**Bytom**

**Names**

Attestations

Bitom (PL/Lat.) 1125-1223

Bythom (Latin) 1175-1492

Bithom (Latin) 1223

Bytom (PL/Lat.) 1229-today

Beutten (DE) 1561-1608 [maps – see below]

Beuthen (DE) 1740 [map – see below]

**Maps**

**1561**: https://davidrumsey.georeferencer.com/maps/613891568775/view

**1608:** https://davidrumsey.georeferencer.com/maps/769642035679/view

**1740**: https://davidrumsey.georeferencer.com/maps/306903845600/view

**1777:** https://davidrumsey.georeferencer.com/maps/608622104523/view

**1787:** http://retromap.ru/m.php#l=1617871&z=8&y=50.109085&x=18.893218

**1794:** https://davidrumsey.georeferencer.com/maps/17345888797/view

**Calendars**

Georgian since 23/02/1584

**Editorial notes**

**Getty Thesaurus of Geographic Names (05/03/2018)**

Oldest & largest city in Górny Śląsk coal region; leading silver mining town since 12th cen.; passing to Germany in mid-18th cen., it had the only Polish secondary school; center for Polish underground during World War II.

**Historical-Topographical Atlas of Silesian Towns (05/03/2018)**

**The initially successful development of the town of Beuthen (Bytom), founded in 1254, ended in the late 14th century when mining was given up for technical reasons. Not until the Prussian administrative reform in 1808 and the start of industrialisation did the town receive a new impetus for development.**

**Bibliogaphy**

Borek, Henryk; Szumska, Urszula 1976: Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740, Warszawa.

Długoborski, Wacław (ed.) 1979: Bytom. Zarys rozwoju miasta, Warszawa ‑ Kraków.

Drabina, Jan (ed.) 1988: Zabytki Bytomia, Bytom.

Drabina, Jan (ed.) 1991: Z dziejów dzielnic Bytomia, Bytom (= Magazyn Bytomski, 8).

Drabina, Jan (ed.) 1999: Cmentarze bytomskie od średniowiecza do współczesności, Bytom.

Historia Bytomia 2010. Od średniowiecza do współczesności 1123-2010, Bytom.

Gano-Kotula, Ariana: Architektura śródomieścia Bytomia, Gliwice 1995.

Gramer, F. (ed.) 1863: Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien, Beuthen O/S.

Horwat, Jerzy 1990: Księstwo bytomskie i jego podział do końca XV w., Gliwice (= Seria monograficzna Muzeum w Gliwicach, 2).

Krawczyk, Jarosław; Nadolski, Przemysław: Atlas historyczny Bytomia / Geschichtlicher Atlas von Beuthen (OS.), Bytom 2006.

Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins. 1911-1955.

Ślęzak, Władysława 1996: Bytom za panowania Piastów, Bytom.

Ślęzak, Władysława 2000: Bytom za rządów Hohenzollernów i Hencklów von Donnersmarck 1532 ‑ 1742. Dzieje i zabytki, Bytom.

**Related sources**

http://architekturabytomia.org

http://www.dokumentyslaska.pl

https://www.herder-institut.de/en/research-projects/current-projects/town-atlas-silesia.html

http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de

Babik, Zbigniew 2001: Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, Kraków.

Behuneck, Adolf 1855: Alphabetisch-tabellarisches Verzeichniss sämmtlicher Städte, Flecken, Dörfer und anderer Orte Schlesiens sowie sämmtlicher Städte und derjenigen Ortschaften Preussens, in denen Gerichtssitze sind, oder Gerichtstage abgehalten werden, Steinau.

Choroś, Monika; Sochacka, Stanisława 2015: Słownik nazw miejscowych Ślaska polsko-niemiecki i niemiecko-polski / Wörterbuch der Ortsnamen in Schlesien polnisch-deutsch und deutsch-polnisch, Opole.

Damrot, Konstanty; Gregor, Józef 1896: Die älteren Ortsnamen Schlesiens, ihre Entstehung und Bedeutung mit einem Anhange über die schlesisch-polnischen Personennamen, Beuthen.

Friedrich II (ed.): Wznowione powszechne taxae-stolae sporządzenie, Dla samowładnego Xięstwa Sląska, Podług ktorego tak Auszpurskiey Konfessyi iak Katoliccy Fararze, Kaznodzieie i Kuratusowie Zachowywać się powinni. Sub Dato z Berlina, d. 8. Augusti 1750. [**https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/26222?id=26222&from=FBC**](https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/26222?id=26222&from=FBC)

Grosch, Waldemar (ed.) 1995: Schlesisches Städtebuch. Stuttgart / Berlin / Köln (= Deutsches Städtebuch. Neubearbeitung; 1: Schlesien).

Knie Johann G. 1830: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht aller Dörfer, Flecken, Städte und andere Orte der Königlichen Preußischen Provinz Schlesien; nebst beigefügte Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den verschiedenen Zweigen der Civil-Verwaltung mit drei besonderen Tabellen. [**https://tinyurl.com/yae4zxpx**](https://tinyurl.com/yae4zxpx)

Tzschoppe, Gustav A.; Stenzel, Gustav A (ed.) 1832: Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Staedte und der Einfuerung und Verbreitung Deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der Ober Lausitz. Hamburg.

Weczerka, Hugo (ed.) 1977: Schlesien. Handbuch der historischen Stätten. Stuttgart.

Zeiller, Martin; Merian, Matthaeus 1650: M.Z. Topographia Bohemiæ, Moraviæ et Silesiæ: das ist, Beschreibung vnd eigentliche Abbildung der vornehmsten vnd bekandtisten Stätte, vnd Plätze, in dem Königreich Boheim vnd einverleibten Landern Mähren, vnd Schlesien.

Zimmermann, Friedrich Albert 1783-1796: Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. Breig.