zu Berlin Göttingen Heidelherg Leipzig München Wien

ALTERTUMSWISSFNSCHAFT
Franz Altheim - Ruth Stichl, Fitianzgeschichte uer Spätantife. Mit Beiträgen v. R. Gubl und H.-W. Hatssig. Bildteil v. E. Trantmann-Nehring, Frankfuct;id.: Klostermann 1957. 428 S. m. 27 Tal. zr. $\mathrm{B}^{\prime} \mathrm{DM} 56,50$.
Drofessor Dr. Franz Altheim war in semen Anfängen ein weithin Beachtung fitıdender Strukturhistoriker, der die Wolt Roms aus den zeitgenössischen Quellen unter Ausscheidung aller Modernisiertngstendenzen als ein religiöses, staatliches und kulturelles Phänomenenbündel neuartig zu interpretieren suchte. In den letzten Jahrzehnten hat $A$, eine Menge orientalischer Sprachen dazugelernt und, wem immer toötig, Spezialisten als Mitarbeiter herangezogen. Itr worliegenden Bande finden wir $Z$. B, zusätzlich die Namen der Arabistin Ruth Stieh1, des Byzantitlisten H, W, Haussig, des Münzforschers R. Goebl, des Semitisten E. Littmann (in brieflichen Mitteilungen auf S. 168ff.) und als advocaki diaboli mit weiteren ungedruckten Kommunikationen die Arabisten W. Caskel (S. 351 ff .) und vor allem J. Ryckmans ( S .353 ff ).

In seiner augenblicklichen Entwicklungsperiode hat A, als Hauptanliegen die Absicht, die orientalischen and mit etwas geringerer Intensitït die germatischen, slawischen und mongolischen Nachbarn der griechiscī̈römischen Spätantike aus der bisherigen Isolierung durch die oft unvermeidliche Spezialistenforschung herauszulösen nat itn welthistorischen Widerspiel der zeitgenüssischen politischen und kulturellen Mächte und Tendenzen von Japan bis Britamien neld zu verstehen. Im vorlicgenden Buche, dessen Titel leider nur auf einen beschränkten Teil der behandelten Phänomene amspielt, wird dieses Forschungswerk in sehr interessanter Weise fortgesetat.

Eine Anzalil der Interpretationen A.s und seiner Mitarbeiter setzen frühere Forschungsansätze fort. Die russische und westliche Forschung üher Buchara (S. $257 \mathrm{ff} ., 36$ (iff., 385 ff .) und Chwrarism (S. 264ff.) wird in cler Regel überzeugend korrigriert, aber atach atierkannt. Einige Probleme der achänemidischen Staatswirtschatt (S. 8 ff ., $72 \mathrm{ff}, 75 \mathrm{ff}$.) werden verstuchsweise herührt. Wichtige Fundstücke der Völkerwandermigskuns't (S. $223 \mathrm{ff} ., 307,328 \mathrm{ff}$., $332 \mathrm{ff} ., 343 \mathrm{ff}$.$) werden$ gegen andere bekannte Forscher mit Motiven aus dem altorientalischen, sassanidischen oder arabischen Vorderasien, gelegentlich auch dem tür-kiseh-mongolisehen Zentralasien, die Standarte
von Sutton Hoo atuch dazu mit dem Hunnemreich in nicht immer überzetngender Beweisführung z.llsammengehracht. Wichtiger aber als alles dieses ist eine andere Problemgruppe, die in dem vorliegetıden Buche weit eingehender behandelt wird.

Mittelpersisch in seinen verschiedenen Dialekten ist eine der schwierigsten indogermanischen Sprachen. Die wenig zahlreichen Spezialisten auf diesem Problemgebiete hatten sich im Laufe ihres Forschuthgslebens in der Regel daran gewöhnt, die oft betraichtlichen Abweichungen anderer Mitforscher in Uinschrift und Deutung der fraglichen Texte ohne energische Protestc tolerant hinzuthehmen. A.s Versuche, dieselben Texte in eindeutige welthistorische Zusammenhänge gemäß seiner netten Interpretationen einzwordnen, haben das Ende dieser unhefricdigenden Epoche mittelpersiscler Forschung herbeigeführt und das Lager der mitteIpersischen Iranisten wie cin Wespentnest aufgestöbert. A.s Angriffe haben die besseren mittelpersischen Spezialisten erfretllicherweise gezwtingen, sich selbst zu übertreffen.

Wenn er in dem vorliegenden Buche die Fheutung der viel winstrittenen mittelpersischen Grafitti aus der Symagoge mon Dura-Europos, der mittelpersischen Ostraka aus derselben römischen Euphrat-Festung des 3. Jahrhs n. Chr. (S. 71 ff ., 377 ff . und Index s. $\boldsymbol{y}^{\text {. }), ~ d i e ~ w i c h t i g e n ~ P r o-~}$ bleme des spiatsassanidischen Einkommenbudgets (S. 117 ff , 141 ff . passim, $149 \mathrm{fE} ., 157 \mathrm{fl} ., 164 \mathrm{ff}$., der sassauidisclien Gesellschaftsordnung und Ausgabetsvirtschalt ( $\$ .57 \mathrm{ff}$. passim, $75 \mathrm{ff} ., 117 \mathrm{ff}$., 257 ff ., 275 ff . passim, $319 \mathrm{ff} ., 373 \mathrm{ff}$.) voll nettem weiterzutreihen sucht, wird er in Zukunft, wie schon öfters in den letzten Jahren, hier und dort von dell Spezialisten entscheidend korigiert werden. Das Verdienst, die Erforschung vieler mittelpersischer Geschichtsquellen und die sassanidische Geschichtsforschung überhaupt weitgehend revolutioniert zu haben, kann ihm nichtsdestoweniger nicht abgesprochen werden.

Neu sind in diesem Buche die ausgezeichnete Monograplue ïber die Kuschammunzen, die R. Gocb1 (S. 173 ff . passim, 384 ff .) beigestenert hat und ohne die mant in Zukunft nicht uber die fraglichen Münzserien gïltig wird arheiten könnell, weiter tiefschürfende Untersuchungen über byzantiniscle Finanzprobleme und insbesondere die viel umstrittenen Themata, dic in der Hauptsache H. W. Haussig zu verdanken sind (S. 21 ff ., 41 ff ., $69 \mathrm{ff} ., 7 \overline{7}, 82 \mathrm{ff}$, passim, 162 ff .). Daß die Themata bereits vor Heraklios und seiner Dynastie Ansätze und Vorstufen itn 6. Jahrlı. n. Clor.

## DEUTSCHE LITERATURZEITUNG

Jahtong 79, 1Teft 11 - November 1958
hatten, wird mat in Zukunft nicht mehr bestreiten können.

Der wichtigste Teil diescs Buches ist jedoch eine Generaloffensive gegen bisherige Ansichten über das vor- und frūhislamische Arabien der Spätantike, insbesondere die Lahmidenfürsten von Hira und dic sassanidische Arahienpolitik (S. $117 \mathrm{ff} ., 141 \mathrm{ff}$. passim, $149 \mathrm{ff} ., 157 \mathrm{ff} ., 164 \mathrm{ff} .$, 309 ff., 363 ff .), die Ghassanidenfürsten und die byzantinische Arabienpolitik ( 5.117 ff ., 120 , $143 \mathrm{ff}$. ., 148, 157, $158 \mathrm{ff} ., 164 \mathrm{ff} ., 167,304$ ), das politisch, religiös and kulturell nicht zu unterschätzende vor- und frühislamische Judentum der arabischen Halbinsel (S. 120, $123 \mathrm{ff} ., 123 \mathrm{ff}$., 134 ff ., $138,149 \mathrm{ff}$., $152 \mathrm{ff} ., 154 \mathrm{ff}$. passim, $157 \mathrm{ff}$. , 160 ff., $164,282 \mathrm{ff} ., 320,355,357 \mathrm{ff}$.), die himyaritische $\mathrm{A}_{\mathrm{ra}}$ (S. $147 \mathrm{ff} ., 351 \mathrm{ff}$.), das frühislamische Finanzwesen (S. 3, $10 \mathrm{ff} ., 117 \mathrm{ff}$. passim, 134 ff. passim, $141 \mathrm{ff} ., 308 \mathrm{ff}$.$) utid die frühislamische$ Armeeorganisation ( S .123 ff ., 131 ff ., 159 ff .).

Mohamaned ist, in der Ausicht der beiden Verfasser, 569 und nicht 970 n. Chr. geboren, was viele andere weitausgrcifende chronologische Undeutungen und Neuinterpretationet im Gefolge hat. Mohammeds Offensive gegeti die sassanidenfreundichen und durch die Perser kulturell und feudal beeinfluBten jūdischen Stärtme von Arabien und gegen die anderen Sassamidenfreunde in Hedschas und in Jemen wurde, falls
dic Verfasser im Recht sind, von dem Propheten mit der Offensive des großen spätrömischen Kaisers Heraklios gegen den Perserkönig koordiniert. Mohammed bentizte Phänomene sassanidischer Feudalorganisation in Arabien cum Aufbat seiner Kavallerietruppen und etwas später dic von Haussig neu entdeckten Vorstufen der byzantinischen Themenorganisation für seine eigene Mili-tär-und Finanzorganisation. Er suchte nicht so sehr den Romäkrkaiser und den Sassanidenhönig direlkt zut beleelnen, wic deren Vertreter in Arabien und der Nachbarschaft von Arabien religiös und politisch zu sich, herüberzuziehen, bis der Prophet des Islams sich schließlich stark gemug fühlte, gegen die beiden alten Orofmāchte seiner Zeit im Nahen Osten unabhängig vorzugehen.

Daß die Arabisten überall in der Welt diese Thesent tifht friedlich hintehmen, sothdern zum Gegenangriff antreten werden, ist zu erwarten. Hoffen wir, dar ${ }^{\text {der }}$ hier hevorstehende Forselungskonflikt, der bereits mit den auf S. 353 ff . abgedruckten wichtigen brieflichen Mitteiluogen von Professor Ryckmans begonnen hat, zuähnlichen Fortschritten in der Interpretation der vortund frühislamischen Quellen und des gleichzeitigen Geschichtsablanfes fülnen werden, wie sie im mittelpersischen und sassanidischen Problemkreis bereits zu verzeichnen sind.

Toronto Fritz Moritz Heichelheim

