习idbt immer freilid waren e马 bie Segnungen friedidizen 5an＝ bels，beren iuh die won Den Wifingern bejubten Ränser zu erfreaten Gatten．Dft fentzeidneten Moxi und Bemaltat ifre Spuren，und
 der Wifinger＝3eit gejagt， $\mathfrak{b a b}$ jie－oberf（ädulif）betrachtet－zwar in einem rofigen sabinmer ericheine；id）ant man aber genauer zu，
 unic Tränen．

 Start vertleinert．a－c Wifingerzeit（10．－11．Sahrbumbert）au’（Eifen，d－f Spät＝

 heibnifdes sdupert；alles aut sintuhnen；d）sufeijentibel nit Drachentopfenden； ө）$\Re \mathfrak{i n g f i b e r}$ ；f）$\Re \mathfrak{i n g i t b e l} \mathfrak{m i t}$ curiftidfer snidrift（AVE MARIA），alfeş aus Stangenmalbe（ 1 utifithe $\Re \mathrm{Rehrung}$ ）．

Die eriten Beziefungen zmithent Sxpmeden und Den oitbaltijchen \＆ätsern geben now por sie Wifingerzeit zurücf．Sdbon in der $\mathfrak{B o ̈ l f e r m a n d e r a n g ~ z e i t ~ g r e i f e n ~ z u m ~ e r i t e n ~ M a l e ~ f a n d i t a = ~}$





 $\mathfrak{i m}$ Nordeil De马 Memelgebieteg，jo z．B．in（3eftalt ber eigenartigen Eulenfigeln und ver ©amuadinadela mit oretecfigem Siopf．
（Etma $\mathfrak{m i} 700$－alfo now nor bem Begint ber eigentliden Wifingex＝3eit－ichmeflen jedow die ifandinavifden Einfliffe erbeblid an．Sugleid fält aus den norsiíden Sagas und ©bronifen
 Zande．Stypn im 8．Jabrbundert baben die Sxpeeden Iängere Beit über $\mathfrak{\Re} \mathfrak{t r l a n d}$ geberridt，find aber gegen 800 bon ben $\mathfrak{i n t r e n}$ ver＝ trieben mordent．

 ケuren blutig abgewiejen．Unumittelbar barauf expberte ber Same＝ benfonig Dlov pon neutm תuxland，exbutete in ben furländiditn


 befreitent．Went auth etma mit dent Jabre 1000 die zielbemußte famedifal Solonifation der pitbaltifden Bänoer erlifdy，fo fitnden







 ftenerpfliftig waren．

Jit auth der futturelle Einfluti，den biefe friegerifath Bitge der刃oromännex aubgeuibt baben，im 9，und zu 彐rifang de马 10．Jabr＝
 $\mathfrak{n a c t j}$ den die Feindjeltgfeiten allmäblich beigelegt marent，zur $\mathfrak{M t}=$ babnung eines regen Sandelsverfebre，der mäbrend der zweiten がälfte beg 10．und im 11．Jabryundert feinen göbepunft erreidte，
 wie wir ebenfall atz biftorijden Quellen mifien．So perbot 1229
 Den Balten）mit Waffen gegen die fabn wriftichen §innen beizu＝
 Gotländer，ben Setden mit Waffen und anderem תriegß̊material gegen den Dentichritterorden zut beffen．So find aus ben anfäng＝ lithen תämpien und Feindjeligfeiten mit ber Beit Iebbafte freumblid $=$ nadbarlide Beziefungen geworden，bie ber mentlländifan Bevol＝ ferung neben ben ausgezeidy neten，jebr beliebten Wifingermaffen aud
 wor alfmäblidier Berfalfung bewatrten．Meben Dem jfandinawifaen
 bant auth alz Toxbitser für einbeimifthe Waffen Der fpätheiontifyen Beit（⿹弋甘bb．9c）Dienten，geben eint $\mathfrak{Z n} \mathfrak{z a b l}$ won memelländifity
 $\mathfrak{a t f} \mathfrak{f f a n d i n a v i l i d e , ~ b e i o n d e r \mathfrak { B }}$ gotländifiche Formen zurüct，io autc die


 wart fortleben (40).








 Зeit (10.-13. Jahrfumbert). a) Sdmutnabel mit fiberplatiertem srenzbalfen=


 Garfentopi. \&infubnen. gute farf berfleintert.
 Sibau - vermutlid Dem biitoritiden "Seeburg" - Iiegen mefrere


 $\mathfrak{n t g m e n}$, went die $\mathfrak{B i f f i n g e r ~ b e i ~ d e n ~} \mathfrak{B e j u t h e n , ~ d i e ~ f i e ~ d e r ~ b e r n i t e t h = ~}$

$\mathfrak{H f e r} \mathfrak{a n l i e f e n t , ~ f o n d e r n ~ d i e ~ \varsubsetneqq a b r t ~ a u f ~ D e m ~ r u t i g e r e n , ~ g e f a f r l o j e r e n ~}$
 zeit erlebte，beworzugten．Bablloie Wifingexfunde find rings an den
 Ditieebabe Cranz int Wäldchen תaup bei wibftanten ift jogar einex Der grőßten Wifingerfriedgöfe entbecft morden，sie mix bigher auf Dent eutopäifden Feitland fenten．Sweifellos ift ex－mit mebreren以undert ©räbern－ber Beitattung plat einer längere Beit bort Geitegenden Wifingerfolonie gemejen，die vielleidt fogar die damaftge

 －vielleidet garnifit weit von der Stadt $\mathfrak{T i f i j t}$ jelbit－eine jofthe $\mathfrak{W i f i t g e r}=\mathfrak{R} 0$ lonte beitanden Gat，die Den Seandel mit dem $\mathfrak{a n}$ Wifinger＝ funden io reidfen memelföndifach ßititenland und feinen metter memelaufoärt g gelegente 刃iederlajiungen（z．B．Wifdmill ver＝

 Ffanditavifden Jmportituten die begrinndete Soffintg，baß fie der＝ eitit gefunden und unt bei fachgemäfer Unterjuthing ein ght Teil
 Dę Memellandes entyüllen mird．Unmolufirlidy lenft fid dabei der
 gelegenen Sdflobberg，Der in Den vorgeffiftliden Safifialen dez Mentelgebietes eine bedentiame Æolle geipielt zut baben idjeint；welde， vermögen freilid erit fünfige 1 nnterjubungen zu enticheiben．

Sat fïr bie $\mathfrak{F o r m i f i n g e r z e i t ~ ( 9 . ~ J a b r y u n d e r t ) ~ D a s ~ ( b r a ̈ b e r f e l d ~ v o n ~}$
 Gaben mir burch die erit in den lekten Gabren begonnenen（32） $\mathfrak{U n t e r}=$



 3 eit （6．－12．Jabrbundert）erbalten．
 gebiet，jondern am Sitdufer der Memel liegt，fo bat dod bie bort in ver $\mathfrak{F}$ öffermanderungezeit und im iüngiten beibnijchen Beitalter mohtende Bevörferutg nati $\mathfrak{A H E w e i} \mathfrak{B}$ der Futide zweiferloz zunt memelländifan ふulturgebiet gegört．
 lid jeiner Beitatungemeife mie aud burch jeinen ungemöbnlidgen


 durchant bezeidinend．
（6）ift ein nidy mux im Ditbaltifum，fondern in gan（suropa ztemlidh einzigartig baitebender fanl wenn，wie in Rinfubnen，auf

 find．

Die interefinateite diefer bret ©chibten iit mobl Die unterite und

 bie Toten meift itber einen Meter tief in die Erde vexjenft morden, ant getan mit ibren Gemändern aus grobem Reinen, von denen fidf ebenio wie won ben auß autgeföblten Baumitämmen gefertigten Särgen Refte bie und ba exbalten haben. Gusgexititet mit icinen waffen murbe ber §rieger, mit ibren Sleinosten geidmitat die frat zur emigen $\Re \mathfrak{t h e}$ gebettet.

Swei biz vier Ranzen und wuxfipeere murden bem Mann in den $\mathfrak{H r m}$ gelegt, zur Seite oder auf die $\mathfrak{B r u f t}$ das eiferne Surzichmert.


 Riederumg). Dreietagenfriedhof auß bem 6.-12. Jahrhundert. И1nterite © ©toci=

 $\mathfrak{B r a n b g r a ̈ b e r ~ b e s ̧ ~} 10 .-12$. $\mathfrak{F a h r f u n d e r t ³ . ~}$
 wie Fraten edel geformite bronzent $\mathfrak{A r m r i n g e}$ (wie $\mathfrak{A b b}, 7 \theta, 8 \mathrm{~d}, ~ ө$ ). Reidyer an Samutf find die ₹ranengräber. Reben meift zwei Fibeln, bie auf der $\mathfrak{F r u f t}$ bas Gemand zufanmentieltent, find fie


 $\mathfrak{p f e i l}(\mathfrak{A K b} .8 \mathrm{~b}$ ) feitgebalten $\mathfrak{u n d}$ pflegt meiftene mit einem perlen= bejebten Reinentude $\mathfrak{H m m u n d e n}$ zu fein. Mit Bronzefpixalen oder

 $\mathfrak{G}$ ängen meift eiferne Mejfer und nitht felten fatber gearbeitete ぶnodenfämme in funtoollen Bronzefutteralen. Ueberbaupt ideint man in jener Beit auf Saarpflege beimnderen Wert gelegt zut Gabent. WBie ats den Gutben bernorgegt, icheinen atti bie Mänter
fange s saar getragen za Gaben，maß übrigen fixt bie altbaltijben
 won Bremen）bezeugt ift；und ein auf einem §apitelf ber Marienburg
 Mftpreuben，die mir bigher fenten）zeigt，daj die altpreupifaen Srieger der frügen Drdengzeit lange $\mathfrak{s a n}$ getragen baben，ein bet wielen alten $\mathfrak{B o ̈ l f}$ ern für die Freien oder Edlen itblider Brautb，dex z． $\mathfrak{B}$ ．von ben antifen Scbriftitellern auth für bie（bermanen bezeugt ift．Utebrigen $\mathfrak{b a t ~ f i t h ~ d e f e ~ S i t t e ~ i n ~ B i t a t e n ~ v e r e i n z e l t ~ b i z ~ i n ~ d i e ~}$ （Begenwart eryalten，woyer der nob beute gebräudilide ©pibnant ＂（Die $\mathbb{Z a n g h a a r i g e n " ~} \mathfrak{H}$ erflären $\mathfrak{i f t}$ ．

Heber den sfelettgräbern de马 6．bis 8．Jabrbundert liegt auf

 9．Jabryundert，Der früben Wiffingerzeit，angebören．Man ift aljo in
 preußen－von Der Beijebung Der unverbrannten Reiden wieder zur $\mathfrak{G e r b r e m u n t g ~ d e x ~ T o t e n ~ a f f ~ l o d e r n b e n ~ S a f t e r b a u f e n ~ i t b e r g e g a n g e n t . ~}$ Die verbrannten bebeine bat man fauber aut der Solzaide berats＝
 einer $\mathfrak{A r t}$ von Mintaturiarg－beigejebt．Werfältniほnäß̉ig gering

 ほormen anflingen，wäfrend eigentliche $\mathfrak{B i f i n g e r =} \mathfrak{J m p o r t g h t ~ n o c t ~}$ fehlt．Spärlidy find dagegen Sdinutiftitife；mid menn man fie ben

 für biejen Beitabianitt bie älteren memelländifalen $\mathfrak{A r m b r u i t f i b e l n ~}$

 enden（9hbl， $8 \ominus$ ）．


 Totenfult exit langiam unter bem Einflus der benaffoarten alt＝
 brandbeitattenden Wgtfingern im benadjbarten ふurland－im Memel＝

 Sfelettbeftattung auf．


 $\mathfrak{b e t d n i f d e n ~ 3 e i t ~ ( 1 2 . - 1 3 . ~ J g o t . ) ~ a n g e b o ̈ r e n . ~ Y u t h ~ i n ~ d i e j e r ~}$ Sbidt find－wie in der mittleren－Die Reibenbrandbäufben in $\mathfrak{T}$ itcher eingeichlagen in 5olzfäftifen beigejebt worben．Sber im Gegeniab zut Den älteren Brandgräbern De mittleren Stoctwerfe find fie mit Beigaben ant Sanutct $\mathfrak{t n d} \mathfrak{B a f f e n}$ geradezu itberlaben．Sft findent fidh in einem einzigen srabe mefrere $\mathfrak{B f u n d} \mathfrak{B r o n z e}=\mathfrak{u n d}$ \＆ifengerät，defien Зabl und foitbare タu®füfrung ein beredte马

Beugniz fitr Den Retatum Der memelländifchen ßemölferung int jüngiten hetonifden Beitalter ablegt. Bis zut © ©dmertern und über ein $\mathfrak{D}$ thent $\mathfrak{R a n z e n i p i z e n ~ g a b ~ m a n ~ d e m ~ ת x i e g e r , ~ f o i t b a r e n ~} \mathfrak{B r o n z e}=$

 platten pft zierlid mit Menidjenföpfon (2, 10 c ) verziext fins. $\mathfrak{A x m i p i r a i l e n}$, veriffiedenartig gefornte $\mathfrak{P r i f a ̈ n g e x ~ ( w i e ~ z . ~ B . ~}$
 zugleid) alz epinngeräte gedient gaben, getjoren zut regelmäßigen

 biser leidftem ©antitein, Mintaturgeräte zur $\mathfrak{B r e t t f}$ enweberei $\mathfrak{u t d}$ cijerne Mefier (Die die ©raten mogi immer amt (sitrtel truget)
 meifera mit werziertem, in einen Wogelfopf augaufenden Sdaten=
 $\mathfrak{Z}$ renfen $\mathfrak{u n d}$ ©teigbügeln sent reifigen ©bjarafter deg $\mathfrak{T o t e n , ~ m u ̈ b r e n t ~}$ jelbitändige 解ersebeftattungen ferten fint.
 Geisnifaca 3eitadters fallen buxd itre Mafigfeit und



 (babel= und $\mathfrak{B u d g i t a b e n f i b e l n ) ~ e b e n j o ~ b e z e i d y e n t ~ j i n d ~ w i e ~ d i e ~ s y u f = ~}$





 rutgsseit eritmafig auftreten.
$\mathfrak{B e m e r f e n s w e r t ~ f i n d ~ s i e ~ i n ~ b e r ~ o f e r i t e n ~ © c h i d g ~ d e 马 ~ § i n f u f i n e r ~}$





 gräbern die $\mathfrak{Z a n z e n i p t s e n ~ a b j i t u t l i d ~ u m g e b n g e n , ~ s i e ~ M l i n g e n ~ b e r ~}$ Sfimerter eingerolt, vermutlid weniger aut fultididen brituden

 fifem Omportgut ift bezeidgnens für ben farfen ßifingereinfluf, der
 ftätigt aufz beite uniere eingang vorgenvmmenen Betractungen
 Sfandinavien tho dem Ditbaltifum gefervid Gaben.


 Einfluffe zurüdigeben，bald aber zu wem gebräud
 idyen \＆äwdern merben．




 fith and bei ifnen itber ein unteres Stocmerf von Sfflettgräbern eine obere Brandigräberididet，sie aber vielfad jabn io fart ver＝
 paren．

Nidgt felten finden fith auth im Memelgebiet mie int Samulats in

 fein mitfien；nad bem 刃iederbrenten de马 Feuers bat mant die（be＝ Geine Dex Toten nidt angeinandergelejen，jondern den Berbrannten
 Gafrten Beiden mitgegeben waren，in sie glithense Bhathe nadige＝ moxfen $\mathfrak{u t i d}$ das chanze סant mit Erbe ublerdeft．Soldje Maffen＝ gräber treten sant ala grofe，mit Reidentrand tmo Beigaben Surd）＝



 märe，antere als wabvideinlibfeitagritnoe sapitr ing feld zu fübrent．

Mit gutem ©rumbe munde eingange daణ Pinfubner brabberfedo $\mathfrak{a l b}$ fur ，memelfill $\mathfrak{M} \mathfrak{r}^{\prime \prime}$ geförig bezeidnet．Dent die $\mathfrak{U n t e r}=$


 $\mathfrak{i n t}$ ganzen Gebiete der Mentefultur sie תörperbeftattung autb weitergit bie int 8．und 9．Jahryundert itblity．Der gröpte ©egen＝
 zeigt fith iedod in der Tatiacte，san im Gebiete ber Memterfiltur sie uripriunglid ans Ditprenten uibernommenen Fibelformen，wie sie


 werden，wäbrend fie auf altprentifiten छebiet mit dem Ende der
 ibrer autgeprägt memelfändiff）en ほormenwelt zeigt fith die fitr sie Memelfultur charafteriftifite Meigutg zum Barorien und Maffig＝ Sruntonlen；nirgends in dent 刃actbarländern findet fith fonit eine jo
 tunt unt der Sthuncffrude ifrer $\mathfrak{B e r f e r t i g e r . ~}$


Dex 勺ölfermanderungezeit exidfeint bier mit dem Beginne de马 jüngiten geidnifden Beitaltera eine bexbe，niutbterne Sultux，sie ben
 pärlide Beigaben an Seausigerät und ©idmutd mit int（bxab legt． Wätrens fith dag nitbterne，waffenreide jungheionifibe Beitarter in Ditpreuben jibarf gegen bie voraufgebende reithe suttux der Bobler＝
 lange einen 今ntuturis anzunefont gentigt max，bleibt sie memel＝

 $\mathfrak{e}$ oft fatwer mixib，die einzelnen Fexioden flar gegeneinander $\mathfrak{a b z u =}$ grenzen．
 ift vielleidgt ben unterifiteblithen äußeren Einflitifien zutuiduciben，
 Geibnifde Beit ein maffentirrenses Beitalter，wäbrentsefifen bie
 Sie Bemafrung ifrex Nationalität utub ibxer Unabbängigfeit zut ringen baben．Jim Nomben waren eb bie $\mathfrak{F i f i n g e r , ~ d i e ~ b e r ~ © a m = ~}$

 friegerifaen Eroberung itharafter getragen baben，wifien wir aus norvinten Beriditen，die fie $\mathfrak{u} \delta$ da won Den erbitterten Sämpfen


 $\mathfrak{a}$ agedebnten $\mathfrak{F r i e d}$ gof einer Wifingerfolmie exibllifien bat，sie vom 9．big zum 11．Эabnbundert am Sitbmeitzipifel des suritchen
 frieblidem Wege exfolgt ift，went fie audh fipäter－äfnlict wie int תutland－bauptächlity šandelazmedfen gedient baben mag． $\mathfrak{H}$ ebrigeņ fenten wix atz diejen Gräberfeld ein bejonder inter＝
 fibel mit Tierfopfiti（ägntich $\mathfrak{A b b}$ ． 8 a und dem Untiflagbild），bie zut fammen mit einem $\mathfrak{B i f i n g e r j d m e r t , ~ z m e i ~ W i f i n g e r l a n z e n , ~ e i n e m ~}$ etfernen Mejier und einer Sitfeifenfigel im brabe eines ifandina＝

 ber Wifinger vom Memtefand oder aub futland int Samland gelangt．

Weientitit fitmiexiger als natf Moxden geftaltete fich die pu＝
 ben Binnemiande zu：fiex fam e zat beitänsigen exbitterten sämpan
 unterbroberem Drange zux Meeresfitite begriffen waren．Sofnifite （6fronifen find ooll won Bexideten $\mathfrak{H}$ ber sie mit medfielndem shiucle





 ba§ wer תuxen und ఇetten auf lange Beit binaus befiegelte．

Jedenfalf gewübren die untuterbrodjenen ふömpfe，in Sente fiat

 ieiner תultur mäbrend de马 jüngiten heidnifichen Beitalter3．

Im Memellawbe fotinen die politifden Berbältnifie wejentlid güntiger gelegent bu baben alg in Sitpreutien；went wir autb non

 Yeindiligfeiten erwadien bald lebrafte Sandelbbezietungen，sie der fulturellen ©ntwifilung beider Bolfer zugute fommen．


 feine Sultur gleidy in dieiem Beitabidyntt der im jüdichen תurland
 $\mathfrak{b a f t e} \mathfrak{f u l t u r e l l e ~} \mathfrak{B e z}$ ebungen bis nad eftland und finnland binatf verfolgen；und die lettifaen und litauifden（bebiete baben zablreide Schutuformen ant der reiden Memelfultur entlegnt und zeigent fith ifx im ganzen Wejencaubibutf nabe vermandt und vftmals non
 $\mathfrak{B e f t a t t u n g ~ b b r a u d i e , ~ d e r ~ i n ~ j e w e m ~ d i e j e r ~ B a ̈ n d e r ~ e i n ~ a n d e r e 马 ~}$ （Geitut autmeift．Mamentica Gält fict wer Brauth，ste Toten in ant $f=$ gefoutteten bs rabyitgern beizufeben，in den anderen oft＝ baltifien Bändern jefr viel länger als in Mentlgebiet，in Dem dab Shitgelgrab idyon etwa $\mathfrak{t m}$ ©frifti beburt von Den Glachigräberfeldern abgelogt mixd．Jimmerbin fenten mix aud aus dem Memelgébiet


 baut und 马nbalt nidgt mebr zut erlangen max，fo läß̉t fich sody mit ©idderfeit fagen，daje er menigitens zwei vergangene ©felettbe＝ ftatungen in Baumiängen ind eint Bferdebeftatung unter ©tein＝ packugen entialten bat．Die Sfelettbeitattungen merden ourch Bei＝
 zeit watiert．（Einige int Sbitgel weritrente Reidentsandräutdjen und grobe Zongefäßiblherben mit Fingernagerferbenverzieritng fonnen
 $\mathfrak{a b e r} \mathfrak{a t d}$ 㒭ter fein $\mathfrak{a l z}$ die Sfelettgräber．
 grabarditeftat bis in sie Romital תaijerzeit fintin in ber
 um in mentiger，als es aut in Ditpreupen mebrfach beobadblet murde， po in ber \＆abiater（Begend ${ }^{44}$ ）thd int Samland jefigit ${ }^{45}$ ）；in sent meiten fällen ift man jeboct in Memelgebiet ichon um die Wende



（6ält fid）wagegen sie genteiname Beftatung mefrerex Beiden im Suigelgrab not bie tief it die raiferseit ginein ${ }^{49}$ ）；int in Rutand $\mathfrak{u n d}$ Eftland munden ©rabifügel mit zafluciben Beijebungen felbit nod $\mathfrak{i n}$ Dem jüngiten Geionifden Beitalter aufgeiduittet ${ }^{47}$ ）．Эutd in Sitauen ideeint fix ona §jitgelgrab biz an ben Beginn §er geiditht＝ Itden Beit（ber fier mie in fait allen noxbitiden Bändern mit dex
 あaben．Mber gerabe das litantidye Gebiet ift bibyer worgeididutlid
 fitheres 1 rteil itber sie \＆ortigen Bejattung ibren Wectifel porläufig nidut fällen fann ${ }^{49}$ ）．
 Beit（12．bis 13．Jahryundert）bem der Wifingerzeit fait gleid）；hut feblt jebt das autueprägt ffatinaniats Juportgut（ ons in jenter fo bäufig mar．刃iod immer leben bie alten Samutí＝


 Madfafien beß fandinavifaen cinflafie int 12．Jabrbundert eine ge＝ wiffe（Eritarrung einzujeben，die fith vor allem in dent feblen teuer
 $\mathfrak{a u f}$ sem benactibarten altuto atifiten（Gebtet mefraad gentaty moxsen

 gebiet．EES ift mie ein Radblaffen bex alten תraft der memelfändifden
 für daß Memelgebiet mit der ©rxidytung dex $\mathfrak{B i t r g}$ Memel





 Gunbertß）Gören ploblicid sie Bimenaltertüter auf，und an ibrer Stelle jpredfen foriftlidge Bengntife，©bronifen und andere papierent Dofumente fut $\mathfrak{H z}$ ．


 verbot eß ben mit §em ©dfmerte Befebrten，ifre Toten zut ver＝ Grennen oder ifnen Maffen und ©abutaf mitatgeben nadg dex Bäter $\mathfrak{B r a u c h}$ ．Gerboten mixio ez，ben alten bightern zut ppfern；sie 9xt fällt bie geiligen Wälder；gejdmäft und verfolgt mird der ßriwe，
 fïnftig ©ferett an Sifelett auf Den dxiftithen Friedjöfen；feine won ifnen fitndet mefir von Sex Suttur，won Sem Reben voer bem Reid）＝ tunt ber $\mathfrak{B e r f t o r b e n e n . ~ S t a t t ~ b e f i e n ~ z e i d n e n ~ d i e ~ b e 马 ~ S i b r e i b e n z ~}$
 §rieger in einer $\mathfrak{F e r i o n}$－mit §ex そeder sie ©ditffale ber §änser $\mathfrak{a u f}$ ，Sie fie mit bem ©dimerte in Befis nabmen．E® ift freilid zut＝
nädfyt recht fpärlid, waß fie non ber mitermorfenen Bevölferung be=
 zunächit nod unterititbt und bereidert menden succh Boventumbe, die

 ala sie Feder fut fïtren veritanten.

Mod war in den erfen Jabryunderten feiner Serridaft der Deutichorden hidft io fart, Daf er in dex Eage geweien wäre,
 Sitten in fo abgelegenen Gelbieten, wie es bas Memefland mar,


 borgen in mandiem nod beute geitbten Bolfsbrauthe. Mow im Jabre
 noys in feinen Reifeberidyten sie Begräbut引itten der in fuxlant

 fie purch ©emalt zum ©ixiftentum befebrt jein pollen, eine Sefte,

 ifren ebeljten Gefdureiden. Die Bexbrennumg findet in einem ifrex Hädfiten Saint poex whaldex fatt, in detren mant ein Fenter aut
 Dex Rauth ziebt, daj die Seele der Bexitorbenten gerettet jei, went
 Deffen feitmärte, fo balten fite die Seele für verlorent."


 war. Wix mifien uibrigens von äbnliden Ericheinungen felbit im Samuand, wo sie vom Drsen Sorthit gewaltiam verpilanzten ©u= (anter now im 16. Jabrinndert ibre dxiflith getauften Rinder beim=

 $\mathfrak{G e j t a l t}$ jefr eigenartiger Bodenfutde bandgreifictie Bemeine für die

 Betrachtungen - autb iebt mit fertiamen Funden aut aubuemebten

 in den jedzager Jabren deß vorigen Jatufunderta eigenartige Be= itattungen freigelegt, wie forn damals bas lebgafteite Jiterefie allex noxgeididttivh interefifierten ßreife erregten ${ }^{53}$ ).

Dex anideinend nidyt fefr grope Friedgof von etma $30 \times 40$ Weter Durdimefier enthielt bereita surdimeg Sifeletibeftattungen, sie in Sobliargen beigejebt warent. Rebtere Gatten jedoch nidft mebr sie in

 zuiammengeidiagenen Sargbrettern bergeftal. Sn ibnen Iagen die

Toten lang atageitrect in Rüdfenlage; igxe Syände maxen - wie $\mathfrak{e}$

 jeiten angelegt. Iteberaus bezeidnend ift e马, baj sie Toten teik
 gebettet maren. Sltbeibutiab ift bie Ridtung Mord-Sitid (wobei ge=

 int Wejten, (Geficht nadi Diten geridetet). Ridbt jelten maren zmei

 Galtenen Stoffreften ber Sletsung fand fich neben Zeinen atd
 mit Bronzedrabt and Bronzejpixalen Suxdmirft mar. Midht felten
 (buttel waren fäufig aut bunter Wolle gewebt und gemöfnlid) mit
 nidyt ielten befanden fie aud aut Reserriemen, die mit Bronze=
 Sbübeln nod Bixidel blonder pider gelbbraunex saare.

Someit wäre von whiflider Seite gegen Sieje Beitattung weeije faum etmas einzumenden. Mbjolut undriftlid aber ift dex Brauth, ben Toten mit einer piex bis jed) Bentimeter itarfen Schidt

 Die altheidnifbe Brandbeftatung, die felbit man auf ber bäufig non Owonefferen begangenen Mebruitg und tuter ben Mhten bex Drwenkurgen von Æoifiten und Mewhatz (bei ßiflioppen) nidgt
 $\mathfrak{Y n d e u t u n g ~ b e g n u ̈ g e n , ~ m a ̈ b r e n d ~ m a n ~ d e m ~ I o t e n ~ f u g l e i d ~ j e i n e ~ W a f f e n , ~}$ Den frauen ifx (seidymeide naty edft beiwniditer $\mathfrak{Q r t}$ mit in Den ©ang

 bafür, wab mix e马 mit ber gletden Bewöferung fututt baben, sie idyon in vorgeididatlider Seit im Memelgebiet und anf Der Mebrung
 diejer Samuctituta inzmijuen eine Weiterentmictinng exfafren
 Beit eingeid lagenen æidutng beweigt.

Neben den idyon bamalz gebrätwliten Berlen aus Berniteint
 jomie sen beiondera belieden jidneren Salsipiralen (9ibib. 10b) finden fith autl büufig Shtetjent und æingfibeln, unter denen


 gerabezu bezeidnent find. Jn den Miännergräbern fitio Sxhmerter ieltener gemorben. Statt deffen findet fiad mit Borliebe ser eiferne
 ber fpätheibnifden Beit nod bäufigen Bfexsegetattungen fdeint man
autgegeben zat baben．Яhtd Beigaben ant Reitzeng（©pprent，Trentien， Stetgbuigel），wie fie in ben Sinfuther bräbern fo büufig find， watien nidet mefr beoradetet．


 （，2Die Riege fiegt＂），wor allem aber mebrere Drsensbrafteaten des 13．马abryunderts（ats ber Beit Wintich pou fitiprode）titi eine
 Sbulatie alz Mntätger getragen murde；datieren fie bod die $\mathfrak{B e}=$
 13．und 14．Jabrifumert，alfo in sie fritbe Droentazeit．



 $\mathfrak{b i n n e n l a ̈ n d i f ø e n ~ M e m e l g e b i e t e 马 . ~ U n d ~ e i n ~ a ̈ b n l i d ) ~ u m f a n g r e i d e r ~}$

 Beitattungebränthe feltiam paaren，matioe in Splitter bei Tilit ${ }^{\text {sa }}$ ）
【änuificben Sulturgebiet．
 $\mathfrak{i n t}$ 13．Jabrynndert mit der sejtbergreifung de马 Zandes burch dent Deatiobordent，iondern lebt nowt eine Beit lang int bie fritigefdidut＝
 exit im 16．Jabrbundert－Die memelländifat Beaölferung refitas dem ©friftentum gemonnen mar mis bamit antl sie lebten Radt＝




 gebiet jo，fondern trifft faft für alle pitbaltifichen Rändex and Sft＝ preubent in der gleident Weije zut．Einmal iot diejer Mangel darauf
 unterfudfen find alg sic jpärlichen Heberrejt porgedwidtlicher Sies＝

 baben mie sie beutigen Niederlainugen und jubl daber umjerer
 actutngen in Ditpreupen folgern läbt，ift bie Tatiathe，dan man
 Steintu angelegte Serbe zur 3ubereitung der Mabrung stenten，©o
 Beoblferung bes Memelgefteta von jenen einfadjent，itrobgesecftent Seänient，wie fie nod bente in abgendiedenen（segenten Bitatens and



 finden．

Mat in einer Fonm baben ita auffallige spuren noxgefdidytityex

 saritellen．Wix fennen beute aut dem Memelgebiet not 31 folder © © $\mathfrak{u}$ berfaupt altbaltiod－genannt meriden．

Sin תxanz yon Sagen xanft fich nod immex um sieje ßatnen
 $\mathfrak{B o r z e i t ~ z u r u t u r e i d e n t ~ m o ̈ g e n . ~ M a n d e ~ w o n ~ i b n e n ~ f i n d ~ f i t h o n ~ f r i u t h e r ~}$ non ほrentiden ber memerländifan Borzeit gejammelt moxiden ${ }^{56}$ ）， andere $\mathfrak{l a n f e n ~ n o c h ~ b e n t e ~ i m ~} \mathfrak{B o r e g m u n d e ~} \mathfrak{m t}$ ，ohne für die Sadywert


 （ammelt und føriftidit niederzulegen，efe die neut，ser $\mathfrak{H e b e r l i e f e}=$ rung feindidfe Beit inn endguiltig vermeft．Sier mie ningends ift
 fängen fiffer now tief in beionififer Beit murzelt．



 $\mathfrak{J u r a}$ ，Memel und deg Sidmelz＝ぼujiç mit einer iputbaften Welt

 diejer $\mathfrak{D a x}$ tellung murden im Borbeigeben einige von ifnen ernölfit． Untid bezeiduenderweife ift faft auf jeder siejer alten Burgen eint ＂Sblof veriunfen＂，zeigen jith auf ignen oder an ibrem meift von Gemäfifan umppulten §ute zux Geifteritunde meikgefleisete Jung＝ fraten，sie ber（rxibitug barren．Dit ift auta mon vergrabenten und verjunfenen ©ibaben，die mant vergebitid bu geben vexiubite，die Rese．शber itber siefe allgemein verbreiteten Sagen finaů beityt jebe siejer alten Webranlagen ifren eigenen，nur ifr eigentumliden Sagenidab，affen voran ber beriubmte $\mathfrak{R o m b i n t a ~ a m ~ M e m e l = ~}$
 Stellung eingenommen zut baben foint，obmodyl Reite feiner Wer＝
 zunctuten find．




 $\mathfrak{M o ̈ g} \mathfrak{t i d f}$ feit ber naturfidicn Bunft ibrer $\mathfrak{H m g e b u n g ~ a n t ~ i n d e m ~ f i e ~}$ alle won der Matur gegebenen Serteidigung moigligfeiten atentbent


 gebene 9ifidntitabefeftignt im Memellande thd jeinen Madbar= gebieten wor der Bergburg bewnizugt; Dent nur feiten finden jich int
 ridutug ciner nad aflen Seiten gefoibten Bengburg für sie Ber= teibigung günitige अubitichten geboten bätte.

 Qufimand an Mrbeit, der bei ibrex Mefryaftmadinng zu leiften mar. Meift fonnte man fith anf die Erridtung einer gegen sie allein ge=

## $\Longrightarrow$ Stirnwall des Schloßberges TMmTM=Steilhang


 befefigutg); a-b bermuticter Berlauf eiter völig zerftorten solzpalijabe obex eines verpfiigten Seitentoafes).
 ifr norgelegten sraben beidränfen, mübremb sie orei anderen, feil $\mathfrak{i n g ~ T a l}$ abfallenden Seiten nur mit einer einfacten Solzbarrifade verjeben muriden oder ganz ungeiduitbt bleiben fonnten, Da fie bei


webryaften $\mathfrak{A l t a g e n t}$ finden fidy zumeilen auth zwei osex orei ©tirn=


 anf der mant vielfact mobl in falle einer Bebrobung sie bemeglide Sabe der ほfithtendent (



 ebemaligen Wafierfäduen - Geutigem Moorgebiet - umidilofiene



 ridfen, sie nadb allen Seiten po medrbaft augigeriftet waren, ban fie

 Ser altheiontiden Webranlagen wom Dentidorden ibbernomment ind
 aniäfige $\mathfrak{B e w}$ blferung aubgebaut moxben ijt.

Reider tappen mir finitutliad der 3ettitelanng derme=
 fein einziger von ibnen ift biaber mit ben Silfamitteln und ex=
 mordent. So find wir anf Ste bißber in Sit= und Weftureufen ${ }^{57}$ ) ion wie die im benadjbarten Settland ${ }^{58}$ ) unterutaten $\mathfrak{B u x g m a ̈ l l}$ ange $=$ wiefen, wenn wir $\mathfrak{u t b}$ vergleidgweife ein $\mathfrak{B i l d}$ von bem tripritng=
 Mentlandes madeen mollen. Someit mir pon den perbältntisnäbig paärtid exforidten Mefranlagen siejer Madblargebiete $\mathfrak{t n g}$ ein




 గaijerzeit mie in ๒er Bölferwanternngezeit, ganz beionders aber int jüngiten geisnifaen Beitalter lafient fid) neat Batperidien nadbuetien. Sie und da beutet verziegelte Erbe barauf gin, daf fie erobert und verbrannt morden find. Db aber ifre Bentbutg eitt daternde, ob $\mathfrak{n t x}$ eine poribergegende in beionders friegerifiden Beiten gewejen ift, Iä̉̉t fich vorläufig nidgt mit Sidyeryeit exmeifent.


 $\mathfrak{D r v e n b i f r o n i f t e n ~}{ }^{59}$ ), meyrfact pon Den in untugänglictent (selände veritecfiten Wobnburgen altpreufifder oder altitidutider foder, die won wen Dxsengiferen erobert utw zeritorn monden jeien. Dentadi


 fïberent Beiten nidft feften eine马 Santze bedurft babent mird， went feindict）e Scaren plïndernd und raubend in sas Rand fieren

 Matprenben，sie an dex Meerebuifte mit den Mifingern，im Sitben mit Den Solen in baternoem Bweifrontenfrieg lebten，bedurften in
 beweglifle sabe in safle eines itberraibenden feindichen cinfalt
 find baber nod bente in Ditoreuben nadmameifen．

 $\mathfrak{m i t}$ ben beiben Stirnwälfen（Mitte und redtă）．
 gemejen jein als füx MItpreutim；aber aut unter ben benadibarten
 nonitbergebenden Reibereien gefommen fein，die das Borbandenjein geichubter Saflupaminfel ermitnigt madgten．Subem Görten mir ja
 ，Stäbsten＂in den vitfaltindien \＆ändern，um die mit den norividien Seefabrern exbittert geftritten munde．
 ben $\mathfrak{U f e r n}$ de马 $\mathfrak{F r i f} \ddagger$ ）en Saffe ${ }^{57}$ ）in der begend de马 altberitymten $\mathfrak{S r u t i o}^{60}$ ）und im Samland ${ }^{61}$ ）baben gezeigt，sa $\mathfrak{B}$ bie altibaltioden Sblobberge in ibrem beutigen Butanbe nux Matinen baritellen tud
 fitheinutg tretenden Wefrmantern $\mathfrak{H x}$ sie fitmmerliten Heberreite cingt viel göberer Solzerbemauern geweien finio，die im Saufe dex Beiten wermoribten unt zufammentiturzten．

 reiben，deren Bmiddenraum mit Eride antgefiill murde，die man einem orx ber Mater antigebobenen（braben entrabm．Maf ber



 preiggegeben maren. Dem Beriuth, Sie porbere Salifadenmand burdit そeuter eintuäfdern, begegnete man durd Beidntieran fer gefäbrdeten Goblarnent Stixnmanto mit Rebm. Trobsem ift es gie und ba den

 Den Wallrejten bemeit.

Mit dem Riederbrenten der boblzernen ©tixnmand und bem da=
 $\mathfrak{G a l t e n e n}$ Exdfitlung war das Exfitfal der Berteidiger befiegert. $\mathfrak{R a d}$ der Erobering der Burg werden ant die it ibrem Innent
 grabungen mebraact nadfgemiejen mexden fonten, in ollammen auf= gegangen jeit.






 $\mathfrak{B e r t e i b i g u n g e m e r f e ~ v e r i t a ̈ r f t ~ u n d ~ d u r d ~ E i n b a t e n ~ w o n ~ B i e g e l ~}$ matern und Türmen nod mehr befeitigt zat baben. Mit dem ichelfen Fortichreiten ber $\mathfrak{W a f f e n t e d n i f ~ j u n f ~ i b r ~ M e r t e i d i g u n g e m p e r t ~ j e d o d ~}$
 teidigung bauten anfgegeben morben $\mathfrak{b u}$ jeitr.

 $\mathfrak{n a d}$ alter $\mathfrak{E a n d e} \mathfrak{g a r t}$ in Der Fornt der 5olzerdemater aufgefübrt witrde (wie mobl z. $\mathfrak{B}$. bet $\mathfrak{D e}$ egeln, $\mathfrak{A r}$. Memel), bald aber durd)

 berge abgelbit von den Drocisburgen in Memel, Tilftt
 $\mathfrak{R e} \mathfrak{H} \mathfrak{G} \mathfrak{Z} \mathfrak{Z}$ auf

So flingt bie won Sagen und ©put ummobene Burg der $\mathfrak{B o r z e i t}$
 ¡alen nod beute geidriebene ©bronifen bexiditen; deren ©teinmautan
 befeitigungen der geionifuen Beit.

Unter affen Denfinälern ber altgetontifaen Beit find die © $\mathfrak{C o} \mathfrak{B}=$
 $\mathfrak{B i} \mathfrak{z}$ vor etwa 100 §afren genofien fie als althetonifde Stättent, alt denen noth immer ber Schater der Sorzeit haftete, den Sdyth de: Gemeinde, blieben als bemeindeland unbeafert und murden göditens $\mathfrak{a l} \mathfrak{S}$ Biegmeide benubl. Seit der Separation jedoch murden fie ein=

 mater bent ersboden gleifmadfen. Sudem erloidi in utierer über= lieferung feinditifen, aufförung fuiftigen Beit immer nebr der
(GIatbe an die Schen vor den altegrmürdigen Stätten. So find viele



 iteGen.

Würben nidt $\mathfrak{H n v e r i t a n d ~ u n d ~ S d i d f a l s u n v e r b u n d e n t e i t ~ m i t ~ b e r ~}$
 als eine rudutatiloje Barbarei bezeidhnen, die auth in faledten Beiten




 meiterer Bexitörung zu bewabren, indem ntan bas auf ibm beaferte



 fiter von Salobbergen ither bie Bedeutung diefer $\mathfrak{H f l a g e n ~ a u j z u = ~}$ flären und fie zuthrem Sdutbe anzutalten. Nar mit dem guten Killen der $\mathfrak{B e v o ̈ l f e r u n g ~ m i r d ~} \mathfrak{E}$ möglidy fetn, die ipärlident beute
 erbalten: Unterfutungen, sie unfere תenntnis von der getonifden Worzeit De马 Zandeă erbeblich zut bereidjern und zut vertiefen ver= iprectien.

Now ein lebteß fteinernes Dentmal meift in den baltifaln Qän=
 ©teitbilder von menidulider beitalt, die im benactbarten Dit= tht $\mathfrak{W e i t p r e t f}$ ben
 $\mathfrak{G a l t i j} d e m$ (Gebtet verbreiteten Steinfiguren mit menidyliden Buigen, Ste bätfig ein Schmert int ein Trintborn in den Sänden balten, fait febensgrobe $\mathfrak{A b b i l d e r}$ mädftiger Berftorbener bar, mit benen vielfeidyt ein Geionticher Mfnenfult verfnüpft mar. Wentger wabrideinlidg ift

 Geiten getragen baben.
 finden fith auth auf ilawifaem (bebiet und bis tief in den ruifichen
 diefer merfwitsoigen figuren untericheiben, sie gauptiädity aus alt= prentifatem und altiudautificm Gebiet befannt gemorden find. Jm Mentellande felbit feglen fie bigher, Dod bleibt abzumarten, ob nityt fituftg vielfeidgt nod das eine oder andere von ibnen autb bier auf alten $\mathfrak{F r i e d f o ̈ f e n}$ oder alz surenzitein entdeat werden wird. Wsex bie
 Drängt, baß die תunt plafticher Menichendarftelung auth in ben oit= baltifiten Rändern bis in die geisnifde Beit furüafgebt, went fie autb


