
| Werner **Beutler**: Eine Reise in die Vergangenheit. Die Kölner Kartause um 1500. Vorschau auf die Ausstellung von Mai bis September 1991. In: *GiK* 28 (**1990**), S. 145–155. |
| Werner Beutler: Die elf Stifter des spätmittelalterlichen Bruno-Zyklus für die Kölner Kartause. Mit einem Beitrag von Manfred Huiskes. In: Werner Schäfke (Hg.): Die Kölner Kartause um 1500. Köln (**1991**) S. 291–328.  |
| Werner Beutler: Die beiden Bruno-Zyklen der Kölner Kartause St. Barbara. In: Die Kartäuser und ihre Welt. Kontakte und gegenseitige Einflüsse, Analecta Cartusiana 62.3. Salzburg **1993**, S. 118–212. |
| Werner Beutler: Der Brunozyklus in der Basilika St. Severin zu Köln. München/Regensburg 1993. |
| Werner Beutler: Weltabgeschieden und weltzugewandt zugleich. Die Kölner Kartause St. Barbara im 15. und 16. Jahrhundert. In: Die Kartäuser und ihre Welt. Kontakte und gegenseitige Einflüsse, Analecta Cartusiana 62.1. Salzburg **1993**, S. 189–226. |
| Werner Beutler: St. Barbara. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 103–117. |
| Werner Beutler: St. Barbara. Das Bild der Stadt Köln in den Brunoviten. In: Hermann Josef Roth (Hg.): Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften. Salzburg **2015**, S. 36–58.  |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Gérald **Chaix**: Le recrutement de la chartreuse de Cologne au XVIe siècle. In: *Cistercienser-Chronik* 87 (**1980**), S. 49–56.  |
| Gérald Chaix: Réforme et contre-réforme catholiques. Recherches sur la Chartreuse de Cologne au XVIe siècle, 3 Bde. Salzburg **1981**.  |
| Gérald Chaix: Sainte-Barbe, Cologne et l’Empire au XVe siècle. In: James Hogg (Hg.): Die Kartäuser in Österreich 3 (=ACar 83), Salzburg **1981**, S. 96–111. |
| Gérald Chaix: Laurentius Surius (1523–1578). In: Wilhelm Janssen (Hg.): Rheinische Lebensbilder, Bd. 11. Köln **1988**, S. 77–100. |
| Gérald Chaix: La gloire de Dieu, l’honneur de Bruno et la sainteté de Cologne. In: Werner Schäfke (Hg.): Die Kölner Kartause um 1500. Köln (**1991**) S. 271–274. |
| Severin **Corsten**: Eine Klosterdruckerei in der Kölner Kartause. In: Dennis E. Rhodes (Hg.): Essays in Honour of Victor Scholderer. Mainz 1970, S. 128–137. |
| Joachim **Deeters**/Wolfgang **Herborn**/Wolfgang **Schmid**/Hiltrud **Wallenborn**: Quellen zur Geschichte der Kölner Kartause. In: Werner Schäfke (Hg.): Die Kölner Kartause um 1500. Köln (**1991**), S. 10–121. |
| Reiner **Dieckhoff**: Die Engelkapelle und die Marienkapelle der Kölner Kartause. In: Werner Schäfke (Hg.): Die Kölner Kartause um 1500. Köln (**1991**) S. 427–477. |
| Toni **Diederich**: Die Siegel des Kartäuserklosters St. Barbara zu Köln und die kölnische Siegelkunst um 1500. In: Werner Schäfke (Hg.): Die Kölner Kartause um 1500. Köln (**1991**) S. 252–270. |
| 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: Köln, Kirchenverband der Ev. Gemeinden, Evangelische Bibliothek, S. 808–809; Historisches Archiv der Stadt Köln: Kartäuser, S. 1127. |
| Marianne **Gechter**: Zur Wirtschaftsgeschichte der Kartause. In: Werner Schäfke (Hg.): Die Kölner Kartause um 1500. Köln (**1991**), S. 123–137. |
| Harald **Goder**: Ackerbau und Viehzucht in der Stadt Köln. Der Fall des Priors Georgius Meyer (1600–1605). In: James Hogg (Hg.): Die Kartäuser und ihre Welt. Kontakte und gegenseitige Einflüsse (Analecta Cartusiana 62.3). Salzburg **1993**, S. 227–243. |
| Harald **Goder**: Ein Ausgabe-Journal als Quelle für das Leben in der Kölner Kartause in der Mitte des 18. Jhs. In: J. Ganz/M. Früh (Hg.): Das Erbe der Kartäuser. Salzburg **2000**, S. 41–51. |
| Harald **Goder**: Der Ordensnachwuchs im 18. Jh. Der Buxheimer Mönchsstand im Vergleich zu ausgewählten Kartausen der Provincia Rheni. In: James Hogg/Alain Girard/Daniel Le Blévec (Hg.): Die Reichskartause Buxheim 1402–2002 und der Kartäuserorden, Bd. 1. Salzburg **2003**, S. 65–94, hier: S. 74–80. |
| Harald **Goder**: Köln. In: Gerhard Schlegel/James Hogg (Hg.): Monasticon Cartusiense, Bd. 2. Salzburg **2004**, S. 577–588. |
| Harald **Goder**: Der Ordensnachwuchs der Kölner Kartause im 17. Jahrhundert. In: Hermann Josef Roth (Hg.): Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften. Salzburg **2015**, S. 59–81. |
| Harald **Goder**: Köln – Kartäuser. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 361–376. |
| Joseph **Greven**: Die Kölner Kartause und die Anfänge der katholischen Reform in Deutschland. Münster **1935**.  |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 575. |
| Bruno **Kammann**: Die Kartause St. Barbara in Köln (1334 bis 1953). Köln **2010**. |
| Johann Baptist **Kettenmeyer**: Maria von Oisterwijk († 1547) und die Kölner Kartause. In: *AHVN* 114 (**1929**), S. 1–33. |
| Johann Baptist Kettenmeyer: Chronologia Carthusiae Coloniensis: Verbleib und Verfasser. In: *AHVN* 134 (**1939**), S. 127–131.  |
| Eva-Maria **Klother**: St. Barbara. Kirche des Kartäuserklosters (seit 1928 evangelische Gemeindekirche). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 132–144. |
| Ulrike **Mader**: Heiligenverehrung als Ordenspropaganda. In: Werner Schäfke (Hg.): Die Kölner Kartause um 1500. Köln (**1991**) S. 275–290. |
| Richard Bruce **Marks**: The medieval Manuscript Library of the Charterhouse of St. Barbara in Cologne, Vol. 1–2. Salzburg **1974**. |
| J. J. **Merlo**: Kunst und Kunsthandwerk im Karthäuserkloster zu Köln. In: *AHVN* 46 (**1887**), S. 183. |
| Fried **Mühlberg**: Kartäuserkirche St. Barbara – Köln. Neuss o. J. [**1956**].  |
| Heribert **Müller**: Die Kölner Kartause im Zeitalter der Gegenreformation. In: *JbKGV* 55 (**1984**), S. 210–221. |
| Ernst **Nack** (Hg.): Die Kartäuserkirche in Köln, Bde. 1–2. Köln **1928**–**30**. |
| Christiane **Neuhausen**: die Ablässe für die Kartause St. Barbara. In: Werner Schäfke (Hg.): Die Kölner Kartause um 1500. Aufsatzband. Köln 1991, S. 146–153. |
| Joachim **Oepen**: Köln, St. Barbara. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 334–336. |
| Werner **Schäfke** (Hg.): Die Kölner Kartause um 1500. Aufsatzband. Köln **1991**. |
| Wolfgang **Schmid**: Bürgerschaft, Kirche und Kunst. Stiftungen an die Kölner Kartause (1450 – 1550). In: Werner Schäfke (Hg.): Die Kölner Kartause um 1500. Köln (**1991**) S. 390–425. |
| Wolfgang Schmid: Netzwerk-Analysen – Der Bartholomäusmeister und das soziale Umfeld der Kölner Kartause. In: R. Budde/R. Krischel (Hg.): Genie ohne Namen – der Meister des Bartholomäus-Altars. Köln **2001**, S. 52–64. |
| Christel **Schneider**: Die Kölner Kartause von ihrer Gründung bis zum Ausgang des Mittelalters. Bonn **1932**. |
| Christel Schneider: Mittelalterlicher Fund im ehemaligen Kölner Kartäuserkloster. In: *JbKGV* 19 (1937), S. 365–369.  |
| Simone **Schüllmer**: Die Gartenkultur der Kartäuser unter besonderer Berücksichtigung der Kartausen im Rheinland. Salzburg **2014**. |
| Rainer **Sommer** (Hg.): Die Kartause in Köln. FS der Evangelischen Gemeinde Köln zum 50. Jahrestag der Einweihung der Kartäuserkirche in Köln zur Evangelischen Kirche am 16. September 1978. Köln **1978**. |
| Friedrich **Stöhlker**: Dokumentationsobjekte zur Geschichte des Kartäuserordens. In: *Cistercienser Chronik* 87 (1980), S. 14–16. |
| Norbert **Trippen**: Der Kölner Kartäuser Laurentius Surius (1523–1578). Dargestellt nach den gedruckten Quellen und dem derzeitigen Stand der Literatur. (ms. Exemplare in der Erzbischöflichen Diözesan - und Dombibliothek und im AEK). Bonn**1960**. |
| Norbert Trippen: Die Kölner Kartause in der Zeit der Reformation. In: *AHVN* 205 (**2002**), S. 9–15. |
| Rita **Wagner**/Ulrich **Bock** (Bearb.): Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in die Vergangenheit. Führer zur Ausstellung. Köln **1991**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. maria** (Marzellenstraße) |
| Patrozinium | St. Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Servitinnen/Servitessen |
| Gründung | 1334 |
| Aufhebung | 1613 |
| Besonderheiten | Zwischen 1487 u. 1499 Annahme der Regel des Servitenordens. |
| **Literatur** |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 34, 36. |
| Uta **Scholten**: St. Maria. Kirche der Servitinnen, ehemals Beginenkonvent Monheim (1613 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 366. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **ST. NIKOLAUS** (Zwischen Großer Sandkaul und Hohe Straße) |
| Patrozinium | St. Nikolaus |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Klause // Zisterzienserinnen // Augustinerchorfrauen |
| Gründung | ca. 1336 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Spätestens 1433 Zisterzienserinnen; 1446 dem Augustinerorden zugehörig. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Augustinerinnenklause S. Nikolaus. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 244–245. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Marianne **Gechter**: St. Nikolaus. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 160–161. |
| Wolfgang **Rosen**: Köln – St. Nikolaus. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 588–591. |
| Carsten **Schmalstieg**: St. Nikolaus. Kapelle des Augustinerinnenklosters (vor 1872 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 277–278. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **lechenich/zum unteren lämmchen** (Breite Straße) |
| Patrozinium | St. Anna |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | 1341 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Seit Anfang des 15. Jh. Franziskanerterziarinnen. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Franziskanerinnenkloster S. Anna zum unteren Lämmchen. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 275. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Janusch **Carl**/Wolfgang **Rosen**: Köln – Zum unteren Lämmchen (St. Anna). In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 443–446. |
| Marianne **Gechter**: St. Anna. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 62. |
| Uta **Scholten**: St. Anna zum unteren Lämmchen. Kapelle des Franziskanerinnenklosters (nach 1802 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1) (2001/02), S. 99. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **St. Michael** (Cäcilienstraße) |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Klausnerinnen // Augustinerinnen (seit 1475) |
| Gründung | 1358 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Johannes **Asen**: Die Klausen in Köln. In: *AHVN* 110 (**1927**), S. 180–201; hier S. 192f. |
| Marianne **Gechter**: St. Michael. In: *Colonia Romanica* 11 (**1996**), S. 158f. – DIES.: St. Michael. Kapelle des Augustinerinnenklosters. In: *Colonia Romanica* 20 (**2005**), S. 276. |
| Irene **Gückel**: Das Kl. Maria zum Weiher vor Köln (1198–1474) und sein Fortleben in St. Cäcilien bis zur Säkularisation. Köln **1993**, S. 63, 77, 104f., 172. |
| Wolfgang **Rosen**: Köln – St. Michael. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.) /Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 569–572. |
| Hans **Vogts**: Das Kölner Wohnhaus bis zur Mitte des 19. Jhs. Neuss **1966**, Bd. 1: S. 23f.; Bd. 2, S. 730. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **hl. dreifaltigkeit (Denant)** (Achterstraße) |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen/Swesteren // Cellitinnen |
| Gründung | 1365 |
| Aufhebung | 1826 |
| Besonderheiten | 1470 Annahme der Augustinusregel. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Zellitinnenkloster zur H. Dreifaltigkeit (Konvent Denant). In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 310–311. |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln, 3. Teil. In: *AHVN* 113 (**1928**), S. 71–148, hier S. 91–94. |
| Christoph **Bellot**: Hl. Dreifaltigkeit. Kapelle des Cellitinnenklosters (nach 1829 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 194–195. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Köln: Die Kirchen in gotischer Zeit. Zur spätmittelalterlichen Sakralbautätigkeit an den Kloster-, Stifts- und Pfarrkirchen in Köln. Köln **1998**, S. 340. |
| Letha **Böhringer**: Siechenmägde, Barbierinnen und Hebammen. Frauen im Gesundheitswesen der Stadt Köln im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, in: Thomas Deres (Hg.): krank/gesund. 2000 Jahre Krankheit und Gesundheit in Köln, Köln **2005**, S. 126–139. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 36. |
| Marianne **Gechter**: Hl. Dreifaltigkeit. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 141–142. |
| Aegidius **Gelenius**: De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Au­gustae Ubiorum Urbis libri IV. Köln **1645**, S. 605–606. |
| Joseph **Greving**: Protokoll über die Revision der Konvente der Beginen und Begarden zu Köln im Jahre 1452. In: *AHVN* 73 (**1902**), S. 25–78, hier S. 41, 58. |
| Stephanie **Habeth-Allhorn**: 175 Jahre Cellitinnen zur hl. Maria in der Kupfergasse. Eine sozial-caritative Ordensgemeinschaft im Herzen von Köln. Köln **2003**. |
| Joachim **Oepen**: Köln – Hl. Dreifaltigkeit (Denant). In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 198–202. |
| Theodor **Paas**: Das Cellitinnenkloster zur hl. Maria in der Kupfergasse zu Cöln. Köln **1909**. |
| Wolfgang **Schaffer**: Cellitinnen in Köln. Zum Schicksal einiger nicht aufgehobener Konvente 1790−1820. In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen 1. und 2. Aufl. **2002**, S. 121–141. |
| Erhardus **Winheim**: Sacrarium Agrippinae Hoc est Designatio Ecclesiarum Coloniensium Praecipuarum Reliquiarum: Quorundam [!] itidem Antiquitatum memorabilium: hinc inde partim ex pervestustis Monimentis, partim relatione Virorum fide dignissimorum in gratiam tam UbioGermanorum, quam pietatis Causa ad Urbem Convolantium. Köln **1737**, S. 212. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **fraterhaus st. michael weidenbach** (Am Weidenbach) |
| Patrozinium | St. Michael |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Fraterherren (Brüder vom Gemeinsamen Leben) |
| Gründung | 1416 |
| Aufhebung | 1793 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Augustiner-Bruderhaus S. Michael. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 155–177.  |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| H. **Dausend**: Zum Fraterherrn Johannes de Confluentia und zur Schreibtätigkeit des Kölner Fraterhauses Weidenbach. In: *AHVN* 111 (**1927**), S. 191–192. |
| Marianne **Gechter**: St. Michael. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 158. |
| Manfred **Groten**: Köln – Weidenbach. In: Ders./Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 687–693. |
| Klemens **Löffler**: Das Fraterhaus Weidenbach in Köln. In: *AHVN* 102 (**1918**), S. 99–128. |
| Klemens Löffler: Das Gedächtnisbuch des Kölner Fraterhauses Weidenbach. In: *AHVN* 103 (**1919**), S. 1–47. |
| Carsten **Schmalstieg**: St. Michael. Kirche des Klosters der Brüder vom Gemeinsamen Leben (1827 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 275–276. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **herrenleichnam** (Klingelpütz) |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Windesheimer Augustinerchorherren |
| Gründung | 1426 |
| Aufhebung | 1787/1802 |
| **Literatur** |
| Johannes G. R. **Acquoy**: Het klooster te Windesheim en zijn invloed, Bde. 1–3, Utrecht **1875**–80 (ND Amsterdam 1968). |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Augustiner-Chorherren-Kloster Herrenleichnam. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 150–154. |
| Ernst **Barnikol**: Studien zur Geschichte der Brüder vom gemeinsamen Leben. Die erste Periode der deutschen Brüderbewegung: Die Zeit Heinrichs von Ahaus, Ein Beitrag zur Entwicklung und Organisation des religiösen Lebens auf deutschem Boden im ausgehenden Mittelalter (= Ergänzungsheft zur Zeitschrift für Theologie und Kirche). Tübingen **1917**, S. 42f, 193–195. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Tilmann **Bredenbach**: Collationum sacrarum libri VIII. Köln **1591**, S. 22–26. |
| Anna-Dorothee **von den Brincken**: Domus Corporis Domini in Colonia. In Wilhelm Kohl/Ernest Persoons/Anton G. Weiler (Hg.): Monasticon Windhemense, Teil 2. Brüssel **1977**, S. 260–267. |
| Hermann **Cardauns**: Köln in der Franzosenzeit. Aus der Chronik des Anno Schnorrenberg 1789–1802. Bonn/Leipzig 1923, S. 55.  |
| Leonard **Ennen**: Auszug aus alten Bücherverzeichnissen. In: *AHVN* 15 (**1864**), S. 206–209. |
| Leonard **Ennen**: Geschichte der Stadt Köln, 4. Köln **1875**, S. 310–317. |
| Hans **Gerig**: Zeliis Rokoch († 1439), Mitstifter des Gnadenstuhlfensters im Kölner Dom. In: *Kölner Dombl.* 18/19 (**1960**), S. 121–135. |
| Joseph **Greving**: Geschichte des Klosters der Windesheimer Chorherren zu Aachen. In: *ZAGV* 13 (1891), S. 117. |
| Manfred **Groten**: Devotio Moderna in Köln. In: Johannes Helmrath/Heribert Müller in Zusammenarbeit mit Helmut Wolff (Hg.): Studien zum 15. Jahrhundert. FS für Erich Meuthen; 2. Bd. München **1994**, S. 971–987; hier S. 985f. |
| Robert **Haas**: Devotio moderna in der Stadt Köln im 15. und 16. Jahrhundert. In: Im Schatten von St. Gereon. Erich Kuphal zum 1. Juli 1960. Köln **1960**, S. 133–54; hier S. 141 f. |
| Philipp **Hofmeister**: Die Verfassung der Windesheimer Augustinerchorherren-Kongregation. In: ZRG 30 (**1941**), S. 190. |
| Michael **von Isselt**: Sui temporis historia. Köln **1602**, S. 883. |
| Holger **Kempkens**: Die Chorverglasung der Herrenleichnam-Kirche zu Köln. Ein Rekonstruktionsversuch. In: *Kölner Dombl.* 29 (**1994**), S. 177–192. |
| Holger **Kempkens**: Corpus Christi, genannt Herrenleichnam. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 133–144. |
| Holger **Kempkens**: Corpus Christi (Herrenleichnam). Kirche des Augustinerchorherren-Klosters (1805 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 189–193. |
| Hermann **Keussen**: Die drei Reisen des Utrechters Arnoldus Buchelius nach Deutschland, insbesondere sein Kölner Aufenthalt. In: AHVN 84 (**1907**), S. 45. |
| Hermann **Keussen**: Topographie der Stadt Köln im Mittelalter, Bonn ²1910, S. 256f. |
| Hermann **Knaus**: Windesheimer und Fraterherren. Zwei Kölner Skriptorien des 15. Jahrhunderts. In: *Gutenberg Jahrbuch* 41 (**1966**), S. 52–64. |
| Hermann **Knaus**: Stu­dien zur Hand­schrif­ten­kunde. Aus­ge­wählte Auf­sätze. Her­aus­ge­ge­ben von Ge­r­ard Ach­ten/Tho­mas Knaus/Kurt Hans Staub. Mit ei­ner Bi­blio­gra­phie der Schrif­ten Her­mann Knaus von Christa Staub. Mün­chen/Lon­don/New York/Pa­ris 1992, S. 152–157; 1995, 212, 241. |
| Wilhelm **Kohl**: Die Klöster der Augustiner-Chorherren. Das Bistum Münster, Bd. 2 (= Germania Sacra, Neue Folge 5). Berlin **1971**, S. 30. |
| Hans-Joachim **Kracht**/Jakob **Torsy**: Reliquiarium Coloniense. Siegburg 2003, S. 117, 242, 247, 336, 376, 386, 387, 392, 495, 515, 517. |
| **Kreuser**: Kölns alte Kirchen in Andeutungen. In: *Kölner Dombl.* 127 vom 24.11.**1844**. |
| Bruno **Kuske** (Hg.): Quellen zur Geschichte des Kölner Handels und Verkehrs im Mittelalter. Bonn ³**1923**, S. 271, Nr. 271. |
| Klemens **Löffler**: Kölner Bibliotheksgeschichte im Umriß. Köln **1923**, S. 73f, 23, 29f., 37, 57. |
| Johannes Christian **Nattermann**: Die Goldenen Heiligen. Geschichte des Stifts St. Gereon zu Köln. Köln **1960**, S. 4, 247. |
| Simon **Oelgemöller**: Köln – Herrenleichnam. Achatius. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 285–295.  |
| Gabriel **Pennotus**: Generalis totius sacri ordinis clericorum canonicorum historia tripartita. Köln **1630**, S. 406. |
| Herbert **Rode**: Die mittelalterliche Glasmalerei des Kölner Domes (= Corpus Vitrearum Medii Aevi, Bd. Deutschland VI, 1). Berlin 1974, S. 32–35, 170–175. |
| Ludwig **Schmitz-Kallenberg**: Kleine Beiträge zur Geschichte der Windesheimer Kongregation. In: *HJb* 36 (**1915**), S. 306–316, 589–608. |
| B. L. **Snelting**: Reguliere Kanunniken der Orde van den H. Augustinus van het Kapittel Windesheim (1902). In: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 28 (**1902**) S. 277–300; bes. 290–300. |
| Walther **Stein**: Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln II, Bonn **1895**, S. 704. |
| Werner **Titianus**: Annales Novesienses, Martiène u. Durand, Veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio IV, Paris **1724**, col 586, 599, 650–653, 657–671, 679, 701–709, 719–721, 723f. |
| Joachim **Vennebusch**: Die theologischen Handschriften des Stadtarchivs Köln, Teil 4: Handschriften der Sammlung Wallraf (= Mitt. HAStK, Sonderreihe: Die Handschriften des Archivs IV). Köln/Wien 1986, S. IX., Anm. 11. |
| Joachim **Vennebusch**: Die theologischen Handschriften des Stadtarchivs Köln, Teil 5: Handschriften des Bestandes W\* und Fragmente (= Mitt. HAStK, Sonderreihe: Die Handschriften des Archivs V). Köln/Wien **1989**, S. 24f. |
| Joachim **Vennebusch**: Die homiletischen und hagiographischen Handschriften des Stadtarchivs Köln, Teil 2: Handschriften der Sammlung Wallraf, Handschriften des Bestandes W\*, Fragmente (= Mitt. HAStK, Sonderreihe: Die Handschriften des Archivs VII), Köln/Wien **2001**, S. 45–47, 58–80. |
| Joachim **Vennebusch**: Notizen zur Geschichte des Kölner Chorherrenklosters Herrenleichnam im 16. Jahrhundert: Personal, Liturgie, Mentalität. In: *JbKGV* 81 (**2011**/12), S. 127–150. |
| Frank Günter **Zehnder** (Hg.): Stefan Lochner, Meister zu Köln, Herkunft, Werke, Wirkung, Ausstellungskatalog: eine Ausstellung des Wallraf-Richartz-Museums Köln. Köln **1993**, S. 402, Kat. 78. |
| Giovanni Antonio **Zunggo**:, Historiæ generalis, et specialis de ordine Canonicorum Regularium S. Augustini prodromus, in quo præmissa eorum, quæ ad pleniorem hujus notitiam conferunt, summaria exegesi omnium in Germania ecclesiarum, abbatiarum ... aliaque eorum fata breviter enarrantur ... Præfixa fronti hujus prodromi mappa geographica ... nova methodo eleborata. Opera, et studio Joannis Antonii Zunggo ... Tomus prior, Bd. 1 I–II. Regensburg **1742**–45; hier Bd. II, S. 552. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. maria in Bethlehem** (Römergasse/Reimersgasse) |
| Patrozinium | St. Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Franziskanerterziarinnen |
| Gründung | 1464? / 1483  |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | 1430: Annahme der Terziarierregel; ab 1479/83 Klarissen; ab 1463 nach reformierter Regel des hl. Franziskus. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Franziskanerinnenkloster S. Maria in Bethlehem. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 293–294. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Toni **Diederich**: Rheinische Siegel 4. Das Siegel des Klosters St. Maria in Betlehem zu Köln. In: *RH* 12 (**1975**), S. 278–279. |
| Marianne **Gechter**: St. Maria in Bethlehem. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 59. |
| Uta **Scholten**: St. Maria in Bethlehem. Kapelle des Franziskanerinnen-Klosters (ab 1828 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 384–385. |
| Daniel **Stracke**: Monastische Reform und spätmittelalterliche Stadt. Die Bewegung der Franziskaner-Observanten in Nordwestdeutschland, Münster **2013**, S. 52–105. |
| Daniel **Stracke**: Köln – St. Maria in Bethlehem. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 458–463. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. jakob/zum kleinen (unteren) lämmchen** (Auf der Burgmauer) |
| Patrozinium | St. Jakob |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Augustinerchorfrauen |
| Gründung | zwischen 1487 und 1499 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Aus Vereinigung von 3 Beginenkonventen entstanden. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Augustinerinnenkloster zum Lämmchen. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 224–227. |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln. In: *AHVN* 111 (**1927**), 180–201, hier S. 161–167. |
| Christoph **Bellot/**Uta **Scholten**: St. Jakob. Kirche des Augustinerinnenklosters Zum Lämmchen auf der Burgmauer (1805 abgebrannt). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/04**), S. 161–171. |
| Klaus Gereon **Beuckers**: Köln: Die Kirchen in gotischer Zeit. Zur spätmittelalterlichen Sakralbautätigkeit an den Kloster-, Stifts- und Pfarrkirchen in Köln. Köln **1998**, S. 268. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 35. |
| Nicole **Buchmann**: St. Jakob. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 188. |
| Richard **Büttner**: Die Säkularisation der Kölner Geistlichen Institutionen. Wirtschaftliche und soziale Bedeutung und Auswirkungen. Köln **1971**, S. 135. |
| Marianne **Gechter**: Köln – Zum Kleinen Lämmchen (St. Jakob). In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 390–395. |
| Aegidius **Gelenius**: De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis Au­gustae Ubiorum Urbis libri IV. Köln **1645**, S. 585. |
| Joseph **Greving**: Protokoll über die Revision der Konvente der Beginen und Begarden zu Köln im Jahr 1452. In: AHVN 73 (**1902**), S. 25−77, hier S. 53f. |
| Wolfgang **Schmid**: Stifter und Auftraggeber im spätmittelalterlichen Köln (= Veröffentlichungen des Kölnischen Stadtmuseums 11). Köln **1994**, S. 167–172. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. apollonia/mommersloch** (Stolkgasse/Hunnenrücken) |
| Patrozinium | St. Apollonia |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Beginen // Augustinerchorfrauen |
| Gründung | zweite Hälfte 15. Jh. |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Zwei Beginenkonvente 1468 vereinigt; seit 1476 Augustinerchorfrauen. |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Augustinerinnenkloster S. Apollonia. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 222–223. |
| Johannes **Asen**: Die Beginen in Köln (Schluß). In: *AHVN* 113 (**1928**), S. 13–96, hier S. 27–32. |
| Gerold **Bönnen**/Frank G. **Hirschmann**: Klöster und Stifte von um 1200 bis zur Reformation (= GAR, Karte und BH IX/3). Bonn **2006**, S. 36. |
| Nicole **Buchmann**: St. Apollonia. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 69. |
| Richard **Büttner**: Die Säkularisation der Kölner Geistlichen Institutionen. Wirtschaftliche und soziale Bedeutung und Auswirkungen. Köln **1971**, S. 125f. |
| Joachim **Deeters**: Der Weg zum Ende – Maßnahmen gegen Kölner Klöster und Stifte vor der Säkularisation (1795 – 1801). In: Georg Mölich/Joachim Oepen/Wolfgang Rosen: Klosterkultur und Säkularisation im Rheinland. Essen 1. und 2. Aufl. **2002**, S. 257–284, hier S. 281. |
| Hermann **Keussen**: Topographie der Stadt Köln im Mittelalter, Bonn ²1910, Bd. 2, S. 151. |
| Friedrich Everhard **v. Mering**/Ludwig **Reischert**: Die Bischöfe und Erzbischöfe von Köln nach ihrer Reihenfolge […], Bd. 2. Köln 1844, S. 251–255. |
| Gerhard **Rehm**: Die Schwestern vom gemeinsamen Leben im nordwestlichen Deutschland. Untersuchungen zur Geschichte der Devotio moderna und des weiblichen Religiosentums (Berliner Historische Studien 11/Ordensstudien 5), Berlin **1985**, S. 73, 115, 171, 215. |
| Uta **Scholten**: St. Apollonia. Kapelle des Augustinerinnenklosters (nach 1802 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 103. |
| Albert Gereon **Stein**: Die Pfarre zur heiligen Ursula in Köln, vormals Pfarre von Maria Ablaß. Köln **1880**, S. 53f. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **Jesuiten/st. mariä himmelfahrt** |
| Patrozinium | St. Maria  |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Jesuiten |
| Gründung | 1544 |
| Aufhebung | 1773 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Das Cucanum und spätere Tricoronatum. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 389–393. |
| Christoph **Bellot**: St. Mariae Himmelfahrt. Kirche des Jesuitenkollegs (1803 bis 1945 Pfarrkirche, seit 1981 Annexkirche des Doms. In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 33–102. |
| Yvonne **Bergerhaus**: Köln – Jesuiten. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 299–316.  |
| J. **Braun**: Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten. Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. 1. Teil: Die Kirchen der ungeteilten rheinischen und niederrheinischen Ordensprovinzen. Freiburg im Br. **1908**, S. 64–104.  |
| J. **Braun**: Neue Funde zur Baugeschichte der Kölner Jesuitenkirche. In: *Stimmen aus Maria Laach* 76 (**1909**), S. 282–296. |
| Nicole **Buchmann**: St. Maria Himmelfahrt. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 75–76. |
| Heinz **Firmenich**: St. Mariae Himmelfahrt in Köln. 3. Aufl. Neuss **1986**. |
| Manfred **Groten**: Köln. 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. 578. |
| Joseph **Hansen**: Die erste Niederlassung der Jesuiten in Köln 1542 – 1547. In: Archiv der Stadt Köln (Hg.): Beiträge zur Geschichte vornehmlich Kölns und der Rheinlande. Zum 80. Geburtstag Gustav von Mevissens. Köln (**1895**), S. 160–205. |
| Hans Peter **Hilger** u. a.: Die Jesuitenkirche St. Mariae Himmelfahrt in Köln. Düsseldorf **1982**. |
| Joseph **Kuckhoff**: Das erste Jahrhundert des Jesuitenschauspiels am Tricoronatum in Köln. In: *JbKGV* 10 (**1928**), S. 1–49. |
| Joseph **Kuckhoff**: Kurfürst Max Friedrich und der Streit um den Besitz des Kölner Jesuitenkollegs (1773–1777), In: *AHVN* 118 (**1931**), S. 72–104. |
| F. W. **Lohmann**: Das "Musikantenhaus" des alten Kölner Jesuiten-Kollegs. In: *JbKGV* 5 (**1922**), S. 155–168. |
| Udo **Mainzer** (Hg.): St. Mariae Himmelfahrt in Köln. Düsseldorf **1980**. |
| Joachim **Oepen**: Köln, St. Mariä Himmelfahrt. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 341–344. |
| Gunter **Quarg**: Die Sammlungen des Kölner Jesuitenkollegiums nach der Aufhebung des Ordens 1773. In: *JbKGV* 62 (**1991**), S. 154–173. |
| Hugo **Rahtgens** (Bearb.)/Johannes **Krudewig** (Quellenübersicht): Katholische Pfarrkirche St. Mariahimmelfahrt (ehem. Jesuitenkirche). In: Dies.: Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln: St. Gereon – St. Johann Baptist – die Marienkirchen – Groß St. Martin. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): KD der Stadt Köln. 7. Bd., 1. Abt. Düsseldorf **1911** (ND 1980), S. 125–176. |
| Heinrich **Schrörs**: Ein Bericht über die Aufhebung des Jesuitenkollegiums zu Köln (1773 –1777), In: *AHVN* 109 (**1926**), S. 68–92. |
| Andreas **Schüller**: Die Volkskatechese der Jesuiten in der Stadt Köln (1586 – 1773), In: AHVN 114 (**1929**), S. 34–86. |
| Dietmar **Spengler**: Die graphische Sammlung des ehemaligen Jesuitenkollegs in Köln, in: Hiltrud Kier/Frank Günter Zehnder (Hg.): Lust und Verlust. Kölner Sammler zwischen Trikolore und Preußenadler. Köln **1995**, S. 37–43. |
| Therese **Virnich**: Leonhard Kessel, der erste Obere der Kölner Jesuiten-Niederlassung (1544–1574), In: *AHVN* 90 (**1911**), S. 1–37.  |
| Therese **Virnich**: Die Anfänge der Kölner Jesuitenschule. In: *AHVN* 96 (**1914**), S. 1–24. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **jungenbiesen** (Severinstraße) |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Deutscher Orden |
| Gründung | 1593 |
| Aufhebung | 1802 |
| Besonderheiten | Jungenbiesen gehörte zur Ballei Biesen |
| **Literatur**  |
| Udo **Arnold** u. a. (Hg.): Ritter und Priester. Acht Jahrhunderte Deutscher Orden in Nord-West-Europa. Ausstellungskatalog. Turnhout **1992**. |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Deutschordenskommende Jungen-Biesen. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 113–115, 196, 205. |
| Christoph **Bellot**: Kapelle der Deutschordenskommende Jungenbiesen (1883/85 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 193. |
| J.B.D. **Jost**: Jungenbiesen. In: *Deutsches Adelsbl.* 8 (**1890**), S. 247–250, 263–266, 493–495. |
| Margrit **Jüsten-Hedtrich**: St. Deutschordenskommende Jungenbiesen, Kapelle. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 141. |
| Jozef **Mertens** (Hg.): Leden van de Duitse Orde in de balije Biesen (= Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen 1). Bilzen **1994**. |
| Jozef **Mertens**: (Hg.): Miscellanea Baliviae de Juncis (= Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen 2). Bilzen **1995**. |
| Jozef **Mertens**: Van page tot landcommandeur. Opleiding, intrede en promotie in de Duitse Orde, en militaire loopbaan van de ridders van de balije Biesen in de 18de eeuw (= Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen 5). Bilzen **1998**. |
| Jozef **Mertens**: De onderwijspolitiek van de landcommandeurs Reuschenberg († 1603) en Amstenrade († 1634) in de balije Biesen, provincie van de Duitse Orde. Brüssel **2002**. |
| Jozef **Mertens**: Wegen der „Erhaltung der katholischen Religion” oder anderer Interessen? Die Bildungs- und Balleipolitik des Biesener Landkomturs Heinrich v. Reuschenberg (1572–1603). In: J. Mol u. a. (Hg.): The Military Orders and the Reformation. Choices, State Building and the Weight of Tradition. Hilversum **2006**, S. 255–267. |
| Jozef **Mertens** (Hg.): „Met desen crude est guet stoven ...” (= Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen 8). Bilzen **2006**. |
| Jozef **Mertens**: Reuschenberg zu Setterich, Heinrich v., landcommandeur van de Duitse Orde in de provincie Biesen. In: *Nationaal Biografisch Woordenboek*, Bd. 18. Brüssel **2007**, Sp. 752–757. |
| Jozef **Mertens**: (Hg.): Adel, ridderorde en erfgoed in het Land van Maas en Rijn (= Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen 10). Bilzen **2012**. |
| Jozef **Mertens**: Köln – Jungenbiesen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 329–335. |
| Volker **Meier**: Die Deutschordenskommende Jungenbiesen in Köln. (Hausarbeit Staatsprüfung Universität Bonn **1992**) |
| Klaus **Militzer**: Zentrale und Religion. Gesammelte Beiträge (= Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 75). Weimar **2015**. |
| Heinrich **Neu**: Bildungsbestrebungen im Deutschen Ritter-Orden, insbesondere in der Zeit der Gegenreformation. In: T. Rutt (Hg.): Wahrheit und Wert in Bildung und Erziehung, Bd. 3. Ratingen **1962**, S. 123–148. |
| Friedrich Wilhelm **Oediger**: Stifts- und Klosterarchive. Bestandsübersichten. Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände IV. Siegburg **1964**, S. 385–386. |
| Rolf-Günther **Selinger**: Biesen 1526–1618: Aspekte einer Deutschordensballei im Rhein-Maas-Gebiet in der frühen Neuzeit. In: *RhVjbll* 57 (**1993**) S. 75–113. |
| StadtMuseum Bonn (Hg.)/Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte der Universität Bonn (Bearb.): Der Deutsche Orden im Bonner Raum. Bonn **2000**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **zu den heiligen schutzengeln** (Schildergasse) |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Klarissen |
| Gründung | 1578  |
| Aufhebung | 1798 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Klarissenkloster zu den h. Schutzengeln. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 305–307. |
| Marianne **Gechter**: Hl. Schutzengel. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 196. |
| Marianne Gechter: Hl. Schutzengel. Kirche des Klarissenklosters (1802 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 20 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 3). Köln (**2005**), S. 346–348. |
| Jochen **Hermel**: Köln – Hll. Schutzengel. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 621–624. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **kapuzinerkloster** (Machabäerstraße) |
| Patrozinium | St. Franziskus |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Kapuziner |
| Gründung | 1611 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Kapuziner-Kloster. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 188–191. |
| Christoph **Bellot/**Margrit **Jüsten-Hedtrich**: St. Franziskus. Klosterkirche des Kapuzinerklosters (1818 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/2002**), S. 250–252. |
| Albrecht **Brendler**: Köln – Kapuziner. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 335–341. |
| Nicole **Buchmann**: St. Franziskus. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 144. |
| Walther **Hümmerich**: Kapuzinerarchitektur in den rheinischen Ordensprovinzen. Mainz **1987**, S. 90f., 106f., 128, 141, 173, 337. |
| P. Arsenius **Jacobs**: Die Rheinischen Kapuziner 1611–1725. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Reform. Münster **1933**, passim |
| O. **Kamshoff**: Die Passionsbruderschaft bei den Kapuzinern in Köln. Ein Beitrag zur Geschichte und Wirksamkeit der Kapuziner. Warnsdorf [o. J.].  |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 1111. |
| Bonaventura **von Mehr**: Das Predigtwesen in der kölnischen und rheinischen Kapuzinerprovinz im 17. und 18. Jahrhundert. Rom **1945**, passim.  |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **St. Joseph und Theresia (im Dau)** // **karmeliter (unbeschuhte)** |
| Patrozinium | St. Joseph und St. Theresia |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Unbeschuhte Karmeliter |
| Gründung | 1614 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Heinrich **Neu/**Hans **Vogts** (Bearb.): Das Kloster der unbeschuhten Karmeliter (Barfüßer) im Dau. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Ergänzungsband. Düsseldorf **1937** (ND 1980), S. 207–213. |
| Hartwig **Beseler**/Niels **Gutschow**: Kriegsschicksale deutscher Architektur. Verluste – Schäden – Wiederaufbau. Eine Dokumentation für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 2. Bde. Neumünster 1988, Bd. 1, S. 534. |
| Nicole **Buchmann**: St. Joseph und Theresia. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 202. |
| Hermann **Hipp**: Studien zur „Nachgotik“ des 16. und 17. Jahrhunderts in Deutschland, Böhmen, Österreich und der Schweiz. Phil. Diss. Tübingen, 3 Bde. Tübingen 1979, 2. Bd., S. 1469.  |
| Johannes **Kistenich**: Bettelmönche im öffentlichen Schulwesen. Ein Handbuch für die Erzdiözese Köln 1600 bis 1850. Köln/Weimar/Wien **2001**, S. 1127–1128. |
| Hilda **Lietzmann**: Die Kölner Klosterkirchen der Unbeschuhten Karmeliten „im Dau“ und „St. Maria vom Frieden“. In: *Zeitschrift für Kunstgeschichte* 35 (**1972**), S. 198–227. |
| Hans-Hermann **Röhrig**: Bibliotheca conventus Coloniensis Carmelitarum Discalceatorum (CCCD). In: *JbKGV* 36/37 (**1962**), S. 173–223. |
| Wolfgang **Rosen**: Köln – Karmeliter (im Dau). In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 354–360. |
| Uta **Scholten**: St. Joseph und Theresia. Kirche der Unbeschuhten Karmeliter „im Dau“ (nach 1945 abgebrochen). In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 228–236. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **Englische Fräulein** (Breite Straße) |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Englische Fräulein |
| Gründung | 1621 |
| Aufhebung | 1630 |
| **Literatur** |
| Matthäus **Bernards**: Kölns Beitrag zum Streit um die religiöse Frauenfrage im 17. Jahrhundert. In: *AHVN* 177 (1985), S. 76–91, hier S. 80. |
| Mary K. Elisabeth **Chambers**: Leben der Maria Ward (1585–1645), 2 Bde. Regensburg/New York/Cincinatti **1888/89**, hier Bd. 1, S. 379–385. |
| Anne **Conrad**: Zwischen Kloster und Welt. Ursulinen und Jesuitinnen in der katholischen Reformbewegung des 16./17. Jahrhunderts. Mainz **1991**, hier S. 123 ff. |
| Ursula **Dirmeier**: Die Congregatio Jesu (Maria-Ward-Schwestern). In: Friedhelm Jürgensmeier / Regina Elisabeth Schwerdtfeger (Hrsg.): Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform 1500-1700 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung 66). Münster **2005**, S. 215–229, hier S. 218, 223–226. |
| Ursula Dirmeier (Hg.): Mary Ward und ihre Gründung. Die Quellentexte bis 1645, Münster **2007**, Bd. 1, S. 342. |
| Bernhard **Duhr**: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, 4 Bde. Freiburg/München **1907**–**1928**, hier Bd. 2/2, S. 195f. |
| Joseph **Grisar**: Die ersten Anklagen in Rom gegen das Institut Maria Wards (1622) (= Miscellanea Historiae Pontificiae 22). Rom **1959**, S. 139. |
| Joseph **Grisar**: „Jesuitinnen“. Ein Beitrag zur Geschichte des weiblichen Ordenswesens von 1550–1650. In: Erwin Iserloh/Konrad Repgen (Hg.): Reformata Reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965 (= Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. Supplementbd. 1), Bd. 2, Münster **1965**, S. 70 – 113, hier S. 70. |
| Joseph **Grisar**: Maria Wards Institut vor römischen Kongregationen (1616–1630) (= Miscellanea Historiae Pontificiae 27). Rom **1966**, S. 618, 643–645, 655–657, 690. |
| Josef **Kuckhoff**: Das Mädchenschulwesen in den Ländern am Rhein im 17. und 18. Jahrhundert. In: *Zeitschrift für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts* 22 (**1932**), S. 1–35, hier S. 28f. |
| Jakob **Leitner**: Geschichte der englischen Fräulein und ihrer Institute seit ihrer Gründung bis auf unsere Zeit. Regensburg **1869**, S. 34, 93. |
| Henriette **Peters**: Mary Ward. Ihre Persönlichkeit und ihr Institut. Innsbruck/Wien **1991**, S. 444–446, 788f., 820. |
| 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; hier v. a. S. 225. |
| Andreas **Rutz**: Bildung – Konfession – Geschlecht. Religiöse Frauengemeinschaften und die katholische Mädchenbildung im Rheinland (16.–18. Jahrhundert). Mainz **2006**, S. 144, 250, 304, 392. |
| Andreas **Rutz**: Köln – Englische Fräulein. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 206–209.  |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. maria in der kupfergasse**  |
| Patrozinium | St. Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Unbeschuhte Karmelitinnen |
| Gründung | 1630 |
| Aufhebung | 1798 |
| Besonderheiten | Seit 1828 Cellitinnen. |
| **Literatur** |
| Franz **Brors**: Hundert Jahre Cellitinnen-Kloster an St. Maria in der Kupfergasse 1828 – 1928, Köln **1928**. |
| Nicole **Buchmann**: St. Maria Himmelfahrt genannt St. Maria in der Kupfergasse. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 76. |
| Toni **Diederich/**Ulrich **Helbach** (Red.): Das Historische Archiv des Erzbistums Köln. Übersicht über seine Geschichte, Aufgaben und Bestände. Erstellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln. Siegburg **1998**, S. 303–304. |
| Helmut **Fußbroich**: Kirche St. Maria in der Kupfergasse. In: Johann Peter Weyer: Kölner Alterthümer, Kommentarband, hg. von Werner Schäfke. Köln **1994**, S. 234–237. |
| Stephanie **Habeth­-Allhorn**: 175 Jahre Cellitinnen zur hl. Maria in der Kupfergasse. Köln **2003**. |
| Hiltrud **Kier/**Marianne **Gechter**: Köln, St. Maria in der Kupfergasse, Pfarrkirche (ehem. Klosterkirche). In: Dies. (Hg.): Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen. Regensburg **2004**, S. 36–37. |
| Anne **Ostermann**: Köln – St. Maria in der Kupfergasse. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 498–504. |
| Theodor **Paas**: Das Cellitinnenkloster zur hl. Maria in der Kupfergasse zu Cöln. Köln **1909**. |
| Hanna **Peter-Raupp/**Hans Joachim **Raupp**: St. Mariae Himmelfahrt in der Kupfergasse. Bis 1802 St. Joseph, Klosterkirche der Unbeschuhten Karmeliterinnen. In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 409–422. |
| Hugo **Rahtgens** (Bearb.)/Johannes **Krudewig** (Quellenübersicht): Katholische Pfarrkirche St. Maria in der Kupfergasse (ehem. Karmelitessen-Klosterkirche). In: Dies.: Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln: St. Gereon – St. Johann Baptist – die Marienkirchen – Groß St. Martin. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): KD der Stadt Köln. 7. Bd., 1. Abt. Düsseldorf **1911** (ND 1980), S. 277–285. |
| Karl-Heinz **Scherer**: Geschichte und Beschreibung der Kirche und Gnadenkapelle St. Maria in der Kupfergasse. Köln **1975**. |
| Martin **Seidler**: Kirche St. Maria Himmelfahrt. In: Johann Peter Weyer: Kölner Alterthümer, Kommentarband, hg. von Werner Schäfke. Köln **1994**, S. 227–231. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **st. maria vom frieden** (Schnurgasse) |
| Patrozinium | St. Maria |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Unbeschuhte Karmelitinnen |
| Gründung | 1637 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur**  |
| Karl Josef **Bollenbeck**: Der Kölner Stadtbaumeister Johann Peter Weyer. Diss. Aachen **1969**. |
| Nicole **Buchmann**: St. Maria vom Frieden. In: *Colonia Romanica* 11 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 2) (**1996**), S. 59–60. |
| Helmut **Fussbroich**: Kirche St. Maria in der Schnurgasse. In: Johann Peter Weyer: Kölner Alterthümer, Kommentarband, hg. von Werner Schäfke. Köln **1994**, S. 238–241. |
| Helmut **Fussbroich**: St. Maria vom Frieden in Köln (= Rheinische Kunststätten 439). Köln **1999**. |
| J[ohann] H[einrich] **Hennes**: Das Gnadenbild Maria vom Frieden in der Schnurgasse zu Köln. Köln **1843**. |
| J[ohann] H[einrich] **Hennes**: Das Kloster der Karmeliterinnen in der Schnurgasse zu Köln, 2. Auflage, Mainz **1867**. |
| Johann Baptist Dominik **Jost**: Sancta Colonia Dei gratia sanctae ecclesiae romanae fidelis filia. Die Gotteshäuser und Seelensorger in dem Dekanate Stadt Köln. Köln **1896**, S. 280–296. |
| Hilda **Lietzmann**: Die Kölner Klosterkirchen der Unbeschuhten Karmeliten „im Dau“ und „St. Maria vom Frieden“. In: *Zeitschrift für Kunstgeschichte* 35 (**1972**), S. 198–227. |
| Maria vom Frieden. Kirche des Kölner Klosters der unbeschuhten Karmelitinnen. Geschichte und Kunst. München/Zürich o. J. [**1958**].  |
| Joachim **Oepen**: Köln, St. Maria vom Frieden. In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hg.): Klosterführer Rheinland. Klöster und Stifte im Rheinland. 2. überarb. Aufl. Köln **2004**, S. 349–352. |
| Joachim **Oepen**: Köln – St. Maria vom Frieden. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 466–473. |
| Marion **Opitz**: Das Kölner Gnadenbild „Maria vom Frieden“ im Spiegel des Kleinen Andachtsbildes. In: *Kölner Museums-Bulletin* (1/**2000**), S. 10–25. |
| Marion **Opitz**: Der Wunsch nach Frieden in Zeiten des Krieges. Die Klosterkirche Maria vom Frieden, in: Stefan Lewejohann (Hg.): Köln in unheiligen Zeiten. Die Stadt im Dreißigjährigen Kkrieg, Köln/Weimar/Wien **2014**, S. 223–229. |
| Hugo **Rahtgens** (Bearb.)/Johannes **Krudewig** (Quellenübersicht): Katholische Pfarrkirche St. Maria in der Schnurgasse (ehem. Karmelitessen-Klosterkirche). In: Dies.: Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln: St. Gereon – St. Johann Baptist – die Marienkirchen – Groß St. Martin. In: Paul Clemen u. a. (Hg.): KD der Stadt Köln. 7. Bd., 1. Abt. Düsseldorf **1911** (ND 1980), S. 315–339. |
| Uta **Scholten**: St. Maria vom Frieden. Kirche des Karmeliterinnen-Klosters. In: *Colonia Romanica* 18/19 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 2). Köln (**2003/2004**), S. 385–398. |
| M. Antonia **Sondermann** (Ed.): Isabella de Spiritu Sancto (1606–1675), Herzbücher. Kritische Edition. Langwaden **2005**.  |
| Teresia Renata de Spiritu Sancto: Unter dem Zepter der Friedenskönigin. 300 Jahre Kölner Karmel 1637–1937. Köln **1937**. |
| Rita **Wagner** (Bearb.): Kölnischer Bildersaal. Die Gemälde im Bestand des Kölnischen Stadtmuseums einschließlich der Sammlung Porz und des Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds. Köln **2006**, S. 377. |
| Johann Peter **Weyer**: Kölner Alterthümer; hg. von Werner Schäfke. 2 Bde. Köln **1993**. |

|  |
| --- |
| **Köln** |
|  **fronleichnam/corpus christi / Ursulinen** |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Ursulinen |
| Gründung | 1639 |
| Aufhebung | 1997 |
| **Literatur** |
| Ludwig **Arntz/**Johannes **Krudewig**: S. Ursulinenkirche. In: Paul Clemen in Verbindung mit Hans Vogts und Fritz Witte (Hg.): Die KD der Stadt Köln. Düsseldorf **1934** (ND 1980), S. 106–118 [838–850]. |
| Matthäus **Bernards**: Kölns Beitrag zum Streit um die religiöse Frauenfrage im 17. Jahrhundert. In: AHVN 177 (1975), S. 76–91, hier S. 80f. [knappe Erwähnung der Streitigkeiten zwischen Ursulinen und Devotessen] |
| M. Feliciana **Brüll**: Anna Maria Augustina von Heers. In: Ursulinenschule Köln (Hg.): Ursulinen in Köln 1639 – 1989. FS zum 350jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **1989**, S. 49–60. [Wiederabdruck in: Ursulinenschule Köln (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **2014**, S. 65–84.] |
| Nicole **Buchmann**: Corpus Christi, genannt Fronleichnam. In: *Colonia Romanica* 10 (= Kölner Kirchen und ihre mittelalterliche Ausstattung, Bd. 1) (**1995**), S. 141. |
| Anne **Conrad**: Die Kölner Ursulagesellschaft und ihr "welt-geistlicher Stand“. Eine weibliche Lebensform im Katholizismus der frühen Neuzeit. In: Wolfgang Reinhard/Heinz Schilling (Hg.): Die Katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftliches Symposion der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte. Münster **1995**, S. 271–295. |
| Toni **Diederich**: Stift – Kloster – Pfarrei. Zur Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaften im Heiligen Köln. In: Hiltrud Kier/Ulrich Krings (Hg.): Köln: Die Romanischen Kirchen Köln **1984**, S. 17–78; hier S. 54–55. |
| Heinz **Firmenich**: Die Fronleichnamskirche der Ursulinen in Köln (= Rheinische Kunststätten 115). Neuss 2**1976**. |
| Heinz **Firmenich**: Die Fronleichnamskirche der Ursulinen in Köln. In: Ursulinenschule Köln (Hg.): Ursulinen in Köln 1639 – 1989. FS zum 350jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **1989**, S. 109–119. |
| Ralph **Foss**: Klosterkirche der Ursulinen St. Corpus Christi. In: Ursulinenschule Köln (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **2014**, S. 313–314. |
| Elisabeth **Fusshöller**: Entstehung und Entwicklung des Ursulinenordens. In: Ursulinenschule Köln (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **2014**, S. 37–51 |
| Jörg **Gamer**: Matteo Alberti. Oberbaudirektor des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, Herzogs zu Jülich und Berg etc. (= Die Kunstdenkmäler des Rheinlandes. Beiheft 18). Düsseldorf **1978**, S. 185–197. |
| Théodore **Gobert**: Die Gasse der Ursulinen in Lüttich. Ein Beitrag zur Geschichte des Mutterklosters der Kölner Ursulinen (Ausschnitt). In: Ursulinenschule Köln (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln 2014, S. 55–63. |
| Heide-Marie **Heddrichs**: Geschichte der Kölner Ursulinen und ihrer Schulen von 1666 bis zum Zweiten Weltkrieg. In: Ursulinenschule Köln (Hg.): Ursulinen in Köln 1639 – 1989. FS zum 350jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **1989**, S. 61–91. |
| Heide-Marie Heddrichs: Geschichte der Kölner Ursulinen und ihrer Schulen von 1666 bis zum Zweiten Weltkrieg. In: Ursulinenschule Köln (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln 2014, S. 85–132. |
| Kirchengesangbüchlein für die Zöglinge der Ursulinen in Köln [o. O. ca. **1920**]. |
| Hans U. **Krumme**: Die europäische Vorgeschichte der Ursulinengemeinschaften des nördlichen Rheinlandes. Ein Beitrag zum emanzipatorischen Aspekt der Konfessionalisierung, zugleich Einblicke in die gewachsene Spiritualität der Häuser, 2 Bde. (= Libelli Rhenani 57), Köln **2015**, Bd. 1, S. 203, 205–207, 209–312. |
| Stefan **Lewejohann**: Die Ursulinen im Eigelsteinviertel. Leben in einem Hort der Gelehrsamkeit. In: Ursulinenschule Köln (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **2014**, S. 289–294 |
| Guillermo **Luz-Y-Graf**: Individuum und Klostergemeinschaft. Der Übertritt einer Kölner Ursuline zu den Benediktinerinnen in Niederprüm 1730–1734. In: *AHVN* 203 (**2000**), S. 127–144. |
| Konvent der Kölner Ursulinen/Mechthild **Mai** (Hg.): 450 Jahre Ursulinen. Katalog zur Ausstellung in der Diözesan- und Dombibliothek Köln [23. September – 31. Oktober 1985]. Köln **1985**. |
| Norbert **Orthen**: Matteo d`Alberti – Architekt der Fronleichnamskirche. In: Ursulinenschule Köln (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **2014**, S. 315–318. |
| Norbert Orthen: Zur Skulptur des „Göttlichen Kinderfreunds“. In: Ursulinenschule Köln (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **2014**, S. 319–320. |
| Karl-Günther **Peusquens**: Fronleichnamskirche. Festschrift zum 250jährigen Weihejubiläum der Kölner Ursulinenkirche am 16. Oktober 1962. Köln **1962**, S. 21–24. |
| Andreas **Rutz**: Bildung – Konfession – Geschlecht. Religiöse Frauengemeinschaften und die katholische Mädchenbildung im Rheinland (16.–18. Jahrhundert). Mainz **2006**, S. 135, 245, 248, 250, 315, 320–322, 324–326, 330, 337, 339, 341, 351f., 355f., 359f., 362–366, 369–373, 375–377, 379, 390–392, 396, 400f., 416. |
| Andreas **Rutz**: Köln – Ursulinen. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 673–682. |
| Wolfgang **Schaffer**: Schulorden im Rheinland. Ein Beitrag zur Geschichte religiöser Genossenschaften im Erzbistum Köln 1815 – 1875. Köln **1988**, S. 81–89. |
| Angelika **Schmitz**: Die Geschichte des Klosters und der Schule der Kölner Ursulinen nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Ursulinenschule Köln (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **2014**, S. 165–188–206. |
| Martin **Seidler**: Corpus Christi (Fronleichnam). Kirche des Ursulinenklosters. In: *Colonia Romanica* 16/17 (= Kölner Kirchen und ihre Ausstattung in Renaissance und Barock, Bd. 1). Köln (**2001/02**), S. 180–189. |
| Martin Seidler: Corpus Christi (Fronleichnam). Kirche des Ursulinenklosters. In: Ursulinenschule Köln (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **2014**, S. 299–312. |
| **Ursulinenschule Köln** (Hg.): Ursulinen in Köln 1639–1989. FS zum 350jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **1989**. |
| **Ursulinenschule Köln** (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **2014**. |
| Ludwig **Voss**: Geschichte der höheren Mädchenschule. Allgemeine Schulentwicklung in Deutschland und Geschichte der höheren Mädchenschule Kölns. Opladen **1952**, S. 124–153. |
| Ludwig Voss: Das Schicksal der Schule zwischen 1940 und 1945. In: Ursulinenschule Köln (Hg.)/Norbert Orthen/Angelika Schmitz (Red.): Erzbischöfliche Ursulinen-Schule Köln seit 1639. Festschrift zum 375-jährigen Bestehen der Ursulinenschule Köln. Köln **2014**, S. 139–145  |
| Barbara **Weber**: Die Geschichte der Kölner Ursulinenschule von 1639 bis 1875. Diss. Köln **1930**. |
| Margret **Wensky**: Mädchenbildung zwischen Kommerz und Religion. Das Mädchenschulwesen in der Reichsstadt Köln vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. In: Georg Mölich/Gerd Schwerhoff (Hg.): Köln als Kommunikationszentrum. Studien zur frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Köln **2000**, S. 271–285; hier S. 280–281. |
| Johann Peter **Weyer**: Kölner Alterthümer (hg. von Werner Schäfke), 2 Bde. Köln 1994, hier Hauptbd., S. 170–172; Kommentarbd., S. 242–244 (Martin Seidler). |
| Bernd **Zymek**/Gabriele **Neghabian**: Sozialgeschichte und Statistik des Mädchenschulwesens in den deutschen Staaten 1800–1945 (= Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte II/3). Göttingen 2005, S. 124, 235. |

|  |
| --- |
| **Köln**  |
|  **ORATORIUM St. Johann Ev.** |
| Diözese | Köln |
| Orden/Stift | Oratorianer  |
| Gründung | 1645 |
| Aufhebung | 1802 |
| **Literatur** |
| Marcel **Albert**: **Nuntius Fabio Chigi und die Anfänge des Jansenismus 1639–1651. E**in römischer Diplomat in theologischen Auseinandersetzungen (= Römische Quartalschrift für Altertumskunde und Kirchengeschichte. Supplementheft 44). Rom/Freiburg/Wien **1988**. |
| Hansgeorg **Molitor**: Das Erzbistum Köln im Zeitalter der Glaubenskämpfe. 1515–1688. Köln **2008**, S. 493.  |
| Wolfgang **Rosen**: Köln – Oratorium St. Johann Ev. In: Manfred Groten/Georg Mölich/Gisela Muschiol/Joachim Oepen (Hg.)/Wolfgang Rosen (wiss. Red.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Klöster und Stifte bis 1815, Teil 3: Köln (= Studien zur Kölner Kirchengeschichte 37,3). Siegburg **2022**, S. 591–595. |

\* Stand: 30.8.22