Lebenslauf zu Heinemann, Andreas

**persönliche Daten:**

|  |  |
| --- | --- |
| Name: | Heinemann |
| Vorname: | Andreas |
| Geboren: | 29. März 1859 in Langenau |
| wohnhaft in: | Martin-Luther-Straße, Siegen  (Haus brannte am 12.3.45 nieder) |
| Gestorben: | 23. Februar 1945 in Siegen  (Herzinsuffizienz/Herzmuskelentzündung) |
| **Familie:** |  |
| Vater: | Johannes Heinemann, Landwirt, (1824-1895) |
| Mutter:  Geschwister: | Helene Heinemann, geborene Knipp, (1837-1920)  Robert Heinemann, (1860-1870)  Ernst Heinemann, (1864-1927)  Otto Heinemann, (1865-1945)  Robert Heinemann, (1871-1922)  Lydia Heinemann, (1875-1945) |
| Ehefrau: | Laura Maria Heinemann, geborene Oberhof,  (gestorben am 2. Juli 1936) |
| Eheschließung: | 19.08.1890 in Milspe |
| Kinder: | Helene Heinemann (1892 – 1974)  Martha Heinemann (1894-?) |
| **Beruflicher Werdegang:** |  |
| 1873 - 1877 | Absolvent der Wiesenbauschule in Siegen |
| 1877 – 1883  1883 – 1888 | Wiesenbaumeister und Meliorationsbauingenieur in Kassel  (Bewässerungsbauingenieur)  Wiesenbaumeister und Meliorationsbauingenieur in Trier |
| 1888-1929 | Lehrer an der Wiesenbauschule in Siegen für Wiesenbau, Kulturtechnik und Projektbearbeitung |
| 1912 | erste Publikation „Wiesenbau im Siegerlande“ |

**Ehrentitel:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1887  1891/1902 | Bezirks-Wiesenbaumeister für Kreis Siegen, Olpe, Wittgenstein, Brilon, Meschede und Arnsberg  (Nachfolger des, im gleichen Jahr, verstorbenen Börner)  Ernennung zum „königlichen Wiesenbaumeister“ |
| 1924 | „Oberlehrer“ (einer von insgesamt vier an der Wiesenbauschule) |

**Quellen:**

- Sterbeurkunde (Stadtarchiv Siegen), 24.02.1945

Personalakte (Universitätsarchiv Siegen)

Todesanzeige aus: Siegener Zeitung vom 24.02.1945 (Universitätsarchiv Siegen)

„150 Jahre Bauwesen in Siegen 1853-2003, Von der Wiesenbauschule zur Universität“, Otto Ermert/Rudolf Heinrich

„Stammbaum der Familie Heinemann“ (SiWi-Archiv)

„Heimatkalender“ (Stadtarchiv Siegen)