## DORFSPAZIERGANG BÜRVENICH

Bürvenich - für Naturliebhaber und Freunde denkmalgeschützter Häuser

Station 3

## Der Felsenkeller in Bürvenich



Geschichte der Brauerei Nagelschmidt
Das Büvenicher Land ist bis heute vom Braugersteanbau ge-
pragt. Bereits vor 1850 hatte Anton Nageseschmidt in Buivenich präst. Bereits vor 1850 hatte Anton Nagescschmidt in Bürvenich

 gen. Vieiel Brauererien nutzten damals solche Felsenkeler, die durch ihre zumeist gleichbleibende Temperatur von 6 bis 9 Criad gut geignet waren, Bier zu lagern. So wurde auch der Buiveni:-
 aus einem nahen stauweiher uber eimen schacht befiut wurce,
Nun konnte im Sommer Bier gebraut werden, das bei iniedrigen. konstanten Temperaturen geraume Zeit gàren muss. Eiskeller wie dicse boten damals im Brauereiwesen die einzige Kinhlmög. $^{2}$ lichkeit, bis der Ing enieur Carl von Linde erste kỉhlmaschinen, zunăchst nur fitis Brauereiein, entwickelte. Seine chemische Kiahtechik setzte sith dann seit den 1880er-Jahren allgemein durch. Josef Cramer in Wollersheim zu den .vereinis ten Braureeren
 1937 schied die eiuirvenichere ramilie Nage elschmidit ganz aus
ereell

$$
\text { Cramer AG" um } 1910 .
$$ der Malzerei-Turm, zu Wohnzwecken umgenutzt, bis heute in Bürvenich erhalten. Anton Nagelschmidts Nachfarre Ferdinand fusionierte das Untermehmen 1907 mit demjenigen von Johant dem Untemehmen aus. Seither bestent allein .cramer" als Familienbrauereie bis heute fort. Bereits 1925 hatte Ferdinand

 nen Park mitsamt Villa und Felsenkeller dem Kreis Diren
gestitet, mit der Aufage , dorte in Heim fuir bedưrtige Kinder gestitet, mit der Aufage, dort ein Heim fur becuirt
zu erichten. Aus dieser ininichtung ist die heutige ,Lebenshilfe HPZ gGmbH" erwachsen.

## Der Felsenkeller

Der Bürvenicher Felsenkeller von 1858 reicht horizontal tief in den Berg hinein, bis unter die heute noch bestehende „Villa Nagelschmidt". Wie bei anderen zeitgenössischen, größeren und regelmäßig frequentierten Felsenkellern, findet man auch hier ein im Hang liegendes Kellerhaus direkt über dem Kellereingang. Damit wurde der Eingang ein Stück weit aus dem Hang heraus gefïhrt und der Keller so vor direkter Sonneneinstrahiung aogeschirmt schützt. Als Verkleidung des Zugangs wurde gotisierende Back. schutzt. Als Verkleidung des Zugangs wurde gotisierende Back durch neugotische Fenster und ein Tor.Im westlichen Eingang findet sich ein spitzzogiges Tympanon mit Relief der typischen Brauereiwerkzeuge. Der Keller gliedert sich im Inneren in eine etwa 15 m hohe Hauptkaverne und zwei Nebenarme. Wände und Böden sind grob bearbeitet.
Nicht als Eis-, aber als Wasserspeicher wird der Felsenkeller bis heute genutzt: 1999 hat der Eigentümer „Lebenshife HPZ" im rückwärtigen Bereich eine $260 \mathrm{~m}^{2}$ große Zisterne eingerichtet. Sie dient als Regenwasser-Rückhaltebecken für Bewässerungsund Löschzwecke.

Weitere Informationen:


 $\qquad$

Anton Nagelschmidt, Bürvenicher Brauereibesitzer, ließ 1858 mit erheblichem Aufwand einen gewaltigen, mehrteiligen Eis sprengen. Vor Erfindung der Kühltechnik dienten solche mit Wintereis gekühlten Felsenkeller wegen ihrer konstant niedrigen Temperatur oft dazu, Bier oder wein kuhl zu lagern. Hier wurde der Keller in den anstehenden, dolomitischen Kalk- un
Sandstein des Obersten Muschelkalks getrieben. Er zahlt zu Sandstein des Obersten Aufschlüssen dieser Gesteine im Mechernicher Triasdreieck".


Tel 022525252.212, Fax 0225252
hgdickestadt 2 zuelpich.de



