



Linkes UCer:
1 Buntliplaty
2. Lationalland
3. Bad Bürkliplats
4. Iondungesatby
5. Tongresshaus und Tonhalle.
6. General-fuisan-

Ruai
7. tribrelum
8. Bad Enve
9. Haflen Enge
10. Tevermument

ASLeepoingei
1h. Jublulenter
13. Behraiplady
14. thenalloal Hyy thenquai
15. thendiv riese
16. Joffor-imstahen
neables Ilfer:
Hochselawten-oder.
ather Fonchallephay
2. Jiollthefereor
3. Ulosuai
4. Bad Mloquai
5. Ahomincuemhaus
6. Hocunssude
7. Hofern Riesbaben
8. Lesfelloquai.

9 Tischerstublue
10. Jombard
11. Inaino Jivichorn
the Thandlad Tifen =
brunonen
13. Brad Diefentrupnen
$-g$

Bliad in de Rerge:
4. Slaminch (Kineligyantle) GL,
2. 5ailenstock 57 6L
3. Imubber Aihlowelle) SZ
4. Ti.d $(5623 \mathrm{~m})$ GL, GR,
5. Ther horon UR.
6. My fer $S Z$

7 Groun Nind Igille UR.
8. Bristen UR?

Blich gegen de Stadt:


1. Jotamallank
2. Aigustineorhiche
3. Tima der trumminuleapoad

4 Traumimimer
5. It Leter
6. Lindentof
7. Mowneminiche
8. Hembaus
9. Tium und Landermuceums
10. Gromomioniter

Blich in die Rerge:

1. Glamisch (Kenelisyäntli) GL,
2. Suilemstock 57 GL
3. Inverbery Gihlouclle) SZ,
4. Fi.d. $(3623 \mathrm{~m})$ GL, GR,
5. Jcheertrom UR.
6. My fen $\int_{1} Z$.

F Groue Windgaille UR.
8. Bristem UR,


Die Limmat


Buirkon: Quai-Brücke
Briche gur Bauschange
Himstoy-Bruiche
Rathau-Eruicke
Gemiosse - Brieche
Rudolf-Brum - Drüche
(Pherers hiltlester)
(Antever hiiklestey)
Bahnhof-Brucke
Walche- Enuiche
2rabtochmidlisteg
Komh haus-Bricher
Lethenstery
Lettemviadukt
Nipkingerviadukd
Iurmabley
Wiphingor - Prürco
Henturmstey


2 gros Gromienater.
Die Telise-und Requlahirthe. houte Grossminnter geheiasem, munde an der thelle gethactinno dio 3 Stadtheiligen begraten murden.

An das Grosumuinstor angebout mar friiher iin Miamers Aloster und ine Schulendas Havolimum", das Karl der Grosae ge = griundel hateon soll.


Infolge eines Blibschlager branmes der Glockentumm vor209 Yahren mieder, Et nuerte spiciter zuenammen mit dem Horlaturm in der hew $=$ tigen Form auffobout.

Ielise, Kegula und Eocuperantius (Vacherzäthung)

Die esston Christen, die in unuere Gegend hameen und da den newen Gloubter verkiumdiatom, maven Fitise, Regula und int Bexfliter und Diener teupperantuss. Lie maren sue Rom megen ihses Ghauben vertrichen morden. In ciner Hiutte make der Limmat fiikstem sie sin frammes tebero.

Du vernalen der rimimese thedt= hallor derimin der wof ber Buay out dem timanhot mombe thumben humber
 Telos send Meyphagu Mitho essen wolllen unat ibher molllon mumethn gemmen. It mumen alle dre an Fiulen gehenden und mit P ituden his ih teil thaty mouten Athor Sie Heiligen thlog ton minht, somber priecon Golt th Rocies befall er man all andere Ufer himiiberfituon Mit eshoberenen Hienden blich hen


2 Ias Itaumionster
Das Traumiinster muande in fahe 853 durch tie Toikher Fionigy Ludrvig des Dewtschen geogniendets.

2ar leurchtende Hinach (Vachergablueng)
Chen nuf der Bablems wo hante Kinig Ludmig und seine zmei Fidter Hildegand + Berta in einem cimsamen Ichloss. Fitis Tichter midnter xiilf germe in Iabloss bei dem Vater. Jedens Iag gingero
sie in die Gelise-und Regubhe hirche, un gu beten. Tom Ithloss bis -ues Ufer der Limmant filhte sie inmer cin Hersch mit Kerzen ouft dems astionen und grossen Conveí jedesmal hicht er an Gleichen A Dlatz. IDs mour in Juichen. romillimmel, dues sie dist ien Hhister bween sollfen. Th sis beim Eator suvinem sagten sie, of er itmen idort nicht sin Kloster bawen hinnten, damit sie Gott dienem formumer, Der Yoter liens es gerne buuem.


Kaicer Yad unal de tellengen
the Thaier Tharl five sinige juit in Jürib in ciner yeur mate der
Liow er wout Soun Plathe durvor
-ime \& tivile mit ciner floche
umnd ait eimm field anam, enich
Lom. Jotern der than Kowico rither
Unneelt gue Rlagen hutbe, wollde
suisleacla gielnmmana er am
Sithaymable sous. Trandor
die Goude laidete. .ogleide eilhe
der Diener him um gue setem
do sei ther er sal mimanamem.
Suat viner Yolle lailte es mieder

2a ging der Kaicer sultor himentors unn zue sehen, over láuste. Tieke, do hing eine Tchlamge som Liele und zoy, mas sie vermachte! Ler Kaises nollte demsiere gensw so mie den Hemsahem Recthtspratemen. Die Tchlange neigte sich und fiihtse itim anoden tee himumbor und reighte ihm seim Lest. Do salu der Kaiser, dosseine thate auf den Eienern sass. Er merkhos duss die Kioste alle Eier geraubt hatte. Ev hielt Gericht und werustible die Thrite gum Teuerstede. Am andore som Toge aber, clo der Kociseer mit sienero Gefole am Tische sitgt, do nuindet siek zum Tchrecten allex die grosse tiblange in den Jaul. Tie nar durth ein Loch in der

Maver hexeingebechorn. Fie schmuang sich empor und liess einew fientadere Edeletein in den poblenen Decher hinein fallen. Damn meighte sie sich dankhas gegenoden Einnten und ribte van domnem

Leasen fruente sich der Kaiser und liess sum turdenden an die Beqebheit dant, no duas teat der Thhlougge mor eine Kirche bauen dieze nambe man "Hoserkilch". neche - gat
10.1 .64
$\exists$
$\vdots$
$\exists$
1
$\exists$

$\exists$


You Mat und Matione

gituallide nues the fam halom.
Das huctige gachut. ts an tersello cillusten 品 throlh.



## Die St. Peterstirde in 3̛urtid)

## Aus der Geschichte von Kirche und Gemeind

Die Umgebung der St. Peterskirche bildet den Kern des alten Zürich. Seit der Zeit um Christi Geburt lag auf dem nahen Lindenhof als Bruckenkopf des Uberganus über die Limmat dic römische Statio Turicensis mit einem militarischen Posten. An seine Stelle trat im 4.Jahrhundert ein turmbewehrtes Kastell. Später diente der Lindenhof als Reichspfalz. An der Stelle der St. Peterskirche stand, vermutlich schon im 7. Jahrhundert, erbaut aus den Mitteln der Stadtbirger, das erste und einzige Gotteshaus Zärichs. Die erste Erwähnung findet sich in einer Urkunde Ludwigs des Deutschen aus dem Jahre 857.

Die St.Peterskirche war durch das ganze Mittelalter als einzige mit keinem Stift oder Kloster verbundene Kirche, die cigentliche Stadt-oder Pfartkirche. Ihr Sprengel umfaßte das ganze Gebiet zwischen Albis und Limmat von Leimbach bis Schlieren. Von 1511 bis 1882 losten sich allmâhlich alle Filialen von der Mutterkirche ab. Das Landdiakonat St. Pe ter, das einen Teil des Archidiakonates Zürich bildete, umfaßte von der Linthquelle bis zur Einmündung der Limmat in die Aare 38 Gerneinden.

Der Kirchensatz lag ursprûnglich beim König, spāter bei den Herzogen und, vermutlich vom 9. Jahrhundert an, bei der Fraumunsterabtei Zürich. 1345 erwarb Bürgermeister Rudolf Brun, der Schöplee der Zürcherischen Zunftverfassung, die Patronatsrechte. Von seinen Söhnen wurden sie dem Spital abgetreten. 1834 wurden die letzten Verpflichtungen des Spitals gegenüber der Kirche St. Peter vom Staat Zürich losgekauft Die Kirchgemeinde St. Peter hatte je und je cine besondere Stellung. So stand seit dem Mittelalter den Kirchgenossen das Recht freier Pfarrwah zu, das sie im Lauf der Zeit errungen hatten. Es blieb auch nach der Reformation, seit der der Zürcherische Rat die Pfarrstellen der anderen Kirchen der Stadt vergab, unveraindert bestehen. Die Kirche zu St. Peter ist Eigentum der Kirchgemeinde, der Turm Eigentum der politischen Gemeinde der Stadt Zürich.

## Die Kirche

Die St. Peterskirche ist eine stattlich dimensionierte, mittelalterliche Chorturmkirche, die in der Barockzeit in eine eigenartise, dreischiffige Hallenkirche mit Emporen umgewandelt wurde. Der ursprünglichen romanischen Kirche gehört der Turmunterbau aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts mit dem Turmehor im Erdgeschoß an. Man beachte das ro-
manische Rundbogenfenster in der Ostwand. Der obere Turmteil stammt aus spätgotischer Zeit. Das Langhaus der Kirche wurde 1705/06 vollkommen umgebaut, westich verlăngert und erhöht. Die Umgestaltung, von Bürgermeister Andreas Meyer, der dem Stillstand (Kirchenpllege) angehörte, wesentlich gefördert, erfolgte nach Entwürfen von Waeber, Heinrich Morf u, a. Sechs toskanische Saulenpaare aus röllichem Stuckmarmor, geschaffen von Franz Schmutzer aus Wessobrumn, tragen in zweigeschossigen, weitgespannten Bogenstellungen flache Längstonnen uber dem Mittelraum und über den Emporen der Seitenschiffe. Entsprechend den letzteren erhellen zwei Fenstergeschosse den stimmungsvollen Innenraum. Reiche Stuckornamente von Salomon Bürkli ergeben cin lebendiges Spiel. Am Chorbogen findet sich als reichstes Beispiel auf Zuircherboden eine Kartusche mit üppiger Akanthusornamentik mit dem Wort «Jahwe » in hebräischen Lettern und dem Bibelwort Mtth. 4, 10, in deutscher Fraktur \&Du sollst anbătten den Herrn deinen Gott und Ihm allein dienen $\%$.

Die Kanzel von Caspar Weber, errichtet 1706, steht als cine Art Lettner unter dem Chorbogen, der Schalldeckel stammt aus dem Jahr 1790. Der Taufstein trägt die Jahreszahl 1598. An den Längswänden und der Westmauer ist spätgotisches Gestwhl aus der Augustiner-, Barfußerund der Otenbachkirche, drei einstigen Klosterkirehen, eingebaut. Interessant sind die Miserikordienschnitzereien an Kirchenstïhlen aus dem Ötenbachkloster mit den Nummern 617 und 622 bis 626.

Im Turm der St. Peterskirche hingen bis zum Jahr 1880 sechs Glocken. Eine von ihnen mit der Jahreszah1 1294, die Aliteste Glocke des Kantons Zürich und die drittalteste Glocke der Schweiz, hängt heute im Landesmuseum. Das beutige Geliaute von 5 Glocken aus dem Jahre 1880 stammt aus der cinstigen Glockengießerei Keller in Unterstraß. In und um dic Kirche finden sich einige bedeutsame Grab- und Denkmäler. Im Chor liegt das Grab Rudolf Bruns. Eine Nachbildung des Grabsteins ziert die Nordwand des Turms. In der nordwestlichen Vorhalle hangt der Grabstein des Bürgermeisters Andreas Meyer, $\dagger 1711$. In der sudwestlichen Vorhalle stößt man auf den Grabstein Hans Conrad Werdmüllers, $\uparrow 1674$, und seines Sohnes Heinrich, $\dagger 1714$. Im Jahre 1808 errichtete die Gemeinde Pfarrer Joh. Caspar Lavater cine Gedenktafel an der Nordwand des Chores. Nach Aufhebung des Friedhofes zu St. Anna wurde der klassizistische Grabstein Lavaters an der nördlichen Außenwand der Kirche aufgestellt.

## Die Pfarrer der St. Peterskirche

Unter den Pfarvergestalten, die seit der Reformation an der St. Peterskirche als Pfarrer oder Diakone amteten, ist eine Reihe für Stadt und Kirche Zürichs bedeutsamer Gestatien zu nennen: Leo Jud (1482-154.2) war der Nachfolger Zwinglis als Leutpriester in Einsiedeln und wurde als Pfarrer zu St.Peter der bedeutsame Mitkämpfer des Reformators und wesentlicher Obersetzer der Zürcher Bibel. Rudolf Gwater (1519-1589)
war verheiratet mit Zwinglis Tochter Regula. Bullingers Sohn Heiarich amtete hier von 1578-1583. Josias Simmier ( 1530 - 1576 ) ist ausgereichnet als Theologe, Mathematiker, Astronom und Geschichtsforscher. Seine Schweizergeschichte erlebte bis 173828 Aullagen. Hans Jakob Irringer (1588-1649), Anton Kiingler (1649-1713), Hans Ludwig Nüscheler (1672-1737), Johann Jakob Breitinger (1575-1645), Hans Conrad Wirz (1688-1769) amteten im Anschluß an ihr hiesiges Pfarramt als Vorsteher der Zürcher Kirche.

Der bekannteste Pfarrer am St. Peter ist Johann Caspar Lavater (1741 bis 1801), der geistesmăchtige Prediger, Literat und Patriot, der mit vielen berühmten Zeitgenossen, mit Herder, Jung-Stilling, Claudius, Goethe und Fichte in Beziehung stand, Von den Pfarrern des 19. und des 20. Jahrhunderls selen genannt Heinrich Hirzel (1818-1871) und Heinrich Lang ( 1826 - 1876), zwei bedeutende Vertreter des freien Christentums; Konrad Furrer, biblischer Geograph und Alttestamentler, und Adolf Keller, einer der Begründer der Ökumenischen Bewegung.

Ein Blick in die Umgebung der Kirche
Nördlich der Kirche liegen die untere und die obere St. Peterho/stast, sudlich der Hohbrunnenplatz, ehemalige Stadffriedh $\langle f$ fe. Nordwestlich der Kirche liegt das alte Pfarrhaus, das erstmals 1290 erwähnt wird (St. Peterholstatt 2). Es birgt u. a. die Pfaffenstube, einen gotischen Raum mit Ausstattung aus dem 15. Jahrhundert (Brustbild Lco Juds 1534). Das Kirchgemeindehaus St.Peter ist als Lavateriaus bekannt (St. Peterhofstat 6). Seit 1401 azur Armbrust 刃 genannt, wurde es 1628 von Buchdrucker Hans Jakob Bodmer umgebaut. Hier wurde wāhrend Jahren die Zürcher Bibel gedruckt. 1784 kam das Haus als Helferwohnung an die Kirchgemeinde und wurde bis 1801 von Lavater bewohnt. In der Lavaterstube (1660) befanden sich Lavaters Gemäldesammlung und die große Zahl von Stichen und Zeichnungen für die «Physiognomischen Fragmentem.

Antworten auf allerlei Fragen
Der Turm erhebt sich tiber cinem Quadrat von $9,2 \mathrm{~m}$ Seitenlange in eine Hơhe von 64 mL . Er wurde 1428 erstmals, 1957 letztmals mit 5 mm starken, 8,5 auf 30 cm groBen Lärchenschindeln gedeckt. Es brauchte dazu deren 48000 . Die geschindelte Fliache milt $356 \mathrm{~m}^{2}$. Die Turmkugel ist 70 cm hoch und 80 cm breit, die Wetterfahne mißt $140 \times 70 \mathrm{~cm}$. Auf 40 m Höhe befindet sich dic Stube des Feuerwächters, der bis 1911 hier oben amtete. Er hatte die Aufgabe, alle Viertelstunden in den vier Himmelsrichtungen nach Feuer Ausschau zu halten. Hatte er Feueralarm zu geben, blies er in sein Feverhorn und gab bei Tage mit einer roten Fahne, nachts mit einer roten Laterne die Richtung der Brandstelle an.

Die St. Peterskirche trug seit alter Zeit die Stadtuht Zürichs. Die großen Zifferblâtter, die Hans Luterer von Waldshut 1538 schuf, sind mit
$8,7 \mathrm{~m}$ Durchunesser die großBten Europas. Der Umfang beträgt $27,3 \mathrm{~m}$. Der Minutenzeiger hat eine Linge von 4 m und cin Gewicht von 92 kg . Er rückt nach jeder Minute $45,5 \mathrm{~cm}$ vor. Der Stundenzeiger wiegt bei $3,1 \mathrm{~m}$ Lange 74 kg . Die Stundenzahlen haben mit $90-110 \mathrm{~cm}$ ungefihi die Größe eines 4jährigen Kindes.

Die fuinf Glocken haben ein Gesamtgewicht von 11115 kg . Glocke 1 (As) 6203 kg ; Glocke 2 (C) 2573 kg ; Glocke 3 (Es) 1445 kg ; Glocke 4 (As) 582 kg und Glocke 5 (C) 312 kg .

## Texte français

L’église de St-Pierre est situé au cceur de la vicille ville de Zurich, non loin de la cour aux tilleuls ou Lindenhof sur laquelle se dressait un castel, à l'époque romaine, et le palais impérial, aut moyen age. St-Pierre est réglise paroissiale primitive de la ville. Elle est citee pour la première fois en 857. Le chour et l'assise du clocher sont romans et datent du début du XIIIe siecle. Les étages supérieurs du clocher haut de 64 m sont gothiques. Le battiment a nef unique fut transformé à l'époque classique (1705 à [706) en une église à triple nef, ì porche et galerie. Les fonts baptismaux datent de 1598, la chaire de 1706 et les stalles du choeur proviennent de cloitres zurichois. Le cadran de I'horloge du clocher est le plus grand d'Europe. Son diametre est de $8,70 \mathrm{~m}$. L'aiguille des minutes mesure 4 met pése 92 kg . Son extrémité avance de 45 cma à la minute. Les prédicateurs les plus importants furent Léon Jud, un campagnon d’armes d'Ulric Zwingli, 1482 a 1542 , et le theologien, écrivain et patriote Jean Gaspard Lavater qui fut Tami de Gouthe, 1741 à 1801.

## Description in English

St. Peter's Church stands on a hill in the City of Zurich surrounded by the oldest parts of the town. In Roman times there was a castle on the neighbouring Lindenhof, which was the imperial palatinate in the Middle Ages. St. Peter's was the City's first Parish Church and was first mentioned in 857 . The choir and the tower's ground construction are Roman and date back to the beginning of the $13^{\text {ti }}$ century; the tower is 64 meters high and its upper floors are Gothic. During the baroque, i.e. from 1705 till 1706, the building which had but one nave was transformed into a church with a nave and two aisles and galleries. The baptismal font detes from 1598, the pulpit from 1706. The Gothic pews belonged to Zurich monasteries. The clock has the biggest dial-plate in Europe, its cliameter being 8.7 metres. The clock's minute-hand is 4 metres long and wrighs 92 kilos. Every minute it advances 45 centimetres. Prominent clergymen attached to the church: Lco Jud, fellow-fighter of the Reformer Huldrych Zwingli, 1482-1542, and John Jasper Lavater, theologian, author and patriot, 1741-1801, the friend of Goethe.

2 Zer Lindeal
$\qquad$
$\qquad$
2ie Rimor buiter aut den timatro hat in Thathell ( $k$-4.yed) V

meden fof ste thele heo do


fir A A

$\qquad$者
$\square$
$\qquad$



Ouerschmilt dunch die thadt


Die Shodld Fuinich enthbond un die ersle Limmattuniche henum. Tho nuwh danne regen den Juicich her unt YHherg. Lie fillty
 see-und Lismaltal minchen Phanmenatiel und tethis und nou nuitcho nogat üler den. Hilchloch ins Glattal himilos.

Wachsturm der Stadt
tlbester Jili:
Aneis I Athistadt
Eingemaindung 1893:
Truei 2: Enge, Wollishofen,
Laimbach
Thais 3: Wiedilion
Zreis 4: tussersill
Meis 5: Industricquartior
Tvais 6: Un ters prasus Dtenshass
Thais Fi Thimbom, Ho thingon,
Hisllander
Theis ס: Riesbach
Eingemaindung 1934:
Hair 7. Nifikan
Treis 9: thlisriedem, thblethen

Yoir 10: Yirya (tyetion




2er Bahnhof
1847 munde der exste $\mathrm{Ba}_{\mathrm{a}} \mathrm{hm}=$ hof Juirichs in den Baumgainhon aussernall der thadl 2ie 4"Lotamotiven, tim = "Rbeìn " neorkechumben unit den "Yogen als tpanich DP: Ba ner cuif der Elllaston Bahnlinie der Technviz voon Biach his mack Baden. acrifios zoundén daduich


Verkefmilinien vom Houbt $=$ bahnof aws:

1. Juinirh-Baden-Bunv-Bapat
2. Jürich-telsteten-tploltom
3. Jinuch-Thalmil- Ju- Jug llt
4. Juinich-Rappensmid-Gla aur-
5. Jürich-Ölikan-ThGallen


- Billadt tikaffraueen


