|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**Pressemitteilung**

**Der keltische Dürrnberg im Beziehungsgeflecht alpiner Kulturen**

**Kostenfreier Abendvortrag im kelten römer museum manching**

Am Mittwoch, den 12. März 2025, laden das kelten römer museum manching und der Keltisch-Römische Freundeskreis Manching e.V. zur nächsten Veranstaltung der beliebten Reihe »Manchinger Vorträge zur Archäologie und Geschichte« ein. Ab 18:00 Uhr referiert Jasmin Braun M.A., wissenschaftlich-pädagogische Mitarbeiterin des Museums, zum Thema »Kontakt und Mobilität – Der keltische Dürrnberg im Beziehungsgeflecht alpiner Kulturen«.

Der Dürrnberg bei Hallein im Salzburger Land zählt zu den bedeutendsten Fundorten der europäischen Eisenzeit. Er zeichnet sich durch eine komplexe archäologische Befundlage aus Salzbergwerken, Siedlungen und Nekropolen aus. Sie stellen eine einzigartige Datenbasis für die Erforschung und Interpretation prähistorischer Lebens- und Arbeitsbedingungen von der ausgehenden Hallstattzeit bis zum Ende der Latènezeit dar, also vom 6. bis zum 1. Jahrhundert v. Chr.   
  
In seiner Funktion als Zentrum der Salzproduktion bildete der Dürrnberg einen Knotenpunkt, der durch den Warentransport in ein alpines Kommunikationsgeflecht eingebunden war. Neben lokalen Ausprägungen materieller Kultur treten zahlreiche Relikte überregionalen Ursprungs auf. Ein nicht unerheblicher Teil stammt aus dem Gebiet der sogenannten Fritzens-Sanzeno-Kultur, die sich im Wesentlichen über Tirol und das Trentino erstreckte und gemeinhin mit den Rätern verbunden wird.   
  
Die Analyse entsprechender Gefäßkeramik zeigt aber, dass nur eine bestimmte Auswahl den Dürrnberg erreichte. Neben ökonomischen Bezügen beleuchten die Funde der Fritzens-Sanzeno-Kultur vom Dürrnberg auch soziale Aspekte der interkulturellen Kommunikation: Könnten etwa inneralpine Fibeln aus Gräbern weiblicher Individuen auf Exogamie hinweisen, also auf Eheschließungen mit Frauen außerhalb des eigenen Sozialverbandes? Oder spiegelt sich hier individuelle Mobilität in den Zentralalpen wider? Schließlich umfasst das archäologische Fundgut auch Mischformen, die auf Prozesse kultureller Aneignung schließen lassen. Sie veranschaulichen in eindrucksvoller Weise die herausragende Rolle des Dürrnbergs als Ort wechselseitiger Kontakte und Einflüsse.

**Die Dauerausstellung des kelten römer museums ist am 12. März 2025 bis zum Beginn des Vortrags geöffnet. Eine Anmeldung zur kostenfreien Veranstaltung ist nicht erforderlich.**

*Pressemitteilung vom 20.02.2025 · 2419 Zeichen inkl. Überschriften*

**Bildunterschrift und -nachweis**

Collage: Bronzener Reiter im Nonstal in Südtirol.

© Reiter: Wikimedia / Provincia autonoma di Trento · Panorama: Wikimedia / Alessio Devigili

**»Manchinger Vorträge zur Archäologie und Geschichte« im Überblick**

Mittwoch · 12.03.2025 · 18:00 Uhr

Jasmin Braun M.A. (kelten römer museum manching)

Kontakt und Mobilität – Der keltische Dürrnberg im Beziehungsgeflecht alpiner Kulturen

[Link zur Veranstaltungsseite](https://museum-manching.de/veranstaltungen/vortraege/detail?kontakt-und-mobilitaet-45&showTimeOnlyNull=0&dateWeekday=1&showTeasertextTop=0&lang=de&showAttrBottom=0&selectedDate=Mittwoch,%2012.3.2025,%2018:00%20Uhr)

Mittwoch · 30.04.2025 · 18:00 Uhr

Dr. Kathrin Jaschke (Museumsdienst Köln)

»Der Hunger ist schlimmer als das Schwert!« Die Versorgung des römischen Heeres

Beitrag zur neuen Sonderausstellung »Roms Armee im Feld« (ab 11.04.2025)

[Link zur Veranstaltungsseite](https://museum-manching.de/veranstaltungen/vortraege/detail?der-hunger-ist-schlimmer-als-das-schwert-49&showTimeOnlyNull=0&dateWeekday=1&showTeasertextTop=0&lang=de&showAttrBottom=0&selectedDate=Mittwoch,%2030.4.2025,%2018:00%20Uhr)

Mittwoch · 21.05.2025 · 18:00 Uhr

Steve Bödecker M.A. (LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bonn)

Pionieraxt statt Gladius – Aktuelle Forschungen zu römischen Manöverlagern im Rheinland

Beitrag zur neuen Sonderausstellung »Roms Armee im Feld« (ab 11.04.2025)

[Link zur Veranstaltungsseite](https://museum-manching.de/veranstaltungen/vortraege/detail?pionieraxt-statt-gladius-46&showTimeOnlyNull=0&dateWeekday=1&showTeasertextTop=0&lang=de&showAttrBottom=0&selectedDate=Mittwoch,%2021.5.2025,%2018:00%20Uhr)

Mittwoch · 04.06.2025 · 18:00 Uhr  
Dr. Sebastian Gairhos (Stadtarchäologie Augsburg)  
Ins Wasser gefallen? Neue augusteische Funde aus dem Wertachkies in Augsburg-Oberhausen  
Beitrag zur neuen Sonderausstellung »Roms Armee im Feld« (ab 11.04.2025)

[Link zur Veranstaltungsseite](https://museum-manching.de/veranstaltungen/vortraege/detail?ins-wasser-gefallen-57&showTimeOnlyNull=0&dateWeekday=1&showTeasertextTop=0&lang=de&showAttrBottom=0&selectedDate=Mittwoch,%204.6.2025,%2018:00%20Uhr)

**Neue Sonderausstellung**

11.04. – 23.11.2025

Roms Armee im Feld. Marsch · Lager · Versorgung

Modell- und Mitmachausstellung in Kooperation mit Mules of Marius

[Link zur Vorankündigung](https://museum-manching.de/sonderausstellungen/vorschau)

[Link zum Faltblatt](https://museum-manching.de/_Resources/Persistent/5/8/f/8/58f84ee788059982c58e8f8022441c09afb3be54/Faltblatt_Roms%20Armee%20im%20Feld_kelten%20r%C3%B6mer%20museum%20manching.pdf)

**Veranstaltungsort**

kelten römer museum manching · Im Erlet 2 · D-85077 Manching

Tel. +49 (0)8459 32373-0 · [www.museum-manching.de](http://www.museum-manching.de) · [www.facebook.com/keltenroemermuseum](http://www.facebook.com/keltenroemermuseum)

Öffnungszeiten: Mi–Fr 9:30–16:00 Uhr · Sa/So/Feiertage 10:00–17:00 Uhr

**Pressekontakte kelten römer museum manching**

Tobias Esch M.A. (Museumsleiter) Dr. Markus Strathaus (stv. Museumsleiter)

Telefon: +49 (0)8459 32373-0 Telefon: +49 (0)8459 32373-12

E-Mail: [leitung@museum-manching.de](mailto:leitung@museum-manching.de) E-Mail: [markus.strathaus@museum-manching.de](mailto:markus.strathaus@museum-manching.de)