**Opole**

**Names**

Attestations

Opole (PL) 1146-(today) [Heinrich Adamy: Die Schlesischen Ortsnamen ihre Entstehung und Bedeutung. Breslau]

Opol (Latin) 1222-1431 [http://www.dokumentyslaska.pl]

Opolie (Latin/PL) 1228-1483 [http://www.dokumentyslaska.pl]

Oppol (Latin; DE: 1384) 1226-1487 [Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis; [http://www.dokumentyslaska.pl]

Opul (DE) 1322-1417 [http://www.dokumentyslaska.pl]

Oppoln (DE) 1433

Oppelln (DE) 1454

Oppul (DE) 1455 [http://www.dokumentyslaska.pl]

Oppeln (DE) 1477-1945

Oppolie (PL, mistake) 1830

**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=50.495040&x=17.865997>

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

**Calendars**

Georgian since 23/02/1584

**Editorial notes**

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

Located on Oder River; passed to Bohemia in 1327, to Habsburgs in 1742 & returned to Poland in 1945; is important port between Wrocław & Upper Silesia; economy depends on cement factories & iron foundries; noted for many historic buildings.

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

The area of the oldest settlement centre of Opole, the Slavic civitas of the 9th–13th centuries, lies on the northern point of today's island of Pasieka in the Oder. When the first town under German law was established under Duke Kasimir around 1217 on the right bank of the Oder, it led to the decline of the Slavic settlement and the Piast castle was built on its site in 1228.

**Bibliogaphy**

Emmerling, Ryszard; Zajączkowska, Urszula2003: Oppeln. Die Hauptstadt der Wojewodschaft Oppeln, Opole.

Dziewulski, Władysław; Hawranek, Franciszek (ed.) 1975: Opole. Monografia miasta.

Gediga, Bogusław 1995: Oppeln/Opole im 11. und 12. Jahrhundert als Beispiel eines frühstädtischen Zentrums in Oberschlesien; in: Wünsch, Thomas (ed.): Stadtgeschichte Oberschlesiens. Studien zur städtischen Entwicklung und Kultur einer ostmitteleuropäischen Region vom Mittelalter bis zum Vorabend der Industrialisierung, Berlin 1995 (Tagungsreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 5).

Hefner, Krystian; Kreft, Wolfgang 2011: Opole/Oppeln, Marburg (=Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte 2).

Idzikowski, Franz 1863: Geschichte der Stadt Oppeln, Oppeln.

Linek, Bernard; Tarka, Krzysztof (ed.) 2008: Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta, Opole.

Szafran-Szadkowska, Lucyna 1995: Najstarsze dzieje Opola, Opole.

Veldtrup, Dieter 1995: Prosopographische Studien zur Geschichte Oppelns als herzoglicher Residenzstadt im Mittelalter, Berlin (=Stiftung Haus Oberschlesien : Schriften der Stiftung Haus Oberschlesien, Landeskundliche Reihe 7).

**Related sources**

https://dolny-slask.org.pl

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; Jarczak, Łucja 1998: Wykaz przejściowych nazw miejscowych na Opolszczyźnie w latach 1945-1948; in: Onomastica 43, pp. 43-80.

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.

Dziewulski, Wladyslaw 1972: Dzieje ludności polskiej na Śląsku Opolskim od czasów najdawniejszych do wiosny ludów, Opole.

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)

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.