Garift des Greisvereins für Grimatforfoung Dartekmen. Ferausgegeben von Díplomlandwírt Dr. Maak, Kleín Beynuhnen, Kreis Dartehmen.

# Dí Bevőlererung (O)tpreufens <br> ín vorge faídtlidter Zeit 

$\mathfrak{y o n}$
Carl Engel

Prof. Juoza Linglo ciovana vinlous universiteto bibliotekal 2000 metal

Gumbinnen 1932
Kraufeneds Уerlag und Buadruderei ©.m.b.⿹.

$\mathfrak{D}$ie vorgeifictutiche Forichung gat bie Matigabe，Reben
 fein por Dent Beginn gejdidtlideer überlieferung liegt． Die Berwirflidutg diejer 彐htgabe ift freilid ein jefx fernes Endiziel，zu defjen Bewältigung vorexft mux be＝

 Siedhangen und Schabfunden zujammeniezt，exidumert
 imnter mur fleine Feben cine马 ftarf zerrijienen und größtenteifs vernidteten $\mathfrak{B i l d e} \mathfrak{B}$ ，die wix aut den einzel＝ nen Beitabjanitten jefon．Wazut fommt Die groke Jitgend Dex vorgeididfticten Foridung，die in den meiften deut＝ fchen Rändern erjt int Yetzen Mientaenalter zu einter exaft arbettenden Wijienjafat geworden ijt．Waß mix Giex in Dftprenten brei Benerationen Gervorragender
 $\mathfrak{b a b e n}$ ，ift ein feltjame $\mathfrak{G l i t a f}$ ．Jhatn ift e马 zu danten，
 wiel tiefer bineiniduaten fömen，als bie meiften anderen deutiden Zandjchaften in bie ifre．Jmmergit gibt es
 meitere jnitemattiche foricung falienen famt．

Wie jede biftorijcte Foridung，jo hat aud die $\mathfrak{F o x}=$ gejaidute zwet Möglidffeiten Der Betrachtung．（fntmeder

 Sann ，sulturgejdidte＂im meitejten Sinte be马 Worte马．
 Stännte in den veridiedenen vorgejaidntliden Beit＝
altern ein beitimmtes Qandidaftsgebiet bewobntent fie it bant gewtifermanen ,,politifde Borgeididftsforidutg ". (5s liegt in Der Matur ber Eadee, daß bie politiody $\mathfrak{B o r}=$ geididateforidung jefr viel jituger iit als bie fultur=
 viel reidferes fumbmaterial and eine piel tiefere $\mathfrak{D}$ urdf)= Dritgithg bes Etofies, bie erit im Satfe vieler itto mitt)= jamer Forictutgsarbeiten gewoment werden famm.
 in Dentidatatid ift ber ats Tilfit gebitrtige, 1931 per= ftorbene Borgeidictisforider (buitaf Sojinuta. Sbu ver= banfent wir bie Mictgode der Eiedhugwartfüdlogic, d. $\mathfrak{y}$. Sie (srfemutnis, ban jid) jafarf ungrenzte vorgejdichtlide Sutturgruppen mit ben Werbrcitungsgebieter vorge= idficftlidger Stänme und $\mathfrak{B o ̈ l f e r}$ Decfent Slatd it bex


 icfiedfictes ふufturgut (o. W. Sdymutf, Waffen und (Beräte).

 Hrbenoffernitg cints sandes. Sout bort ants perintat fie
〔idfat Stänmae ats Sölfer zutitifituerfotgen it die vor=
 rifften antifer Safriftifelfer itber bic Bölfer ber nowifden Qänder liefern ifr wertoolle $\mathfrak{T H} \mathfrak{H a l t g p u n f t e}$.

Sitr Ditprenten beginnt sie fritlogejaidattide Beit erit mit Sent Einzitg des Deutiduriterordens. Won jeiten ichreibfumbigen Britbert exfabren wix, ban bas Brehtelt= Iand wont dem geibnifaen Stamme ber Mrpretzent be= mofnt gewejen ift, ber - zuiamment mit Setten und Sitattern - die bruppe der baltijden Bölfer bildet. Babl=

fex frither $\mathfrak{W i f t e n}$（gititiex）genannt murben：ein Mame， der fabn won Tacitus（um 100 nadt（Sbr．）überliefert wird $\mathfrak{u n d}$ nod $\mathfrak{i n} 9$ ．Jbdt．（Willfitan［1］）gebräutdicid）wax． （Ex mird bant im 10．Gbst．Surd）Den Mamen Prenten verdrängt（zuterit bet $\mathfrak{J b r a b i m} \mathfrak{i b ' n ~ J a f u b ~ [ 2 ] ) ; ~ a n d e r e r = ~}$
 （Geograph $\mathfrak{F t o l e m a ̈ t z ~ ( u m ~} 150$ nadi ©fr．）Subauer und Galinder $\mathfrak{a l s}$（finjelftämme； $\mathfrak{a l s}$ ©tämme，bie nod in Dex $\mathfrak{D r b e n z z e i t ~ e i n e ~ b e d e u t i a m e ~ R o M e ~ p p i e l e n . ~ ( a r ~ m i e ~ a u t d ~}$ Tacitus beridten，Dan in Den eriten Jabrbunderten nach Chrifit beburt bie bioten an ber anteren Weidajel bite weitlithen Madfbarn ber Wiften gewejen jeien．Fhtd die Samländer merden in 彐⿰亻am von Brement ，neambur＝ gifther ふitctenthronif＂jowie won anderen nordifdent （Gyroniften（o．B．Saxo（brammaticut jabn mefrere

$\mathfrak{H} \mathfrak{B e g i n t}$ der $\mathfrak{D x D e n g z e i t ~ t r e t e n ~ ( b e j o n d e r s ~ d u r c t ~}$
 forgende 5auptitänme ber $\mathfrak{H t p r e n i ̉ e n}$ in umieren ©ie＝

子abl fleinerer ©tammesgemeinfayten，wie $\mathfrak{\jmath}$ ． $\mathfrak{B}$ ．Die $\mathfrak{B a r}=$ ten，icheinen im（bejamtrabmen des altprenßifaen ふitl＝ turgebietes nut eine geringe Rolle geipielt zut faben．
$\mathfrak{F r a g e n}$ wir $\mathfrak{H t n}$ ， $\mathfrak{o b}$ e $\mathfrak{s}$ möglid） $\mathfrak{i f t}$ ，mit Šilfe bex präfiftorifaly תutturgruppenforichung 刃ägeres über die $\mathfrak{V o r g e j}$（ditfte Der altprentifichen Etänme zut ermitteln， jo mixd es nötg fein，einen furzen Blict anf die in ben neridiedenen Beitaltern in（rridecinumg tretenden תutl turgruppent $\mathfrak{f l}$ werfen．

[^0]タta der grozen Bergletiderutg iperidde tnjere马
 Cidfen Menident in Ditprenten bisher nicht nathgewiejen．
 der Exizzeit niematz vitpreupiiden Boben Getreten bat，
 $\mathfrak{R a} \mathfrak{t p l a ̈ z z e}$ biêfer nid）t fentengelernt gabent．Mad）Dem Geutigen Foxjdung itande beginnt fiix uns bie Befied＝ lutg Ditprentenz erit nad）der Eişeit，alz nath dem
 frei gemorden mar．

Mur mentge，ats Mionen hid Torfbritthent．ftant＝ mende，won Minidentyand bearbeitete Rengeweibitangen $\mathfrak{b e z e n g e n ~ b i e ~} 2$（nwejenteit nacheigzzeitliffer Jäger und Fifdergorsen idyon in ber 彐actuetzzit．Sutd die aut den $\mathfrak{j p a ̈ t e r e n t ~ M b i d n i t t e n t , ~ b e r ~ f o g e n . ~ m i t t l e r e n ~ S t e i n z e i t ~ ( p o r ~}$ 2000 vor（Sbr．），¡tammenden funde find pärlid）．Jmmer＝ Gitt zeigen fie－vor aflem in（bejtalt beinerner fifd）＝

 denfulturfreife angebört bat，ber fith ither bas sit＝

 auf ber Dit＝und Sitbaboabing ber majurifaen（End＝ moräne，madden fid）（Einflitife cinte jüdiden תlingen＝ fulturfreifes geltend，bie in Form won Feutiteinflein＝ geräten（jogen．Miffolithen）anf den Feneritetiod lag＝ ftellen ber maintifden Binnenditnen in Eride inung treten．Jbxe bieyer nöroliditen Fundpläze 〕iegen int תreije Goldap．Jut Eamland mőgen vielleidat einige
 feiffitutrfreife in Beztegung itehen；jedod ipielen jie vorläufig für sic Befantbeutteilung ber oitpreutifichen Mittelftenzeit feine $\mathfrak{R o l l}$ ．
 Morden auf brumd neuejter Forichungen etwa in bie
 bleibt bie gleide norDojtatropätifae (brumborientierung Dex bitprenitifden Steinzeitfuttur bejteben. Funde. famm = verzierter Sdjerben und zaflreid)er Berniteinibole zei=
 freije angeförte. (3egeniitber allen meitlid) benadfbarten Steinzeitfulturen verfarrt siejer baltija)=finnifate oder ,"fammferamifde" תreis bis an bas ende Der Steinzeit auf der תulturitufe einer mitteliteinzeitliden, acferbaut=
 aud die seatptmajie der funde aus den beriifymen

 europas bäflen. Gerade in ber Bedmar jeigen fid) aber audd erfte Einfliifice einer noromejtliden, böberftebenden
 mitndutg ber über Gebiete Ditpreuxens ausitrahit and
 mur in beidecidenen 9htmazen - Geeinflußt.

Eryt gegen Exnde Der ©teitzeit ichmellen die meitlidgen sulturemplitije jtärfer an, jteigern fidf jogar jo ergeblid),
 idfen Formenmelt gerabezat beforridft wixd. Wiäfrend ein mittelsentider 3 weig Der Ricieniteingrabfultur
 mur in ben fiitoweitliden Randgebieten Ditpreußenz (Den תreifen Diterode, Reidenburg, Drtetsburg, MMen= ftein) ftörfer in (fridseinutg tritt, itberidumemmt eine wentg jitngere Welle der jogenanten sdmutrferamif
 gerade $\mathfrak{z l t}$ mit einer $\mathfrak{F l u t}$ mitteldeutider $\mathfrak{F o m m e n}$. Man ift vieffact geneigt, in diejer weiträtmigen $\mathfrak{A t s b r e i t u n g ~}$
 Den fitlurellen Miederid)lag eiter gronen $\mathfrak{B o ̈ l f e r m a n =}$ derung fu feben $\mathfrak{H n d}$ mit ibr den $\mathfrak{F r o z e} \mathfrak{b}$ Der,, $\mathfrak{J n}=$ Sogermanifierutg" der curopäifaten Urbevörferıng in Bujammentang but bringen. Jitr Ditprenken und jetne Galtiacten Sactbargebiete witroc bas bic Entitegung einer $\mathfrak{H r b a l t i f}$ en Bevöffermaggruppe ats einer ifrex Stammeso $\mathfrak{t g c h a ̈ r i g f e i t ~ n a d ) ~ u n b e f o m i t h , ~ a l j o ~ v o r l a ̈ n f i g ~}$



 meingiiltigfeit ergeben fönten.
 wird in Ditpretizen bag Steinzeitalter abgerigt durch die Metalfzeit. Jin Bejtalt won Bronze exicheinen exite, wemn autd pärlidfe Metalfbeigabent, won benen mandee (mie Ste ,,oitbaltifcten" Fandbeile ants ste , Mortycfener" Seammerärte) ausidfiežict) auf oitbaltifde (sebiet, d. $\mathfrak{h}$. auf Sie Sänoer Ditpretifen, Settland umb Sitaten be= ichränft fints. (bleithzeitig wird bas sitgergrab sie vor=
 Beitatung ipom. Steintitgel, unter beten der Tote it einer Eteinfife ( $\operatorname{Rettfond}$ ) bier in cincm Banmiarg (Dit $=$ preufen) betgeiets ift, find bic bezeidnembe (srabform Der urbaltifchen Suttur in der älteren Bronzezeit (etwa 1400-1000 vor (Sbriftute), in Der frembe תultureinflitife futr in geringem Mane nactueisbar find. Diefe artbronze= zeitlichen תörperbeitattutgen in seügelgräbern fnitpfen unmittelbar an die jogen. Bootaxatgräber der früten $\mathfrak{B r o n z e} \mathfrak{z e i t} \mathfrak{a n}$, in benent ber Tote nod unter ber flachent ©rde, aber bereits in autgejtrefter Æüdfenlage (nicbt mefr in ber ftentzeitliden sedferitelfung) beigejezt ift.
$\mathfrak{B o n}$ frentitämmigen Efimanderungen oder Wölfer= veridiebungen ift in biefen Beitabjantt nidhts zu be= merfent. Mact den großen enditeinzeitliden $\mathfrak{B o ̈ l f e r}=$ manderungen ift die ältere $\mathfrak{B r o n z e z}_{\text {zeit }}$ eine ßeriode der Futb nad) dem Sturm, in der fict aus dent (bemija jung= fteinzeitlider תulturgrappen neut einteitlide sultur= gebiete bilden, bie mix jebt (wenigitens $\mathfrak{z}$. T.) fath mit $\mathfrak{B o ̈ l f e r n a m e n ~ b e l e g e n ~ f o ̈ n t e n . ~ D e r ~ j o e b e n ~ g e n a n n t e ~}$
 derjchlag einer eintyeitlident, urbattifden Bölfergruppe angejegen werden, die fid fpäter - wohl foth in Der
 die Ginzelvöffer ber $\mathfrak{F r e n t e n t , ~ R e t t e n ~ u n d ~ R i t a t e r ~ j o w i e ~}$ eine $\mathfrak{A n z a f l}$ fleinerex $\mathfrak{T e i f i t a ̈ m m e ~ a u f z u p a l t e n ~ b e g a m m . ~}$
 ren $\mathfrak{B r o n z e z e i t ~ ( e t w a ~ 1 0 0 0 - 5 0 0 ~ p o r ~ ( G b r i f t u e ) ~ u m b ~ f r i t l e n t ~}$ (Eifenzeit (etwa 500-150 wor (5hriftuz) ein ßerfall ber vorger fo einheitlicten תultur ser älteren $\mathfrak{B r o n z e z e i t ~ i n ~}$ eine $\mathfrak{A n z a h l}$ won $\mathfrak{Z e i l g r u p p e n t}$ ( $\mathfrak{r a r t e}$ 1) nachweifen. Bugleid) flutet in Fom deß jogen. Raufizer Stile won
 nette ふulturitrömung ins $\mathfrak{P a n d}$, die faft dem ganzen Wejt= und Sübweft=Teil Der ßrovinz ibre Büge autprägt. Der Same diejer $\mathfrak{Z a t j t z e r} \mathfrak{R u l t u r}$ ift an ifre Seimat, Die Qaujik, geffitpft, wo fie am reiniten $\mathfrak{u n d}$ iduärf= ften auggebildet auftritt. $\mathfrak{B o n}$ dorther gat fixt ifx Stil idntell itber weite sebiete Ditbentid) $\mathfrak{a t g g e b r e i t e t ~} \mathfrak{n d}$ mit jeinen lebzen $\mathfrak{A t s}$ (äufern atdi die
 Qaufizer תultur ift noct jtarf umitritten. WBätrend die einten ifre $\mathfrak{z r a ̈ g e r ~ a l b ~ M o r s i l l y r e x , ~ s t e ~ a n d e r e n t ~ a l b ~ b e r = ~}$ manen anjegen, wollen einige polnifde forjder fie alz $\mathfrak{U}$ rväter Ser Slawen anjpred)en. Wie Dent atd jein mag ( $\mathfrak{\mathfrak { a }}$,"Slawentum" $\mathfrak{D e r} \mathfrak{L a u j i z e r ~ i f t ~} \mathfrak{z u m}$ mindejten ganz
unmabrideeinlidu): in Ditpreuß̉en darf Das (finfluten de Saufizer ভtils mobl nidft mit ciner frembitämmigen $\mathfrak{M e t t =}$ einmandering, jondern $\mathfrak{n u r}$ mit einer Stil= oder Midde= ftrömung in Bufanmentang gebractit werdent.

Kulturgruppen der jüngeren Bronze- und frühen Eisenzeit


Rarte 1.
 jüngeren $\mathfrak{B r o n z e}$ und frityen (Fijenzeit, aber auti) now in
 ©brifi (beburt) it tugefögr ben gleidfen ©iedlung s=
 とändifd)= tatangifate in Samiland und in Matangen, eine ifn nage vermandte nemelländifate in Memelgebiet, eine
oftmaiurijate int Sitboiten der ßrovinz, eine wejt= majurifale, die bie größere Wejt= und Siubmefthälfte der Srovinz $\mathfrak{H m f a p t} \mathfrak{n n d}$ an fuärffen Raufizer Stileinflitife in fich aufgenommen hat; ífließ̉lich etne meidfelländif(b)= weitpreupifale, Deren Werbreitung auf Den Regierung $=$ bezirf Weitpreußen int bas benadfbarte Weidjelgebiet beidränft ift, Dariiber binalt jedod auth weite (bebiete Ditdutidiands und wolens umfant. Wix geben mohl nid) fehl, wenn wir bie lebtere bereita alz frith $=$
 und Worläıter altpreußifaer Stammesbildutgen aut= faifen.

Jn ber friiten (Eifenzeit (etma 500-150 wor ©briftuæ)
 fultur enticteidende sinflifife auf ganz Ditprenten atoge= übt; in Der anidtienenden $\mathfrak{Q a}=\mathfrak{T}$ ène= $=$ eit (etwa 150 vor biz ©brifiti beburt) hat nur das Samland jtärfere $\mathfrak{N n r e g u t =}$ gen atz Der weidfielländif(d)=weitpreupijçen sultur= gruppe empfangen. Yin diejer $\mathfrak{Q a}=\mathfrak{2}$ ène= 3eit tritt $\mathfrak{t t b e r}=$ $\mathfrak{b a n p t ~ b a s ~ E i f e n ~ a l z ~ n e t t e ~ M e t a l l ~ n a d b w e i z l i d ) ~ z u m ~}$ eriten Male in £itpreußen itärfer in Erjdeinung. Jim benatfbarten Weidiclgebiet, in Dem jidi jez̧t eine ,bur= gundifae" Mord= und eine ,,wandalifde" Siidgruppe unter= icheiden lafien, gerrify mäbrent siejes Зeitabjantteß bereite eine maffentarrende Eifenfittur.

Die Wende umperer Зeitrectuing, $\mathfrak{b}$. $\mathfrak{h}$. Die Beit um ©brifit ©eburt, ift aud fitr Ditprenßen eine ふulturmende
 eridyeint eine neue, reide Metalffultur in gand Dit=
 jelgebiete ifren $\mathfrak{H r i p r u n g}$ verbanft. Dort waren, wie mix ant giftorifacn Beugntifen (antifen Sdriftitellern) wifien, in den exiten Jafrbumberten nady (byrifi ©eburt gotifate Stämme aniäfig, bie - anf ©brund jüdictar,

Gauptiächfidy römifder (Einflitifie - eine reidge (Figen= fultur entmidfelt batten, bie audd auf bas benadfbarte $\mathfrak{D i t p r e u ß e n ~ a b f a ̈ r b t e . ~ W i x ~ f o ̈ m e n ~ g e u t e ~ a u f ~ b r u n d ~ d e r ~}$


Karte der ostpreußischen Kulturgruppen in der römischen Kaiserzeit (Stufe B, C, und früh D)


Rarte 2.
fen, Berät und Schmutf, bic den cinzelnen Stämment eigentüntidid waren, eine genate $\mathfrak{U m g r e n j u t h g ~ d e r ~ e i n z e l = ~}$
 fönten feitifellen, Daß in Der Römifden תaiferzeit (Dem 1.-4. Jafryumbert nad) (5hriftte) Das botenteid ben
 wejtlide Ermiland umane bat; dan der Mnterlauf dex
$\mathfrak{B a j f a r g e ~ d i e ~ G r e n z e ~ z w i f d e n ~ G o t e n ~ u n d ~ M f t p r e n t e l l ~ g e = ~}$ bildet hat；ban weiter jiudidit－etwa von der（begend um Wormbitt ab－Die Gboten die Bajiarge und jogar delt

 erreidyt faben；bã fie jogar in den Sitbweitzipfel Má futent biz titgeföfr it die begend von ふaffenteim vor＝ gedrungen find．פqu tujerer Sarte 2 erjcheinen bic gotijden 6räberfelder alz famarze ロuadrate unter der
 Sitbweftipiel ber $\mathfrak{B r o v i n t}$ ，in abgetrenten Soldauter Gebiet $\mathfrak{u n d} \mathfrak{i n t ~ R a n d g e b i e t ~ d e s ~ ת r e i f e s ~ R e i b e n b u r g ~ l a j i e n ~}$ fidd eintige ©räberfelder einer ebenfallz germanifden， ̇edoç won der gotifden abweicfenden ふultur feititelfen，

 $\mathfrak{a n j a ̈ f j i g e n ~ B a n d a l e n ~ z u z u i d r e i b e n ~ f e i n ~ s u ̈ r f t e n . ~ 乌 ̌ m ~}$
 grappen，Die wir Sort idyon in der vorrömifden Mretalf eit nadbweifen fonnten，ment autd in erbedfid）veränderter
 ftärffte，reidfite $\mathfrak{n d x}$ bedeutiamite $\mathfrak{i m}$ faijerfeitlidfen Dit＝

 $\mathfrak{G a ̈ l t n i s m a ̈ ß i g ~ f i l e i n e s ~ S i e d l u n g ~ g e b i e t ~ a m ~ W e j t r a n d e ~ b e r ~}$ grozen majurijden Seenfette zujammengedrängt，Defien Bentrum in תreije Senzburg liegt．Die vitmajatictue （bruppe fat ifr fritgeres Berbreitungsgebiet mux un＝ mejentliç verändert．Die Memelgruppe ift jebst jefr viel jobärfer zut erfaifen ats it ben worgergebenden Beit＝ abjanitten und bat auf ber Tilfiter së̈fe bereits antif bem
 Rehrung iit jie bis in die begend non $\mathfrak{B i l f f}$ bppen porge＝ Drungen．Sm（bebiet der sutuflitie dee sregela läpt fith
eint nette fam(ändijd)=maintiche Miigdgruppe (yniter=


 fommenter weife ansiillt.

Karte der ostpreußischen Kulturgruppen in der Mitte der Völkerwanderungszeit (Mitte der Stufe D.)

sarte 3.
Wie find mun bicie 7 sulturgrappen, bie wir in der
 fidfen Boben feitifellen fömen, ou beuten? Wix geben wohl nidgt fefl, wemt wir in ibntl - abgejegen pon den beiben germaniiden weidielgruppen - bie porgeididat=
 die amt Begim der Droenedeit ins Sidy der (Sejdid)te treten. Demt bieie sulturgrappent lajien jiff (vergl. תarte 3 mid 4) it igren Siedatagegebieten von Ebrifti Geburt ant litfentos bis it bie Droensocit bitcit ver=

> Karte der ostpreußischen Kulturgruppen in der späten Völkerwanderungszeit (Stufe spät $D$ und $E$. )

siarte 4.
forgen. Daß aber jent altprenjijath Etänme ber $\mathfrak{D r}=$ Dentobeit fand in den erifen Jafrimmoerten had (5frifti (Geburt, ja, fabu fritger beitamoen babent, läßt fict ant Santo geidfidtlitfer Benguijic ants Werid)ten antifer (be= jefictotidereiber mid Geographen nadmetien. Tacitus
zwar fannte，wie jobn oben ermäfnt，die balti＝ idgen Einzelitämme $\mathfrak{H t x}$ ntiter ben gemeiniamen $\mathfrak{N a}=$

 $\mathfrak{l i n b e r} \mathfrak{u n d}$ Sitdater afs öitlide Nadfbarn der Goten．


 mit Den in ber $\mathfrak{D r D e n g z e i t ~ i t b e r l i e f e r t e n ~ a l t p r e u p i f d e n ~}$ Bandidaften Galindien und Sudauen．Sb ift für die Be＝
 Ditpreußenz von entifetidender Bedeutung，Dan fich jeit Dex Beit $\mathfrak{u m}$ ©grifti bebutrt in ganz Mrtpreußen öftidt Der æafiarge und 彐⿰ll eine fremditämmige finmande＝

 weifen läß̆t；Dan vielmedy auf Grund der fortlaufend be＝ legten Beitattung $\mathfrak{P l a ̈ b}$ e $\mathfrak{H z}$ der gleidfmäßigen fut＝ turedfen Exntmiffitg eite Siedhutgitetigfeit der aft＝ preutijaen Bewöfferung menigiten jeit ©brift ©eburt angenommen merden muti．Jim Samland itnd in Sit＝ $\mathfrak{m a j u r e n ~ l a ̈ ß t ~ f i t h ~ d i e j e ~ © i e d l u t g s i t e t i g f e i t ~ j o g a r ~ l i ̈ f f e n l o s ~}$
 majuren $\mathfrak{t n d}$ das Memelgebiet ift fie für bie gleide Beit＝ Dater wentigitens wabridueinltit．Die jamländijch $=\mathfrak{m a}=$
 mit dem ordenszeitlidfen Wobngebiet eines anderen alt＝ preupiifchen Stammes：Dem der Madrater，in deren $\mathfrak{B e}=$ reid）Das beritymte altprenjifae 5eiligtum Rompve ge＝ regen baben forf．Die vorgeididytliden ふutturgruppen beitätigen und ergänzen alio aufß befte bie gejdichtide überliefertug ber Droentatonifen．
$\mathfrak{A u d}$ Die $3 \mathfrak{u w e i j u n g ~ b e r ~ M e n t e r g r u p p e ~}$ かu einer alt＝ baltijan Stammesgemeinidaft bereitet feine Sdmierig＝
feiten. W3te wix aus ben oxdengzeitlicten Sbronifen wifien, bat in bex begend $\mathfrak{t m}$ Tiffit und æagnit der Stamm der Scfalautr, baben im (bebtet tut Mient ふuten gewohnt. Whix fömen alfo die porgeidichtlidye Memelfultur, die fitf - befonders feit dex Woblfer= wanderungezeit - jchari gegen ifre oitpreunifden 刃adb= barfutturgruppen abgebt, ald idgalautid)= fitrif(b) be= zeidhten.

MMe dieje inneroitpreupificen sulturgrappen find $\mathfrak{a u f} \mathfrak{B}$ färfite won Der famländifd= $\mathfrak{t a t a n g i j}$ )en (bruppe $\mathfrak{a b j a ̈ n g i g ~ u n d ~ b a b e n ~ a u d i ~ d i e ~ g o t i f i f e n ~ b i n f l i f i f e ~ a u t ~ b e m ~}$
 $\mathfrak{b a s}$ Samland empanagen. Wix dürfen aljo die jam= 1ändifid)=natangifate (sruppe als bie $\mathfrak{t r}=\mathfrak{t n d}$ fernt=

 Samländer ithd srentent iblectutit gletdjezt. Exit als - in der jüngeren §aijerzeit — Dex größte Teil der
 Sitdruptand abgemandert war, baben die meitmaitrijche und die Memelgrippe teilmeife auf direftem Wege wont Sorther תuttureinflitife empanggen.

 in der $\mathfrak{B o ̈ l}$ fermanderungszeit (5.-8. Yfot.) htnd im jüng= ften heioniicten Beitalter (9.-13. Ghot.) it Dent gleiden
 Wejten zeigt das §artenbild un bie Mitte ber älterent Wörfermanderung eine überrafdende Yenderutg: ste beiben germanifchen Weichjel = fulturgruppen - bie gotioche und vandalijche find rejtlos veridymunden. Die vorgeichidtlide Fundleere
 Ḧberlieferung pon ber Mbmanderung der vitgermanifden

Stänme aus ibren alten oitoentichen Siedlangsgebieten
 Sie famländifd)=\{atangifde (britppe langiant nact Wejten zut wor und bejetst zunädfit bas ctbinger Gebiet, bant audh das Dberland und weitpretãen bỉ zur Weidiel.
 find alfo altpreupiobes Rolonifationsgefiet, das von ben Srenten exit nady Mbjug der frïther bort anfäfiigen go= tiichen und pandalifden Stämme fefr langiam und zögernd bejezt mutrde. $\mathfrak{U n d}$ bie int diejen Bandichaften in

 find jamländijch= tatangiiche Toçteritämme.

Sie jüngere $\mathfrak{B o b f e r w a n d e r u n g ~} \mathfrak{g}_{\text {zeit }}$ entbegrt in ibren Erjcheinungen nidht einer feltiamen Romantif. Madi etner fait 200jägrigen ©iedhtnglere im artgotifoten Ge= biete der תreife MMentein umb Drteleburg ericheinen Dort plöztid) $\mathfrak{t n d}$ Hnvernittert an Wefirande des galindi=
 fargermanifde" (5xäberferder (תarte 4). ©räberferdex,

 gruppe der Gatinder; Deren edle und reide תuttut aber bald autd auf dieje abfärbt and im juingiten beionifact Zeitalter (Semt 9,-13. そbdt.) allmäffith it ber gafitdicten
 gemanderter Gafinder dder 5eruler gedeutet. $\mathfrak{E} \mathfrak{b}$ gibt jedoct autd nod eine andere Möglidfeit: Bedenfen mix, ban 552 nadf der Saffadt am Bejup bie rebzten Sitgoten Štalien verlienent, tht it ibxe alte nor=

 felder in Ditpreußen erjbetten (ogl. Rarte 4): fo liegt dex (bedanfe nabe, in diejen ,"mainrgernaniithen" Be=
§tattutg $\mathfrak{w h a ̈ b e n ~ i n ~ b e r ~} \mathfrak{D a t ~ b i e ~ g r e i f b a r e n ~ B e u g n i f i c ~ j e n t e r ~}$ lebsten oitgotijaen wanberidaren zu feben，bic nadh langen wanderzitgen mieder in die arte Setmat zuritde＝ gefunden battent．Danu bätten alfersing s die altpreußi＝ jaden Galinder（，，Marff＝Mänter＂Gedenttet ibx Mame）

 Stännte nidd beritgrt morben find．Denn fitr eine go＝
 ふaiferzeit－iprecfen bißger feinerlet 3entgnifie．Biel＝ mefr mitijen mix in biejem Beitabidntitt（Demt 1．－4．Ybdt． $\mathfrak{n a c h}$（Sbriftus） $\mathfrak{a t f}$ ©rund Der Bodenaltertitmer ein freundidaftlid）＝nadfarlidees Werbältniz zwifden ©am＝ ländern und（Boten antednent，bab mogl wor allem burd） Den Berniteintandel gefördert murde，burdi den jeneß mannigfache germaniid） $\mathfrak{u n d}$ röniiche ふulturgut ins Samland gelangte $\mathfrak{t u d}$ vont $\mathfrak{i f n t ~ a n ~ d i e ~} \mathfrak{i t b r i g e n}$ ogtprentiz fiben $\mathfrak{R u l t t r g r u p p e n}$ weitergegeben mutbe．Dex römtifhe Naturforider ßfinits（zweite sälfte bes $\cdot 1$ ．nadudxift＝
 Siejem $\mathfrak{B e r n j t e i t y a n d e l ~ g e z e i d e t e t , ~ d e r ~ u n j e r e ~ a u g ~} \mathfrak{I a}=$ citus und 承totenäus fammenden תenntnifie pon ber Rebensweife und wefensart der Ditprenten in den erfent
 exgäntot．
$\mathfrak{H e b r i g e n t ~} \mathfrak{G a b e n}$ fowofl bie Samtänder wie autd）die Sabalater＝\｛uten in jüngiten heibnijden Beitaltex（9．biz 13． $\mathfrak{F} \mathfrak{G}$ dt．） $\mathfrak{v o n}$ anderer Seite her eite erbeblide ger＝ mantiche ふultur＝und Bhtzufufx erfalten；won jeiten
 $\mathfrak{a l z}$ Eroberex，teils als sandelzleute den oitprentifald תüften zaflreid）e Bejud）e abgejtattet tutd fith teilweife
 gelafien babent．
$\mathfrak{D a s}$ juttgite heidnifde Beitalter (9.-13. Jhot.) ift
 Tacitue als ein friedfiebendes $\mathfrak{B o l f}$ geichildert batte, mit $\mathfrak{a l l e m}$ ?adforuct um ibxe Exiftens hnd æreifeit zut
 fohen Stämme fieslitgghter gemorsent bebiete Dit= Dentich) wanderung geit pon Diten fer (mohl ats der biegend
 flamifde stänme eingeficfert: ,fampfios, lautlos, fpur=
 einem fraftodlent, fampiestitchtigen Wolfe exitarft, $\mathfrak{b a s}$
 dent benadbbarten Ditbaltifint jein Siedruggeland but er= weitern tradftete. Samentlid jeit Dem Eritarfen der erjten flavijaden Stantenbildatugen war Bolen inmer mieder bentitgt, das srentientand jeinem $\mathfrak{R e i d f e}$ einzuner= Yeibert. Wolnijage ©bronifen deß 11.1nt 12. Fgota, find voll won Beridten itber bie mit wedfielndem sfitfe ge=

 Serungazuggen getragen zit baben icteinen. In einem Datternden Dreifrontenfrieg gegen bie Wifinger im Mor=
 zit jentem tapferent, meyrbaften Woffe eritarft, das dex Detticdritterorden voriand, afs ex 1231 ins $\mathfrak{E a n d}$ fam. Jns Rand fant auf die Bitten des berzoge תonrad pon Majpmien, der jeiner tapferell (begner nidyt. Seerr out werden vermodete.

Schon in der Wifingerzeit (i0. unt 11. Jhot.) Gat mant mebrfad Geabitatigt, wit seiffe chriftider Metifions=
 $\mathfrak{H t d}$ futr wor stufutit be马 Deutidyritterordent $\mathfrak{B i j c h o f}$ (Sbriftian) das srenteenland fitx wolen but gemintent, $\mathfrak{n a d}=$

Dem alle friegerifhen Eroberitg ezitge bex Slawen ge= idfeitert waren. Wher auth dieje Mitifintsuerjuthe jcheiter=
 ifrer $\mathfrak{Z r e u t e}$ gegen die alteintimitiden (bibtter, Exit ber überlegenen ßrieg $=\mathfrak{n t d}$ Staatsfunit des Dentjchritter= prdens war es porbefalten, Das $\mathfrak{B r e u p e n v o l f}$ zum
 $\mathfrak{E} \mathfrak{s}$ ift ein Jritum, went man glaubt, ban in den $\mathfrak{D r b e n s}=$ fämpfen bie $\mathfrak{H} t \mathfrak{t p r e u ß e n}$ auggerottet worden jeien. $3 \mathfrak{a b l}=$
 weifen die ঞortoater der altpreubiichen ふultur biz tief
 $\mathfrak{B l t t e}$ jenter Dentichen $\mathfrak{A l n f i c o l e r}$ anfgegangen, sie bex $\mathfrak{D r}=$
 legene §ultur, beren Sprotbe angenommen, bie eigene
 rinten nody beute in den sdern jedes gebürtigen Dit= preutzent.

Faifit wix nod einmal it wenigen Süben die Ex= gebnifie unjerer Forjchungen buiamment jo ergigt fith, Dan in Ditpreufen ant Ende der Steinzeit eine nordoit=
 lidfen Einmanderermelfen (Den Miegalithlenten und Sanutrferamifern) itberlagert into vermutlid) ,"indos= germantifert" mordent ift; dan ant der Wermifdung beider $\mathfrak{B e v o ̈ r f e r u n g s i d i c t u t e n ~ i n ~ b e r ~ a ̈ r t e r e n ~} \mathfrak{B r o n z}$ ezeit eine
 jüngerent $\mathfrak{B r o n z e z e t t ~} \mathfrak{i n}$ einzelte Teilitämme $\mathfrak{a x f}=$ zuipalten begann. Sifin in ber vordfriftlidfen Metallzeit
 wetæbar, ste atg die Яeimzellen der Samländer=Matanger, Galindex, Sitbater und Sctafater=\{uten angefprocten werdent ditrfen. Sie treten jeit (5brifti beburt als jabarf umidxiebene ©inzelitänme bervor, zut denen jith als
fünfter ber ber sabrauter im Juiter=sregel=(bebiet gejellt. Jit litufenlojer ઍolge laffen fith bieje altprenjijaen $\mathfrak{s a u p t i t a ̈ n m e ~ b i s ~ i n ~ s i e ~ D r d e n g z e i t ~ v e r f o l g e n . ~ \Re a d i ~} \mathfrak{A b}=$

 fiedhuggteer gemordenen gotifalen Gebiete und oringen $\mathfrak{b i s}$ zur Weidfiel und Drewent por, Die Warmier itnd Safien, bie 解ogejanter und Somejanier find aljo jam=

 Der $\mathfrak{B o b l f e r w a n d e r u n g ~ z z e i t ~ e m p a n g e n t ~ d i e ~ G a l i n d e r ~ e i n e n ~}$
 Derer, in Der Wifingerzeit Die Samlönder tutd bie ভdaa=
 Jin der $\mathfrak{D r b e n s z e i t ~ g e b e n ~ d i e ~ a l t p r e u p i j c h e n ~ © i n z e l f t a ̈ n m e ~}$ $\mathfrak{a u f} \mathfrak{i n} \mathfrak{B l a t e}$ der nom Srben ing sand gezogenent Dent= foben $\mathfrak{A n f i e d l e r}$.



 Eifenzeit in inmer miederbolten wsellen zugefiithrt mutbent. Durch 6 groje wejtliche ふurturwellen ift $\mathfrak{A l t}=$ pretinen aut einem uripriünglid) oiteuropätifd orien= tierten Bebiete fobut vor Der Drbengzeit zit eitent weftentopäijden geformt morden. Stm Ende der Steingeit maren es bie Trichterbecherfittux, bie Me= galitglente und Schntrferamifer; in dex jüngeren $\mathfrak{F r o n z}$ zeit die Einftrömungen ber saufter תuttux= welfen; in ber vorrömija) En (fifenzeit bie Einflitife Der


 Geidntiden Beitalter die Wifingex, die Den Boden por=

Gereitet batten fït bie Mififion de马 Dentichritterordens.
 zeitlichen Ditpreunen nadfunmeifen, fein famijder (5rab= vder Siedhutg fund bieher aus ifm befant geworden.
 teilweife Gemuxt angefiedelten fremojiämmigen Sitaute und Majomier baben eintimmig ibre tiefe Werbundentheit mit deuticher futtur und dentichen Solfbtun bewtejen
 Æandgebiete Ditpreuxen a an Peutichland zutituflieferte. Möge fich auth fituftig jenex Sprudb bewabryetten, Dex atif סen Mbitinnutugwienfinal vor dex Marienturg einge=

 Gewupten, ipäter bewußten 4000jäbrigen $\mathfrak{M t I t u x}=\mathfrak{t u d} \mathfrak{\Re o}=$ lonifationsarbeit.

Wie int vorliegenden אeft fitrz geftreiften Fragen
 feiner 刃adbbarländer finden eine augfitbrlide war= ftelutitg $\mathfrak{t t d}$ Begritndung it dem voraußfictlict in $\mathfrak{B e r}=$ lage won Walter be Brutex \& Co., Berlint ericteinenden $\mathfrak{W e r f e}$

## Vorgef(dídte

## der altpeufiidden Gtämme

Slnter) $u \notin u n g e n$ über ©ídlungsftetigleit und Kulturgruppen im vorge faidutliden oftpreuken

von

## Carl Engel

Rőnigsberg
3 Bände mit etwa 300 Seiten Text, etma 200 Tafelit
 reitfent Mebenforten, Das eridetnen des werfes ift von Dent Exgebnis dex ©ubjfription Darauf abyängig, Sie $\mathfrak{b i e r m i t} \mathfrak{a n f g e l e g t ~ w i x d}$. Wex 1 . Bant joll bei einem güth= ftigen Stande der ©ufffription im serbit 1932 exidet $=$ Hent sie beiden folgenden int Gabxe 1933. Subjeriptiont $=$ preţ für jeden $\mathfrak{B a n d} \mathfrak{R M}$. 20.—. Ber pätere $\mathfrak{B a d e n t}=$
 prete, dex nut bet ßorauほbejtellutg bis oum 1. Septembex $1932 \mathfrak{i n t}$ §raft bletbt.
$\mathfrak{D a z}$ Werf behandelt unter 5exanziefung innd friti=

materials Ditprettient inti jeiter Mactoartänter sie $\mathfrak{F r a g e}$ nadh der serfunft ber baltioden Bobfergruppe,
 (Einzelfä̈nme powie ifr Berbältais zu Den Madfbax=

 Bepälferungevergältuifife int Æafmen ber groß̃en $\mathfrak{Z u t =}$ jammentünge mid unter atsfitbrlidfer Beritcfitdtightg
 gebiete erörtert. Эill ciner folge vout etma 22 sartent werben die vorgejficfotide Bejiedtutg tud bie ふultur= gruppen £itprentens fitufenlos vont ber luzeit bis jum Begint der geididytidfen Beit wermidyantidat. Beiondere Sapitel jits der Gotenfrage, dem ßroblem der Rauitzer
 Sidftbild and Зeidututg werden Suttugat, (Brabformen $\mathfrak{H H D}$ Reramif der veridicdenartigen תutturgruppen in

 Siedfungegeographie, ber geologifden ittd flimatifthen $\mathfrak{B e r b a ̈ l t n i f i f e ~ b e r ~ W o r z e t t . ~ 乌 ı ~ e n g i t e r ~ З u j a m m e n a r b e i t ~}$

 Datelfen ïber bic altprenpiof)en Stämme citte netartige


 $\mathfrak{a u f}$ (5rutid futchtbarer Bufammenarbeit von (bejobidits=

 ten Gebietes meit itber ben Beginn Der geididatidgen Beit

$\mathfrak{B} \mathfrak{a} \mathfrak{d}$ I befandelt nady eiter afgemeiten $\mathfrak{u t b e r f i d}$ )


Die geographijden ©rundlagen imd dic Bedeutung des \&ebensraums fiir dic תulturentwidfung, Dic ©fronologic der bauptepodyen, das sroblem der Siedhingsitetigfeit
 lident Metalf eit.
 תutturgruppent ser hadfuriftlifen Eijenfeit, Der (slant =

$\mathfrak{B a n d}$ III entgält bic Bujanmenfajiutg und bie
 $\mathfrak{B o b f e r g r u p p e , ~ i f r e ~} \mathfrak{A l u f i p a l t i n g ~ i n ~ b i e ~ b a l t i f d e n ~ E i n z e l = ~}$ völfer. Die Entwicfluttg der altprenßijatu תuttur imd Ser prentijiden Cinjelitämme erfabrent eite cbenio ciat= Dringlide $\mathfrak{B e b a n d l u n g ~ w i e ~ d i c ~ G e f a n t f u l t u r e n t m i f f u n g ~}$ Der einzelnen (bruppen, Das (boten= tut Yidogermanth=
 vor Der Droenszet, Hadf Siedumgerentret, 5andets=

 terialiammtiutg geitattet int 3ufammenthatg mit bem
 aller vorgetragenen Eixzeltatjadyen. Subjfriptionsbe= Ftelfungen nimmt jebe Butdyandlutg entgegent Wo eine folde nidd worbanden, wende man fidy sireft an den $\mathfrak{B e r}=$
 frrañe 38.


[^0]:    ［1］Wutifant，ein angeliädfitideer Wifing．
    ［2］Jbrabim ib＇n Jafub，eit ipantif）ex Jube，dex im 10．Jhbt．die．Slavenlande bereife $\mathfrak{t n d}$ über jeine Reife einen ansfuitaridyen Beridt jatieb．

