# $\mathfrak{E x}$ ả̉terungen $\mathfrak{z u m}$  $\mathfrak{L a n d e g g e l d i ́ d t e ~}$ 

$\mathfrak{J m}$ Auftrage Der $\mathfrak{y i f t o t i}$ (d)en $\mathbb{E}$ ommit]ion für oft= und weftpreukifde $\mathbb{E}$ andeeforfoung herauggegeben won Eríd) 反eyfer

## I. Teíl.

# Sulturen und $\mathfrak{D o l f e r ~ d e r ~ f r u ̋ h z e i t ~}$ $\mathfrak{i m} \mathfrak{P r e u f e n}$ lande 

Bearbeitet won Catl Engel ind Wolfgang $\mathbb{E} \mathfrak{G}$ Baume unter $\mathfrak{m i t w i f f u n g}$ von $\mathfrak{R u r t} \mathbb{L}$ angenfeim
$\mathfrak{z e r a u g g e g e b e n ~}$
$\mathfrak{b o n}$
$\mathfrak{W}$ olfgang $\mathfrak{L a}$ Baume

Sommifionsverlag von (brãfe und Sinzet / Sonngeberg (pr)

$$
375 / 4
$$

Catl Engel und $\mathfrak{w o l f g a n g ~} \mathfrak{L a}$ Baume

## Sulturen und Doller der Srútzeit $\mathfrak{i m} \mathfrak{D r e u f e n l a n d e ~}$



1937


Rommiffínseverlag von Brảfe und Sinzer / Rőnigsberg (Pr)

## Bormort.

Der vorliegenbe Teętband twill in Semeinfaft mit ben zugebarigen $\mathfrak{A t l a s}$ ber oft- und weftpreufififen QandeEgeididte, §eil I, eine fnappe 3ufammenfafung
 Nordoftbeutidlander liefern. (Er foll babei einem doppelten Sweefie dienen: einmal Den nidft fadflid) vorgebildeten Qefer zumt Berftänonis der 反arten anleiten und ign mit Den Saupttaffaden ber älteften Bevallerungigeididfte शorboftbeutijlanbs pertraut maden; fobann aber aud) bem Gadgenofien 2lufibluß geben ïber bie bei bet Serftellumg ber fiarten befolgten Grunbjäje unb Den babei verarbeiteten Gumbitoff.
 obne dabei - wie wit boffen - wefentlithe Gragen übergangen ju baben. Wo bie Berbältnifie weniger geflărt find, baben wir die fdjwebenden Fragen ausfübrlidyer erörtert; two fie einbeutig find (wie in faft allen Мbidnitten nad) ber 3eitwende), ung cuff flappe $\mathfrak{2 l n b e u t u n g e n ~ b e f d r a ̈ n t t . ~}$

Zeber wollten wit cine (Geididte ber wedjfelnben $\mathfrak{Z n}$ ifdauungen geben, nod fdien eg uns zbecfimäfig, abweidjenDe Weinungen anderer Gorfder zu erörtern.
 Har umriffen Darguftellen, wobei wir ung felbftberfändlid auf bie biŝber vorliegenden Gorfjungextrebnifle geftügt baben. शut wo es uns unerläßlidj fdien, baben wir gelegentlid) unfere abbecidende Meinung betont und begründet. Sm übrigen boffen wir, Dajß Der porgelegte Gtoff für fidh jelbft iprectyen wito.
$\mathfrak{Y n}$ allen $\mathfrak{F a l l e n} \mathfrak{b a b e n ~ w i r ~ u n s ~ b e m u ̈ b t , ~ T a t j a c t i e n , ~ T b e o r i e n ~ u n d ~ s y p o t b e f e n ~}$ Elar ou fdeiben unb ber nod immer beftebenben Wroblematif in vollem Slmfange geredt ${ }^{\text {au }}$ werben. Worgefafte $\mathfrak{M e}$. Dafj fie ftändig mit gleider $\mathfrak{G n b r u n f t}$ miederbolt wetben. Sluz biefem (Srunbe baben wit aud) vermieden, feinere Gtammes̈glieberungen (8. B. bei Den oftgermanifden Gtämmen Der ,"Raifergeit") bort burchzufübren, wo uns ber Foriddungêtand Daju nidt auşoureidjen fdien. Wenn man bas bemängelt (wie in $\mathfrak{A l t p r e u f e n ~ 1 , ~ 1 9 3 5 , ~}$ G. 63), io follte man lieber an Gellle ber §ritif, Die ben augenbliafliden Foriduunges ftand und Die beftebenben Gdwierigfeiten vertennt, bie Tat fefen und bie notwenbigen $\mathfrak{U l}$ Iterlagen вum $\mathfrak{Z e f i f e r m a d e n ~ l i e f e r n . ~}$

Der 耳Ian ber Rattierung war urfprünglid) auf bie Deutfden Provingen $\mathfrak{D i t}$ und Weftpreufen (im Sinne Der Grengsiebung vor 1918) befdränti. Sunädyit nut
 ausfonitt eridetinen, einbejogen worben. Quferbings muften wir uns bier notgebrungen auf den leidfter gugängliden Fundfoff befdränten und turnen in ignen
 ftebenben alten $\supseteq$ provingialgebiete, beren Lanbes. byw. Wrovingialmufeen (Danzig
 aud weniger auf $\mathfrak{B o l i f t a ̈ n d i g t e t t , ~ a l z ~ a u f ~ e i n e ~} \mathfrak{M b r u n d u n g ~ D e s e ~ G e f a m t b i l b e s ~ a n . ~}$

Wiefe ift nad Weften bin，alfo für Sitpommern，in weitgebenbem Wafe erreid）t worben．乌lud au® bem शoroteil von Grojpolen（ber ebemaligen Droving Dojen）tonnte ausreidender Gunditoff für bie Sattienting verwenbet wetben．Smmer witeber aber baben twir bie Erfabrung madjen mülfen，bafi ausi ben an Ditpreufen angrengenben Rändern fowobl im Güben（Юftsfujawien und Wafowien）wie im Often（Sitauen）gerabegu erfdredeno wenig vorgeldiditlide Gunbe befannt bjw．
 trobbem in mebreten Găllen btervon abgefeben werben，weil fidh bic Snmoggidfteit ergab，ben betreffenben Gunbort auf ber Sarte mit Gidjerbeit gu ermitteln．
（1ie Sartierung für bas Gebiet ber alten ๆrobing Weftpreufen und feiner fubliden unb weftliden शadbatgebiete lag it ben Sảnben von $\mathfrak{P} . \mathrm{Ea}_{\mathrm{B}}$ Baume， biejentige für bie beutige Proving Oftpreußen in ben Sänben won ©．Engel．Oint beutigen Fegienuggbegirf Weftpreußen baben wir beibe gearbeitet und ung gubem ber wertbollen Witbilfe von Wrofefior Dr．（fbtlid）（clbing）und Etubientat Sebm（Whatiemberber）дu erfretuen gebabt．Wa ber Sattietung ber alten 中roving Weftpreufen bat oubem Dr．Surt $\mathcal{Q a n g e n g e f m ~ ( j e f t ~ i n ~ B r e s l a u ) ~ m i t g e n i r l t . ~}$
 fpäter gemadte Funbe twarben nur gans gelegentlid）bann berüdfidtigt，wenn fie eine wefentlide Grgänuung obet Werbefletung bes bis babin gewontenten Bilbes ber Funbbetteilutg veripradjen．

Wie ఇusfuibrung ber Rarten unb bie cintragung ber Funbotte in bas sartennets
 nabm aud）bie $\mathfrak{B e r a n t w o r t u n g ~ f u ̈ r ~ b i e ~} \mathcal{R i d}$ tigleit ber eingefragenen $\mathcal{F u}$ uborte，bie naturgemäß won ben Werfaffern nur an Etidproben，nidht aber in jebem Eingelfalfe nadgeprifift werben fonnte．

Sinfidtlid bes Sertes ift ber 2lnteil bes cinen ober anberen Berfaffers fdiwer
 gruppen übernabm，wäbrent（fngel bie oftliden Ralturgruppen bearbettete． Sn eingelnen Gaflen bat aber aum）ber eine ober anbere von uns gange Gulturgruppen ober Зeitabidnitte übernommen．Wabutd，baj jeber ben Tergt bes anberent wieber－ bolt iuberptüft，eigene 3 ufage und $\mathcal{Z e r b e f j e r u n g e n ~ a n g e b r a d ) t ~ u n d ~ i b n ~ p l a n m a ̈ f i g ~}$ in ben eigenen Seģt bineingearbeitet bat，boffen twir trots ber getrennten Wearbeitung eine leiblide Ginbeitlidfeit ergielt out baber．Wiefe war umfo leidjter mightid）， als wir burd jabrelange immer wieberbolte gemeinjame $\mathscr{F}_{\text {efpredjungen }}$ bes Gtoffes $^{\text {p }}$ $\delta^{4}$ eintet burdaaus einbeitliden Beurteilung be夭̄felben gelangt find．Das cinleitunggr und baṡ Edfluftapitel fammen ausi ber Geber von Engel．
 auferlegt unb im alfgemeinen nur foldee Gあtiften angefalbtt，bie neuere 3 jfammen－ faffungen itgend eines（Eingelfapitels bieten，bagegen grunbläglid）barauf vetzidtet，
 Gdyiften follen in ber Sauptiadje eine Digleitung ou weiterem Gtubium unb aut Bertiefung bet bon uns vorgetragenen Tatjaden bieten．
 bier grunbjäglidi nur foldee Gorment aufgenommen，bie als befonbers fenmeidgnenb unb unterfdeibenb fiir bie eingelnen Sulturgruppen gelten bürfen．Goweit als
itgend moglid) watben Dabei idpon vorbanbene $\mathscr{M b b i l b u n g e n ~ a l s ~ U n t e r l a g e n ~ v e r w a n b t , ~}$
 Sectfarten ate finangiellen unb tednifden Grünben gröpte Beiduräfung auferfegen und fonnten vieles nidt in fo vollenbeter Gorm bringen, wic wir es wobl gewünidyt bätten.

Qebbaft gu banten baben wir allen Gadgenofien, ins̊befonbere ben Qeitern ber शufeen, bie uns butd Die Ibbrlaffung bes Gunoftoffez̉ ibrer Gammlungen, bäfig
 [djüfe won feiten ber ©eutfden Gorjdungsgemeinidaft und ber Siftorifden

 Danf fablben wir ben Qeitern ber Siftorifden Sommifion, Gtaateatdibbirettor
 Sebeiben des Wertees mit Singabe gefördert und unterfübt baben, unts jeberdeit mit Rat und Sat zur Geite ftanben und alle fidg ergebenben Gdiwierigfeiten tatfiaftig beifeite geräumt baben. Bejonberer ©ant gebübrt faliejilid nod unjern Selfern bei ber §erftellung ber Teţt-@bbilbungen: Wufeumge-Gefretärin Gräulein Grieba Wiutiesi, ছankig (Seid)nungen), Serrn Walter ©ronau, Gönigëberg (3eidnungen), Serm D.v. Sarten, ©angig (Lidtbilb-Qlufnabmen), Serrn Sang Sista, Drteleburg (12 Sarten) und Sertn Dr. Werner Sorn, Rönigéberg (2 Яarten).

Fogge bas im Saufe von fedsjäbriger 2lbeit entitandene Werf redt viele Wnregungen zur Weiterarbeit, Berbefferung unb zum Gdliejen nod immer redt idmerglidjer Qüden unjerer Renntnife über bie vorgeididytliden Bevalferunge. verbältniffe शorboftbettfdlanbs bringen!

Qangig und Riga, im Oltober 1936.
Wie Berfaffer.

# Зur $\mathfrak{A r b e i t z w e i f e ~ b e r ~ v o r g e j a f i d f l i c h e n ~ R a r t o g r a p h i e . ~}$ 

## शvocgetelideride Gunblatten

Eteingeit für bte vorgefdiditlide Sulturgruppenforidung vielfad nod garnidyt ober nut in bejdränftem Smfange vermenゆbar. Won ben zablteiden Sügelgräbern
 wotben obet butth bie aus ibnten gebotgenen Gunde feinet Seit- und §ultutfellung nad дweifeleffrei zu bewerten. Daber ift zum Beifpiel ein nidtunterfuctes Sugelgrab, bas̉ jiemlid) fider ber Bronge- ober vordififtidien Eifenzeit angeboren biirfte, von ung ebenjo wenig fartiert worben wie ettwa cine Gieblung beg Güngiten beibutif)en Seitalterš, Die leinerlei für eine beftimmte Sulturgruppe fenngeidnenbe Gunbe geltefert bat. Dies ift bei ber Benugung unjerer Sortenfolge ou beaditen. Sujete Sarten tbanen aljo nur mit Ginjifänfung als Befieblungêfarten benust werben, ba ein groper Teil bee für unfere Gonbergipede nidjt verwenbbaren Gunbftoffes̉ - Der bas Giedlungébilb Der eingelnen Seitalter erbeblid vervolljtändigen würbe - abfidtitid nidit aufgetragen ift. Wbenn einige unjerer Sarten für beftimmte Seitabidnitte trosbem Gejantbefieblungsitarten jiemlid) nabetommen (wie bie ber Wittelftengeit; Die ber Frühen Cifengeit wenigfteng für Den weftprenfijujen Seil;
 Liden Qusipertungêmöglidfeit bes Gunbjtoffes biejer Seitalter fuguidutiben. Wod finb 3. B. Die jungiteingeitlidjen Sarten, obwobl auf ibnen alle uns befanntgemorbenen
 feblt bod auf ibnen ber in Die Taufenbe gebenbe Gtoff an Einjelfunben (Eteinbeilen, Eteinäţten $u$ fw.), Der natürlid bei Der Geminnung bes Eiedlungebilbes eine toidftige Rolfe fpielt. Sluein wir finb beute bei zablreiden Steingerätformen nod nidt in Det Sage, fie beftimmten Sulturgruppen ougupeifen; ia für manche ftebt nid)t einmal ibre Bugebobrigteit aur Sungeren Eteingeit feft, ba wir gerabe in unferem Bebiete mit cinem erbebliden Gortleben von Gteingeräten bis tief in bie Wletalfzeitalter rectyen müffen.

 in beftimmte Seiffufen zu gliedern, fobann innerbalb biefer Seitftufen bie pet-
 glieberung envuchfen nid) unbeträdtliche Edwierigfeiten, ba bie allgemein angemandten 3eitjyfteme vielfad nidyt ben natürliden Sauptitufen bes norboftbeutidjen Funbftoffes gerecht werben. शur für bie nadydriftlid)e (Eifengeit fonnte bie (Eit-
 Spedfäfigteitegrainden (rie \&. 2 . Durd) Sufammentiehung feiner Gtufen B und C) für uniere 3wecfe gelegentlich vereinfadt wurbe. Gür bie Bordjriftlide WRetallgeit unb bie Süngere Eteingeit mupte Dagegen eine jwectentiprechende Blieberung, bie
 geredt twirb, erft beraugigearbeitet werben. Sierbei ergaben fid weitere Gdwierigfeiten Durd Die Satiade, Daf Die natürliden Seitabjanitte Der tweftpreufifden nidyt immer benjenigen ber oftpreupifden Sulturentwidflung entiprechen. Go fonnte nur nad zablreid, unbefriebigenDen Werfuden eine einigermajen ztpefentipredende Qofung gefunben werben.

शidtt minbet fanpierig war in vielen Gällen bie Seraus̃arbeitung ber eingelnen

feine $\mathfrak{Z o t a r b e i t e n ~ v o r ; ~ f u ̈ r ~ a n b e r e ~ f o n t e n ~ b i e ~ v o t h a n b e n e n ~ E t o f f i a m m l u n g e n ~ e r f t ~}$
 allen Gatllen baben wit bie $\mathfrak{Z b g r e n}$ bung Der Sulturfteife und ibter Slatergruppen nur auf (Grunb eigener Beobadtungen und $\mathfrak{U n t e r}\{u d$ ungen vorgenommen, niemald und ouf bie fdon veröffentlidtent $\mathfrak{l n f i d t e n}$ anderer $\mathfrak{Z e r f a f i e r}$ verlafien. ©as erwies fid alz umfo uneriäglider, alz biefe in feinem eingigen Galfe reftlos ben won uns ermittelten Tatjaden entipraden. Smmerbin baben vor allem $\mathfrak{O t t o}$ §ijdler


 §aufteine vermittelt baben.

## Gqab/uinbe

Cleblung tulube
ctanb ber Bteblutigh ferfidung

शaturgemăß muften mir ung bei Der Seraufarbeiturtg Der §ulturgruppen in erfter Qinie auf bie Grabfunbe ftulizen. Fur fie lieferten einen zur Rennjeidmung bon תulturgruppen austeidenben $\mathcal{F}$ unb|toff an Sonvare und $\mathfrak{Z e i g a b e n ~ o b e r ~ e r f i b l o f i e n ~}$ burd bie Weridjiebenartigteit von Grabformen unb $\mathfrak{B e f t a t t u n g e ́ b r a ̈ u d e n ~ w i d t i g e ~}$ Snterfdiebe in Der geiftigen Rultur Der eingelnen $\mathfrak{F o l f e r}$ und Gtämme.

Dap bie sugebbrigen Giedlungen nur in feltenen Gällen für Die sultutgruppenforidung berangefogen werben fonnten, liegt im Wefen Des beutigen
 Giedlungen ift nod fo gering, baf fie nut in ben feltenften Gallen fenngeidgnenbe $\mathfrak{S}$ nterfdeibungemertmale für bie Seraugarbeitung Det veridieDenen sulturgruppen ergeben baben.
 biziber überbaupt teine planmäpige Gieblungsforfdung betrieben morben ift. Gllein Der beutige Regierungsbejirt $\mathfrak{F e f t p r e u f e n ~ m a d t ~ n a d ~ D i e f e r ~} \mathfrak{F i d j t u n g ~ b i n ~ ( b a n f ~ D e r ~}$ unermübliden und erfolgreiben §ätigteit von $\mathfrak{B}$. (Ebtlidumb $\mathfrak{Z}$. $\mathcal{S e y m}$ ) eint
 finb Gieblungêfunbe allein Durd Geländebegebung ober furse Wrobeunteriuajungen befanntgeworben, unb nur in ben allerjeltenften Gallen find grob grabungen vorgenommen worben.
 lideer Sieblungen nur unter erbeblidem Mufiwand won 2lrbeit unb 3eit braudbbare Ergebnifle liefert, wäbrend fdon ein eingelner Grabfund für bie Sulturgruppen-
 Bewertung unb शhugbarmadung ber Grabungzergebnifie aud uriere größere Erfabrung in ber Gräberforiduung aus. Subem find Stedlungen felten fo gut erbalten wie (Gräber, ba fie getwobbnlid redt oberflädlid liegen und meift in mebr ober tweniger ftarf gerftobtem Suftanbe, oft nur in tümmerlidgen Reften sufallig in ben $\mathfrak{Z o b e n}$ gelangt find, wäbrend die §oten abfidetlid) und forgfältig in ber (Grbe beigefegt murben, umb fid bie $\mathfrak{B e f t a t t u n g e n ~ D e m e n t i p r e c h e n d ~ v i e l ~ b e f f i e r ~ e r b a l t e n ~ b a b e n . ~}$ $\mathfrak{O n}$ vielen $\mathcal{F a ̈ l t e n}$ mägen von ben Giedlungen überbaupt teine ertennbaren Gpuren erbalten geblieben fein: wenn nämlidy Die $\mathfrak{W b b n}$ - und $\mathfrak{B i r t f}$ dafteggebăube aug
 noch Durd) grope Gteine unter Den Sausecten vom Grbboben abgerüfft taaren (wie Das̊ in ben norbifden Qändern, bef. bei Gpeidern, als Gdpús gegen Geudtigfeit und

 Weife. Uno fdlieplidi mag ein Seil ber vorgefdiditliden Siedlungen - namentlid beg Süngiten beibnifiden 3eitaltetó - unter ber Gläde unferer beutigen Gieblungen liegen (wie i. 23. bei Srufo-Elbing).
 Gieblungen übrig geblieben finb, finb naturgemäß viel weniger leidt fenngeidnenbe Snteridiebe zipifden ben cingelnen Rulturgruppen eridliefbar als aus ben meift redt werjdiebenartig geftalteten Beftattungen und ibren Beigaben. Sind binfidtlid) ber fo midtigen Giedlungetombare fteden unjere Renntniffe nody gand in ben Qlnfängen.
(G8) ift meiterbin zu berûffichtigen, baß Gieblungeformen und Sausgrunbriffe tedt beharrlide Elemente Der Gadfultur Darftellen, Die - wenn nidt zwingenbe Qbänderungfgrinde befteben - in ibren (brundgügen faft unverảnbert burch bie Sabrbunberte bewabrt werben. Go bat fid bie gemeininbogermanijae Gorm deg norbifden $\mathfrak{F e d}$ tedbaufes lange Seit binburd) uber weite (Gebiete bin siemlid) gleid. artig erbalten, fobaf - namentlid) feit Der $\mathfrak{B r o n g e g e i t ~ - ~ o f t ~ n u r ~ g e r i n g e ~ U n t e r f d i e b e ~}$ gwifden ben Cingelfulturgruppen befteben. Sluf bie leidter verănberliden Gingelbeiten Des Sberbauê find aber nur in gand feltenen Slus̃abmefallen einmal genauere
 art vielfad) um allgemein gredfäfige Gormen, bie fī) in weiten Qanb;d)aftzgebieten in giemlid) gleidartiger Gorm entwiffelt baben. Feinere SInteridicbe abet - Die jelbjtberjtänblid) bejtanden baben - finb auf Grunb bes beutigen Forjdungeftanbes mur in feltenen Gällen eridliefbar, weil unfer Grfabrungifdaty nad btejer Fiidturg bin zablenmäaig nod) allfu befdeiben ift.

So waren bie biళ̀ber betanntgemorDenen Sieblungēfunbe - joweit fie überbaupt geitlidy unb fulturell genauer beurteilbar finb - nur in wenigen Fällen für
 allein bie Gteingeitfiedlungen. Tamentlidy in Der Sungfteingeit befteben gwifden ben eingeInen Sulturfteifen io erbeblic)e Beridiedenbeiten binfictlid) Sieblungsweife, Sautibau und Wirtidaftsform, Daß gerabe fie gu Den widtigiten Renngeiden unb Slnterideibungēmerimalen ber ver[diebenen (Gruppen gebisen. \&ber burch bie grope enbfteingeitlide Böferwanberung wirb weiten Ganbjdaftêräumen eine fo einbeitlid)e Gadfultur vermittelt, daj jeit Der 3 ronuegeit in unjerem (Gebiete nur nod) grabmäßige Ulnteridiede zwijdeen Wittjajafgr unb Gieblungêformen beftehen ${ }^{2}$, Deren Serausarbeitung nod eine Qufgabe ber 3ufunft ift. (Erit nad) einer Qeriobe eindringlider und umfaffenber Giedlungeforid)ung wirb bier ein Wandel eintreten, unb zweifellog werben bann aud) Die Giedlungeffunbe widjtige SInterf(jeibunges mertmale gwifdhen ben eingelnen Sulturgruppen ergeben. Worläufig mußten wir ung für bie nachifeingeitliden Seitftufen nadi biefer Kid)tung bit nody mit menigen Slrheutungen begniigen, bie leiber mebr $\mathfrak{U}$ nfenntnis als $\mathfrak{W i j e n}$ perraten.

[^0]So mufte in vielen Gallem (namentlid für bie jüngeren Seitalter) nidt nur auf eine Serangiebung ber Gieblungsfunbe gur Renngeidnung ber cingelnen Яulturgruppen, fonbern felbft auf ibre Qluftragung auf bas Rattenbilb wergitjtet werben, weil gerabe in ben Grenzebieten ibre Sutpeifung an bie eine ober anbere Gruppe nid) mit Eidgerbeit müglid war. Wejonderg fidmerglid war ung bag bei ber Sulturgruppentatte bes Süngiten beionifden Seitalters, wo ibre Slufnabme cinen wefentlidgen Getwint und eine erbeblide Bervollftänoigung beẻ Bildee bebeutet baben mirbe. Qllein ber biêber vorliegenbe (nidt cinmal fparlide) Gunbitoff geftattete feiner Qut nad feine feinere SInterglieberung ober Suweifung an bie eingelnen Sulturgruppen.

Qup̉ ben gleiden Grünben baben wir auti barauf vetfidtet, eine Ratte ber in unjerem Qandjdaftegraume fo zablreidjen Surgralle fu bringen. Stog ber in ben
 unferes (Bebietes tappen wir nidt nur binfiditid ber fulturellen 3ugebyrigfeit, fonbern felbft in Wejug auf bie 3eitftellung ber eingelnen Webranlage nod walig im ⿹unfeln. Serabe die im Qaufe bes legten Sabrjelynts vorgenomment genateren Unterfuthungen einzefner biefer Yulagen baben gezeigt, bap bie Wotfelfungen, bie wit ung auf Grunb ber verfdiebentn äuperen Formen von ber Seitftellung ber eingelnen $\mathcal{U}$ nlagen gemad)t batten, vielfad villig unfutreffent waten. So wiffen wir beute won ben meiften unferer Webranlagen nidyt einmal, ob fie in ibret jefigen Gorm vor: ober frübgefdidtliden Qlterg find; und erft recht ift feine Rebe Dabont, DaF wit Den $\mathfrak{G r j p r u n g}$ oder Die $\mathfrak{B e f i e b l u n g e ̄ b a u e r ~ b e r ~ e i n g e l n e n ~} \mathfrak{Z u r g e n}$ beurteilen ober im Grengebiet Daş 3olfētum ibrer (Erbauer beftimmen fisnnten. Colange jeboch alle diefe Worau§febungen nidt gegeben fint, bleibt die 乌u®̃wertungemmöglidfeit einer $\mathcal{B u r g w a l f a r t e ~ ( a b g e f e b e n ~ v o n ~ e i n i g e n ~ g e l a ̈ n b e f u n b l i d e n ~}$ Beobadtungen) praftifd gleid) 9 full. Gie bat alfo nur Ginn im $\mathfrak{F a b m e n}$ einer


Interidielbung won Grab, etebrungs unb Einjelfunben
 chelytaulageit

शadbarlandidaften unb fditeplid) uber bas̃ Befantfulturbild eingelner Bruppen und Seitalter. ©a eब̆ locte, auf Grund ibrer Werteilung und ber $\mathfrak{W e r b r e i t u n g ~ f r e m b - ~}$

 tinifden Ginfubrfiucfe berangegogen und bejonbereg fartiert.
 unt bisber noch ain wenigiten geflärten Slufgaben ber. Worgejdidtteforjdung. Sbre genaucre Exmittlung ift wobl immer nur unter befonderê glücfliden Borausjegungen (wie in Gübpeit und Weftoutjaland) benfbar. Ober aud in unjerem Gebiete Iajfen bie Gerteilung frembländifder Ginfubrware, bie Qlnbaufung befonders reidjer Gunbe und bie Qage ber Funbe aus cinbeimijaen Werfitatten gewiffe Eajuffie ठu. Qud bie Säufung ber vorgefdidytiden Griedbafe länge beftimuter Qinten (wie an ber Saffiuife zwifden (Elbing und Sonigsberg - Der alten Berniteinftraje) bietet Qinbaltispuntte: nod beute liegen Die vorgejdidtliden (3räberfelder vielfad) unmittelbar an alten Sanbelse und Sectéfitrafen, bie itt ibrem Werlauf toobl vielfad in porunb frübgefdidtlid)e Seit zutüffgeben - bejonbers in unferem entlegenen und vorwiegend \&lferfultur treibenben शorboften, in bem fid) bas Grunbgefitge bes altertümlidifn Qandid)aftębilbes in gand anberer Weife erbalten founte als in ben




 berüdfichtigt toorben: bort nảmlid), wo fie fitd für bie תulturgruppenforidutng fdon beute ald augwertbar ermeifen, ober two esi in eingelten 3eitabidunitten (wie z. ․ Der Wittelfteingeit und $\mathcal{B r o n g e z e i t ) ~ a n ~ g e f d l o f f e n e n ~ G r a b - ~ u n d ~ S i e d l u n g e f u n b e n ~ f e b l t ; ~}$ fdslieplid) two fie (wie in Der Wolfermanderungejeit) ben fparliden Gunbitoff an Gräbern obet Biedlungen in willfommener Wbeife ergänsen. Gber bie Brünbe, Die on $^{4}$ einemt $\mathfrak{B e r g i d f t ~ a u f ~ D i e ~ f a r t e n m a ̈ ß i g e ~ W a r f t e l l u n g ~ b e r ~ j u n g i t e i n t e i t l i d e n ~ E i n t e l f u n b e ~}$ fübrtent, ift am gegebenen Orte ( $\mathcal{G} .29$ ) शäberes ausgefübrt worben.

Die Seraus̃arbeitung ber Gegenjäge grifden ben einzelnen Fulturgruppen uno sulturgruppen ibre abedmäfige lartenmäpige ©arftellung baben oft Edrvierigfeiten beteitet. Befonbers beutlid) tritt bies auf ber Sulturgruppenfarte ber glteren Bromeczeit bervor, auf ber twit ung im allgemeinen auf bie ⿹arftelfung ber Berbreitung tenugeidnender Gingelformen bejchränlt baben, uns jebod) nidjt bagu entjditefen fonnten, bie Funborte ber eingelnen 尺ulturgruppent butd cinbeitlide Rulturgruppenbeiden - twie bas auf ben meifen anberen תarten geideben ift - gegeneinander abgugrengen. Wie Qutgeftaltung biefer ₹atte bat überbaupt Die meiften ©dwierig. teiten bereitet, bat unzäblige $\mathfrak{B o r a r b e i t e n ~ u n b ~ e i n e ~ w i e b e r b o l t e ~ S U m f o r m u n g ~ e r f o r D e n t , ~}$ bis fie bie beutige Gaffung erbielt (ogl. Darüber ©. 64 ff .).

Moffinna wie auch bie Seraugeber ber vorgefdidetiden Sypenfarten
 gebiete ber verfdiebenen Rulturgruppen סutd $\mathcal{A}$ uftragung eingelner befonbers fentzeidnenber Formen ober Gormengruppen barдuftellen. Demgegenüber veraniddauliden unfere תulturgruppengeiden (wenigitens in ben jüngeren 3eitaltern) in ben
meiften Gallen Funbgruppen, bie burd zabireide gemeinfame unb übereinfimmenbe Wefensjüge gefenngeidnet find. Wie wejentlidften Renngeidjen ber cingelnen Gruppen fowie ibre widtigiten $\mathfrak{U}$ Interidjeibunggimerimale fint im vorliegenben Seçte in Wort unb ©itb נufammenfafieno bargeftellt.

Fotnentreife, seulturtretfe unb Uutergruppen

Frembltämunige atber|abidetuing

2lorge|diditide grofter. mpanberumgen

Bei ber praftijden \&imenbung ber תulturgruppenforidung ift ftets zu beadften, Daf bas 耳erbreitungegebiet ciner cingelnen Gdmucf- ober Gerätform ober

 (Erft wenn mebrere verjdiebenartige Gadformen fid) in ibrer Berbreitung becfen, ergibt fid) ein gefdleffener Gormenfreis; unb wenn biefer wieberum burd bejondere, ibm eigentümlidee Renngeiden jeiner geiftigen Sultur fid gegen feine Sadbariteife abbebt, 销nten wir von cinem gefdloffenen $\operatorname{RuIturfreifefpreden.~}$ Goldee §ulturtreife mit einbeitlid)er Gad. und (Beiftesfultur erftrecten fid gemabnlid
 gewiffe lanofidaftlid)e enger begrente Eonbergruppen feftitellen, bie atwar im Gejamtfulturbilbe übereinftimmen, in Eingelbeiten jebod mebr ober weniger ftarf won einanber abreeiden. Wir begeidnten fie im Gegenjas ou ben Sulturfreifen ober Saupthlturgruppen alis Sulturuntergruppen. Sluf (Brund volfer unb bolfofunblider Bergleidee find wir bereditigt, Die Saupthlturgruppen mit ber Sinter-



Die Saupthlturfreife miffen fid einmal in ferner Slrgeit (mir wiffen beute noळ nid) fidet, wierbeit Diefe jurüdliegt) mit ben Werbreitungêgebieten menidilider GRaffen unb SIrjpraden gebefít baben. Durd Wbiferwanberungen unb bie bamit verbunbene frembjämmige \{lberfdidtung anderôraffijder unb anbersipradjlideer Sreife baben jebod febr balb Яaffen- unb Spradimifdungen ftattgefunben, aus Denen neue §ulturtreife und §ulturuntergruppen bervorgingen. $\mathfrak{U} \mathfrak{n}$ ber Seraus. biloung ber Wejensart biejer neuen Sreife und Gruppen toar teils die bodenftảnbige SInterjdidjt, teils Die neu jugewanberte Serrenjdidyt beteiligt, oft in febr peridjiebenartigem Werbaltnisi. Waneben baben aud gleidee oder veridtedenartige Smmelteinflüfie unb geopolitifbe BeDingungen - bejonbers bei ber Entitebung ber Sulturuntergruppen - eine nidyt unerbeblide Rolle gefpielt.

 Qinie bie vorliegenbe 21 rbeit. ©ie Ermittlung vorgeididjtlider ßolfervanderungen
 Qüdenbaftigleit Des aus ben eingelnen Seititufen überlieferten Gunbjtoffes. Es Darf bei ber Slmpendung Der vorgefdidjtididen Sulturgruppenforidung niemal\& iiberfeben werben, Dañ nur ein gand verfdpindend geringer Brudfeil bes einftigen Gadffulturgutes aus feder 3eititufe erbalten geblieben ift. Vocd ipärlideer find mangele ¡duriftlidyer \{lberlieferung bie Seugniffe Der jeweiligen Geifteǵfultur. Go müfen wir 8. 3. Damit rednen, baj in unferem ablegenen $\mathcal{Q}$ fraum Durd lange Keitalter binburd) eine faft reine Solgfultur beftand, von ber - bei bem Geblen von शetall. unb Eteingeräten - faum irgenbrweldee Яejte erbalten geblieben fint. Derartige
 in bie jüngfte Bergangenbeit erbalten.

शaturgemäß ift aud in fulturell fortjdrittliden (Eebieten - jdon wegen ber verjdiebenartigen Grbaltungebebingungen - Die Menge bes aug ben eingelnen
 entipredent unterfdiebldd ift aud bie Giderbeit ber Gdjlüfe, bie wir batauf bautn Lonnten. Swifden fundreide Seitftufen, in benen bie Serausarbeitung ber cingefnen sulturgruppen feine ©driferigteiten bereitet, ¡dieben fid bäufig funbarme Beititufen

 Beigaben, Betänberungen in ben Sandel\&begieyungen ufp.) baben fann.
 gruppen verjdicbener (oft felbjt eng benadbarter) Gebiete. Wie mangelnde Gonberaư̂bilountg eindelner Beitifufen in bejtimmten (Bebieten bat fdon oft $\mathfrak{j}^{\mathbf{u}}$ itrigen Gdlüfien aut zur unbegründeten §mabme von Rultur unb Gieblungêfüdfen
 vordjuiftide) Wetalldeit Sitpreupensi, in ber u. a. Die Lateneftufe fdeinbar nid)t ober bod nut in theinen $\mathcal{R}$ anbgebieten vertreten war. Go idien bier owifden ber Sallftattgeit unv ber "Roumifden Raiferzeit" eine Siedlungsiulde zu befteben, bie nur burd) ben शadweiß gejdilofien werben fonnte, Daß in Snneroftpreußen eine Sultur von ballftattgeitlidjer Wrägung in echt „eftlidjer תulturberipätung" faft unveränbert bis gur Seitvenbe fortlebt unb bann faft unvermittelt burch eine gand neue (,taiferzeitlide") Gadfultur abgeleft wirb. (Ein berartiges , fiberfd)lagen" andenvärte gut aus. gebilbeter Зeitftufen (äft fid) in unjerem (Gebute auct) mäbrend ber Sung|cein und
 bilbung ber Wontelius'ideen $\mathcal{F}$ rombegeitftufen II und IV) feititellen. Quf bie Edpoierigteiten, Die bei Der $2 l u s w e r t u n g$ vorgefdidetlider Bodenfunde für bie Bevalferungagejajidte ertwadjen, im cingelnen einjugeben, fann bier vergiditet twerben, $D a$ fie bereite an anberer Etelle erbetert finb ${ }^{3}$ ).
©ie Grengen zwifden ben verjdiebenen אulturfreifen find in ben eingelnent Seiffufen niddt immer gleiळmäjig fdjarf auछ̇geprägt. Fid)t felten werben fie burch lebbafte Sanbelåbeaiebungen unb bamit verfnüpfte ftarfe Gtilbeeinflufung aug ben शadbargebieten verwijdt. Wiefe (frjdeinung tritt gank befonberz bann bervor, wenn man bie Betrachtung auf peingelne duffallige und ftati bervortvetende sulturerid)einungen befdränft (wie in unjerem Bebiete bic Qaufiger unb Die Gefidtüurnen tonmare Der Bronge, unb Früben Eifengeit ober bie gotifden Gdmmudformen ber

 bräude uno (Grabformen) tönnen baber bie wirflid)en (Gren子berbältniffe feitgeftellt
 gegeben: wit braud)en nur ant bie bas Qbendland beberridenden Funfitile (wie Romanif, (Botif, Barodi) gu Denfen, beren faft paneuropäijde Werbreitung jebod) bei näberem Sufeben Die peltifiden אfulturgrengen nidt verwijden fann.

[^1]
Qllerbinge bat man bei ber Serauæarbeitung ber vorgeididatidien sulturfveife
 nungen berifufidtigt unblartiert, woburd) fid) nid)t felten Febliduufie ergaben (wie o. $\mathcal{F}$. im bebandelten (ङebiete binfidgtid) Der Sitgrenge ber früboftgermantiden und Det faiferzeitlidjen germanijden Sultur). ©urd gewiffenbafte Berüdfidtigung bes gejamten uns überlieferten Sulturgutee boffen wir joldee nad Woglidfeit vermieben ju baben. Wo Durd bie Gunbarmut gewiffer 3eitabidnnitte (bie z. B. Der \&lteren Wronfejeit) eine reftofe stärung ber vollifden Berbältniffe nid)t möglid war, baben wir bies auisbrüflid bermertt, in manden Fallen (mie bei Der $\mathfrak{D e u t u n g ~ b e r ~ Q a u f i g e r ~ E t i l - ~}$ einflüfie in Sitpreupen) aud bie (Entfdeibung ber Grage offen gelaffen.

## 9bergang ita unb

 6erilibrung igonenSlidyt ou alfen 3eiten find bie Grenzen bwifden ben eingelnen Sulturgruppen gleidmäfig (d)arf ausgebilbet. Eeltener awifden Den Saupttulturfreijen, bäufiger grijden ben Sultutuntergruppen erjdeinen in Grengebieten Mbergangs. und Berübrungigonen, in benen fid) Formen und Brăude zweier शadjbatfulturen mijchen. Elbnlid)e Crideinungen bilben nod) beute in (Gremblandidaften nidtt nur feine Geltenbeit, fonbern gerabezu bie Regel, obwobl fie bie fdharf gegogenen neubeitlidjen (Grenjen eigentlid) verbindern follten. Wieviel mebr fino berartige Wifdzonen
 benadjbarten $\mathcal{W o l f g e b i e t e n ~ v i e l ~ u n g e f t o ̈ r t e r ~ v o l f j i e b e n ~ t o n n t e ~ a l \& ~ b e u t z u t a g e , ~ u n d ~ n o d ) ~}$ nidjt Gdlagbäame, Sollbeamte unb Grentaäger ben freten §ulturaustauid) von Wolt $\delta^{4} \mathfrak{F o l f}$ bemmten! Wieviel ftarfer aber find nod) beute ausgeptägte albergangezonen in Gitte, Braudtum und Gacffultur bwijden Den cinzelnen beutjden Etammes. gebieten out beobadten! Stur in gans feltenen Gällen (bej. beiberjeits unvegiamer Gebirgeriulfen) lafien fid fdjarf ausgeprägte Btammefigrengen fefiftellen.

Wie Sumeifung berartiger vorgeididdtider Witidyonen und Wergabrunggebiete sut ber einen ober anberen Sulturgruppe muß notgebtungen mebr ober weniger will\#ürlid) vollfogen werDen, wobei bie Bewertung Der Erideinungen, bie für bie
 Surteil beg Gorfders abbängen, teile von 3 ufäligteiten bes Gunbitoffes bejtimmt werben. Sum Bluai finb berartige bweifelbafte Gafle jebod) auf feltene §lusnabmen unb meift febr fdyale Berübrungéponen befdyrănlt. Gie burdi Eonbergeiden bervorbubeben, bätte all ${ }^{2}$ groje Werwirrung in unfer Rartenbild getragen. Sdjon
 Sujter-Qregel-(Gruppe) baben uns nad Diejer Yidtung bin grope Bebenten bereitet
 un Cigenfulturgruppen Ganbelt, abgegliebert worben.

Sn manden Gällen mb̄gen bei ber Ylusibildung berartiger $\mathfrak{W i j i j}$ gebtete aud andete $\mathfrak{U r f a d}$ en mitgewirft baben, wie 3 . $\mathfrak{B}$. bei ber fliegenben Grenze awifden ber frübeifenzeitliか)en oftgermanifden und ber inneroftpreupijden Sbügelgräberfultur (Qtlage-Ratte 6). Wäbrend in ber "Romijden Raijerseit" über bie Pifgrenze ber
 1. bis 4. Gabrbunbert n. ©br. ftammende gotilde Sinterlafienjafit in ibrer Wefens. att [darf gegen bie gleid) $e$ eitige altpreufifd)e abbebt (bgl. Ytlagesiatte 8), finben wir wäbrend ber früben Eifengeit im weftliden Sitpreupen ein verbälfnismäfig breite

mif ben altpreupifden ibbetidneiben. Sb eध fid in biejem (Bebiet lebiglid) um cine gegenfeitige fitilitifde Feeinflufiung ber frïhofgermanifden unb altpreufifden Sonware ober um bie Gberfdidtung ber bobenftanbigen altpreupifi)en Beodferung butd) bugemanberte Grübofgermanen banbelt, vermbgen wir beute nod nidy fidjer aut entifjeiben.
 farte eigens angefertigt. Gie foll butd) bag Fernbalten verwitrender Einjelbeiten


 fein abgeftufter Blieberung eingetragen, bajo bic Beländegeftaltung ber Funborte gut
 alterf ober bas gewif nidyt zufallige Geblen metalfocitlid)er Gunbe in ben grofen Tieberungigebteten (ber Đaugiger und bet Wemel-9tieberung) obne weitereß aus ber Rarte abbulejen find. Sbrobl alfo - wie fijon oben (E.5) bemerft - unfere Rarten gribjtenteils nid)t als Gejamtbefieblungefarten angefprodjen werben tönten, werben fie bod manderlei Muffdluffe über bie Werteilung bee Funbfoffee in bet Sanbjdaft felbit und über bie in ben veridicbenen Seitaltern wedffelnben Gieblungs. werbältnific getoăbren.

Die §luftragung ber Gunbotte erfolgte im \&ilgemeinen in Wittelpuntte be\&jenigen Gemeinbebegirfes, unter beffen Samen ber Gunb läuft. Eine grifbere Genauigleit toar bei einem Wafftabe von 1:1000000 weber möglid) nod) für ben
 bie ungewäbulid) abweid)enbe Lage cingelner Gundpläge (wie j. B. auf ben gropen (Gemeinbebegitfen ber Яurifden शiebrung) befonders berídfidjtigt.

Bon ber fonft fo beliebten Sumerierung ber Funborte auf ben Sarten felbit baben twir $\mathfrak{I b j t a n d}$ genommen, weil bie शummern Dic Iberfithtlidfeit bes Sartenbildes all
 bifuten Säufung ber Gunborte garnidt Durdffübrbar gewefent. Bon ber Wogglidfeit, bie Funbortfrummern für jebe Farte gejonbert auf einem burdjfidtigen Dedblatt
 Gtämme gefdelyen ift), mupte wegen Der boben Soften, Die Diejeş Werfabren erforbert bätte, \&bitand genommen werben. Subem baben fid) berattige Weafblätter bei groberem תartenformat (wie im vorliegenoen $\mathcal{F a l l e}$ ) alg umpraftifd und fibent beimt Sanbgebraud) etwiejen.

Wer bejonberen Wert auf bie genaue Crmittlung cingelner Gunborte (etwa
 bet eingetragenen Sreiggrengen und Sreisitäbte an Sand ber Ravenfteinfden Drovingialfarten 1:300000 zumeift obne bejonbere Sdpwietigteit Durdffibten tönten.
 bereitet unb erbeblidje Beit gefoftet baben, zumeilen fogar lange und nif)t einmal inmer erfolgreide Bemübungen erforberten, Dürften gelegentlid babei exfdwerend pirfen.
©af wir bei ber Qluftragung bes Gunbitoffeg für bie Sladebargebiete (bor allem bie auf bem Sartenbitbe erideintenben Feile Wolens und Qitauens) nidt bie gleid)e $\mathcal{F}$ offfänoigteit ergielen fonnten wie für unjer Sauptarbeitagebiet (bie altent
 bas legtgenante Bebiet boffen wit wenigiteng binfitjtlid) bes bis zum 1.4.1935 befanntgewordenen Fundfoffe cine annäbernbe $\mathcal{B o l f f a n}$ bigteit ergielt $z^{u}$ baben. Waf aber aud bier gelegentid ber eine ober anbere Gunbort überfeben fein fann, witb bei bem ungebeuren, in ben Wajeen wie ber Qiteratur weit vergettelten Funbftoff, ber out $^{4}$ verarbeiten war, niemand wunbernebmen, ber cinmal felbft ähnlide תarten angefertigt bat.

Für bas 3 ufammentragen beg Gundftoffes boten unge dic eingangs genannten Sufammenffellungen won Solfadi und Qiffaucr cine erfte und ungemein wertvolle Slnterlage. Sm übrigen baben wir ben gefamten Etoff ausifdlieglid) auf Grund perfonlideer Snterfuđungen verwertet; b. b. wir baben uns bemutbt, alle befannt-
 Lemen und au beurteilen. Wis auf gand vereirgelte 9 luğnabmen ift uns bas wobl burdineg - oft erft nadi langem Wiüben unt mit Silfe vieler und zeitraubenber Reifen - gelungen. Ilberall baben wir Dabei bie bantenswertefte Sinterfitigung unb bas weitgebenbe Entgegenfommen von feiten ber Wufeumseleiter und ibter Witarbeiter erfabren - in ben beutiden DRujeen nidt minder wie in benen ber Radbarlänber. Wiele Wufeumgleiter baben unz in fdrwierigen Gällen immer wieber mit Rat und Tat unterftutst, oft nid)t obne erbeblid)en Quftwand an eigener Qrbeit. Gand bejonbers füblen wir uns babei ben Serten Wrofefior Gbrlid (crbing) unt Gtubienrat $S \subset y \mathrm{~m}$ (Warienmerber) дu $\mathfrak{W}$ ant verpflidtet, bie uns wieberbelt in felbftlofefter ©beife aus bem reiden Gdaß ibter (erfabrungen und burd) 3 ujammenftellung ber bablreideen von thnen gejammelten Gunde Rat und Silfe gefpenbet babert.

Wie beim Gammein, fo baben twir aud) bei ber Yusbertung bes Fundfoffes
 auf ©rund eigener £infd)aung gefidtet und betvertet, erif bann bic Eiteratur berangefogen und uns mit ben bi®̄ber vorgetragenen $\mathbb{Z} n j$ idauungen aus̃einandergejegt baben. Жuf biefe Weife find wir freilid auめ ou mandeer won ben bixber berridenben Qinfifiten abmeidenden Qluffaffung gelangt.

## Tegtlatten

(Einige Worte mägen nod ben Sweaf Der bem Tertbanbe beigegebenen einfarbigen Rarten erläutern. Gie gliebern fid) in brei veridjiebenc Gruppen:
 unt bie Berbreitung beftimuter ©entimälergruppen - vor allem ber Sort. funde - verandibaulidjen follen, beren Cintragung auf ben Sauptiarten aus Grünben ber Gberfidttid)teit nidt ziwectimäfig eridien.

Sicfe Segtiarten entbalten fämtliabe unt betanntgetworbenen Sortfunbe ber verfdifebenen 3eitalter mit Quênabme ber (nid)t einmal fidjeren) jungiteingeitlideen unb ber välferwanberungspertlid)en (bic auf ben 2ltage-Rarten 10 und 11 erfdeinen). 3 m Sinbligf auf bie fulturellen Snterjaiebe gewinnen twir aus ber Werbreitung Der berfdiebenartigen Sortfunbe bas gleide $\mathfrak{Z i l d}$ won ber Werbreitung ber eingelnen §ulturfitife wie auf ben Sauptiarten. Wie Sertfarten beftatigen fomit von einem

neten (befightspuntte, ©. b. unter §erandichung eines anbersartigen Gundfoffes, bas auf ben Sauptfarten vorwiegend mit Silfe ber Grabfunde gemonnene 3 itb ber Fulturgruppen. Datüber binduś aber etgäthen fie bie Sauptarten aud nad cinem anberen Gefidtgpunfte bin, indem fie bie grifiden ben cingelnen Sreifen und Gruppen
 germanifden Sultur auf bie inneroftpreupijden (Bruppen ber Gruiben (Eifengeit, wgl. Sextfarte 20) veranidhauliden.
 bur ©lusivertung ber farbigen Sauptfarten anleiten follen. Wiefe Sertiarten geben aljo bas̉ aus ber Gunbverteilung ber Sauptarte gewonnene $\mathfrak{B i l b}$ ber Sulturgruppen mit Silfe von Edxraffuren tieber.
 eingelner auf unjerem Gartenbilbe erideinenber ₹ulturfretfe unb -gruppen barftellen
 Зufammenbänge betenfellen follen. Siergu baben rwit in groberem Smfange bereits vorliegenbe Darftellungen verwenbet, wenn biefe auti) nidyt immer reftlog unferen Wünjden enfipraden. Gelegentlid) baben wir auf ibnen uns zweffimäfig erfibeinenbe Berbefferungen porgenommen, two bieg ofne allfu groje Düben unb Soften mogilid war. Wir boffen, baf aud) biefe (Ergängungefarten bie ©rauds barfeit unfereş $\mathfrak{Z t l a s}$ - namentlid) fuir weniger fadlid) vorgebilbete Benuser erbäben werben.
 geliefert ou baben: ber ununterbrodene Sumades an netuem Gunbjtoff unb bie fort¢d)reitenbe ©urdjarbeitung beßfelben werben eine fänbtge Werbefferung, itt eirgelnen

 Gingelgebite twidtige शteuaufidlufie gebradt.

Wir boffen aber mit unferer Sartenfolge zum erften Wal für ein groberes unb gefdlefienes Teilgebiet unjeres Baterlanber cine 3 tiammenftellung vorgelegt jut baben, Die eine vorurteilsfreie Bemertung Deffen geftattet, wae wir über bie vor-
 Qutd im Sect babent wit uns gang befonbers bemübt, biefer Slufgabe getedit ju
 foviel bin , und bergerebet worben, und es find foviele abbeidenbe Weinungen pot. getragen wotben, bas es endich einmal barauf antam, §arbeit ju ixjaffen - nidht mit Worten, fonbern mit ber Sat. Unb fo boffen wir, mit unjerer Sartenfolge eine braubbare Slnterlage дum Weiterarbeiten, 孔um Grgängen, Werbeffern unb Weriøtigen geboten gu baben.
©dififtum zut vorgeididfliden sazfographic unb Sulturgruppenforiduug.
Brume, ©. ©ie germanifden Gtämme gwifden Dber unb pafiarge uim. I. ছannus. Sibl. 9 it. 8, 1912, $\mathfrak{G}_{+} 1 \mathrm{ff}+$ (3ur etbnograph. Wiethobe).
 Wetbobe ber gulturgruppenforfidung).

[^2]
 Gerlin－Glogan 1908.
9atob－Griefen，S．5．Grunbfragen ber Srgefdidteforidung．Sannower 1928. Riciebufぁ，थ．Gieblunggardadologie． $\mathfrak{Y n}$ ：Ebert，Real－Qetifon b．Worgejd．XII， G． 102 ff ．
Roffitua，G．Die Serfunft ber Germantn．Sur Wetbobe ber Gieblunggardualologic． $\mathfrak{M a n n u s - G i b L}$ शt．6．2．Yluft． 1920.
Qa $\mathfrak{F a u m e , ~ © 8 . ~ \Re r i t i f d e ~ B e m e r f u n g e n ~ z u m ~ W r o b l e m ~ b e r ~ e t b n i f d e n ~ D e u t u n g ~ v o r - ~}$ und frïbgeididtlider Gutnbe．Wrătter f．Deutid．Worgeid．5．7，E． 1 ff．
Qiffauer，ゆ．©ie präfiftorifden פentmäler ber proving Beftpreufen．Qeipzig 1887.
 farten．Зtfdr．f．Ettinc． 1904 （1．Wertdt）； 1905 （2．Weridt）； 1906 （3．马etidt）； 1907 （4．Beridt）； 1911 （5．Beridt）； 1913 （6．Beridt）．
$\mathfrak{M e n g b i n}$ ， $\mathfrak{D}$ ．Grunblinien einer Wetbobif ber urgefdidtliden Gtanmedfunbe．Sitt－ Geftidr．1936，3b．I，G． 41 ff．
Wreibel，5．Grunbfäglides zur Griditefung urgefdidtlider Gpanberungen．Mhan－ nu®่，©rg．－9b．VI，©． 278 ff ．
3eif．Зur etbnijden ©eutung frilibuittelalteriider Gunbe．Germania $14,6.11 \mathrm{ff}$ ．

## Steinzeitalter．

## 0ridebertug

Won ben brei Sauptabidnitten beg Steingeitalters babent nad bem biebberigen Forfdungeftande nur bie Wittlere unb Gungere Gteingeit reidjere Seutgiffe menfdlider $\mathfrak{F e f i e b l u n g}$ in $\mathfrak{F o r b o f t b e u t f d l a n d ~ b i n t e r l a f f e n . ~ S w a r ~ i f t ~ n e u e r b i n g s ~}$ nadugerviefent worben，Daf einige ber altertitmliden Sinoden－und Getweibgeräte aus ben tiefiten Woot und Gdilammididften gettau genommen nod）in ben letgten §uß゙＂ flang ber Elltfteingeit ju fesen finb；und bas（Bleide mag vielleid）t aud）füt einige ber alteften Glintgeräte von ben fteingeitlident Wuntenobyplägen butreffen．Qllein ein－ nal ift die $3 a b l$ derartiger „altfteinzeitlider＂Gunbe bis beute nod）überaus gering， anbererjeite beftebt grifiden ibnen und bem eigentlic）＂mittelfteingeitliden＂Guntitoff vorlänfig fein fultureller Gegenjab，Der ibte 凹bglieberung von bet Wittleren Etein－ geit notwenbig maden wiltbe．Gunbe，bie eimwandfrei bem Sobdititande ber lesten Bereifung ober gar eitem ălteren Seitabjidnitte angebbren，liegen bißber aus ganz Rorboftbeutichlanb nidt vor．Wie Gunbumftanbe bes vielgenannten＂Wammutbilb－
 Seugni\％eisgeitlider © $\mathfrak{B}$ fieblung berangezogen werben fonnte；zubem ift bie Weutung
 Dic Glieberung bes norboftbeutiden Gunditoffeş in eine mittelfteingeitlid）e unb eine jungiteingeitlid）e（Bruppe，wobei wit unter bem Begriffe＂Wittelfteingeit＂alle menf（d）－ lidjen Seugnifie vom 2lbidmelzen bes lesten（Fisjeitgletidyets bis jum Beginn ber Gungiteingeit zufammenfafien．Sufjere＂Wittelfteingeit＂entfpridit baber im alten
 Steinnertifeuges．

Swifden beiben Seitaltern befteben jebod）auber biefen rein äuserlidyen（Segent fagen wejentlidje SInteridiebe im Goridungsitand．Der－gemeffen an anberen
 Wittelfteingeit fegt fid biôber faft burdiveg aus oufalligen Streut und Qeje
funbent дulammen, b. b. faft ausifdicieflid) aus mebr ober weniger zulammenbanglos gefunbenen Etein- ober §nodjengeräten. Gräber ober Rörpertefte Diefeß Seitraume find aug Torboftbeutidilanb nod vellig unbetannt; und bie bisber fefteftellten Giedlungen find (wie ber Woorfund won Wenturren, ふreiß̊ Wartebmen, und die Flintpläge auf ben $\mathfrak{Z i n n e n D u ̈ n e n ) ~ e n t r v e b e r ~ g a t n i d t ~ o b e r ~ ( w i e ~} \mathfrak{G o b r a}$-Worle, Greis
 twotben. ©iefe Feftitellung bebeutet, daj wir Den gefamten mittelfteindeitlidjen Funbftoff $\mathfrak{F o r b o f t b e u t f d \text { lanbs praftifd) nur nad) ber } \mathfrak { A x t } \text { von (Eingelfunben betwerten }}$ tomnen. Grft neue, planmäaige $\mathfrak{L n t e r}$ judungen mittelfteingeitlidjer ©ieblungen werben

 3war beftebt ein grofer Teil bes Gunbitoffex̉ aud biefeछ Seitraumes aus zufallig gemadten Etreufunben (Gteinbeilen, Gteinägten). Wber Dieje sperben Doct ergantld burd) cine ftattlidye $\mathfrak{Q u n a b j}$ mebr ober weniger planmäßig unterfudfter (Grab. und Gieblunggiunbe, bie cin beteitg redt anfdaulidees Lebensbilt von ber Wefensart ber verididiebenen jungiteingeifliden תulturgruppen zu zeidnten geftatten.
 Sabt Der aug ibm befannt geworbenen jungifeingeiflidfen (Grabfunbe nidt mit bem überwältigenden Reidtum Wittel- und Wittelnorbbeutidlanbes an jungittendeetliden Gräbern mefien. $\mathfrak{D i c}$ Slffaden bafür find teils in ber Slnauffäligteit ber jungiftinzeitliden ©räber (bäufiger Mangel von Gteiniduts, \{pärlide $\mathfrak{L l u s i f t a f t u n g ~ o b e r ~}$ Geblen von $\mathfrak{B e g a b e n}$ ), teilè in ber $\mathfrak{B e f e n s a r t ~ D e r ~ n o r b o f t b e u t i d i e n ~} \mathfrak{B i b}$ ben ( $\mathfrak{B e g u ̈ n f t}$ gung ber Snoctenberwitterung in ben leidten ©iluvialbobden) zu fuden. Dafür aber befigt $\mathfrak{R o r b o f t b e u t f d l a n d ~ e i n e ~} \mathfrak{A l n}$ gabl won woblerbaltenen unb aufidjlujreiden Eteingeitfiedlungen, bie - wie д. W. Die fammteramifden Wobnpläfe in der 3ebmar
 Deutidland eintigartig dafteben und ungewàbenlid) widtige Ergebniffe für bag Gefamtfulturbilb Der cingelnen jungitengecitliden Sulturfreife geliefert baben.
$\mathscr{A}$ uf eine Gdilberung ber allgemeinen Snteridicbe zwifden ben eingelnen
 bie menfdilide æBirtidaft nod gand auf Sagb, Giidjang und (Finjammeln wilbrwadjenber Grü̈dte und Wurgeln eingeftellt war, wäbrend bie meiften fungiteingeitliden Sulturtreife bereite voll entwifelten Mderbau fennen und eine umfangreide Wiebgutgt betreiben, dürfen wir als befannt vorausjegen.

 landes fid son Dem gleidgeitigen mitteleutopaifden nur untvefentlid) unteridecibet, beginnt bereitz in ber Süngeren Gteingeit eine lebbafte lanopdaftlidi) Eigenentwidlung eingufegen, Die su ciner augigeprägten Gondertulturfeellung शorboftoutidlanbes fübrt.

Bu einem nidt geringen Teile witb biffe Durd bie geograpbifden Genberwefensoüge $\mathfrak{Y o r b o f t b e u t f d l a n d e s ~ b e f t i m u t . ~ © i e ~ W e i t r a ̈ u m i g f t i t ~ b e r ~ n o r b o f t b e u t f d e n ~}$ Sanbføaft geftattet aud cine tweiträumige $\mathfrak{X u z b r c i t u n g ~ D e r ~ j u n g i f e i n g e i f l i t i d e n ~}$ תulturen, bie bier - gand anders als in Wittel und Wittelnorbbeutidland -

ftarfem SMaje wirft fig in ber Sungfeingeit Die Gberjdneioung Des norbmittel-
 norbofteuropätifbe Urwalb= und Gijderfultur ber Sammferamif fein fulturelles̄ Seprăge beftimmt, twirb शorboftbeutidland balb ou cinem Folonialgebiet norbifder uno mittelbeutidyer Sulturen, bie bier lange Seit binourd) altertümlidge Buige trabren,
 Bertwandte 3utge treten - wenngleid) weniger jdarf umrifien - idjon im mittelfteingeitlidjen Gundjtoffe bervor.
 ftäben of meffen twie etha bie mittel- ober bie mittelnorbbeutidje. Se weiter bie Entwidfung fortiduritet, befto ftarter pragen fid bie fulturellen Eonbergüge bes Rorbojtens aus, bie im folgenben genauer berausgearbeitet werben follen.

## ältere und Mittlere Gteinzeit.

(2ie erften Seugntife, bie won ber fritheften menjbliden Wefiedung शotboftbeutfidlandes fünben, ftammen aus bet Gpătr und Fadetşeit. Wieje umfaffen bic
 bum Beginn Der Süngeren Steingeit (etrpa 3000 vor (Cbriftus): cinen Seitraum, ber auf Grund mebrfader Elnderungen in Sima, Walbbilb unb ben Suftenlinien ber

 arbeiturg begriffen, baf wir bunäđit bavon abjeben müfien, fie unferer Darftelfung zugrunbe zu legen. Wir begnügen uns baber mit ber Gefffellung, ba $\equiv$ naili bem
 einfegt, in dem bas glima wärmer und teils feutifer, teils trodener war als beut-子utage. $\mathrm{Sn}_{\mathrm{n}}$ Diefen Seitraum fäll ber jüngere Seil ber Wittleren Eteingeit. Die
 Gtein- unb bie altefte פletalljeit bis an bag Gnde ber $\mathfrak{B r o n g e g e i t ,}$ an bem cine plobslide Slimaveridjledfterung einjegt.


ฯ16b. 1 A. SRengewe Sr. शogrungen. $1 / 2$ nat. Gr. शad Qidftbitb.

Wie fdon oben bemerft, ift neuerbings auf Grund ber pollenanalytifden

 beftimunt worben: fo geffren (laut brieflider Witteilung von Dr, $\mathfrak{5} . \mathfrak{G}$ to $\mathfrak{B}$ ) bie
 Die Q bngby-Sade von Wittelborf ( $\mathfrak{R r}$. Wobrungen), ein Rnodengerät zum (Ent


 ftabial", teile ber fogenanten Goldia-Seit, an. Gie fallen bamit geitlid) in einen
 mitteleuropaifjen Mlftiteingeit) उи bejeidnen pflegt. ©a jeboch weitere polten-
 ftoff nod mandjes gleidjaltrige Gtüla berautifjälen toerben, baben wit hier auf eine befondere $\mathfrak{A b g r e n g u n g ~ b e r , ~ , f i p a ̈ t a l t i t e i n g e i t l i d e n " ~ G u n b e ~ v o r l a u f i g ~ v e r p i c t e t ~ u n d ~ b e - ~}$ bandeln fie obne befondere Genngeidnung im ఇabmen ber übtigen ,,mittelifetingeit-
 fulturelle $\mathfrak{U n t e r f}$ diebe gegenüber bem jüngeren mittelfteingeitlididen Funbftoff mangelé reiderer ©rfabrungen vorläfig nid)t berausarbeiten fönnen. ZIIfein Bie ibrer $\mathfrak{B e f e n g ̧}$. art nadf) auffäligen und eine (Gigengruppe bilbenben Renngeweibfunde find als befonbere Gruppe beraug̃getoben worden (fiege unten).
(Dic Funbe ber Wittleren Eteingeit treten uns in veridiebenartiger Qagerung
 getidicbenattige Tumbgruppen
 rot).

Wabrend bie Getäte der $\mathfrak{W}$ ünenfunopläze - eş bandelt fith bei ibnen infolge
 lid) einbeuttig ber Wittleren Gteingeit zugetwiefen werben tönnen, ift dité bei ben $\mathfrak{W e o r f u n b e n , ~ b i e ~ b i ̄ ̈ b e r ~ f a f t ~ a u t s i f j l i e f l i d ~ a u ß ~ G e w e i b . ~ u n d ~ \Omega n o d e n g e r a ̈ t e n ~ b e f t e b e n , ~}$ nidt ber Gall. Wiele von ifnen (befonberés Snodeth und Getweibbafien einfader Form) Leben - wie es der Funditoff jungfteingeitlider und jungbronzegeitlider Woorfieblungen zeigt - biả tief in Die §üngere Geingeit, ja bis in bie Wetall fort. $\mathrm{Sn}_{\mathrm{n}}$ ben auf ber Sarte verarbeiteten Gunftoff baben wir baber auళj山lieflid nur foldge Formen (wie gewiffe Sarpunen, $\mathfrak{M}$ ngelfaten, Doldde) aufgenommen, bie na屯 ben bisberigen Grfabrungen in ibrer Qebensbauer bbaftmabridecinlith auf bic $\mathfrak{W i t e t l e r e}$ Eteingeit beidräntt find, langlebige Formen bagegen (wie Geweib- uno Rnodenbafen), beren zeitlide Etellung vorläffig nur butbl jetveilige Dollenanalyfe feftgeftellt werben fann, ausgeidiedent.
 Wooren und Gewaffern gutage getommen finb, baben wir ald eine befonberes alterSenngewelifore ratte


[^3]
 b-h, s (Aeräte beg fogen. Rtodentulturtreifeg; i-m, o-r Gormen bes fein. gerätigen gulturfreifeg (Gwiberio-Tarbencifien): i-m Gwiberien, o-r Tarbe-nofifien-Formen; $n$, t Gormen beg grobgerátigen Gulturitcifeg (?). -


 f Fladye Sinodenipige mit Glinteinfagen (fog. Wogelpfeil). 2. 16 cm . - g Ciq̄pidel,

 Glint. Q. $4,5 \mathrm{~cm} .-\mathrm{n}$ (Grobeg̉ palterägnlideg Glintgerät. 2. 5 cm . - §reiârumber


 Gaerte (b-t).
 Dem Mnfang ber Gobrengeit) bei ung gelebt bat, gebüren bieje Gunbe gweifellog einem älteren Seile ber ゆittelfteingeit, Die meiften toohl fogar Dem Щūflang ber Qltifeingeit an: eine Qllteráanjegung, bie Dutd bie oben ermäbnte pollenanalytijde Beptimmung ber Genngeweibftangen von Dopelfen, aus bem Sireife Fuim und ber

 und Flintgeräte gleiden Qltete finb (bie o. $\mathfrak{F}$. bie oben $\mathcal{E} .19$ genanuten Snodenfpigen won (Sumbinten, פagutid)en, Qbjdruten). Gon manden Flintgeräten (Etwi= térien-Gormen) ift bas jogar anzunebmen; fie fonnen aber vortäufig in ibter Qlterg. ftellung nidt cinwanbftei erfapt werben. Wir baben alfo biet nut eite Gunbgruppe fidherlid boben Qltera auggejdieden, obne bamit uber bie Seitftellung ber anderen
 ftimmteŝ auţjagen дu wollen.
 Tenngetwethftangen, bie in Geftalt won Gditttputen beutlid)e Bearbeitung von abb, 1a Denfdenhatho ettennen laffen, jebod nidt ou fertigen Geräten ausgeftaltet find.
 Wittelborf). Wa bas Quffinben von bearbeiteten Renngeweibftangen in bobem Wabe von bejonbets glädfidjen 3 ufallsumftänben abbängig ift (fie werben nur bei Bagger. unb Entwäfierungzarbeiten aus Den tieferen Whot: uno Gdlammicdiøten geboben) ift bie 3abl ber bieber befanntgemorbenen Gtüfe begreiflidetrweife jebr gering. Qlus ibrer lanbiddaftliden Werteilung fornen baber vorläufig feitte negativen Gdtüfe binficttidy der ケulturverbreitung gegogen werben.

Wie bie Renngeweibitangen, fo ftammen aud bie Gunde von Semeib- unb §nodjengeräten aū̄jdifeßlid) au®̄ Sorfmooren ober Den Gdlammidichten am Grunbe von Glafien und Geen. शur bier war bie Woglidteit ibrer Grbaltung gegeben. Qus befonbers Aennzeidynenbe mittelfteingeitlide Gormen finb eine $\mathcal{A l n g a b l}$ von glatten ober gejäbnten Sinodjenfisisen und Satpunen aufgenommen worben, won benen mandje (bie jogenannten Bogelpfeife) mit ein- ober Doppeljeitigen GlintjdneiDen bewebrt

 תัunba-Sypus. Gämtlide bišber befanntgemorbenen Getvety- unb Rnodjengeräte Find Gingelfunbe; nut in gwei Fällen (Wentutten, St. Darfebmen, und Bobra-Worle, Sr. शeuftabt, Wbeftpr.) ftammen fie aus Wobnplảjen, bie febod nod teine planmäpige Snterfuchung erfabren baben. Wenn Die Gunbpläge von Gebeib, und
 nod) fein echlus auf ibre weriddiebenartige Werteilung im bebanbelten (bebiete gieben. Gà ift vielmebr anzunebmen, baf eine Reibe fufälliger Simftande (barunter bie forg. fältigere $\operatorname{Durd} f$ forfdyung bes oftpreufifden Bebietes und jein größerer Reidtum an Gumpfen und Wooren) Diejes शipverbältnis betwitfen; und es ftebt ou erwarten, Dap eine genauere Beobadtung aud im weftliden (Sebietgteile nod zablreide Finnbe von Sinochengetäten jutage förbern wirb.

Reben Sorn- unb Sinodengerăten ift uns im ©enfmălerbeftand bet Wittleten


Glintplade mit Rleingexitell (anin frolifben): Swiderien unt Tardenoisien

§ert-乌arte 1: कie Rulturfreife ber ছittlenen Eteingeit int Pjteegebiet. Fad) O. Whengbin uno (6. ©ngel gez. von $\mathcal{W}$. Sorn.

ม1เb. $11,1, k$, m
Qbb. 1 :-
auf groberen Glintplägen vergefelfa)aftet - auf fandigen Söbenfügen (befonbers Bintendunten) ober auf den Slferterraffen am Ranbe alter, beute vielfach aus. getrodneter voer verlandeter Gewäfier butage treten. SInter einer gropen Quzabl pon Qbfallipänen finden fidb bier winzig fleine, meift nur wenige Willimeter, büdfifene cinige 3 entimeter grope Feuterfeinfleingeräte - fogenannte Wiftolithen -, Die burd) ibre Gorm und Die fdarf au叉̄geprägte FRanbverbefferung ("Eteilretufde") als mittelfteingeitltid) gelenngeidnet werben. Für bie altere Gtufe (bas Emibérien, io benannt nad bem Gunbort Swidry wielkie in Dolen) find 8. 3 . Gtielfitigen und getviffe Sragerformen, füt bie füngere (baê Sarbenotifin, fo benannt nad) bem Gunbort Fère en Tardenois in ©itfranfreid) find trapegoibe neben beftimuten Gdaberformen fentзeidnnenb. Woch finben fidh Geräte beiber Gtufen fo bäufig vergefellfdaftet auf Den gleid)en Gunbplägen, bas eine idärfere bettiche Srennung in शorbojibeutidland vorläufig auf Ectpierigfeiten ftoft, wir uns alfo zunäøft mit ber дufammfaffenben

Begeidnung Emibério-Srabenoifien begnügen muflen. Debrfad finbet man auf ben GIfntplägen aud Gderben unvergterter grober Sonware, beten mittelfteingeitlidges Qllter jebod nod nicjt errviejen ift.

Wereingelt erfdeinen im notbliden $\mathcal{O f t p r e n f e n ~ ( u n d ~ z w a r ~ a u s f d i c i e f i d ) ~ i m ~}$ Gamlande) cinige Flintpläbe (baw. Gingelfunbe), bie auf̂er Steingeräten (Wifto: litben) aud cinige gröbere, beilartige (Seräte aufmeifen, 8. ©. ¡palter- und fetnbeiläbnlide Etüde. ©b fie auf Einfluffe aus dem in Slandinavien und शorbbeutidlanb verbreiteten §ulturfreffe mit Grobgerăten zurüdgeben, muß vorläufig unentfdieben bleiben, wie aud, Daf mittelfteingeitlide Qlter Diefer Furtopläze nodi nidyt eintoanbfrei fofftebt, food $\bar{\beta}$ fie bier nut mit auforüflidien Worbebalt aufgenommen worben fint.

§ert-Rarte 2: ©ic Fulturfreife ber Wittleren Gteingeit in शorboftbeutiditanb unb ben গaøbargebieten. शad Milağ-Rarte 1.

Ob ein Sultut-(Begenfats bwifden ber Bruppe bet (Betweibr und Snodjengetäte unb berjenigen ber Flintgeräte andutebmen ift, ober ob fie won ben gleiden Wenjojen

Tie sulturtteife unt ibre Terbret-
 bergeftellt wurden, ift nod nidt geflärt. SInverfennbar ijt jebod Die unterfdiedidje Berbreitung beiber Gunbgruppen in ©itpreußen: wäbrenb Die "Snodenfultur" über Das gange bebanbelte Gebiet verbreitet ift, bleiben Die Glintplatye beg fogenannten
 Tentiarte a
 vor. Wiefe Werteilung ift getwif s. ₹. rein lanofdaftlid bebingt: bilben bod, bie

Tie 9ultutitetie und fibut Tserbveitung
(borniegent im fübliden Seile unjeres̊ Sartenbifbes gefegenen) fanbigen ginnenbuntent und (Enomorănenjüge beg Baltijden Qanbrüfens bie beborgugten Gieblunger pläge bes Ervibério Sarbenviften.

शun beftebt owar fein Sweifel Darüber, DaF Die Gryeuger Der Flintiperifgeuge aud Fnodengeräte benutg baben; ba fict anbererfeite aud in ben studenbarpunen Deś nobliliden Sitpreupeng Glinteinlagen von Der Gorm ber אleingeräte finden, fo ift

 Sftbaltifum twic uberbaupt in शorbofteuropa bi§ber nidt feftgeftellt finb, fo jdeint
 bürfen bier vielmebr mit bem Worbanoenfein cines "Snodenfulturfreifes" (im Ginne won शengbin) rednen, Deffen Stäger gwar auth Eteingeräte fannten tmb gelegentlid) - aber wobl nur in bejdeibenem SImfange - benuften, fid jebod mit bejonberer Oorliebe Det Geweib- unb Snodengeräte bebienten. Kenngeidgnenbe $\mathcal{B e i f p i e l e}$ bafür find Die Gurbplatye von Sunba und Fernau in (Eftand.

Samentidi, Sunba bat bei Den legten eingebenben Siedlungegrabungen burd)
 bier am ebemaligen Geeufer neben ben betannten unb zablenmäfig farf pertretenen §nodengeräten aud eine erbeblid)e Qlazabl von Steinmerfifeugen, Dic in ibter (Geftalt unb Bearbeitungeart von Den Werfjeugformen Dess Erwibério-Sarbenoifien erbeblid) abrweiden. Worberrfdend finb grobe unb plumpe Quargitgeräte von voriviegend \$od. tragerform; Daneben finden fin) eigenartige langettifrmige Epigen und Edjaber mit einer ber Golutréen-Teфnif vertbanbten Glädentetuid)e, wäbrenb fenngeidnenbe Gmibério-Sarbenoifien-Gormen (wie Etielipigen und Etidel) nut gand vereingelt und offenfidtlid) al8 Grembformen auftreten ${ }^{7}$ ).

Wenn Daber von Deutiden Gadgenofien gelegentlid Sweifel über bas Wor-

 curopäifden Gunbitoffes entidulbigt. Gber Die Geredtigung bes Samen „Rnodenfulturfreig" Gann man gevi $\beta$ ftreiten, obwobl er nad unjeren beutigen Renntniffen
 aber fann barüber bejteben, baf wir einem eigenen mittelfteingeitlidjen Gormenfreife gegenüberfteben, Der fich (foweit beute fu überjeben) in feiner geograpbijden Ber. breitung wenigitens annäbernd mit bem norbeurafifden (tammferamifden) Sultur= freife ber jüngeren Gteingeit befft und wabrideinlid) als beffen Worlaufer anjuipred)en ift. Wiefem norbofteuropäichen Sreife ber Wittelfteingeit aber bürfen bie Snodenunb Getpeibgeräte bes norbsftlidjen Sitpreupen suzupreden fein, b. b. besjenigen
 aufaubeifen bat.

Qinderetfeits befigt bas auf bem Baltifden Sisbentüfent jo reid pertretene Gfoibério-Farbenvifien beutlid)e Sultur-Werbinbungen mit Den füblid benadbarten Gebieten, in benten es in Beftalt jablteider Fintpläge in ganden mittleten und füb.

[^4]liden Wolen wie aud im angrengenben Gübpitbeutidland (Edjlefien) erideint. פiefer $\mathfrak{G e g}$ enfag zroifden ciner norbeurafifden "Rnodentultur" unb einem jübliden תulturtreife mit תleingeräten lägi fid aud in Die notbifftid angrengenben Tadbbargebiete tweiter verfolgen: wäbrent nod au®̌ Wolniid)-Sitauen ( 2 Bilna-(Grobno-(Gebiet) zabliteide Gunbpläge mit תleingeräten betannt find, feblen fie im eigentliden Qitauen, in Qettland und (Gftand pallig oder find Dodi) nur gelegentlid) (wie länge ber Whemel) in bie iftliden (Grenggebiete Litauen® vorgebrungen. Inter Diefen (5efidtspuntten wird man für शorboftoutidland an bem Gegenfak zwifden einem norobftideen „Snodentulturftrife" unb Dem im Gubo und Wefteile unjeres
 Dürfen. Dabei muf allerbings abgewartet werben, ob eine fpätere jeitlidee $\mathfrak{M l u f}$ gliederung Dez̊ mitteliteingeitlidjen Gunditaffes biejen Gegenfakg auf einen befimmten Seitraum befdräntt ober ibn für bie gange $\mathfrak{D a u e r}$ ber Wittleren Eteingeit beftätigt.
$\mathfrak{D i e}$ (Gruppe Der Glintplätje mit (Grobgeräten ift, wic idjon angebeutet, vorläufig in ibrer zeitiden Etellung und ibrer fultur-Sugebörigfeit nod out wenig
 Deuten, wenn aud ibre räumlidje $\mathfrak{B e j} j$ dräntung auf baŝ nörolidye $\mathfrak{O}$ itpreufen, intfonberbeit auf baê audh ipäter ftetē vom nordifden Rivife itart beeinflugte Gamland, Daran Denten läft. \{aberbaupt muß Darauf bingetwiefen werben, in twic bobem Waje Die an bie Wittelfteingeit getnüpten Gragen beute nod im Glufie find, und wie fparlid und wenig getlärt ber mittelfteingeitlide Gunbitoff शorboftbeutidlandes nod
 alberrajdungen ou rednen.
 liegenben Gunditoffes, Dem Geblen jeglider Gfelettrefte und bem Mangel an gut
 unteridjiebenen Gunbgruppen vorläufig nidt möglid. ©ảu fommt al\& weitere Gridwerung bie Satjade, baja wir eine Berbindung zwifden Den mittel- unb jungfteingeitliden 尺ulturfteifen unferes̊ Gebietes vorlăufig nidtt berfitllen tonnen. Wobl
 treifes̃" Der Wittleren Gteingeit im tamuteramifden Sreife Der Süngeren Eteingeit
 Der nod bie gefiderten Woraußjegungen feblen.
$\mathfrak{Z l u f}$ Grund Der Grfabrungen in Den शadbbargebieten lägt fid nur fagen, Dá
esbllitrunge geldiatilide yus. bentuna 2 witt
 bes Sagetr und Gammlertume geftanden babent, ibren Qebenśunterbalt burd SagD, Giiddfang und (Einjammeln soildwadjender Grüdte (befonbers ber Sajelnuß) getwannen und offenbar nidat an fefte Wobnfibe gebunben waren. Wabbrend bie शenngetpeibfunbe (und vielleidf aud bie alteften Glintgeräte) nod ber Tunbrenunb älteren Gabbrengeit angebozren, bürfte bie Sauptmafie bes Gunbitoffes in bie jüngere $\mathfrak{F b b r e n - ~ u n b ~ a ̈ l t e r e ~ ( G i d e n g e i t ~ \jmath u ~ f e g e n ~ j e i n . ~}$

Gdutiftum gur $\mathfrak{D D}$ ittelfteingeit.
a) Qanbidaftunb RIimaber शadeiszeit
 Яömifd-(Berm. Fomm. fïr 1928, G. 1 ff.



 lanbę．Gorjdungen u．Fortiduritte XII（1936），9r．31，G． 399 f．
$\mathscr{F}$ erf．，in Bibliotheka botanica，seff 112， 1935.
 Sybregrapyie，2b．22，Seft $3 / 4$（1929），und 26 ，Geft $1 / 2$（1931）．
 von Wittel－unb ©fteuropa unb Weitibirien．Eclogae geologicae Helvetiae $\mathfrak{G o l} 28$ 9r．1．Bajel 1935.
Grob，S．Wag ఫroblem ber nadetēzeitliden Slima－unb Glorenentwidlung in शorb－ unb Witteteutopa．Beib．\＆．Botanifden 3entralblatt XLVII，Wbt，II，E． 1 ff．
（Derf．，Whorfunbe，ibre Bergung，Muต̂vertung unb Bebeutung．Mitpreufen I（1935）， Seft 1.
 preufen I（1935），Seft 2－4．
9ilfion，个．Die pollenanafytifde 3onenglieberung ber fpăt－und poftglagiaten Gil－ bungen Gdenen区．Meddelanden frăn Lunds Geologisk－mineralogiska Institution 97.61. Gtofform 1935.
 berige（Ergebniffe ber pollenanalyfe）．Beibefte fum Gotan．$^{\text {Bentralblatt XLVII，}}$ 216tI．II，（1930）．
Gauramo，Mo．Bux fpätquartären Gefdidjte ber פitfee．Extrais des Comptes Rendus de la Societé géologique de Finlande．9tr．8．Helsinki 1934
₹ \｛lrgej化idte 9 Ir． 5 （1931）．
 פeutidien Bot．Gej．Sg．1929，タb．XLVI，G． 328 ff ．

 profile unb fubmatiner Sorfe in शorbbeutidilanb．§eib．子．Sot．Gentralblatt 3b．LV（1936）शbt．B，G． 95 ff．（bebanbelt u．a．Die §furidde शebrung）．


b）Witteffeingeititaer Gunbfoff（altgemein）．

$\mathfrak{T}$ erf．，Sorbifder Kreis．Ebenbort Gb．9，G． 6 ff．
goglowgti，\＆．Epota famienna ．．．（פic Gteingeit im פinnengebiet ber giten－
 （poln．unb beuti（d）．
 （Germ．Sommiffion（1927），G． 154 ff ．
Qerf．，TBeltgefdidte ber Gteingeit．Wien unb Qeipzig 1931.
शotbert， $\mathcal{E}$ ．Dic Wittlere Gteingeit in Edylefien．Mannus－Budderei ©b．55．Reip． fig 1936.
Rotbert， $\mathcal{R}$ unb $\operatorname{Dobrinbt}$ ，©．शeue Gunbpläge bes Gwiberio－Tarbenvifien in Dftbeut｜d\｛and．शannug 26，1934，G． 220 ff．
Єdineiber，פi．Wie Slrteramtfer．Qeipzig 1932.
 f．Giffjereigefdidte 1914，S． 2.
 für Wöltertunbe in Samburg XIII，1928，G． 159 ff ．

 forift XXIII，©． 21 ff ．

 Rafie VI，G． 243 ff ．
c）Mitfelfeingeitifde Gunbe beg Preufenlanbes．

 G． 65 ff ．
⿹erf．，©ie mefolityifde slingentultur in ©fipreufen．Foridungen unb Fortidritte IX （1933），97．8，G． 107.

（Baette，W3．ゆie mejolitbifge Geuerfeininbuftic פitpreußens unb ibre Gtellung inner． balb（Guropaê．qrafía 30，Є． 227 ff ．
 1930，G． 92 ff．
 G． 253 ff ．
$\mathfrak{G r o b}, \mathfrak{S}$ ．Der erfte fidere Gunb einest paldiolitbifden Berätg in Oftpreufen．Wan－ nuษ 29，G． 113 ff ．
 $\mathfrak{a b j o l u t e}$ alter ber Qyngbyfuttur．Cbenba $\mathcal{G} .109 \mathrm{ff}$ ．

 antbropol．39，शr．10－12．Warié 1929.
Qa $\mathfrak{B a u m e , ~ W B . ~ W i e ~ a ̈ l t e f t e n ~ B e m o p n e r ~ b e r ~ b a l t i j d e n ~ Q u ̈ n b e r . ~ S i t b e u t i d y e ~ M o n a t e ́ - ~}$ befte IV，Geft 3．Wanjig 1923.
 buć IV，1924，G． 86 ff ．
Werfor，Bur Genntnig ber mittleren Gteingeit in 中ommerellen．Blätter für beutidye Bor－ gefdidte，Seft 8 （1931）．
 für Deut［de Worgeididyte，Soft 9／10， 1933.

## $\mathfrak{G u g}$ giteinzeit．

## घdgemeites．

Wit bem ©eginn ber Süngeten Eteingeit vollgiebt fid in शorb．und Wittel－
 fteingeitlidjen Säger－unb Gammieritufe treten jetgt voll außgebilbete Bauernfulturen． शur in ben fargen Rümmergebieten beê nörblidien und in ben gropen Surwalb und Gumpfgebieten beg norbsjtliden（Europa bauert nad）wie vor cine urtümlidye Sãger－ unb Gifdertultur fort．Wie Grenbe brifchen beiben Wittiduatêräumen läuft eine 3eitlang mitten burch Forbofteutidlanb：wäbrenb man in Weftpreufen und bem
 und bamit gur Planmittidaft ubergebt，verbarren Die Witte und ber Siten Dit－ preupens nod lange auf der Gtufe altertümlider Gammlerfultur．Exft gegen Enbe Der Eteingeit permitteln neue（Einwandererftrome aud）biejen（bebieten bie neute bるbere Wirtidaftsform．

## Seititellung

 unt enticberungפDit bem wittidaftliḑen Gortfortitt gebt ber fulturelle Siand in Sand．En erftredft fid）auf alle Bebiete menfdiliden Qebens，auf bie matetielle Sultut ebenio wie auf bie geiftige．Was zeigt fid nid）t nur in ber fdjnell fortid）teitenben Tednif ber Eteinbearbeitung und ber fünfletifden §luggeftaltung und Bergierung ber Befäbe，fonbern aud in Det reidjen Sinterlaifenidajt fefter Gieblungen und vor allem in einem beutlid）auछ̂geptăgten Sotenfult．©emgemäß wirb ber ©entmäler－ beftand erbeblid zablteider und mannigfaltiger als in Det Wittleren Eteinzeit und geftattet eine weit \｛djäfere Serautarbeitung und Qibgrengung ber untetidiebliden Sulturen．

Qin Gtelle bet verwajdenen und wenig beutlid begrenten Sulturprovingen Der Wittleren Eteingeit eridecinen jegt eine Seibe fdjarf gegeneinanber abgefegter Sulturfretife，Dic fid in Eieblungeform und WBobnbau，in ber Qlrt ibrer WBaffen und Werfjenge，in Gorm ind Bergierung ibrer Tonware，in Brabform und Beftattungob braud flar voneinanber unterideiben．3weifellos baben bic Srăger biefer veriditeben－ artigen Sutturtveife verjdiebenen $\mathfrak{F o l f g =}$ und Etammeğgruppen angebott．Sie Bumeifung ber cimgelnen Sulturfreife an beftimmte，geididitid）belannte Bolfer und Boltaftanme bereitet jebod Edrvierigfeiten，weil fe nod unjerer \＆uffajung zeitlid） vor ber 3 nbogermanifierung Guropas liegen，alio zumeift folden 9 oittern zu子u＊ fdyreiben finb，Die in tbrer Eelbffitandigteit untergegangen und beren शamen umg Daber gefdidjtlid nid）t uberliefert find．

Aber bie genaute zeitlide Singrenbung Der $\mathbb{S u n g i t e i n g e i t ~ b e r r i d t ~ t e i n e ~ ( G i t . ~}_{\text {Gut }}$ mitigleit．Wod witd man faum fehlgeben，wenn man im Yorben bas britte vor－
 $\mathfrak{a b l a u f ~ d i e j e s ~ B e i t a b j d n i t t e s ~ i n ~ Q u j p r u d ~ n i m m t . ~ G u ̈ r ~ D i e ~ a t t e f t e n ~ S t u f e n ~ b e r ~ B a n b - ~}$ teramif barf vielleidt auf ein nod buberces alter gcidlofien wetben．

Die Unterglieberung ber Gefamtfufe erfolgt im allgemeiten im §njoluß an bie vier Stufen，bie शonteliug für Gfanbinavien berauşgearbeitet bat．©od）ift Diefe Glieberung vorläufig nur in begrengtem Sufange auf bie Qänber füblid）bet Siffee ampenbbar．Subem muj in unferem Sfraum－übrigens in faft allen vorgefdidetliden Stufen－mit einer erbebliden Rulturberfpätung getednet werben．

Wit beidränten uns baber auf bie Slnterfdeibung cines alteren unb eine§ jüngeren $\mathcal{Q b}$ ¢ぁnitteß，von Denen
ber altere annäbernd det Gtufe II und ber erften Salfte ber Gtufe III，
ber j ӥngere ctrwa ber bweiten Gälfte ber Gtufe III unb ber ©tufe IV von Wonteliug entjprechen mag．
（Einvandfreie Setgniffe für bie erfte Etufe（nad）शontelius）liegen aus शorb－ oftoutidjlano bishber nid）t vor．Gs ift greifelbaft，ob einige Gteingeräte（vereingelte §pignadige Geuerfeinbeile）ibr zugejdrieben werbent bürfen．Wie Walzenbeile，die man ibr 子．T．gugewiefen bat，leben wenigitene in Oitpreupen febr viel tänger fort unb todnen im bebanbelten Gebicte nidft mit Giderbeit für fie in 20 niprud genommen merben．Wir beabeifeln überbaupt Die Woglidjteit，in ben Länbern füblid）ber Office einen ber ffanbinavifden Etufe I entfpredenben Qbjdenitt abgrenzen ou tonnen．

Weitaus ber reidfte Dentimälerbeftand ber Süngeten Steingett fegt fid aus Eteingeräten febr veriøiebenartiger Form sufammen，bie in faft allen Gemartungen
gefunben finb. Qllerbinge find nidt alle Futbe von Steinbeilen unt olgten jung. fteingeitliden Qliterg, ba mande ibrer Gormen bie in bie 3 rongefeit, in Oftpreufen fogar bis in die Eifenzeit fortleben. Wir baben für ben vorliegenen Qltas barauf
 Qufertigung berfelben umfangreide Worarbeiten erforbert bätte, die bie Serauggabe bes Werteg um Gabre verbogert baben würbe; fodann weil von anderer Eeite bereite mit bet Qufnabme begonnen ift; und idlieflid), weil ber (Erfolg folder §atten für ben erftrebten Sroef unb in bem geftecften engen lanojdaftlident Fabmen ein febr gweifelbafter geweien wäre, zumal bie Sumeifung zablreider Fotmen won Eteinbeilen tno Eteinägten fut beftimmten Rultur-Gruppen, ja felbit ibte Einglicberung in bie eingeluen Beiffitufon beute nod jebr ungevif ift.




 und Prufina-Beriditen.
$\mathfrak{G m}$ allgemeinen ift über bie im bebanbelten Gebiete vortommenben Formen folgenbes ou fagen:
 mäpig verbreitet, wenngleid) fie gegenüber ben anberen Eteingeräten ftarf in

ettingcräte
qub． 2 c

玉bb． 2 b ；6a， b sh

9bb，d d， 5 e

gibb 8 d,
qub．5t， 5
qub． 81
abb， 8 g

มbb． 11
abb．Pe

2．Steinleulen mit $V$ ．ober $X \cdot f 0$ rimigem Bobrlod find bieber nur in gand

 $\mathfrak{g e j e l l j d a f t u n g ~ m i t ~ W a l g e n b e i l e n ~ i m ~ ⿹ o p p e l g r a b ~ v o n ~ S i e j e n b u r g ~ ( S t e i g ~}$ Rofenbetg）．
3．Wie Sauptmaffe aller fungfteingeitliden Gteingerate beftebt aue Geuerftein und Gelegefteinbeilen，Etreitärten und einfadjen ©djaft Lodätgten febr verjdiebenartiger Gorm．
a）Die Geuerfeinbeile butren in ber Sauptiadje als Mbleger beß norbifden Steifes aufgefapt werben．©aj fie mit gand vercingelten Yus． nabmen nut in ibrer jüngiten Gorm－bem Didinadigen Beile－ erfdeinen，beweift，baß unfer Gebiet erft verbältnisumãpig păt zu either Gupenproving beê norbifa）en Sreifeè geworben ift：bann aber in fo farfem Whafe，baf bas biafnadige Flintbeil fo ziemlid）bas̃ bäufigfte Gteingerät in beiben Wrovimen barftellt．
b）Felsgefeinbeile erideinen ebenfalls redyt dablreid und in ver－ fditebenartiger Form und ©lußprägung．Ginige Formen（Edubleiftenteile， Sacten）find bem banbtetamifijen，einige wobl bem fanmileramifden Sireife及ujufdreiben．Wie Sauptmaffe aber gebört offenfidftid）bem notbijden Sreife an．Mande ibrer Gormen fheinen in Sityreufen febr lange，$\%$ T． wabridecinlidd bis in bie frübe Eifengeit fortouleben．
c）Unter ben Gteinaxtentmit ©daftlod fint 5 grofe Gruppen zut unterideiben：
1．Arbeitgarte unb fogenannte $\mathcal{P} f(u g f d a f e n$ beg banb－ feramifden Streifes，bie faft ftets einjeitig abgeplattet finb．Sn ibtere Berbreitung find fie in ber Sauptiade auf bas banbleramifde Gieblungbgebiet（Weidjeltal und Sulmet Sand，vgl．2tlaĝ－Sarte 2） bejdurantt，gelegentlid aber auti）－toobl burd）ben Sanbel－batiliber binaus in bie unmittelbar angrenbenden शadbbargebiete gelangt．
2．Qbtommlinge ber boppelfdneibigen fogenannten， $\mathcal{A}$ ma， fonenärte．Eie finb felten uno faft ausid）lieglid）auf bas Bebiet an ber unteren Weidjel（baş Gieblungeggebiet ber sridterbedjerfultur） befdrănft．
 äte），Die in $\mathcal{O}$ ftpreusen aujerorbentig weit berbreitet，in Weftpreufien bagegen feltener finb．Gie cribeinen in grober Gormenmannigfaltigfeit， und es ift überaus begeidnend，dan fid）in unjerem（Sebiete weftide （mittelbeutid）e fazettierte Sammerärte）unb sittidje Gormen（Etreit－ arte aus bem Sreife ber Fatjanowo－Sultur）überidnteiben．
4．（Einfade Gdaftlodacte，bie in ibrer Sauptmaffe toobl als Qbibumlinge ber Bootägte aufjufafien find unb in Sftpreufien in beftimmten Gonderformen bis in Die Grübe Gifengeit fortleben．
5．Eine oftpreupifije GonDerform bildet bie＂baltif币e Sacfemit Gぁlangentopf＂．Sie ift in ibrer Werbreitung im wefentidigen
auf bas Gebiet zwifden unterer Weidjel und unterer (2und bejøtäntit unb büfte bem legten Yueflang Des Gteingeitalterg angeboren.
Gぁliçlid) gibt eg unter ben Eteinäţten mit Gdaftlod) cinige Eonberformen, bie wir vorläfig weber in beftimmte Sulturgruppen nod Seitftufen genauer einorbnen tonnen.

## 



$\mathfrak{B u i a}$, G. Qreupifae Gteingeräte. Röntigảberg 1875.
 G. 107 ff . (aber bic Gdilangentopfoate).
(1)erf., Qitauifde Sade. Gn : Gbert, Real.-Qeg. VII, G. 301.

Baerte, WB. ©ie neolitgifde $\mathfrak{D}$ tpreußenbade mit Galangentopf. ©bbinger Gabrb. III, G. $140 \mathrm{ff}+$

Detf., ©ie oftbaltijde Erblade mit Gølangentopf. Prufita 30, I, G. 241 ff .

 Wrufita-Whueums. Wrutfia 23, II, G. 496 ff .
 Saffufer bei ©lbing. ©ibinger §abrb. III, 1923, $\mathrm{G}^{2} .132 \mathrm{ff}$.

Furr bie Serau8arbeitung ber veridiebenen Sutturfreife vergidten wir aus ben ₹egtarte oben (S.29) bargelegten Grünben auf eine gejonberte Bebandlung ber Gteingetätforment und befdränten ung in ber fartographifd)en ©arifellung faft ausfd)licflid) auf Die gefdilofienen Sieblunge- und Grabfunde.


 ber raffifiden Bejchaffenbeit ibrer Träger nidt unerbeblid unteridieben baben. Wit bürfen alfo annebmen, baj zu jener Seit bie Begriffe von Rafie, Sultur und Spradje nod) viel enger gefoppelt waren alg beutjutage, in cingelnen Gallen (wie in ben älteren Gtufen ber Streitaţifultur) wobl nod faft dujammenfielen.

Wir fübren im Folgenden bie cingelnen §ulturfteife, bie auf unjeren Qitag. Farten 9 Fr .2 und 3 nur burd bejonbers wefentlid)e und fenngeidgnende Dentimäler gruppen (insbefondere Sontware und Grabformen) vertreten finb, ibrer zeitlident 2lbfolge nad) auf.

## Ollgemeines ©dyriftum zur Sungiteindeit.

 zeit. I u. II. 乌pplala 1918.
 Wom beutident Sften. Breğlau 1934, 6. 113-116. WergI. bagu: 5 . 6 rob, Die Eteppengeibetheoric unb bie vorgefididtlide Befieblung פitpreniens. Mitpreufien I, S. 2 u. 3.
 Erg. 98b, 11, G. 39 f.
 Gaerte, W\%. ©ie fteingeitlide Seramif Oftpreubene. Rönigaberg 1927.

Seybeai, g. Sultur unb Wobnftatten ber Gfeingeit in Sftpreufen. Wrufita 22, ©. 202 ff .
Sofiinna, (6. Wie Gnbogermanen. Qeipzig 1921, bef. ©. 28 ff .


G0glowiti, £. Epoka kamienna na wydmach wchodniej czesci wyzyny malopolskiej. ( $\mathfrak{D i c}$ Gteingeit auf ben $\mathfrak{D}$ änen bey Bftiden Seileg ber tleinpoinifden Sodebene). Smów-quardama 1923.
(Derf., Wielkopolska w epoce Kamiennej (Grobpolen in ber Gteingeit). Przegiqd Archeologiczny 1I/III, 5. 1/2.

+ ©erfi, Młodza epoka kamienna w Polsce. (Wie jüngere Gteingeit in Woten). Proów 1924.
 $\mathfrak{F r} .2, \mathrm{G} .82 \mathrm{ff}$.
 Weidjel. Brätter f. beutidie Worgeid. 5.9/10, ©.1-53.
+ Wontelius, $\mathfrak{D}$. Gdmeden unb bie Weidfellanber zur Eteingeit. Weffenbetget. Geftidu. 1921, G. 110 ff.
Geger, 5. ©ie teramifden Gtilarten ber jüngeren Gteingeit Gđlefiente. Gølefien凶 Borzeit 9 f. $\mathfrak{F} .9 \mathrm{~b} .7,6.1 \mathrm{ff}$.
* Tifder, $\mathfrak{D}$. Beiträge zur Renntnis̀ ber Gteingeit in Sitpreufen unb ben an-


Derf., ゆeutide Worgeit. Qeipjig 1932, G. 45-99.

Tert-Patte 3: Die jungteingeitliden Sulturfreife in Wittel- unb $\mathfrak{V}$ (-Cutopa im älteren $2 b j \Phi n i t t$ ber Gungiteingeit. Nad ©. Witfe unb ©. EngeL.


[^0]:    
     Sftpeufere in oftibaltifoten Qebendraum.

[^1]:     gruppenfor|(фung).

[^2]:    ${ }^{6}$ ) Gaibitelositi, R., Kultura puharów lejkowatych w Polsce zachodnej i Krodkowej. Poznah 1936.
    

[^3]:    
    
    
    
     treife barftellit.
    
    
    
    96b. 1 a

[^4]:    
    
     tueifē̈ Der 9 ㅈiftelfteingeit.

