 (6attiligen 1921, ©. 114 ff.
§ifdicr, ©. Sitpreuहiid)e (Gräberfelber. Ebenbort 19, G. 159 ff.
 Gorr. GIatt D. ©. Mntbrop. (Gej. 1888, G. 118 ff .


$\rightarrow$ Serf., gber bie Formen ber (Bewanbnabeln (GibeIn) nad ibrer bifterifden Bebeutung.

 Qintbrop, (Etynol. u. $\mathbb{I r g}$. 1880, G. 81 ff .

 (Gräberfelber nad) (Cbrifti Geburt. Rönigzberg 1902.

## ひ̈ltere (Eijenzeit (, $\because$ Römifid) $\mathfrak{R a i j e r z e i t " ) . ~}$


 Botgejchithte, aus dem ein fo übermălfigend reider und mannigfaltiger Gunoftoff an Bobenaltertümern votliegt twie aus ben erften 4 Sabrbumberten nady ber Seitwenbe. Wer Sutturumiditung $\mathfrak{t m}$ Cbrifti Geburt aunert fid ebenfowobl in einem Wandel ber $\mathfrak{B e f t a t t u n g e b b r a ̈ u d e ~ w i e ~ i m ~ Q u f t r e t e n ~ n e u e r ~ S o n g e f a ̆ f f o r m e n ~ u n d ~} \mathcal{F e i g a b e n . ~ S u t ~}$
 unverfennbar; im Ditlidjen bagegen tritt bie teue Gormenmelt fdeinbar unbermittelt, frembartig unt obne $\mathcal{B o t l a ̈ u f e r}$ auf. Qange 3eit bindurd) bat man ibr (frideinen baber mit einer Qluebreitung germanifder Stämme nadi Snneroftpretifen binein in Berbinbung gebracit. (Erit Durd Sinterfudungen Der legten Sabre ift ee gelungen, bie Sunterfaiebe zrifijen ben §ulturfretpen flarer beraus̃ uarbeiten und fie fo fajarf gegeneinander abjugrenjen, wie ef unfer Sartenbild aeigt.

Wabei bat fith betauęgeftellt, baß ber auffallige Sulturauffdiwung, ben $\mathfrak{D} f$ t preupen in ben erften Sabrbunberten nad ber 3eitwenbe erlebt, im wefentlidjen ben Iebbaften Sanbeles. unb Sulturbegiebungen $\mathrm{f}^{2}$ verbanfen ift, bie bamals mit bem Gebiet an ber unteren Weidfel beftanben. ©urch fie totrbe zablreidee germanijdeg Sulturgut nad) Qftpreufen bincingefïbrt, bas bort in lanofddafflid)e Eigenformen abgemandelt wutbe, obne jebod feine germanifdse Serfunft verleugnen ou fönnen.

Wie $\mathfrak{U l t f a d}) \mathrm{des}$ unmittelbar nad) Der 3eitwenbe fo Iebbaft cinjegenden fruditbaven Sulturaustauidee ift vffenfichtid) in bem fanellen Qufblüben beg Berniteinbanbels bu $^{4}$ fucten, beffen 3 ebeutung butch ben lebbaften, ung aud gefdidjtlid) ( $\mathcal{P l i n i u s , ~ T a c i t u s i ) ~ b e g e t g t e n ~ B e b a r f ~ b e s ~ \Re o u m e r r i d e s ~ a n ~ B e r n i t e i n ~ g e f o ̈ r b e r t ~}$ murbe. Wie Sftgermanen bes Weidjellanbes müffen bie Sauptermittler biejes Bernfteinbandels gemeejen fein; fie begogen baś gejdägte Sarz aus bem Eamland
 nädfit längs ber Weidjelftrafe, bann über Dag obere Sbertal - nad) Eüben zu tweiter, wo in סer Grentfaot (Carnuntutn (bem beutigen Prejburg aftlid) Wien) Der bamaligen rōmifchen Əroving ゆanonien ber Wittelpunft bes römifden ßernfteinbanbels lag. Wie ale Gegengabe aus̃ bem Guben empfangenen sulturgitet und


 bunberten nadi ber Seitwenbe cinten gewaltigen Sluffimung nabm und - banf ben Sanbeldbegiebungen zu Snneroftpreupen und feinen Bftliden शadbarlänbern - aud) Die baltijden תulturen entideibend beeinflußte, ja gerabegu germanifd überfärbte. Wietere Eingelbeiten über ben Sandel ber \&ilteren (Gifenjeit bringen bie Erdauter

 3. Gabrbunbert foldje mit Eubbrujand. Qlf bic erften Gotett an ben אuften bes Gdwargen Weereş eridienen (bgl. G. 161, 165), Iernten fie bort bie reidhe flythifd)griedifdifarmatifde Fultur fennen und empfingen ausi ibt mande Sinregungen, bie fie int neue, eigene Formen umprägten. ©a bie Boten bie Werbinbungen mit ibrer alten Seimat in Forboftocutiditano unb Gfanbinavien nod lange aufredt erbelten,


Quf Grund ber lebbaften Sulturbegiebungen nad ben veridieberften ₹id)tungen (aud) Tlorbgermanien) bit, wor allem aber butd bie f(bjpferifde Begabung ber bamals im Weidjelgebiet fiebelnben oftgermanifiten Etämme ift bie ditere (Eifengeit foroobl binfidtitid) ber Gülle wie ber Wielfeitigfeit bee Gunbitoffes zur vorgefidititiden Blanzeit Sorboftbettiddlandes gemorben. Qus ber Sinterlaffer fidaft ber Gräber fpridyt eine Sulturblite, wie wit fie bier weber in ben vorber* gebenden nod in ben nadfolgenden 3eitabidnitten wteberfinden.
suifturtreife und setfl. Cuteberung

Tegifarte 84
edantiler formenluanbel

Wie in ber Epatlatenceit, fo find aud in ber ,"ilteren Cifengeit" nutr zbei Sauptfulturfteife in शorboftoeutjdiand vertreten: ein weftider (oftgermanijder) unb ein offlider (baltifd-preupifijer). Beibe find wieber in eine Slnzabl won SUnterfulturgruppen aufgegliebert, Die fid für ben preupijden gut, für ben oftgermanifden jebod nod nidyt mit ber wiinfdenswerten Deutlidieit berausarbetten laflen.

Wie Elttere Eifenzeit zerfallt ibrem Gunbjtoff nad in zwei beutlid) fid) gegencinander abbebenbe $\{$ Interabjanitte, bie nad) $\mathcal{D}$. Fijdlerg (Blieberung alg B-Gtufe
 unteriditeben werben. Wenngleid beibe in organifdem Filufe ineinanber übergeben, fo ift bod ber ftiliftifde SInterjdico gwifajen ibnen bebeutend: wäbrend in ber B-Gtufe ein ftrenger, berber, gerabegu flaffifi ou nentender Gtil berridjt, verwilbert in ber C-Gtufe bas Gtilempfinben unb neigt einer breiten, punfoollen Gejtaltung zu, bie leid)t zu barocter alberfteigerung fübrt und fid zugleid in einer Wergröberung und Berplattung, vielfad) auth einer ftarfen (brbjengunabme ber Gormen auffett. Wir fonnten aud von einem Grüly und Spätfil beథ̄ gleid)en 3eitalters̃ fpred)en, in Dem beibe (Entrofflungsftufen fid gand äbnlif) oueinanber berbalten wie ber germanifd)e Etil ber 引llteren fu bem ber Güngeren Bronjejeit.
Gebr bemerfenảwert für bas ungemein fprübenbe fulturelle Qeben, bas die Qlitere Cifengeit beberridt, ift ber überaus fidnelle Formenmandel, ber fid) nidit nut auf bie Entwidfung ber Edmutffaden, fonbern aud) auf biejenige ber Waffen, Beräte und ber Sonvare erftreft. Saturgemäß fdareitet er in Den Bebieten mit

 find bie Gerpanbfpangen (Gibeln), bie in grojer Gormenmannigfaltigteit auftreten
und fid febr fdenell wanbeln. Wabrend für ben alteren Qbidnitt o. 3. Qugenfibeln und ,fräftig profilierte" Gibeln bejonders lenngeidnend find, wirb ber jüngere von Den Slmbruffibeln mit umgejolagenem Guß und ibren Qbtimmlingen beberrid)t.

Wor allem mit Silfe bet Gibelformen ift es (e. Blume mëglid) gewefen, Die Qlufglieberung ber "9Romifden Raijergeit" nod weiter zu verfeinern und bie Perioben
 beftimmung auf wenige Sabrjebnte ermëglideen follen. Qllerbinges banbelt esi fid) Dabei, wie fdon Blume felbft ertannte, um eine vorlăufige Ginteilunt, Die nur in begrenbtem शiabe auf bie Ginjelfunbe anmenbbar ift, ba immer mit einem शad. leben alterer Gormen in bie jüngeren Seitabidnnitte und auferdem mit einer erbebs
 getedutet werben mup.

Obwobl es alfo auf Grund Dee fdnellen Germemwanbels feine ©drvierigteiten bereitet, eine Qlufgliederung Des Gunditofee in eine altere (B-) und eine jüngere (C.) Etufe borgunebmen, baben wit für ben vorliegenben 3wed bod auf ibre Dutd) fübrung vergidftet, vielmebr ibr gegenilber bie gejdloffene Ginbeit Dess Befamtacitraumes betont. Ginmal bätte eine folde Saterglieøerung für bie preupifien §ultur.
 Gräberfelber erftrectt fid butdiveg aiber beibe Seitftufen, vielfady fogar über bie ganje
 bier befteben - wie mir aû́ eingelnen Sticpproben wiffen - in ber Belegungê. bauer ber eingelnen Griedböfe allerbinge erbeblidee Suteriditede. Qber bie wenigiten oftgermanijd)en Gräberfelber find io eingebend unterjud)t, baE man jdjon jegt ein abjdließenbes Slteil uber bie Seitbauer ibrer Belegung fällen finnte. Wer griffe Teil beg bięber befannten Funbitoffeß ift bei zufäligen Bergungezgrabungen gemonnen, bie immer nur cinen fleinen Teil Des Befamtgräberfelbes erfabt baben; gablreidee (befonbers altere) Gunbe finb überbaupt nidt planmäpig unterfudt worben. Qlus biefem Brunbe fdien uns bei ber Sartienung eine feinere beitlide SInterglieberung nod verfrübt. Sie veripridgt erft bann (Grfolg, wenn aud) für WBeft preupen eine grobere $3 \mathfrak{a b l}$ gefdloffen augegegrabener Gräberfelber vorliegt.

Die ungemeine शlannigfaltigfeit unb ber Reidtum ber Grabaufftattungen qugemeines sule vermitteln ung ein wefentlid) beutlidjereß $\mathfrak{B i l b}$ ber Fulturjuftande wäbrenb ber turbilb "Römififen Rafergeit", al̊ eg̉ uns aus ben vergangenen Beiträumen erfdlofien ift. Go gewinnen wit aus ben Gräbern ben Cinbrucf einer Gadfultut von beadjt-
 germanifibe Weidjflgebiet bejdräntt, fonbern barüber binaus aufi) ben wejtbaltifijen Siteis und jeine oftbaltijdfen शadbarfreife erfaßt. Wollenbete §us̈übung ber
 werl werbent auf Grunb ber zablreiden, landidaftlid) oft eng begrenbten Gigenformen jegt füt alle Gebiete belegt. Sand in Sand Damit gebt ein lebbafter Sanbel, ber auß ben beutlid, bervortretenden Sulturbeziebungen zwifden ben $\mathfrak{F a d b}$ bargebieten erfidjtlid) wirb. Wagu treten weitreidenbe Gernbandelsbeaiebungen, Deren Snotenpuntt in getijden Weidielgebiete Ifegt. Won bier ausi laufen Die Sauptbandelswege


*ufte nad शorboiten zum Eamland und weiter pregel- und infteraufwäte ins Qftbaltifum; følieflid auf dem Seewege nad) Slanbinavien und ditlid lange ber baltifden Sufite über Surland biz nad) (fitand und Finnland. ©iefe ungemein lebbaften Sanbelsbbegiebungen erflären bie im gangen gejeben überaus ftatfe

$\mathcal{O b}$ und wieweit mit ibnen aud eine geriffe politifde Serridaft ber peidjerIänbifaen Germanen über bie Ruftengebiete Sptpreupens unb bes Sjtbaltifums werbumben war, ift auf (Brund bes beutigen Gorfdungeftanbes̃ nodi) nidjt $j^{\text {tu }}$ ent. fdeiben. Gicher aber ift, baj ibnen jener gewaltige sulturaufichwung und ber bamit

 bat. Sebenfalle fpiegeln fity in igrem reiden und vielfeitigen Gunditoff bie bevilterungegejididtliden Werbältniffe Fiorbofideutjblanoge in jelten anjdaulidjer und flater Weife - im einzefnen jogar in wefentlid) flaterer unb einbentigerer Form ale in ben nadffolgenben Seiten, in benen infolge ber veränbetten Qebenẻverbältniffe eine farte Werarmung und Werfladuung Wlab greift.

Gber Gingelbeiten ber Gieblungsweife uno des bäuôliden Qebene find wir nod) wentig untertidtet, Da bie (Erforjdung ber Giedlungen nod laum in Qltgriff gentmmen ift. Qub einigen SInterfuchungen, Die unġ verbältnis̊mäfig fleine rechtedfige Edmellenbatten neben Pfoftenbäujern exfdlofien baben, lajien fidt nod feine binbenden Sdlüfle für bas Gejantgebiet ober aud) nut eingelne Seilgebtete ziebern. ©as gleide gilt für bie Burgen, von Denen wit bis beute nid)t einual wifin, ob und in weldem Simfange fie wäbrend ber "Rizmifden Raifergeit ${ }^{4}$ als Webranlagen benutit worben find. Wie Erforfdung Der faiferbeitlichen Gieblungen und Burgen bleibt baber eine Der widftigften Suturftiaufgaben.

Go cinbeitlict auç päbrend Dtefess Seitalters bas̉ Gejamtfulturbilo in unferem Gebiete wirft, fo fobarf umrifen treten bod aus ibm bie eingelnen Bolfer und Stammeggruppen bervor.

## 1. Wer pftgermatifide Sreis.

## Sletbretuing

Der oftgermanifde Rteie nimmt im wejentlidjen ben gleidjen Raum cin wie in bet Gpät-Satène-Зeit (fiebe 2ltag-Satte 7); jebod ift jebt bas̃ Eieblungêgebiet ber $\mathcal{O f t g e r m a n t e n}$ nad $\mathcal{S}$ ft en bin ethoag erweitert worben: einige oftgermanifibe
 gebenden Qlbidjnitten nod) nid)t überall erreid)t mar. Sllferbings ift baz cin nur unbebeutender (Bewinn an Belände im Grenbgebiet zwifden ben vitgermanifden
 ber Sftgermanen enwäbnt. 马ebod tritt er augenfälig bott in Erfdeinurg, wo vereingelt cinmal (bie in Sbyrau, St. Sfterobe) oftgermanijde Sadjbeftattungen auf ben Eteinpflaftern altbalttifder Sügelgräber ber vordutiftidyen Petallzeit eridecinen.
 grobete; Die Sunabme ber Bevalterung, o. T. bedingt Durd weitere Suwanderung auẻ norbifdent Qänoern, madyt fid bierin bemertbar. Gelbit baş grope (Bebiet ber Tudeler Seide, das im Epätlatène faft gat feine Gunbe aufoumeifen bat (fiebe

 nad) ©be. Geb. Tad Gntwuri won (. Engel geteidinet bon 20. Sern.

 auf bie ミlnfiebler ber Worgeit auฐ̃geübt bat, fommt in Der "Römifden Raijergeit" gans beionbers beutlich sum Qluzoruct.

Sidf)t wenige Gräberfelber ber Epätlatènegeit fegen fich bis in bie Saiferzeit qzanberumgen, fort; bie jüngeten (Bräber fchliefen fich) auf Diejen Griedbäfen räumlid) unmittelbar sevaturungse
 etifit in ber Raifergeit begimen (aljo feine Qatène-Gräber aufoeifen), witb man beute taum, wie es Roffinna getan bat, bie Eintwanberung bet Goten und Gepiben etft in


 ben erfiten bier Sabrbunberten wach ©brift Geb. a Sraftig profilierte Gibel aug Gronze. ${ }^{2} / 3$ nat. (3r. - b Bronje-Qugenfibel. ${ }^{2 / 3}$ nat. (3r. - c, d Bronzefibel mit breitem Biigel. 2/s nat. Gr. - e Gifber-Gibel, mit Tolfentappen": ${ }^{2 / s}$ nat. (Gr. - f Qrmbruftibel mit
 h Sronje-Fibel mit bobem Mabelbalter. ${ }^{2 / 3}$ nat. (br. - i ©imerformiger Qlnbänger
 topfarmbanb). $1 / 2$ nat. (3r. - $1, \mathrm{~m}$ (3ürtelidunalfen aus $\mathfrak{B r o n z e}$. $/ \mathrm{a}$ nat. (6r. - n (3ol



 $1 / 2$ nat. (Gr. - ๆRad Gaerte unb Ea Gaume.

in bet Gpatlatènejeit eine gemeinjame Ginwanberung mebreter Gtämme (aus ver¡車tebenen (Gegenben शorbgermaniens) ing Weidjellant ftatgefumben bat; in ber
 Gebietsperlagerungen innerbalb Oftgermaniens eingetreten, bie o. T. auf frieb.
 buriüffuführen finb. (Ginige Faduridten alter Edyriftiteller mëgen fid) bierauf begieben; fie finb indefien ebenfo unflar und mebrbeutig twie bie $\mathfrak{M a m e n}$ mancfer
 über Diefe gangen Fragen werben wit erfit bon zutünfigen \{interfutbungen auf breitefter Grunblage gewinnen fonnen. Go anerfennensbert Der Berfual bon $\mathfrak{G}$. Blume genefen ift, Die faiferpeitliden Gunbe aus Dem nürblididen Sitgermanien nad) gewifen feinen Sluterifitieden beftimmten Etämmen oupubeifen, ibre Etammeछgebiete feftbulegen und Deren $\mathfrak{B e r f}$ diebungen mit geidjidftliden Worgängen in Werbinbung zu bringen, fo ftebt Dody feit, Daj bieg nut erfte Berfuc)e gewefen find, beren (Grgeb-
 Tonvare, bie fiderfte (Grumblage für bie Qōiung folder Gragen, 乃u menig berülf-


М1bb. 24 B. ธ

fidtigt. $\mathfrak{L u}$ uß all biefen Grünben ift bier bavon $\mathfrak{A b j t a n d}$ genommen worben, bas oftgermanifde (Gebiet nad Etammeêgruppen aufzugliedern.
(3) te oftgermaniv
 eruppen

Tentlatte 28

## Orabformen Gelfaben u. Tom ware

qubb. 24 A u

Mbb 24 A 1, m; $25 \mathrm{~d}, \mathrm{e}$
\$18b. $84 \mathrm{~A}:-\mathrm{h}$
9bb. 44 Ak
(4b0. 44A8, $t$

2bb, 24 A 9, r
216b. $\mathbf{2 4} \mathbf{A} \mathrm{n}$, i

abb. $25 a, b$

## (1)

(E8 muß bier aber nod) einmal Darauf bingewiejen twerben, ban bie Samen oftgermanifder Gtämme, bie wit imt Gebiet von Oftpommern und im Sand an ber unteren Weidjel andunebmen baben, in antifen Quellen \%. T. mebrfad, ertoabnt worben finb; Daś find biẹ Burgunben, Rugier, Eemoviet, Goten unt Gepiben. Güt Die $\mathcal{Q}$ nfegung ibrer Eige finben fid leiber nut wenige braubbare $\mathcal{A}$ ngaben bei biefen


 Gebiet ber unteren ©eidjel Goten und Burgunben anfegt; went es ferner bei Sorbantes beipt, bie Goten bätten nad) ibrer Qufunft bie Sllmerugier, won ben Weidjel-Snjeln" vertrieben und fpäter fei bas Weidfel-Welta nad ben neutn Bewobnetn "(Sepiben-2lue" genannt worbent, fo finis bas idtwerviegende geididjtlidee Seugniffe, weldje bie QImpejenbeit oftgermanijd)er Stämme in शorboftbeutid) land fur bie erjten Sabrbunberte nad Cbrifti Geburt augerbalb jeben 3weifels felfen unb bie gotifde $\mathfrak{F e f i e b l u n g ~ b e g ~ W e i d j e l m u ̈ n o u n g e g e b i e t e s ~ u n d ~ b e s ~ w e f t i d ) e n ~}$ Teiles von Sitpreupen bidjftrabrideintid) madjen.

Die Wannigfaltigfeit be $\widehat{\beta}$ Betattungzbraucheē innetbalb ber gleiden §ulturgruppe fallt in ber Raijergeit fajt nod mebr auf als in ber Satene-3eit; benn es finben fidf jest in Ojtgermanien auf benjelben Griebbäfen nidjt nur Unnengräber unb 9 ranbgrubengräber, fonbern gleid)seitig aud Sorpergräber, ba ber bib babin viele Sabrbunderte lang geübte $\mathcal{B r a u d}$ ber Betbrenuung nidyt mebr allein bertidjend bleibt. Sum Sbrifti Geburt fegt bei Den nebrdiden Oitgermanen ferner bie Gitte ein, ben Wäntern teine Waffen ins (Grab mitgugeben; alle oftgermanifden Wannet-
 bimen (in Wetall gefapte Raurifdnecfen), golbene \&nbänger und anberer Gdmud anfuleben. Wie entweber braungelbe ober glänzend fdparge Tonwate entbalt neben
 finb terrinenformig; bie Säpfe, Beder und Gdjalen baben oft einen ifjarfen Sim. brud und nidit felten cinen boben Guß̧teil mit tleiner Gtanofläthe.

 Steibenburger (Gruppe") wäbrend ber erften betben Sabrbumberte nad (6br. (3eb. -
 Gr. - c fraftig profilierte Gronzefibel. $1 / 2$ nat. Gr. - d, e Giferme Gürtelidnallen. \% nat. (3r. - Fad (facrte.

Obwobl bafi einbeimifdye Sandwert bod entwiffelt war - bavon geben Edmudfadben auß Bronje, Gilber und Golb beredtés Seugnis - famen bod allerlei शinge ing Lanb, beren Serfunft aug fremben Sändern meift leidt erfennbar ift (Brongegefäße, Sanmen, Trintgläfer, Glaßperlen, शüngent ufw., vergl. Fertfarte 25 und Qltaz̄-Rarte 9). Wit foldhen eingefubrten WBaren, bie auf cinen regen Sanbelëverfebt binweifen, fint bie (btäber zuveilen reid) auzigeftattet.

Die ©auer ber Belegung ift bei ben eingelnen Friedbbfen redjt verfdieben. Etnige finb von ber Gpät-Qatène-3eit an Durth bie ganbe Raiferzeit bindurd) bis in bie Bafferwanberungegeit bemust worden; andere beginnen erft im 1. Gabrlyunbert nad) Gbriftuz; einige enden faton im 3. 马abrbunbert, anbere im 4. Sabrbundert nad)
 preujen) laffen fitb biz̈ber feine Gräberfelber nadbecifen, beten Belegung vor bem 1. Sabrbunbert nad) (Gbrifti beginnt, Wie meiften beginnen erft um 100 nad) (bbr,, uth nur felten wäbrt ibte Belegungēbauer nod bie ins 4. §abrbunbert. शur gans wenige Gräber reiden biǵ ins 5. Sabrbunbert binein. Wie Belegung ber wanba* $\mathfrak{l i j d e n ~ G r a ̈ b e r f e l b e r ~ i m ~ G u ̈ b w e f t e n ~ Q i t p r e u g e n ~ ( i n ~ b e n ~ \Re t e i f e n ~ श e i b e n b u r g ~ u n b ~}$
 150 nat) (Gbriftus ab. Einige von ibnen fbeinen um 100 nad (Gbriftuif ftatl von ber Weidjefmündungefultur beeinfluft zu werben, was fid) u. a. in einem शadhlaifen ber Waffenbeigaben äußert. Gibrigens finb bie wanbalifden Bräberfelber früber
meift butd) grofe, auf ber (Erboberfiäd)e liegende Gteinftanje gefemmeidnet gewejen. Sm allgemeinen witb bie $3 a b l$ Der Gräber gegen (Enbe ber Satferfeit immer geringer. Die Deutung biefer (Grjdeinurgen twirb burd) Gunduafen febr erfatwert (faum ein (Gräberfeld ift planmäfig unb volfifandig unterfudt), jebod weift Die Qbnabme ber Gunbe mit fortidreitender 3eit beutlid auf 2lbwanberungen bin, bie als 2 2 orftufen Der groben oftgermanifiben Wanberbewegungen aufaufifen find (fiebe bie Qtlag̃Satten 10 und 11).

## 2. Wet Weftbaltifide Sreig.

Gand anbers ale in Sftgermanien liegen bie Werbältniffe in Snneroitpreupen. Sier ift ein Suteridite in ber Belegung§bauer Der Bräberfelper nidt nadgumetifer. Sm allgemeinen werben bie Griedböfe wäbrend ber ganzen dlteren Cifenzeit, vielfach jogar twäbrend ber gangen nadjdriftidien Seit fortlaufend und gleidjmäßig mit $\mathfrak{B e}$ eftattungen belegt. Yur bei den fübliden (3ruppen mad)t ber शadmpeis ber jüngften Etufen (bejonbers bes Süngiten beibnifden Seitaltersi) vorläufig nod) einige Odppierigteiten, auf bie wir am gegebenen Orte jurüffommen. Slber aud) fie find
 mit Bejtattungen belegt worben. Wo (wie in Wajuren) bie (Gräberfelber zuveilen

 ten, wie fie in äbulider Gorm in allen inneroftreupifaen (altprenfifden) sulturgruppen auftreten. - a Eijerne Qanzenipige mit berziertem Blatt. Q. 33 cm. - b (Eiferne Gpeer-


 3 cm. - i Geuerjdtagitein. $£ .9 \mathrm{~cm}$. - k Bronje-Snopfiporn. Wreite 6 cmi - 1 Gpigen-
 nl (Eifent Gidel. P. 24 cm - Mad) (Gaerte.
furdififtiger belegt find, läft fid bie Eteblungiftetigteit ber gleidyen Bevilferung butbl bie Sulturitetigleit auf ben benadbarten, jüngeren Griebbīfen nadiveifen. (E8 b,anbelt fid in folden Gäflen alfo nur um einen gelegentlidet, lofal begrengten
 (d)aftlid) eng begtenten Sieblungêraumess.

Sbrobbl Grabformen und ©eftatturgebräud)e in Den eingelnen Sintergruppen
 germanifdem und weitbaltijdeem Sreife. Bor allem findet fid) über faft allen weft* baltifden (3xabern ein mebr ober weniger ftarter Gteinjdut; nur im Gebiete ber Wemelgruppe feblt er Gäufig. $/ \mathrm{Sm}$ Gamland ind feinen $\mathfrak{T a d}$ bargebieten findet fid)
 Damals nod fremb ift. Wagegen finben fid) wie bei ben Qitgermanen 3 randgräber neben Gfelettgräbern, vielfađ auf ben gleiden "gemifdeten" Gräberfelbern. Sutr bic
 auf Grumb ber verfdiebenartigen Beftattungebräude vorläufig nif)t nadmecizbar, obwobl bie 3 ranbgräber im alfgemeinen beigabenteider als bie Sorpergräber find.

Die Beigaben entipredjen im grofen und ganten ben weidfellänoifden Formen, zeigen jebod faft immer cine beutlidee Qlbwandlung fu inneroftereupifden (Eigenptägungen. Smallgemeinen werben für bie weftbaltifden Sulturgruppen bie famlandifden Gonderformen majgebent, die in ben (Findellandid)aften wieber zu bejonberen (Eigenformien umgeprägt werben. Wiefe erbalten alfo ben weidfels länbifden Gormenidjab grobptenteile erit auf bem Smmege über bag Eamland.
 fあiebenartig; bod finben fid in allen (Bruppen eiferne Wbaffen- unb Gerätebeigaben, bie wenigftets ber benadjbarten $\mathfrak{F}$ orbgruppe ber $\mathcal{O}$ tgermanen villig abgeben.

Da bie Gräberfelber faft burdiveg reid) mit Urnen und Beigefäßen aus̃o geftattet find, berfügen wir abber einen fo reiden Schas an Sontore wie aus feinem anberen vorgeididatidien Seitalter Ditpreupers. Die inneroftpreufijden Befäj* formen finb in bet Sauptiade aus ben mebrgriffigen famlänbifden Gpätlatenteformen berguleiten; bantben finbet fid) ein getviffer (Einjdlag weidfelländifder Einflüfe,
 Gamland bejdutäntt bleiben. Sn ben übrigen Bebieten merben zu $2 \mathfrak{l n f a n g}$ ber Raiferbeit bie famlänbifden Formen aufgenommen, aber fogleid) in bejonberer Weife abgewanbelt. Qanbidaftlide (Eigenarten entrviffeln fid) balb fo ausigepräge, baß man vielfad von Sreis fu Sreis gewifle Qbwanblungen in ber Form unt Wejensart ber Sompare beobatiten tant.

Wer wefthaltild)e Freis ift uber bas ganje mittlere unb eftlide Oftpreupen verbreitet tut uberfdreitet auth nod, wie aus cingelnen Etid)proben fut filieken ift, bie (Srengen ber Proving nad) Sften uno Guben ou. (Gr Iäßt fid) in eine erbeblide Unzabl bon Untergruppen aufgliebern, Die freilid) von unteridieblid) fdatfer Quts prägung unt Bebeutung find, twas auf bem Sartenbilbe nidt immet mit münidens. merter ⿹eutldblett du veranfdauliden war. Wäbrent bic Brenbe gegen ben oft germanifiben Rreis auferorbentlid) fdarf bervortritt, fid) beute vielfach fdon auf Silometer genau abitecifen läpt und infolge Desf ftänbig fíd) mebrenoen Gunditoffess mit jebem Gabre beutlider bevaugearbeitet witb, finb bie IInteriditede grifden ben

Sntergruppen bes weftbaltifijen Sreifeg jebr viel fliejenber; bwifden bie cimgelnen Stuppen ideben fid) Wifdzonen, bei Denen bic Kutweifung beḡ einen ober anberen Gräberfelbeg an diefe ober jene Gruppe Exdpienigteiten bereitet, o. T. fogar nur getwalffam exfolgen fonte. Eine Quḡnabme madt allein bic 9 iemelgruppe, bic überbatpt nidjt reftlog bem wejtbaltijfen Sreife angegliebert werben fantr, fonbern cine פRittelftellung bwifden bicfem und bem oftbaltijden (litulettijden) einnimmt.
 bie in fidg wieber in fleinere Bruppen aufgegliebert werben forment ein famiandifd)= natangifdes im Forbweften, cin memellăndifぁees im शorboften, ein majutifde im Gilben.
(Gg ift naturlid) nidht möglid), bei ber ungebeuren Beigabenmannigfaltigteit ben Formenidats ber cinbelnen Gruppen bier aud nut einigermajen erideppend vorgutegen. Wir begniigen ung baber bamit, in grojen Suigen bie widfigften unb auffäligiten Renmeiden bet eingelten Gruppen angubeuten und in einen gewifien

 unge bamit begnuigen, balb aus biefer, balb auš jener Beitftufe cinen bejonders fenngeignenden Gegenftanb berauşugreifen. (Fine eingebenbere Bebanblung ber eingelnen (Gruppen muß einer Gonberbearbeiturg ${ }^{77}$ ) vorbebalten bleiben.


Tegt-Ratie 24: Dftgermanen unb Mitpreupen (Weftbalten) in ben erften vier $\mathfrak{G a b r}$ bunberten nad (6br. (Geb. - शad Mtlag. Marte 8.

[^0]

 Gabrgumberten nad) ©gr. Geb. - a Gamlänbijdeß̉̉ Baumjarggrab unter Gteinpactung im


 Srenfe find bejonbers bargeftellt. शacis seybed.

BamIănbifdenav


## gbb. 87 a, b

2165. 24 c, 酎, h

พ156. 281
\$156. 48 e
906. $26 \mathrm{a}-\mathrm{a}$

2bb. I ${ }^{4} \mathrm{~b}, \mathrm{c}$
ม6\%. 2Ad

2[b6. 24
Wbb. 97 c

М10B. 28 I

1. ©as jamlänbijd-tatatgifije Gebiet witb in feiner (Bejamtbeit butd) cin-

 beftattung, [päter (in ber CeStufe) zunebmenber Branobeftatuing in Werm von乌tnengräbern (guveilen mit $\mathcal{B r a n b j d u ̈ t t u n g}$ ) ober Snodenbäufden (feltener Branb= gruben) mit $\mathcal{F}$ eigefäfen. Gber ben Bräbern liegen faft immer farfe Steinpadiungen von rumblider, ovaler ober (bei ఇorpergräbern) lãnglityrtedtetfiger Form. Dffenfichtlid) find biefe Eteinpacfungen ober Eteinfränge ale Gberrefte bes vordutiftiden Sügelgrab-Bauts aufaufafien, wie twir aud vereingelt im Gamland nod faiferzeitliden Sügelgräbern begegnen.

Die faifergeitliden (Befäfformen fint bauptfäblid) aug ber famländifd)en Epät-latèn-Somware berzuleiten: vorbertident find in ber B-Gtufe baudige Gefäbe mit verengtem Sals, bie fidh in Der C-Etufe zu ben riefigen famlänbifden "(Eimerurnen" weiterentwideln. Waneben erideinen gablreide fleine Beigefäße, anfange bäufig bon weidffelländifder Gorm unb mit weidfelländifder Werjierutg, bie fid) in Der C-Gtufe dut auegeprägt famländifden Eigenformen weiterentridefeln.

Wie Bräber find anfangs beigabenarm, nebmen aber feit bet Witte ber B-Etufe fanell an Wefgabenteidtum zu. Gegen Gnde ber Bx und in ber C - - fufe berrfden überaut reide und prunfoolle, oft uberlaben wiffenbe Grabaugfattungen vor, bie freilid gegeniiber ben fparfam und nur mit wenigen, aber bejonbers eblen Gtücten auggeffatteten (bräbern סet oftgermanifdien Vorbgruppe gerabegu prokentaft wirfent. Was gleide gilt füt bie (Ginbelauēfubrung ber Beigaben. Die Gdmutif
 Daneben finben fich in Wännergräbern zablreidee eiferne Waffen und (beräte, befonbers Lanzenfigen, Gditbbudel, Tülenbeile, futze Doldgmeffer, ferner Genien,

 ringe fowie zablreid)er Gibeln, bie faft burdbweg vitgermanifden Worlagen nadjgebilbet finb. Sn ben Grauengräbern finbet fid fubem oft reider Ropfidmuča aus gebufelten $\mathfrak{B r o n}$ beplättchen, ferner finb Gpinntwittel uno Beräte jur Rörperpflege bäuftg. Rennzeidutnde (Eigenformen find außerbem bie reid)en famländifden (3üttelBefdlage. Gin wäbrend ber Raifergeit au®̄duließlid auf Eamlanb-शatangen befdränter ßraud find Die Qferbegräber: neben, feltener untet ben Reitet,
 aufredt-bocfenber Gtellung beigefegt. Gamlänbifi)e (Gigenart finb aud reithe, oft überaug pruntoolle unb foftbare 3aumbeugbefdatage.
 Gamland-9atangen und bas nörblide Ermland beiduäntt. Danteben bringt fie jeft
 Fregele nad Sten zu ing Propinginnere vor.
$\mathrm{Sn}_{\mathrm{n}}$ biejen Ranbgebieten etfdeint jebod) bie famlänbifd-natangifd)e Sultur nicht mebr in ibrer reinen $\mathcal{Z}$ Ußprägung, fonbern ftart abgeblaft unb mit Beftanbteilen ber शadbargruppen burdjeest, twenngleid zıeifellos Die famlänotidynatan

gifde Gärbung überviegt und bas Wejenēbild biejer Bebicte beftimunt. WBir babent utte baber veranlaft gefeben, zroei fleinere, weniger fdarf umgrengte Gruppen abjugliebern:





 Satỉ. ${ }^{1 / s}$ that. Gr. - h $\mathfrak{t l r n e}$ mit mefrgriffigem Sentel (Fortleben ber Gpät-Qatènefprm). $1_{\text {ie }}$ nat. (Br. - i Gimerförmige \{itne. ${ }^{1 / 6}$ ntat. (Br. Nad) Gaerte.
2. Wie $\mathfrak{G n f t r}$-Qregef-Gruppe, bauptfädlidf) in ber Gegend um Sufterburg unb im angrenzenben Sitteile ber Wroving verbreitet, in ber fid) mit bem famlãnbifjen

9nfer-PregelGruppe Gormenidats Formen ber $\mathfrak{R e m e l g r u p p e}$ und ber majutidfen (befonbers oft-
 ( $e f a ̈ p t b p e n$ feitguftellen $i f t ;$
 bauen berbottretenb, in ber fu bem famtänififhen Gormenidat eine Geibe majurifder Gormen treten und ebenfalle Die Sonware eine gewifle lanbidjaftide 9bjdattienung aufmeift.

Beibe (Bruppen find jebod) im Gefamtbilbe ber famlänbifd)-natangif(hent Sultur nidft gleidjberedtigt: e8 find Wifd)fulturen auf famlandifder Grunblage,

Denen fein auggeprägteg Sultur-Gigenleben gufommt. Man tann baber freiten, ob man ibnen überbaupt bie Berectigung einer Eonderfulturgruppe gutrfennen will: Der 3 nfter- Dtegelgruppe nod eber ale ber Bartenter, ba bie erftgenannte wenigitens einige (Eigenformen ( $\mathbf{8} .3$. 9lmringe) beroorgebracit bat. Fur unter biejem autsDrüdlidjen Worbebalte baben wit fie biet von ber famländifd-natangifden (5ruppe abgegliebert, weil fie eben teine rein famländijde Wejensart mebr aufweifen, obgleid ibre 2bgrendung gegen bas famlänilid-natangifde Serngebiet Edwietigfeiten bereitet.
 fie etwädjt im twejentliden auf famlänbijder ©runolage; ibre Sluşgangêformen finb famlänbifde Gormen, bie дu Weginn Der ₹aijergeit nad) Wajuren vorbringen, fid) aber febr fdgnell $\quad$ fu mafurifijen Gigenformen abwandeln. Su unterfdeiben finb eine $\mathfrak{W e j}$ - und eine Sitgruppe ber majurifden ₹ultur, bie bwat innere Werwandifdaft aufbeifen, fid auth mebrfad im Eaufe ber Entwiduthng gegenjeitig befrudhten, jogat in bent Grentaebteten (bem mafurifden Tal) fid uberidneiben unb ineinanber \#̈bergeben, in ibren Remgebteten jebod, erbeblid voneinanber abrveiden unb jebe für fid) ein ftarfes cigentulturleben entfalten.


Q6b. 29. Sufter-qregel-Sulturgruppe ber erften maddariftid)en Sabrbunberte (alt-

 bof, Grab 31. 1/s nat. (3r. - 3eidmungen bon 93 . Gronau.
4. Wie meftmafurijde Gruppe erfdeint am reidjten unb tennfeidunenbfen entwifelt im Sreife Gensiburg unb im Ojtteil bes Sreifes Ottelëburg, wo fid) ibre Bräberfelber 子. ©. in erftaunlid)er פidztigzeit bäufen. Gie bat anfangé ftatfe Quregungen auş ber famlänoifden unb vftmajurijden Gruppe empfangen, entridfelt fith jebod balb $\mathrm{z}^{4}$ \{djarf ausgeprägter (Etgenart. Sembeidnenb finb boppelfeglige,
anfange ben oftmafurifien nabe vermanbte Befajpe, bie fid) balb ju flafdenformigen, meift bodbalfigen, vielfađ) mebraffigen Stnen weiterentivideln, unb wingig fleine wbs. se b, e Geigefäfe. शadi ben biobberigen (Erfabrungen ift bie weftmajutifd)e Bruppe bie eingige, in ber Sotperbeftattung nidy vorfommt. Wir fenten aug ibr bisber auge fidliéplid) Iltnengräber, bie anfangề o. T. in fleinen Steinfiften, jpäter meift in freier (Erbe ftehen unb gewöbnlid) mit einem Werffein gefenngeidnnet find. Wie meiften Sräber find fehr reid) mit Weigaben, befonbers eifernen Wßaffen und Getäten auß. geitattet. Senngeidnent twefthafurifde (Gigenformen finb beftimmte Gerbandnabeln, \$18b. $80 \mathrm{a}, \mathrm{d}-\mathrm{m}$ Onbänger, Fibeln (bejonbers Gprofienfibeln), Sporen, Snodentamme, $\mathfrak{M r m}=$ und Fingerringe forvie Gürtelfdliefen und - Bejdläge unb bergleid)en mebr. Begen (Enbe ber Saifergeit treten in bet wejtmajutifden Gruppe zablreide mit Glaßjdmeld (,(Emaille") betgierte Gdimudfüffe (vermutlid, fübruffifder Serfunft) auf.


2bb. 30. W2efimajurijde (altpreufifdogalinbifde) Sulturgruppe ber efften nadiderift-
 (Br. - d Gibel mit Fiertopf (Bronge). \&. 9 cm . - e Gprofien-Gibel ( 3 ronge). $8.6,5 \mathrm{~cm}$. - f Riemenfentel, Gdnalle unb Guirtelbefdäge. $1 / 2$ nat. $\mathbf{B r}$. - g Gingerring aug



5. Tie pifmajutifide Gruppe umfapt bas gande (Gebiet offlid) ber majurifden Geenfette (bie Steife Endi, Treuburg, Golbap) potie ben gangen Forbteil bes mafurifiden Talg (bic Sreife Qbigen und 2lngerburg) und fdeint an ibrer शotogrenge bis in ben Sitteil bes Sreijes 9 Raftenburg und ben Subteil bes Rteifes פarfegmen
 (in ben Sirefien Qluguitotw unb Suwalfi) nadigewiefen.

Wie oftmafurifde (Bruppe zeidnet fid) burd) cine ftarfe Bewabrung altet tümlider Wefenşjuge aus: Der ,ftrutturlofe" Eteinctbebugel ber votdififtiden

 Sabrbunberte. - a 3tweifdneibigeg © ein oftmajurifd)es Eteinfigelgrab ( $\mathrm{b}_{3}$ Queridnitt burd bie Gfelettgrabgrube). - c (Eiferne


 k Bronze-(Bürtelfanalle mit langem ©orn. £. $5,5 \mathrm{~cm}$. - शad) Engel unb (Gaerte.

 in bie Raiferzeit fort; nid)t minber lange balten fid bronjegeitlid)e Edmufnabeln, latèntezeitlidye Gibeln unb Gautelbaten. Waneben fluten über bas פlauerjegebiet wieberbolf ftarte Wellen famlänbifder Ginflafie ing Land. Quf Glad)gräberfelbern
 Branofijuttung) exfdeint eine $\mathfrak{T}$ omvare, Die lange 3eit bindurd altertümlid)e, latène: unt früblatjerzeitlide Gefäfformen bes Gamlanbs berbabrt und fidh bann zu bat, digen Srnen mit fureem, fifarf abgefegtem Salfe wanbelt, Die idjlieflid) (gegen Ende biefe Seitabidnitteḡ) won entarteten famlänbifd)en, (Eimerurnen" abgeloft twerben.

Qud) Die (meift fpärliden) ßeigaben seigen vielfact) famländifde Büge; baneben lafien fid) Einfliffie aus Dem Gebiete Der oftlid benadjbarten vitbaltijden Sïgelgräberfultur nadipeifen (fo 3. 3. in Form ber Gdumalagt, gewiffer (Bürtel. bejdläge, 1 Irminge und bet Salêringe mit Rolbenenben). Renngeidntende (Gigens formen fitto getviffe (GemanbnabeIn, rabförmige $\mathcal{Z}$ ltbănger mit ftabförmigen, gebrebten Stagegliebern, Guirteljdnallen, Surfiberter, Fingerjpiralen und gewiffe Fibeln. Gegen (Enbe ber Raifergeit tritt im weftid)en Manbgebiete vielfad ein (Ginidlag aus Der benadbarten weftnafurifden (Gruppe bervor. (Eine (Eigentümlidfleit ber ofto majurijden ©ruppe bilben aud) bie fogenannten Familiengtäber, in Denen oft zabl= reidee Sunen unter ciner gemeinfamen Eteinpafung vergefellfdaftet finto. Gigentümitherweife fdeinen getwiffe 3üge in ber Tontware unb ben Phetallbeigaben auf
 oubeuten.

Gegenüber alfen biabber bebandelten Sutergruppen weift bie
6. Wemeltulfur jowobl binfidytich ibrer $\mathfrak{B e f t a t t u n g}$ formen wie ibter Son- skemelobruppe
 ftellung zwifden ben weft und oftbaltifden Sulturen einräumen mutp. Sie in ibr
 groanglos auż ibrem Berbreitungęgebiet: umfapt baś ganbe תuiftenland von ber
 bask Wemelgebiet grendenden Teile Weftlitauenex.

Oitbaltiich ift in ben Wejenฐ̊ügen ber Wemelfultur bie in ibr ausjolieglid) wbb, 38:
 Feifesung ber Soten auf grojen Gladgrabberfelbern in etwa einem Weter tiefen (Frbgrïften, bie nur gelegentlid) mit leidften Steinpafungen ober Eteinjegungen obet burd flache Sügeld)en getenueidenet find. Wer Gormenfdak ber Wemelfultur ift aut teilg oft teils weftbaltifden Formen gemijdt. Wäbrend bie Sdumufnabeln gob, sa b, i vorwiegend oftbaltifije 3 üge jeigen, ift ber Reidtum an Fibeln ein weftbaltijdees शertmal. תenngeidenend memelländifd ift Die Worliebe für reident, oft zierlich
 Ropfbauben. Su ben auffalligiten Gigenformen zäblen beftimmte Qrmringe unb bie qbb, aze, d memellănbifdien Gprofenfibeln. Qud binfidtlid) Der Sontware tritt bie Sittel- abb. as f ftellung ber Wemeffultur Deutlid bervor: wit fennen aus thr nut fleine bedher-
 (Gefäßformen nad)gebildet finb.


 Gräberfelb von Sintubnen, Mr. Fieberung. I \{ntereş Gtoctwert: Gletettgräberididyt (Gtufe B bit E). II Wittlere Gtoctwert: Gaidyt ber alteren Branbgräber (Gtufe F).



 fibel (Bronze). £. $6,5 \mathrm{~cm} .-\mathrm{g}$, h Sonbedyer (Beigefäje). S. 7 unb $6 \mathrm{~cm} .-\mathrm{i}$ Sronge-


Sunerbalb ber Spemeltultur laffen fid) gwei (nid)t idarf voneinanber gefonDette) Teilgebiete unterideiben, von benen baś füblide (bie Siliter Sobe unb bie Gegenb um Sepbetrug) einen ftäter weftbaltijden, bas̄ nôtolide (bie Begenb um Wemel und Gitbofflurland) einen farter oftbaltifden (einid)lag aufpeift.

## 

 Sulturuntergruppen red)t beutlid gegeneinander abgrengen. Diefe Sulturgruppen lafien fid fieblungse und fulturftetig in ben gleiden Eandidaftgratumen bige in bie
 breitungegebiete becfen fid) im wejentiden mit ben Lantidaftêtäumen, weldee bie gefdiddtid) begeugten $D^{\text {Dreupenftamme bewobnten; ferner werben gwei biejer Etämme }}$ (Galinder und Eubauer) Durd Den antifen Geograpben Wptolemaiog fden um 150 n. 3tw. - alfo bereite für bie alltere Saijergeit - begeugt, und auf ber nadj feinen Ongaben gefertigten Rarte etfdeinen fie sftidg ber (Sytbones (Boten) im beutigen Gubteile ©ftpreufens (ben fie nod zu Beginn ber Drbens̊eit bewobnten). Sieben wir bas alless in 耳etradft, bann ift es wobl mebr als nur cine Bermutung, went wir geneigt finb, bie Sräger Der laifergeitliden Rulturgruppen beg weftbaltifden
 sufpreden. (Fs find fomit gleidgufegen:

Die famlănbij币-natangifde Gruppe ben Gamlänbern-शatangern,
Die twejtmajurifde Gruppe ben Galinbern,
Die oftmajurifbe Gruppe ben Gubauern,
bie Wemelgruppe in ibrem Gilbteile ben Gdalautern, in ibrem शorbteile Den
Suren.
Qud) Die (Entipredung jwijden
§nfter- Dregelgruppe und शabrauern,
Bartener Gruppe und 9 artenern
liegt naturlid) auf ber Sand, obwobl unt bier bie bisber vorliegenden undureidenden Seugntife (beren geringe Beweigfraft auf ungenuigenber ©urdforid)ung biefer (3ebiete unb bem Wangel an planmäfigen Sinterfudungen gefd)loffener Gräberfelber berubt) vorläufig nod gur $\mathfrak{B o r f i d y t}$ mabnen.
 betradften wir bie fdgon mebrfad) erroăbnte unterbredungg: unt lïfenlofe Belegung
đisblumpo itetigiveit
 tritt befonbers bäufig und beutlid auf Den gropen famländifden und memelfandifd)en Glafugräberfetbern bervor, ift aber aud) für bie ubrigen (Bebiete teils mebr, teila wentiger bäufig feftgeftellt. Wud) bie §atfade, baE gelegentlid ber Nadweig ber Gieblungsiftetigleit burd) Gundialen ober burd bie Beigabenarmut bejtimmter 3eit$\mathfrak{a b j d n i t t e}$ (8. ©3. bes jüngiten beibnifden Seitalters in Shajuren) erfdpert witb, fann bie überwältigenbe $\mathcal{F e w e t s f r a f t ~ b e r ~ v o r g e t r a g e n e n ~} \mathscr{A} \mathfrak{n}[$ daungen nidjt erjdüttern. Sdipietiger ift im eingeInen Der शadjpeis ber Werbinbungen mit ber vorduriftiden Whetallzeit.
 erbringen, aus̉ Der toir mebrete Gräberfelber fenmen, Die von ber $\mathcal{G}$ ronzejeit bis in

कexbintumgen wit
 GRetallgett

Germanel unb giftiez
bie nadidutiftid)e Wietall zeit fortlaufent mit Beftattungen belegt worben fint ( $3 . \mathcal{O}$. Eanbitten, Fr. Weblau; Gdnedenberg bei Balga, §r. Seiligenbeil). Qud butd Das Gortleben bronzegeitlider (Brabformen (Sügelgräber, Eteinfränge ufw.) und latène* zeitlitfer Sonware auf faiferzeitliden (Bräberfelbern ift bie Rulturftetigfeit gefidjert. Edwieriger finb jolde Berbinbungen in ben majurifden Gruppen ou ermittefn.
 nidt erbringen; für bie oftmajurifde ift aber wenigiteng cine Gieblung fitetigleit (im gleiden Wobnraume) unb §ulturftetigteit (Dur山) baẻ Fortleben bronjegeitlidi)er Eteinbügelgräber big in bie תaifergeit) wabridjeitulid) gutaden. Sn ber weftmafurfden Gruppe ift zwar ber abergang zrifiden vordyriftlider Sügelgrab. und nadidutifitder Gladggräberfelberfultur neuerbing auf bem Gräberfelo won Tillwalbe (Rt. Rojenbetg) ubberzeugend eridlofien (ogl. ©. 126). Wod bat fid) ibt Berbreitungegebiet im Bergleid) mit Der vorchriftlid)en Wetallfeit (vgl. Qtlaŝ-Sarten 5 bif 7) nidyt tuterbeblich nady Sften $3^{4}$ verjdoben. Gegenüber Dem weitent Bebiet, bas fie vor Der Seitwenbe cinnabm, eridecint fie jegt eng bujammengebrängt auf cinen tleinen Eieb. lungêraum inmitten Der mafurifden Eeentette, auf Dem alleroings (im Sreife Eengz
 liche Siügelgräber itn gleiden Bebiet faft gant gut feblen fdetnen, bafüt abet im
 Sufammenballtng unb Berfaiebung ibrés Eieblungêtaumes burch bas̃ unmittelbar nad) Der Beitrbenbe einfegenbe Worbringen Der Sitgermanen in bae ebemalige Sieb. Iungagebiet Der weftmafurifden (Gruppe im fiiblid)en (Grmlanb verurfad)t worben ift. (Gin banbgreifides 3eugniz für biefen Worgang bieten Die neuterbinge bei §bprau, Sr. Siterode, auf Dem Gteinpflajter altbaltijder Sügelgräber beobachteten oftgermaniidjen "Flabbeftattungen".

Qud im Forben bat bie weftmajurifde Fultur ein nidy unbeträdtitdee Gebiet an bie nad) Güben fu vorbringenbe famlänvifd-natangifde Sultur verloren: bier allerbings wobl auf bem Wege fortjdreitenber frieblider Fulturburdboringung. Gebr fdarf waren ja bier bie (Grenben bwifd)en beiben (Gruppen fajon in ber bor"

 vereingelte Gchmucformen (wie bic Sal®ringe mit Эferbebuf unb Folbenenben) ftellen Die Berbinbung zwifden beiben Seiträumen ber und warnen babor, bier auf
 toedfel um bie Seitroende angurtebmen.

Wan tornte auti baran benten, bie unmittelbar nadi Der Seitpenbe einfetsende Glberflutung $\mathfrak{F n n e r o f t p r e u p e n s ́ ~ m i t ~ f a m l a ̈ n d i j d - n a t a n g i f t e m ~ S u l t u r g u t ~ m i t ~ e i n e t ~ ( E i n * ~}$ wanberung famländijd)=natangif(der Giebler in Die itbrigen (Gebiete, bejonbera nad) Wajuren, in Sujammenbang $\delta^{4}$ bringen. Sind es wäre Dann nabeltegend, in Diefer Gridecinung Die endgültige , Berpreußung" Der vorber „nidtpreufifden" Gübgruppen zu feben (ogl. Sert ou Sarte 4). Demgegemitber ift aber feitguftellen, baß wit im

 gleid)e wie für bie frubber fo oft erörterte „germaniføe" (Einbanberung nad, Snneroftpreußen. Bei fchäferem $\mathcal{B u}$ eben erveift fich, baf trots enger §ulturverbindungen

 im Sotenfult wie Gormenfdge befteben, Dap fie Dutdjâ gegen eite frembjtämmige Ginvanberung voer Giberjdidftung Der weftbaltifden (5ruppen fpteden. Wir glauben, auf (5rumb bes vorgelegten Gtoffee mit gutem Redte bie fdon eingange gefennbeidenete Qluffafiung bertteten gu Dïrfen, Die in Den Srägern Deg weftbaltifben Sultur" freifee bie Werfabren ber Qlt-Wreupen, bie „Miftier" beß Sacitus fiebt. Wabei ift
 villig unflar ift, in weldem Smfange er Den Begriff, „Djfter sebraudat bat. Ge ift
 aud) Des Wemelgebieteß (bie „, $\mathcal{F e r m f t e i n f a m m i l e r " ! ) ~ w e r f t e b t , ~ b l e i b t ~ j e b o c h ~ z r e c i f e l b a f t , ~}$ vb er auth bie übrigen Dreufenftänme ober fogar bte gande "Baltijde Bolfergruppe" bamit begeidenen will. Sorbanes und Ginbard verfteben barunter gang allgemein bie
 bie Quwobner bes Frifden Saffes als, „\&iften" beseidnet; und nod in gejdidytlider Seit nennen bie Sitauer - genau wie Wutlfitan - baḡ Frifde Saff baḡ „Qliftens Weer". CEB bleibt aber ungetī, ob unter bem Namen "Piften" auch bie binnens【änbifdyen Gtämme ber baltifden Wölfer verftanden wurben. Daß Der Same "Efter" beute ant cinem fituto-ugrifden Ctamme baften gebliebent ift, oeigt, baf man wenigiteng


 getwandt: cinige Forfjer verfteben barunter nur bie Gamlänber-Fatanger, anbere



Gber bie Iebbaften und weitreidenden Sulturbeziebungen Sorboftbentid.


## Sulturbesietyungen

 unb शadibar. pebtete éb witb att anläflity Der Sanbelêverbinbungen noct einmal barauf zurüffufommen
 batauf bingewiefen werben, Daf bie unmittelbar an Sftpreupen angrenzenben शa屯bbargebiete fowoblt in Sttauen wie in Polen fo gut wie unterforfdit find. Waß bie preupifden Etämme Damalछ aud über bie alte Grenge von 1410 (bie beutige Reidjgrenze) in bie polnifden unb litauijden शad,bargebiete bineingereidt baben büften, ift auf (Grunb ber Gunbverteilung in ben oftpreupijd)en (Brenbgebieten anbunebmen; aber nut für bas Gurpalfi-Gebiet ift ezz in vcreingelten Gaillen bereitg feftgeftllt.
 Wemelgruppe nod im weftlitauifden शadbargebiet bes Wemellandes verbreitet wat ${ }^{29}$ ). Wo aber bier im eingelnen Die (5renben gegen Die oftbaltifche Sungelgrabfultur, two in शoropolen bie Grense gegen ben oftgermanifden Steis liegt, \#bunen erfit fünfige Interfud)ungen erbellen. ©ic Gunbverteilung im benachbarten Эolen läßt allerbinge barauf faließen, baß bag oitgermanifde Gebiet fid) - wie figon in ber

[^1]Spätlatènegeit - von Güben ber verbaltnismäfig nabe an bie beutige oftpreupiodje Srenge berangejdoben bat.

Qlmgrent ©．unb शerman，B．פie altere Cifenzeit Gotlander．I．II．Gtoct－ bolm 1914 unt 1923.

 1880，G． 105 ff．




Werf．，Gaftrum Willite，§olfemita，Srufo．（Elbinger §abrb．5／6，©． 117 fi．
Engef，（5．Das Gräberfelb bon Ganbitten．Wrufita 29，G． 47 ff．
Derf．，Das̉（Botenreid）in פitpreufen．＂Die Slmidau＂1932， $\mathbf{G} .686 \mathrm{ff}$ ．
Werf．，©ie oftmafurifфent Sügelgräber bei Яeufdenborf，Sit．Qud．Mannut 24，G． 478 fi－
Derf．，（in manbalifdes（Gräberfelb bei §artlengut（fr．Feibenburg）．凹itpreugen I， G． 44 ff ．

Qerf．，Wie faifergeitfidien §ulturgruppen zwifden Weidiel unb finniidem Weerbufen unb tgr Werbältnte gueituanber．Prufiia 30，I，G． 261 ff ．
Friefen，©．b．Fithtenen．Gtotbolm 1920 ［itiber bie Serfunft ber（Boten］．
$\mathfrak{G r o m m}, \mathfrak{B}$ ．Die Goten im §reife MIfentein．\｛nfere Seimat 1932，গr．24，G． 281 ff ．
（Bacrte，W8．Wie ©ftgrenge ber gotijden Weidjfelmünbungêfultur in ber romijden Saiferseit．Manmue 24，6． 561 ff．


 G． 310 ff ．
 fidmingten，Sr．Golbap．Trufita 26，G． 317 ff ．
Sactman，Q．Wie aftere ©ifenseit in Ginnlanb．Selfingforg 1904.
 fur branbenburgíden（eja．46，G． 353 ff ．

$\mathfrak{S e y}, \mathfrak{W}$ ．（Gin Beitrag zum Sauşbut wägrenb ber römifden Raiferzeit im（Gebiet ber unteren WBetdiel．Wrufia 29，G． 174 ff ．
Sollad，©্，und Peifer，F．Daş Gräberfelb von Moytbienen．Gönigăberg 1904.
Sacobion，G．©in zerftörteg laijerzeitlideg Gräberfelb bei wiflig，Ir．©fbing． Gibinger Gabrb．5／6，G． 123 ff ．
$\mathfrak{S a b n}, \mathfrak{W}$ ．Wie Bewaffung ber Germanen in Der älteren Gijenzeit upp．Spannub． $\mathfrak{B i b l}$ ．Ft．16，W3itzburg 1916.
$\mathscr{D}$ erf．©er $\mathfrak{F e i t e r f p e r n , ~ f e i n e ~ E n t f e b u n g ~ u n b ~ f r u ̈ b e f t e ~ E n t w i f f u n g . ~ W a n n u e g - B i b l . ~ 2 1 , ~}$ Qeipzig 1921.
$\mathfrak{G a m t a}$ ， $\mathfrak{F}$ ．［Die Ginglieberung ber Terra－figillata－（Gefäpe im Gebiet beỹ beutigen unb fribleren ゆolend］．ゆrjegl．arch．IV，G． 181 ff ．
$\mathfrak{G a n f u b n}$ ， $\mathfrak{S}$ ．Bürtelgarnituren ber älteren romifden Raifergeit im Gamianbe． وrufita 30，I，©． 166 ff．

Derft，Wie Bevafterung ©ftpreußenฐ in ben erften beiben Gabrbunberten unferer Seit－ redinung．Sftbeutide Wonatōbefte XII（1932／33），6． 729 ff ．
 G． 212 ff ．
Karpińska，A．Sur les nouvelles fouilles de l＇époque romaine faites à lnowraclaw （Grande Pologne）．Rev．Anthrop．43， 1933.
 nigaberg 41，G． 108 ff．
 （Etbnel．1905，G． 369 ff ．
 1930.



Kostrzewski，J．Kurhany i kregi kamienne w Odrach w pow．Chojnickim na Pomorzu．Poznań 1928 ［pergt．beutidez Refetat：Oftanb－Beridite（ $)$ anzig） Gabrg．2，5ir．5］．
Qaßaume，©B．Wuegrobungen bei prauft，St．Danziger Söbe．Stätter f．beutidye Borgefid．5．4，G． 1 ff ．
©erf．，Wie（Goten in Qitbeutidlanb．Sitb．Wonatab．I，1920，G． 241 ff ．
 ©． 39 ff ．
Werf．，（Germanifde Gräberfunbe bei Otiba．Witt．D．Weftpr．（Beid．，Wer．32，S． 1.
$\mathfrak{D e r f}$ ．，Wie Sügelgräber mit Gteintreifen bei Obry．Ebenbort 35， $\mathfrak{G} .53 \mathrm{ff}$ ．


 Wannuí 26，G． 289 ff ．（bergl．aud）：Foridy．u．Fortfder．11，G． 174 ff．）．
Serman，B．Goterną älbita bem．Fornvännen 1923，©． 165 ff ．
 Sif．ocd Qintitv．Qltad．SandL．34，5， 1924.
Peifer，G．Wą Grăberferb won pajfi．§önigğberg 1916.
ゆeterfen，氏．Gpätfaiferzeitlider Grabfund mit vergierter Qangenipige auछ Wolen． Mantú 21，G． 284 ff ．
 D．Gelebrten ©ftn．Gej．Werpat 1922，©． 75 ff ．
Dief．，Glber bic Begiefungen bwifden Dem Weidjelgebiet und Gitiand zur Rimijden Gifenteit．Congreffư fec．（Riga）1930，G． 395 ff ．
Gamibt，श．Dat Gräberfelb won Whambof bei Weme．Зeitidy．f．（ftbnol． 1902.
 E． 154 ff ．
Derf．，im Sorrejponbenzlatt ber beutjaen anthropol．（Gej．1880，©． 81 ff．（Bräberfetb von $\mathfrak{D e l f f e i m , ~} \mathfrak{\Omega x}$ ．马ifdbaufen）．

 G． 210 und \＆itiddlefifde Blätter 1934，G． 46 f．
$\mathcal{B o i g t m a n n}$ ， $\mathbb{R}$ ．Die Grabung beş Marienburger Mufeum auf bem Gräberfetb „Seibnifde Wrufen＂．Madtr．－31．f．beutide Worzeit 6，G． 18 ff．

## III． 9 Rimijde $\mathfrak{W i t u z c u t ~ a n d ~} \mathfrak{F i z m i j d e}$ Ginfubtwaren．

（ermanifo
thatife 勾anbeld begichunget
qub， 38 a－t

3wifden Dem römifden Weltreid）e unb Den Qänbetn notrolid ber Qlipen beftand ein febr ausgebebnter und lebbafter Sanbel，in befien Berlauf foroobl aug Stalien twe aud）auṡ Den römifden Provingen（Exzeugniffe füblidjett תunftgewerbeg nad）Germanien gelangten；fo vor alfem Wetallgefäfe，Wetallgerät，Songefäbe （Serra figillata），Glą̊gefăje und（Glasperlen，fleine Etanobilber aut Bronge ober Son und mandjes andere．©luperbem find rōmifde शüngen in grober Sabl in （3ermanien im Slmlauf gewefen．Unter ben Vingen，Die ber शorben an bie füblichen Qänber abgab，bat fitherlid）Der Bernjtein cine erbeblit）e 9 Rolle gefpielt（vgl．©． 131 f．），
 unb finfubrwarcn

 Sit- unb Wiftpreupen. - a Bronzefeflel (Eimer mit gevellter Wanbung). $\$ \mathbf{5} .16 \mathrm{~cm}$. -

 einem Brettipief) aut Gpecfitein. "/a nat. (3r. - f Tertarfigillata-9lapf. \$. 16 cm . -
 1905.
 nirgenbs in folden Wengen vorfommt al8 am Sjet ber Sitfee und Yotbjee. Jedod) lann ber Zermitein unmöglit) bie cingige ( $e$ egengabe beg शlorbens getvefen fein; anbere Taujdgegenifände find vor allem $\mathfrak{V i e b}$, Felle, Sonig, Wadje und vielleidgt aud) Etlaven getwejen.

Daé bäufige Worfommen, "Romijden (Einfubrgutes" in (Sermanien bat von jeber bie £ufmerfanteit Der Forfdung in befonberem Wafe auf fid gejoget, nid)t zulest aus̉ bem Beftreben berauş, näberes uber ben germanifden Sanbel und Berfebr in ber "Römifden Raifergeit" und vor allem über bie Sanbel§ftagen aus. findig ou madjen. Wie "Bernfteinftrafen" \{pielen bei ber Bebanblung biefer Gragen eine befonbere 9 Rolle.

Wit baben baber aud fur शorboftecutidiland cinen Berfud gemadit, bie Gunditellen foldjer fremben Einfubrfüfe ou tartieren, wobei ber befferen gberfidft
wegen bie Wüngen（2tlaes－Sarte 9）von ben fonfigen Einfubrgütern（Sertiarte 25） gettennt bebandelt wurben．

Wetbreturitg bet
 fuabe
 abidnitteg－nämlid ber erften 5 Wabrbunbette nad bet 3eitwenbe－geidilofient
 Unterfdiebe binfidtlid）ber Gerteilung ber Wiundfunbe in ben cingelnen Sabr－ bunberten nur in febr bejdränttem शiabe $\mathfrak{g}^{u}$ befteben fdjeinen：unt grat baupt－ fäđlid infofern，als wäbrenb ber erften Gabrbunberte nath ber 3eitwenbe bas Weicjielgebict reider an פDündfunben ift als Snneroftpreufen，wäbrent fid）vom 3．Sabrbunbert ab biefeg Werbältnis gerabe ing Begenteil verlebrt．Qllein biefe
 im älteren und jüngeten $\mathscr{H}$ bidnitt ber glteten（Eijengeit（vgl．©． 139 f．）ale felbjtber－ ftänblidy erjdliejen．Wie bejonderen Werbältnifie bes 5．乌abrbunberteg finb auferbem au®́ Qtlas＊Sarte 10 erfidttid unb bort nod）einmal genauter erortert worben（ 5.166 f）． 3reeifellos ift eg aber burd bic 3 ufammenftellung aller $\mathfrak{W h i ̈ r}$ bes 1. Gabrtaujents n．3tw．gelungen，bte Sauptbanbelispege bejonbersi beutlid ju peranfdaulidjen，wie es als Gegenprobe ein Wergleid mit ber Rarte bes anberen rōmifd）en（Einfubrguteg（Sertiarte 25）erfennen läpt．
 Sortfunben unterfdieben worben．Wie Werteilung beiber Gunbgruppen in ber Lanb－ fid）aft ift eine redot beridiebenartige：es̄ beben fī）eingelne（Gebiete mit bejonbers ftarfer Fundzabl aus ber Rarte berauष̌．©aj biefe nidy allein auf bie Tätigteit bejonbers lebbaft arbeitenber ortlid）er Gorfdung解tellen（wie ber Wufeen in Wantig，Elbing unb Ronigsberg）дutüdidufübren finb，gebt au®̉ ber Gefamtverbreitung ber Gunbe Deutlidy bervor．
（Fin auffälliges Säufungegebiet von Wiunsfunben ift bas Tal bet unteren Weidjel in feiner ganjen Qänge unb mit diemlider Wreite；bic Söbenränber weftlid） und biflid bes Weidfel－शogat－Weltas，an benen Die vitgermanifden Gieblungen
 ber Weidffelmünbung bei ©andig Itegen mebrere Funborte von 乌künd－Wortfunben， was fidyerlidy nidjt るufällig ift．Eine zweite ftärfere $\mathfrak{Z l n j a m m l u n g ~ v o n ~ F u n b f t e l l e n ~}$
 entweber mit bem befonbers frudtbaren $\mathcal{Z o b e n}$ ，ber bort vorbanben ift，ober auth mit Ealgquellen im Sufammenbang．Wer ftärfften Qnbäufung von Wiņfunben， barunter mebreren Wiundborten，begegnen wir im Gamland，bier wobl fiderlid ber Dingt Durd）bie befannte Säufigfeit bes Bernjteins an ber Gamlanbtüfte，bie ja nod） beute bie Sauptmenge beg̃ Berniteinġ liefert．Redt beträddtlid）ift aud bie 3abl ber $\mathfrak{W u n}$ funbe in $\mathfrak{W a j u r e n , ~ t w o ~ e b e n f a l l e ~ n e b e n ~ C i n g e l f u n b e n ~ m e b r e r e ~ S o r t f u n b e ~ v o r - ~}$ tommen；es ift vielleidit daran zu Denfen，bafe cine aus Guboften fommenbe Sandels． fraje，Die längg bes majurijdien Tales fum Bernfteinlanbe binfübrte，römifdee Würben unb anbere（Einfubrftucte（fiebe Tertfarte 25）ing Qanb gebradt bat．Sierfür
 Gibeln gefunden baben，bie aud fonit in Qftpreupen vortiommen，wäbrend fie in weft－
 tann bod wobl nur burd）ver［diebene Sanbelöbegiebungen erflät werben und fpridit
 und

§eg̣t-Rarte 25: Römifde Ginfubrwaten in Forboftbeutidianb (mit $\mathfrak{Y}$ ugnabme ber $\mathfrak{W u ̈ n}$ funbe).

 Rism. Gtatuette 


fïr bie Qinnabme, baj Güboftpreupen - im (Segenfas zu ben weftid) angrentenden Gebieten - mit ben fübruffifden Qänoern am Gdpargen शeer in unmittelbaten Begiebungen ftanb, wo bie ingrifiden angelangten Boten bie Bermittler- $\mathcal{F o l l e}$ im Sanbel zwifden शorb und Süb übernommen batten.
 bietet, fitimmt im wefentlidjen mit bem ber Gerbreitung römifder Wingen überein; fowobl bas Qand an ber unteren Weidjel wie baś Gamlant und Whafuren fallen biet wie bort butw Gunbreidfum auf. Qbweidjent ift baŝ $\mathcal{B i l b}$ erftens in Rujamien, two fonberbarerveife nur ein Gunb won Bronzegefäfen in berjenigen Gegend auf* tritt, Die bejonberé reid) an Wünfunben ift (vgl. Wltase-Rarte 9), und zweitens bag mittlere Dommern, too (am Weftrande unferer Fatte) mebrere Gunbe von robmijden ©tatuetten und ©rongegefäßen zu bergeidgnen find. Sm legtgenannten Fall baben
 ber of weifellog jebr ftarl entroidelt gemejen ift.

Sie mFernftein [trabe"

## Die Sistidicifitabe

 (Ginfubrwaren alte Sanbelsftrajen in unjerem (Bebiet gut ermitteln, burfte nid)t leid)t fein. Smmerbin tif auf beiben Rarten erfenbar, baf bie Gunbitellen febr oft in ber शäbe von Glüfien liegen. Wie Widtigfeit deĝ Wafierftajennegeg, inbbejonbere bet groberen Glüffe und Der Etröne für Den Sanbel und Gerfebr beż 2lltertumg butfte baraus 34 erfdileßen fein. Bermutlid, baben nidyt nut bie Blutife felbit viclfad) ald Gerfebrebeg gebient, fonbern find auti) Wege und Etetge an bent Flüjen und Bäden entang gegangen, dic o. ©. in walbreiden Gegenben bie cingige Werbinoungēmőglidfeit barftellten.

Befonbers auffallig ift bie Reiburt won Gunden an einet Sinie, bie wont Sujawien und bem Weidjeelfnie bei Bromberg länge ber unteren Wetidfel bie aum Beginn bes Weidjelbeltas (alfo Dem Dunfte, wo bie Fogat abgbtigt) fübrt. Sier gabelt fie fiit - wäbrend das fumpfige Weidjel-शogat-Welta faft fundfrei bleibt —
 in Die Gegend pon Wanbig unb endet bier in ber fdarf ing Quge fpringenbent
 Budt. Wer andere vertäuft (befonderē gefenngeidenet burch eine fdumle Einie von Dündbottfunden) von ber Gegend um शarienbutg uber bas̉ פraufenfeegebiet unb Dic Gegend um Glbing (wo fid) wieDerum Die Gunde bätfen), weiter unter beiberfeitiger Simgebung ber (elbinger Sobe am Gubbufer bef Grifden Saffeg entlang zunt Gamlanb. Gg liegt nabe, biejen legtern mit ber berübmten "Bernfteinftrafe" in Berbinbung zu bringen, auf ber ber Bernitein vom Samland fur unteren Weidfiel gefübrt toutbe, wo bann nadi Quspeis ber Guthbe in ber Gegend ber beutigen Gäbte Glbing unb शartenburg (Gräberfelber auf bem शeutabter Feld bet clbing unt auf bem boben $\mathfrak{R o g}$ atufer bei $\mathcal{B}$ raungwalbe-Willenberg) bebeutenbe $\mathfrak{U m j i b l a g}$ " pläge gelegen baben müffen. Saneben ift audy cin überfeeifider Sandel fwifijen ber Gamlanbtuite unb ber Gegenb um Wanfig anjunebmen: umfomebr, ale biefe Wet. bindung ja fdow feit ber diteren 8 ronzezeit beftand und in jebem neuen Rultur-
 (bgl. Mtlatisfarten 4 bis 7).
 Weidfelfnie bei 3 romberg quer Dutd Sutjavien negeaufioätts in bie Gegend won Bres̆lau unb von bort vberaufwärts butd bie Oberberger Pforte und weiterbin baẻ Whard)tal abwärta zum römijden Garnuntum (bem beutigen Prepburg an ber Wonau cbwärtf von Wien) gefübut baben. Die Guthbanbäufungen länge ber unteren Weidjel und in Sujavien fowie bie riefigen fpätlatènebeitlidyen Bernfteinfpeider von Bresfau-Sartlieb lajien bieje , Bernfteinftrabe" bereitg beutlid) im Tuntifoff bervorv treten.
Wie auffällige Gunbanbaufung in Der $\mathfrak{G e g e n b}$ von $\mathfrak{F}$ angig burfte übrigen nid)t auficilieplid auf ben Berlebr mit bem Gamland gutũdjufübren jein. Sweifellog wurbe won bier, Dem angeblidien Qanounggilas ber Goten bei ther Einwanberung nad Sitbeutidlanb, aud) ein ziemlid Iebbafter Sajiffeberfebr mit Wittelo unb Gübjbtweden, Der 引rbeimat ber (5oten, unterbalten, wie auß ben engen SulturBegicbungen zwifden beiben Gebicten (vgl. ©. 132) erfidetlid) ift. Sind nid)t minder büfen wir auf cinen lebbaften überfecifigen Gerfebr mit bem Wemelgebiete
 gebieteŝ zwei beutlithe Gunbanbäufungen berwortreten．（Erfit fie erflären bie merfi－ würbigent tweidfelländifden（Einfdläge，Denen wir in ber Wemelfultur（iibrigent aud） in Wejthuland）gelegentlid begegnen．Waß bautuber bitaů lebbafte Fernbandels． begichungen audi）mit ber eftlanbijden ßuffe（vgl．Gdjmiebebeim，Congressus secundus） und awifden Dtejer und Gubweffintland（ogl．Sadfmann，Wie gltere（Gifengeit in Finuland）beftanben baben，mag biet nut beilaufig ertäbnt werben（vgl．©．134）．

Sn Mafuren laflen fid）－abgefeben pon bem fden oben ertoabnten Sanbelsiwege länge beg majurifden Tales－jwei unmittelbar benadjbarte，か．S． ineinanber übergebenbe（namentlid）auf Sertfarte 25 berbortretenbe）Funban－ bäfungen unteridetion：Die cine liegt int Rerngebiet ber galinbifben Sultut（Fiteig
 Didft beftedelten פRaucticebecfen（sreis Qingerburg），bas bie（Eingangspforte bomt Samland aum fubauifden Eüboften beg Lanod bildete．Yidyt ganf fo beutlid） fommen auf ber ఇtumblarte bwei Qinien beraus，bie von Fujawien lange beĝ Netge－
 umio beutlider treten fie auf Tertfarte 25 bervor，bie uberbaupt unfere im wejent－ liden auf Grund ber Wunkfunde vorgetragenen Qlu®fübrutgen nod cinmal bejonders cinbrucfêboll unterftetidt．

Qlußer ben bier genannten bürfte es faum möglid）fein，grobpere Sanbelฐftrajen mit Eidjerbeit gut $^{4}$ etfenten：ef fei benn，Daj man verjudht，foldhe mit mebr ober
 wiffenf（daftlidjen Wert befist．
$\mathfrak{O b}$ feit ber Qbbanberung ber Goten nad Gübrufland neben bie Weidfel nod）bie Wifepr－Whemel－Etraje als zweiter Sanbeliweg trat；ob aujerbem von ber ＋ad entruftamb mittleren Weichiel（Gegend um Waridjau）cine birefte Sanbeleftrafe länge beg शarem－Qaufeß nad）शafuren fübrte（wie es̄ auf Brunb ber Funbanbäufungen im Whafurijden $\mathfrak{F a l}$ ben $\mathfrak{Q}$ nfidein bat）：bas̊ alles wird fid erit bann entideiben lafien， wenn bie polnifd）en Tadbargebiete und Eubrufland febr viel eindringlider erforfdt
 Bebeuturg ale Sandelifitape nodi）nidit verloren batte，twird nod befonbers bervor－ gubeben fein（ 6.166 ）．Subem gab e区 fa von Gubruflant faum einen güntigeren unt türgeren Sanbelgweg nad bem Sotben als bie ©njeftr－San－Etrafe，bie fid）am Sorbfube ber Sarpathen zranglos in dic Weidjel－und bie Sber－Gtraße aufgabelte．

Fidgt befonberg fartient wurben eine $\mathrm{Znzabl}^{\mathrm{g}}$ von emaillierten Gdymufftüfen，
 banbelt fich vortviegent um cigentümlid）e Gormen von $\mathcal{Q}$ Inbängern，Gdeibent， $\mathcal{F i n g}$ ． unb ©reiedsfibeln fowie percingelt auth von Finger－und Salertingen，bie mit（Ein－ lagen von meift rotem ober rotem und weibem Email vergient finb．Weitaug am bäufigiten eridecinen fie auf ben meftmajurijden，weniger baufig auf ben oftmaju－ rifden Gräberfelbern；nur vereingelt find fie bis ins Gamlant und itts Wemelgebiet gelangt，（d）einten jebod）bie Weidfel nad Weften zu nidyt uberfduritten au baben． Qagegen findet man fie verbältnismäjig baufig in Den $\mathcal{D f t g r u p p e n ~ b e r ~ l i t u l e t t i f d e e n ~}$ Sügelgräberfultur und im Gebiet ber norblettijd－eftnifゆen Eteinjegungen．Dag Edmpergemidyt ibrer Werbreitung liegt alfo－vom oftpreufifd）－vitbaltifden（5efidits．
minfel aus－Durchaus in ben oftliden und fïboftliden Randlanbjdaften．©a дablreidje vertwanbte Gunbe auf bem ©njepr－（Bebiete Gübruplands vorltegen，bat man biđber allgemein angenommen，baj fie in ben gotifden Werfitäten Eubrufz
 feien．Seutrbinge bat Whoora gegen biefe Əuffafiung ßebenfen geäupert und bält cge für mogglid，baf fie in Qitpretfen ober bem Ditbaltifum（und am wabridein－ lichiten bann wobl in Weftmafuren）felbit bergejtellt und von bier aus naj）Gübr rußland verbanbelt worben jeien．Sbwobl Wpora jeine Qluffibtungen gut begriinbet
 barauf binweifen，baß bag Befantverbteitungēbilo ber emaillietten Edynuffadjen von cinem tweftnafurifben（Entftebungegebiet auts nur idiper but erflarten wäre；baß vor allem aber bie in Weftnajuren wic in ben oftbaltijden Qändern auftretenben Derattigen Edjmuffiluife auti）obne bie Emailfecinlagen（b．b．fibon ibter Geftalt
 beimifden Gormeniduas faum möglidy erideint．
 binbungen，bie in ber＂Robmifiben Ratierbeit＂awifden ben verfdicoentten Rultur－ gebieten einfetsen und bie gleidartigen $\mathcal{B e g i e g u n g e n ~ a l l e r ~ f r u ̈ b e r e n ~ S e i t r a ̈ u m e ~ w e i t ~ i n ~}^{\text {ent }}$

 toäbrenb ber erften vier 马abrbunberte nad ber 3eitwende getvefen．Unb ef fann feinemt Sweifel unterliegen，baß bie Goten vom WBeidfelmünbungfgebiet，und päter von Gubrugland aues，bie \＆nreger und Träger biejeê lebbaften Fulturaustaufdee gewefen finb；baj fie permbge tbrer bodjentridelten शetallgiepertumft ben norboft－ curopaifiben $\mathfrak{B b l f e r n}$ zablteid）e fulturelle $\mathfrak{A n r e g u n g e n ~ v e r m i t t e l t ~ b a b e n , ~ b i e ~ n o d ) ~}$ Gabrbunberte lang nadiwitften．

## Gdififtum Hber 9Rimijdee Cinfubrwaren．

empthtum
 f．©tbn．29， 1897.
Wofin，Gt．Gynben av Romeräfa Mynt $\ddagger$ bet fria Germanien．Gtubier it romerat － $\boldsymbol{d}_{\text {a }}$ äbre germanat siftoria．Gtofbolm 1926.
 ©． 203 ff ．


©orr， $\mathfrak{R}$ ．Ilberfidft uber bie prabhiftorifden Gunbe im Gtabt．unb Ranbtreife Gibing． II．§eil．（EIbitger $\mathfrak{p r o g r a m m} 1894$.

Derf．，（Ein rümifder Brongeteffel bon Qobebnen，Яr．Wobrungen．Elbinger Gabrb．3， G． 144 ff ．
 funbe bon Sammeriborf，乌eubof unb Seinritau）．
 Dantig $V, 1 / 2,1881$.
 G． 372 ff ．



9amta, 9 . [Wie Ginglieberung ber Terra figillata-(Gefäbe in (Gebiet beg beutigen und früberen Wolengi]. Wrgegl. ard. IV, G. 181 ff .
sunfel, $\mathfrak{F}$. Einfubrgut im vor. unb frübgefdidtliden Pommern. Congressus secundus, $\mathfrak{F i g a}$ 1930, ©. 175 ff.
 Bronbe-Utme. Gdir. b. शaturf. (Fef. Dansig III, 3, 1874.
की pora, S. Kur Grage nad) ber Serfunft beg pitbaltifden emailbergierten Gdmutes.

$\mathfrak{F o w o t b n i g}$, Wg. Bwei Gernftenfpeider ber Gpätlatènczeit bei Brealau-Sartlieb. ఇadridtenbl. f. Weutide Worgeit XII (1936), G. 173 ff .

 6.60 f .
 Gabre 1935, lettilid mit beutider Sujammenfaifung]. Senatne un maksla 1936 i, G. 85 ff .

Rible, G. Swei Gdatgunbe romifder Faifermüngen aud ber Gegenb won ©anzig. ©G. f. beutide Borgejd. 5. 4, G. 10 ff.
Gproaboff, G. Gin oftgermanifaeg Branbgrab ber rōmifden Raifergeit aut Gampobl. Wainger $3 t j 4$ r. 23, ©. 34 (mit Werbreitungifarte).

- 宗ifdler, ©. (Eine Emailidecibe von פberbof unb furzer Mbriß ber Befdidte beg Emaild. Gdr. b. ゆbpj.-פt. Gef. Rönigëberg 27, 1886.

- Wetf. Alber Email. Gbenbort 1884, शr. 11.
- Derf., Geiträge zur (5efdidte bes Gporne fowie beè vor- unb nadyrömifden Emaile. Cbenbort 1889, 9 r. 11 u. 12.


## Wittlere Cifenzeit (Wolferwanderungezeit)

Wit bem 5. Эabrbunbert febt ein Seitabjanitt ein, Den man für $\mathcal{O}$ (tbeutich). lanb am beften als $\mathfrak{W o l f e r t b a n d e r u n g s z e i t ~ b e g e i d n e t ; ~ w e n t ~ w i r ~ b i e f e ~} \mathcal{B e n e n n u n g , ~ w i e ~}$ es in Der norboftocttiden Borgeidid)taforidung üblid) ift, auf ben gefamten Seit raum biè sum Beginn bees boben Deutif)en Wittelalters (um 800) auछbelynen, fo empfieblt fith eine Smeiteilung, Die wir auth im porliegenden Galf angewanbt baben, unb bie in ber (Etnteilung Sijblers ben Petioben D und E entiptid)t (bgl. G. 130).
 wanberungizeit find burchaus fliefend. Fitgends ift cin Sulturjprung ober ein Sulturrif feitgufelfen, wobl aber eine erbeblidje Berminderung bee Gunbitoffee im weftliden (Gebietêteil. Sm übrigen wirb bie fatfergeitlide Suttur - wenn aud, mit
 Yut allmäblid) mifdijen fid in fie neue Gormen ein, bie jebod erft in ber jüngeren Gatferwanderunggifeit bas sutturbild beftimmen.

9 m Bergleid)e mit ber ungemein reid) und vielfeitig entriféften, von fprï* bendem Seben und fdnellem Formenwanbel exfülten laifergeitliden Sultur ermectit bie תultur ber Wolferwanderungézeit in Oftpreufen ben Ginorudf bege Berfalles. Gand allmäblid) erldjden Die faijergeitlidjen Formen, unb nur in bejdeibenem Sufange treten thete an ibte Stelle, bie fidy int tut geringer Epielmeite abwandeln. Swat fäll gelegentlid) cin Qbgland ber reidjen (üblid)en und weftliden germanifdjen Stulturen aud auf शorboftbeutid)lanb; aber aud) er permag Das fdiminbende

 twanderungêecit wirft baber ber Iegtgenannte Qlbjdinitt ale eite Stufe zunebmenber fultuteller $\mathfrak{B e r a t m u n g}$.

## 

## sIIgemtiteg

## Tertidatie 89

Qibuabute bea 6tubfoffes in S|tpermanten

Terbloumg ©fte beutfolands

 aus biefer Beit ftammenben Funbe unb ibre Werteilung auf ben offgetmantififen und weftbaltifden (altpreufifden) Rulturfreiæ.

Die gleiden Rulturgruppen, bie fifon täbrend ber Raifergeit im bebanbelten Gebiete feftoffellen waren, erjdeinen aud in ber alteren Bolferwanberungsjeit, unb bivar burdheg in ben gleid)en Qanojdift\&täumen, Stut an gatif wenigen Punften volldieben fid geringe räumlide Berjdiebungen, bie auf ben erften Bliff taum wabr. zunchmen finb. Won groper Bebeutung bagegen ift baê auffälige Wifperbältnts, baę int ber zablenmäfigen Werteilung bee Ģunbitoffes zwijden oitgermanijdem unb weftbaltif(t)em strife befteyt.

## I. Sptgermantidict Streis.

(Fin Blial auf bic Sarte beigt, wie wenig zablreid) bie oftgermanifiten Gunde Diejer Seit find. Wabei find auber ben (bazberfelbern und Gdagfunben aud famtItde Cingelfunde fartiert worden, bie überwiegend aus פlumgen befthen. Sie Sablverminberung gegenüber ben vorangegangenen Sabrbunberten twirb befonberg
 Dae innere Dommetellen (um bie Tudeler Seibe berum) erfdeint letgt faft leer von Funben; nur an ber pommeriden und weftpreufifdeen Rüite fowie im Weidjelmünoungsgebict erfdecinen $\mathfrak{F u n b p l a ̈ t s e}$ nod etwag zablreider, im übrigen liegen fie weit gerftreut im Gelänbe.

Wabei ift nod fu beachten, baf unfer Sartenbild zwar nad Wioglidjeit
 vorliegenben Funbjtoffes veranfdauliden farn. Bewettet man jebod diefen im Yer. gleid) mit bem faijergeitlicjen, fo toird bas Wipperbältnis ein nod viel groberess: eß

 Didft mit Beftattungen belegt waren. Wer zablenmäpigen Berminberung ber Funborte entiprid)t alfo aud) eine mengenmäfige im Gunbitoff jebes cingelnen Funb plages, Die auf unjerer Ratte nid)t in (Grid)einung tritt.

Die Gpärlidyteit beş Gunditoffes Diejer Seit in Oftgermanien ift offenbar mit
 Ertätterung ber Qtlaş-9arte 8 bervorgeboben, Daf fid) bereits im Oerlaufe ber jüngeren Saifergeit eine $\mathfrak{B e r m i n b e r t n g ~ b e r ~ G u n b e ~ i n ~ S i t g e r m a n t e n ~ b e m e r t b a r ~ m a d t ; ~}$ fijon Damals begann bie oftgermanifde Wanberbewegung, bie fid bann von Sabr
 Gliebett utto im 7. und 8. Sabrbunbert btefe Refte überbaupt faum nodi burd) Moben\$ertatten 26, 27 funbe erfapbar find (2tlas-Qarte 11).


[^0]:    

[^1]:    
    
    

