Straßen Wandsbek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Straßenname | Ehemaliger Straßenname | Geplanter Name 1940 (nach Helmuth Fricke) | Bedeutung |
|  |  |  |  |
| Ahrensburger Straße  3-99 und 2-102a | Lübsche Landstraße | Wandsbeker Reichsstraße | Straße nach Ahrensburg |
| Allensteiner Straße |  |  | Stadt in Ostpreußen |
| Alter Teichweg 207 |  |  |  |
| Am Neumarkt | Sophienstraße | Jungstraße | Der ehemalige Vieh- und Jahrmarkt wurde vom Wandsbeker Marktplatz hierher verlegt. |
| Am Schulgarten |  |  | Garten der Schule Hinschenfelde |
| Am Stadtrand  1-95 du 66-106 | Ziegeleiweg |  | Grenze zwischen Wandsbek und Farmsen |
| An der Osterbek |  |  | Ostgrenze von Wandsbek nach Bramfeld Die Alte Osterbek verläuft südlicher als die neue. |
| Anemonenweg |  |  |  |
| Angerburger Straße |  |  | Stadt in Ostpreußen |
| Asternstraße |  |  |  |
| Auf dem Königslande | Röperstraße (im Ostteil) | Johann-Röper-Straße | 1807 wurde der Nordteil des Gutes an die dänische Krone verkauft. |
| Bahngärten 11 | Chemnitzstraße | Wandsbeker Bahnhofstraße | Gärten an der Bahnlinie |
| Bandwirkerstraße | Lange Straße |  | Tuch- und Band-Handwerk und Kleinindustrie |
| Bartensteiner Weg |  |  | Stadt in Ostpreußen |
| Begonienweg |  |  |  |
| Behnkenkammer | Margaretenstraße |  | Flurbezeichnung |
| Bei der Hopfenkarre |  |  | Wirtshaus, Karre war ein Volumenmaß zum Messen von Hopfen. |
| Biehlweg |  |  | Wilhelm Biehl 1875-1982 war von 1919-1933 Stadtverordneter in Wandsbek. |
| Binsengrund |  |  |  |
| Birtstraße | Roonstraße |  | Prof. Theodor Birt 1852 -1933 war Altphilologe in Wandsbek. |
| Böhmestraße | Stiftstraße |  | August Böhme 1856-1936 war Tischlermeister und Oberbrandmeister in Wandsbek. |
| Bothmannstraße |  |  | Bernhard Bothmann 1884-1952 war 26 Jahre Pastor in Hischenfelde. |
| Bovestraße  1-19 und 4-12 | Rennbahnstraße  Hinter dem Fort | Klein-Jüthorn-Straße | Familie Bove war Vorbesitzerin des Geländes. |
| Brauhausstieg | Mathildenstraße | Beim Wandsbeker Rathaus | Weg zur Brauhausstraße |
| Brauhausstraße | Holstenstraße  Redder | Wandsbeker Mühlenstraße | Das älteste Brauhaus Wandsbeks stand am Mühlenteich, |
| Braunsberger Weg |  |  | Stadt in Ostpreußen |
| Brodersenstraße |  |  | Ernst Wilhelm Brodersen 1854-1929 war Pastor in Wandsbek. |
| Bullenkoppel | Wiesenweg |  | Flurbezeichnung, Koppel für den Dorfbullen |
| Deimeweg |  |  | Fluss in Ostpreußen |
| Dernauer Straße |  |  | Ehemaliger Patenort an der Ahr |
| Dorfstücken | Albertstraße |  | Flurname |
| Dotzauerweg | Quarree |  | Justus Dotzauer 1808-1878 war Musiklehrer in Wandsbek und Vorbesitzer des Quarree-Geländes. |
| Eberhardstraße | Ferdinandstraße |  | Vorname |
| Eckerkoppel  131-153 und 152-208 | Hopfenhof | Zweite Eckerkoppel | Flurname, angelegte Eichen-und Buchenkoppel |
| Efftingestraße | Eduardstraße | Am Wandsbeker Neumarkt | Johannes Efftinge 1863-1909 war Stadtverordneter und Vorsitzender des Sozialdemo-kratischen Vereins von 1890 in Wandsbek. |
| Eichtalstraße | Molkestraße |  | Dort war ein von Luetkens angelegter Eichenforst für die Ledergerberei. |
| Eickhoffweg | Mansteinstraße |  | Prof. Paul Eickhoff 1850-1931 war Lehrer am Wandsbeker Gymnasium und Heimatforscher. |
| Eilbeker Weg  197-199 und 216 |  |  | Alter Verbindungsweg von Wandsbek zum Dorf Eilbek |
| Elsässer Straße |  |  | Der kurze Abschnitt zwischen Eulenkamp und Walddörfer Straße gehört zu Wansbek. |
| Eulenkamp 2-62 |  |  | Flurbezeichnung, der Straßenraum gehört zu Dulsberg. |
| Eulenkampweg |  |  |  |
| Eydtkuhnenweg |  |  | Stadt in Ostpreußen |
| Fenglerstraße | Goebenstraße |  | Christian Fengler 1834-1919 war Pastor in Wandsbek. |
| Friedrich-Ebert-Damm 19a-145 und 10-134 | Grüner Weg Adolf-Hitler-Damm |  | Friedrich Ebert 1871-1925 war der erste Reichspräsident. |
| Gartenstadtweg | Rosenstraße | In der Gartenstadt |  |
| Georgstraße |  |  | Georg Timm war ein Wandsbeker Kaufmann. |
| Gilgegrund |  |  | Fluss in Ostpreußen |
| Gladowstraße | Heinrichstraße |  | Vorbesitzer des Geländes |
| Goldlackweg |  |  |  |
| Guderuper Straße |  |  | Guderup auf der dänischen Insel Alsen war Patenort. |
| Heinrich-Müller-Stieg |  |  | Heinrich Müller 1885-1966 war von 1945 bis 1954 Bezirksamtsleiter in Wandsbek. |
| Helbingstraße |  |  | Unternehmer-familie in Wansbek |
| Helbingtwiete | Legienstraße Hugenbergstraße |  | Unternehmer-familie in Wansbek |
| Hinschenfelder Stieg |  |  |  |
| Hinschenfelder Straße | Annenstraße (im Ostteil) |  |  |
| Hinschenfelder Stücken |  |  |  |
| Hinterm Stern | Sternstraße |  | Ein Pfahl mit Vogel und Stern auf dem Wandsbeker Marktplatz war Übungsziel der Schützengilde. |
| Hochstraße |  |  | Straße über eine kleine Anhöhe |
| Hogrevestraße | Dietrichstraße | Im Wandsetal | Heinrich Andreas Hogreve 1858-1915 war Gastwirt und Stadtverordneter in Wandsbek. |
| Holstenhofweg 8-12a | Jüthornweg |  |  |
| Holzmühlenstieg |  |  |  |
| Holzmühlenstraße | Bramfelder Straße | Bürgermeister-Steen-Straße | Wassermühle an der Wandse für Farbhölzer |
| Hortensienweg | Teil der Lilienstraße |  |  |
| Hundtstraße | Schwarzestraße | Jürgen-Mittel-Straße | Heinrich Hundt 1876-1943 war Rektor in Wansbek. |
| Immergrünweg |  |  |  |
| In der Niederung |  |  | Wiesengrund an der Osterbek |
| Insterweg |  |  | Fluss in Ostpreußen |
| Iversstraße | Paulstraße |  | Wandsbeker Lehrerfamilie |
| Johannes-Frömming-Straße |  |  | Johannes Frömming 1910-1996 war Trabrennfahrer. Nur ein paar Meter der Straße gehören zu Wandsbek, die anderen Teile liegen in Tonndorf und in Farmsen-Berne. |
| Josephstraße | Kleiner Küsterkamp (Teilstück) |  | Joseph Morewood 1757-1841 |
| Kattunbleiche | Bleicherstraße | Moojerstraße |  |
| Kedenburgstraße | Manteuffelstraße |  | Dietrich Johann Kedenburg 1831-1900 war Hauptpastor in Wandsbek. |
| Keßlersweg |  |  | Besitzer der Farbholzmühle |
| Kirchhofstraße |  |  | Straße am alten Friedhof |
| Kirchhofstwiete |  |  | Kleine Nebenstraße der Kirchhofstraße |
| Klappstraße | 1. Schulstraße |  | Dr. Hermann Klapp 1840-1895 war Schuldirektor in Wandsbek. |
| KLGV.515 Grüner Weg |  |  |  |
| KLGV.522 Klein-Uglei |  |  |  |
| KLGV.528 Am Eulenkamp e.V. |  |  |  |
| KLGV.529 Schreberfreunde Helbingshof |  |  |  |
| KLGV.531 Nord-Wandsbek |  |  |  |
| KLGV.534 Volkspark |  |  |  |
| KLGV.536 Wandsbek-Gartenstadt |  |  |  |
| Kneesestraße | Auguststraße Jahnstraße |  | Heinrich Kneese 1853-1916 war Bürgervorsteher und Vorsitzender des Wandsbeker Turnerbundes. |
| Kolpingweg |  |  | Adolph Kolping 1813-1865 war Begründer des Katholischen Gesellenvereins. |
| Königsreihe | Bei den langen Wohnungen  Kurze Reihe und  Lange Reihe Neue Koppel | Wandsbeker Königsreihe |  |
| Kornbergstraße | Werderstraße |  | Gabriel Kornberg 1711-1781 war ein am Schlossbau beteiligter Maurermeister. |
| Kramerkoppel | Blücherstraße | Gustav-Nachtigall-Damm | Grundbesitzer |
| Kranichfeldstraße | Friedrichstraße |  | Johann Friedrich Anton Keanichfeld 1789-1860 war Besitzer des Hofes Wendmuth. |
| Kurfürstenstraße |  |  |  |
| Küsterkamp | Großer Küsterkamp |  | Feld des Küsters |
| Lavendelweg |  |  |  |
| Lengerckestieg | Teil der Dietrichstraße | Im Wandsetal |  |
| Lengerckestraße | von-Lengercke-Straße |  | Peter von Lengercke war Besitzer der größten Wandsbeker Kattundruckerei. |
| Lesserstraße  1-243 und 2-200 | Im Nordteil Bramfelder Straße | Bürgermeister-Steen-Straße | Wilhelm Lesser 1813-1882 war Wandsbeker Bürgermeister von 1870 bis 1882 und Ehrenbürger. |
| Litzowstieg |  |  |  |
| Litzowstraße |  |  | Gottfried Litzow war Mitglied einer alten Wandsbeker Familie und Besitzer einer großen Schafweide. |
| Lomerstraße | Amandastraße |  | Johann Julius Lomer 1818-1889 war Vorbesitzer des Geländes. |
| Lotharstraße | Danielstraße | Johannes-Schmal-Straße |  |
| Luetkensallee 1-49 und 2-58 | Bismarckstraße | Karl-Peters-Weg | Besitzer der Lederfabrik und des Eichtalparks |
| Lycker Weg |  |  | Stadt in Ostpreußen |
| Lydiastraße |  |  | Jüngste Tochter von Joseph Morewood |
| Martin-Mark-Weg |  |  | Martin Mark 1865-1948 war bis 1933 Stadtverordneter und Stadtrat in Wandsbek und in der Gartenstadt-gesellschaft tätig. |
| Mellmannweg |  |  | Friedrich Mellmann 1897-1972 war Bezirks- und Bürgerschafts-abgeorneter. |
| Moojerstraße | Juliusstraße |  | Familie Moojer besaß Kattun-fabriken in Wandsbek- |
| Moorgrund  7a-15 und 6-16 | Schreberweg | Schrebergartenstieg | Der östliche Teil der Straße gehört zu Bramfeld. |
| Morewoodstraße |  |  | Joseph Morewood 1757-1841, Kaufmann |
| Mühlenstieg | Neustraße | Wandsbeker Neustraße |  |
| Mühlenstraße | Wandsbeker Mühlenstraße |  | Mühle am Wandsbeker Mühlenteich |
| Narzissenweg |  |  |  |
| Nebendahlstraße | Johannisstraße | Ulanenstraße | Carl Nebendahl 1841-1913 war Stadtbaumeister und Gaswerksdirektor. |
| Nelkenweg |  |  |  |
| Neumann-Reichardt-Straße | Rennbahnstraße Brauereistraße |  | Dr. Friedrich Neumann-Reichardt war Besitzer der Reichardt-Kakao-Werke. |
| Nogatweg |  |  | Fluss in Ostpreußen |
| Nordschleswiger Straße 91 und 78-82 |  |  | Nordschleswig wurde nach dem ersten Weltkrieg Dänemark zugeordnet. |
| Ölmühlenweg |  |  | Zum Meierhof Mühlenbek gehörte eine Mühle auf der Westseite des Weges. Die Ostseite gehört zu Tonndorf. |
| Oskarstraße |  |  | Männername |
| Ostpreußenplatz |  |  |  |
| Ostpreußenstieg | Weg zur Abdeckerei |  |  |
| Pillauer Straße | Fliederweg |  | Stadt in Ostpreußen |
| Pregelweg |  |  | Fluss in Ostpreußen |
| Puvogelstraße | Von-der-Tann-Straße |  | Friedrich Puvogel war 1873-1907 ehrenamtlicher 2.Bürgermeister von Wandsbek und Verleger des Wandsbeker Bothen. |
| Quarree |  |  | Straßenring um die ehemalige Mittelschule Wandsbek |
| Ragniter Stieg |  |  | Stadt in Ostpreußen |
| Rauschener Ring |  |  | Stadt in Ostpreußen |
| Robert-Schuman-Brücke 3 | Wandsbeker Rathausbrücke |  | Robert Schumann 1886-1963 war französischer Politiker und Präsident des Europäischen Parlaments. |
| Rosmarinstraße |  |  |  |
| Rüterstraße | Kampstraße | Dalmerskamp | Hugo Rüter 1859-1949 war Musiklehrer am Wandsbeker Gymnasium und Komponist. |
| Schädlerstraße | Neue Bahnhofstraße Stresemannstraße Horst-Wessel-Straße |  | Besitzer eines Bauernhofes in Wandsbek |
| Schafsteg |  |  |  |
| Schilfgrund | Hopfenhof |  |  |
| Schloßstraße  83-117 und 112 | Posthausstraße | Wandsbeker Schloßstraße | Straße entlang des ehemaligen Schlossgeländes |
| Schmüserstraße |  |  | Heinrich C.M. Schmüser 1823-1895 war Wandsbeker Bürger. |
| Schneeglöckchenweg | Dahlienweg |  |  |
| Schünemannstieg |  |  | Waldemar Schünemann 1850-1930 war Schulrat in Wandsbek und Stormarn. |
|  | Schünemannstraße Kirchenallee |  | Die Straße südlich der Kirche existierte nur bis 1962. |
| Schwarzlosestraße | Bergstraße |  | Andreas Schwarzlose 1732-1792 war ein am Schlossbau beteiligter Maurermeister. |
| Sensburger Weg |  |  | Stadt in Ostpreußen |
| Stormarner Straße  14-46 |  |  |  |
| Straßburger Straße  94--96 |  |  |  |
| Thiedeweg | Bovestraße | Karlstraße | Albert Thiede 1848 1933 war von 1894 bis 1922 Gemeinde- und Bezirksvorsteher in Hinschenfelde. |
| Tilsiter Straße | Berner Straße Steubenplatz |  | Stadt in Ostpreußen |
| Treuburger Weg |  |  | Stadt in Ostpreußen |
| Von-Bargen-Straße |  |  | Bauernfamilie |
| Von-Hein-Straße | Vereinsstraße |  | Johannes von Hein war Schornsteinfeger-meister und Hauptmann der Wandsbeker Freiwilligen Feuerwehr. |
| Voßkulen | Teil der Siemensstraße |  | Flurbezeichnung |
| Walddörferstraße  1a-295 und 2-344 | Feldstraße Volksdorfer Straße |  |  |
| Walter-Frahm-Stieg |  |  | Walter Frahm 1883-1970 war Lehrer in Wandsbek und Heimatforscher. |
| Walther-Mahlau-Stieg |  |  | Walter Mahlau 1901-1970 war Pastor an der Kreuzkirche. |
| Wandsbeker Allee | Gasweg Hirschstraße |  |  |
| Wandsbeker Bahnhofstraße 5 | Bahnhofstraße |  |  |
| Wandsbeker Chaussee  325-329 | Lübsche Landstraße |  | Chaussee durch Eilbek nach Wandsbek |
| Wandsbeker Königstraße | Königsstraße |  |  |
| Wandsbeker Marktplatz |  |  |  |
| Wandsbeker Marktstraße  1-177 und 66-170 | Hamburger Straße und Lübecker Straße | Wandsbeker Chaussee und Wandsbeker Zollstraße |  |
| Wandsbeker Schützenhof | Beim Schützenhof |  |  |
| Wandsbeker Zollstraße | Zollstraße Lübecker Straße Lübsche Landstraße |  | Hier befand sich die Wandsbeker Zollstation. |
| Wandsedamm |  |  |  |
| Wandsetwiete |  |  |  |
| Wartenburger Weg |  |  | Stadt in Ostpreußen |
| Wasserstieg |  |  | Weg zur Wandse |
| Wendemuthstraße |  |  | Bis 1863 Park mit Herrenhaus nördlich der Wandse |
| Wichelmannweg |  |  | Heinrich Wichelmann 1893-1974 war Bezirks- und Bürgerschafts-abgeorneter. |
| Wiemannweg | Carolinenstraße |  | Hermann Wiemann 1854-1926 war Lehrer und Stadtverordneter in Wandsbek. |
| Wilma-Witte-Stieg |  |  | Wilma Hermine Witte 1912-1997 war Malerin. |
| Wißmannstraße | Wrangelstraße |  | Hermann von Wissmann 1853-1905 war Gouverneur des damaligen Deutsch-Ostafrika. |
| Witthöfftstraße | Marktstraße |  | Wandsbeker Stadtrat und Weinhändler |
| Ziethenstraße |  |  | Hans-Joachim von Ziethen 1699-1768 war Reitergeneral unter Friedrich dem Großen. |