**Wrocaw**

**Names**

Attestations

Wrotizlau (Lat.) 1000-1218

Wortizlava (Lat.) 1000

Vuartizlau (Lat.) 1133

Wratizlau (Lat.) 1223

Vratislavia (Lat.) 1224-1365

Wratislavia (Lat.) 1146-1686

Vratislav (CZ) 1377-1382

Wratislav (CZ) 1209-1404

Bresslau (DE) 1332-1359

Breslau (DE) 1329-1945

Breslaw (DE) 1326-1455

Bresslaw (DE) 1326-1474

Wrocław (PL) 1750-today

**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=51.067290&x=16.995162

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

**Calendars**

Georgian since 23/02/1584

**Editorial notes**

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

Originated on trade route between Roman Empire & Baltic Sea; home of many German immigrants since 13th cen.; passed to Bohemia in 1526 & to Prussia in 1741; damaged by Russian & Nazi sieges of 1945; was rebuilt & industrialized in 1950s-1960s.

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

Breslau (Wrocław), seat of the bishopric since the year 1000 and an important administrative centre, had already separated itself in Benevolent Despotism from the system of the central towns in Silesia due to its national political, economic and cultural functions. At the same time, it had been an important academic centre since the foundation of a university in 1811. After the fortress was razed to the ground in 1807, the town had grown to become a city of 100,000 inhabitants by 1842. The ring of suburbs was incorporated during the 19th century. The area of the old town developed into a "city" in which the most important functions of local, regional and national significance are located.

**Bibliogaphy**

Adamska, Dagmara; Buśko, Cezary at al. (ed) 2018: Wrocław (= Atlas Historyczny Miast Polskich IV, Śląsk 13).

Eysymontt, Rafał; Strauchold, Grzegorz 2011: Wrocław, Marburg (=Historical-Topographical Atlas of Silesian Towns 5).

Hałub, Marek 2014: Wrocław/Breslau auf dem Weg zu einem europäischen Erinnerungsort aus der wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive 2002-2012, München.

Maciejewska, Beata 2002: Wrocław. Dzieje miasta, Wrocław.

Pardela, Łukasz 2017: Twierdza Wrocław 1890-1918. Wrcław.

Thum, Gregor 2009: Wrocław's Search for a New Historical Narrative: From Polonocentrism to Postmodernism, in: Czaplicka, John (ed.): Cities After the Fall of Communism. Reshaping Cultural Landscapes and European Identity, Baltimore.

**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; 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)

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.