**Teschen**

**Names**

Attestations

Tescin (Lat.) 1155

Tesin (lat.) 1223

Tessin (lat.) 1223-1297

Thesin (Lat.) 1228-1297

Tessen (lat.) 1245

Tesschin (lat.) 1258

Thessin (DE) 1259-1357

Cessin (Lat.) 1288

Tessyn (DE) 1290

Teschen (DE) 1312-1945

Theschen (DE) 1345-1392

Těšín (CZ) 1399-today

Cieszyn (PL) 1444-today [Cronicae incliti Regni Poloniae]

Český Těšín (CZ) 1920-1938; 1945-today

**Maps**

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

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

**1740**: https://davidrumsey.georeferencer.com/maps/294763398978/view

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

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

**Calendars**

Georgian since 23/02/1584

**Editorial notes**

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

The Polish-Czech twin towns of Cieszyn and Český Těšín (in German: Teschen) are situated in the western part of the Silesian foothills either side of the River Olza/Olše. The first documented evidence of a Piast castle in Teschen dates back to 1155. The town was officially established around 1220. As a result of the division of the Duchy of Ratibor at the end of the 13th century, Teschen became the capital of an independent dukedom that came under the feudal dominion of the Bohemian Crown after 1327. Together with Bohemia, it then became part of the Habsburg monarchy in 1526.

**Bibliogaphy**

Biermann, Gottlieb 1863: Geschichte des Herzogthums Teschen, Teschen.

Gojniczek, Wacław 2010: Cieszyn w czasach nowożytnych 1528 – 1848, Cieszyn.

Heinrich, Albin 1918: Versuch über die Geschichte des Herzogthumes Teschen von den ältesten bis auf gegenwärtige Zeiten, Teschen.

Jež, Radim 2010: Listiny těšínských knížat renesančního věku. Rekonstrukce knihy "Matrica privilegiorum ab anno 1558", Český Těšín.

Landwehr von Pragenau, Moritz 1976: Geschichte der Stadt Teschen, Würzburg (= Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte 18).

Müller, Karel 2012: Heraldické památky Těšínska, Český Těšín.

**Related sources**

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.

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.

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.