# Die Pflanzendecke Dex Steiermark in Sildern bon einit and jegt. 

 Don Profeflor $\operatorname{Dr}$. Sudmig $\mathcal{L}$ ämermayr.

## Dorwort.

$\mathfrak{M i t}_{\text {it }}$ Rüafficht aut den fnappen, mir zur Berfügung jteநenden $\mathfrak{K a u m}$ mußte idy von oornherein fomohl auf Die 2 Uusmahl Des Stoffes, als aud auf die 2 art ber Darftellung entipredent Bedacht nehmen, obne andererfeits $\mathfrak{W e j e n t l i c h e s ~ z u ~ v e r n a d j a ̈ f f i g e n . ~ 2 1 n ~ e i n e ~ a u d ~ n u r ~ g e d r a ̈ n g t e , ~ r e i n ~ m i f f e n = ~}$ idhaftlide pflanzengeographifue Darftellung war in obigem Rabmen von $\mathfrak{2}$ nfang an nidt zu Denfen. Eine folde liegt meines Eradhtens aud) nidht im Jntereffe ider meiteften Freife, an melde fith die fteirifde feimatiunde ganz allgemein wendet. Ber eine erjdöpiende Drientierung auf biefem Bebiete jucht, finbet fie in Der vorzügliden Bflanzengeographie Der Steiermark' $\mathbf{v o n}$
 lidher Erwägung zu einer zwar auf freng wiffenjdaftlidher Bajis, aber dod möglichit allgemein verftändlid gehaltenen, Dem Einft wie dem Jegt der Bflanzendede unferer Seimat in gleidjer $\mathfrak{B e i f e} \mathfrak{R e d}$ ) Form der Darjtellung in einer Folge von ausgemäblten, bezeidnnenden Begetationsbildern, in denen, wie id hoffe, fomobl die Bielgeftaltigleit der jteirifden Pflanzenbede, wie ganz befonbers ibre Abbängigleit von תlima, $\mathfrak{B o D e n}$ und biftorifden Faftoren (eriogefdidtlide Ereigniffe, Eingreifen Des

I. Derfeirifacsteinfoblenmaid.
II. Derfteirifue Brauntoblenmald.
III. Die Beränoerungender pfanjendede wäbrent


V. Derfidutenwald.
VI. Die $\mathfrak{A}$ ulandicaft.
VII. $\mathfrak{D a s f o d m o o r . ~}$
VIII. Die begetationder falfalpen.
IX. Die Begetationder 3entralalpen.
X. Die Pfianzendede der Serpentinföde

[^0]XI. Diegrüne $\mathfrak{B e g e t a t i o n d e r ~ f o ̈ b l e n . ~}$
XII. Derfum, einfüditeirifaes Begetationsbild.
XIII. Das Rulturiand (Getreide=, Wein=, Dbjt=und Sopfenbau).
 (Stadtparf, Sdlofberg).

Bon Den beigegebenen fartographifden Darjtellungen veranjaaulidt bie erfte Den gegenwärtigen Stand Der botanifden ©rforfdung Des Sandes, bie 3 weit edie $\mathfrak{Z e r b r e i t u n g ~ t i e f ~ h e r a b g e f t i e g e n e r ~} \mathfrak{A I p e n p f l a n z e n , ~ t h e r m o p h i l e r ~} \mathfrak{A r}=$ ten fowie Der jüngften Einmanberer (Neophyten), mäbrend die oritte bie Glie= Derung eines $\mathfrak{I e i l e s}$ Der Steiermare in phänologifde Bonen verfucht. Dank Dem Entgegentommen Des Berrages mar es aud möglid, Dem Berfe eine $\mathfrak{A l n z a b l}$ von 2lufnabmen beizugeben, für Deren muftergültige ferftellung
 $\mathfrak{D r}$. $\mathfrak{K}$. Betrafd $\mathcal{B}^{\mathfrak{u}}$ ganz befonberem Dante verpflidtet bin. Im Sinne der der ganzen fteirifden Seimatfunde zugrunde liegenden $\mathfrak{Z e n d e n z , ~ i n n e r = ~}$
 foungen anzuregen, find Sinweife biefer 2art jowohl innerhalb ber einzel= nen 2ibidnitte, als auch am Saluffe bes Berfes angeführt. (Es fei bei biefer Gelegenbeit betont, bā̄ jede foldye Mitarbeit - aud aus ßaienfreifen -
 gedanten 3 f fordern, jonidern oft aud der reinen Biffenfdaft wertoulle $\mathfrak{B a u f t e m e}$ liefern fann, ida ja, wie aus beigegebener $\mathfrak{\Re} \mathfrak{a r t e} 1$ bervorgebt, Die botanifde Erforjbung Des \&andes zwar im allgemeinen als eine redt gute, aber leineswegs für alle (Gebiete gleidmmäßige, abgefdilofiene zu be= zeidnen ift. - Die Deutiche und lateinifase Benennung der im Terte ange= führten Pflanzenarten erfolgte unter 3ugrundelegung Der Exfurfionsfiora
 und Berlag von (C. Gerolds Sobn.)

## Einleitung．

Znei Bezeidnungen dor allem find es，die 刃amen und Rubm unjerer Seimat bis in Die weiteften Fernen getragen Gaben：Die＂（Eberne＂und Die ，，（Brüne＂Mearß！Snappe，inhaltsfdwere，tönenve Beimorte，bie wie menig andere tief die Eigenart diefes Lambes erichließen，Iauterer Niederjalag edter Seimatliebe unid fraftoollen Seimatitolzes．Blop die Büroigung Des an zweiter Stelfe angefübrten ichmüdenden Beimortes fällt in den $\mathfrak{R a b m e n}$ unferer Betradtungen und möge Den $\mathfrak{A} u \neq t a f t$ su Den weiteren $\mathfrak{Z}$ Lusfübrungen bilben．Wer etwa den Namen geprägt？Wohl einer der vielen，die unbänbige Wanøerluft in bie Ferne trieb，Der Südlandsfonne und bem blauen Siibmeer entgegen，bis ibn oort unter den fronen ber Pinien und 3ypreffen，in Delbaum＝und Lorbeerbainen，die ja doch den beutiden Seimatwalb nie und nimmer erfegen fönnen，jäh bas feimmeb）
 bie furdtbare，fameigenbe Debe Des Rarftes Durdquert batte，mo fidh Das Rarge Pflanzenleben auf Den roten Grund Der Dolinen flüdtet，wenn vor ibm fich mieber der gejegnete feimatboben ausbreitete mit feinen rauidden＝ ben Bäldern，grünenden Matten und Iachenben Fluren，ba mag ibm wohl Dieje überquellende Fiille einer Begetation，die fid mie ein einziger，jmaragoe＝ ner $\mathfrak{F a l t e n m u r f ~ u ̈ b e r ~} \mathfrak{T a l}$ und Sügel legt，im Urgebirgsanteile felbit nod die Tlanten und תuppen der Sodgipfel bededt und nur in den Bandfludten， Binnen und Braten Des תall $=\mathfrak{F o d}$ gebirges ihre Serridaft an das nadte Geftein abtritt，fo recht als das eigentlide，tiefinnerite Symbol feiner Geimat erfdienen fein！－Denfenber Naturbetradtung ziemt es aber auth，fid zu
 nicht von 2atfang an gegeben unio unveränderlid，fondern im $\mathfrak{L a u f e}$ Der （6ejdid）te unferer Eribe allmäflidy geworden，oftmaligem Bandel unter＝ worfen gewefen ift，Dáp die Bilanzenvereine，bie uns beute im Landjafits＝ bilde entgegentreten，vieffach füntlid gefdaffen find oder Dod in ihrer $3 \boldsymbol{u}=$ ¡ammenjegung mannigfach veränbert und ibres uriprüngliden Charafters Durd ben Menfden in hohem Grade entrleibet murben．Wenn mir 3． $\mathfrak{B}$ ． heute fehen，mie auf 彐edern Des Grazer Felbes oft nody Jabre bindurch der $\mathfrak{Z D T e r f a r n}$（Pteridium aquilinum）oder vorübergehend das gropblütige Beilaren（Viola Riviniana）auftritt，fo laffen uns diefe，，BBaldzeugen＂ mit Siderbeit Darauf idfließen，Dā es fidh bier um gerodetes，ebemaliges $\mathfrak{W a l d}$ Iand bandelt．In äbnlider Weife bełunden，，1以 einbaubegleiter＂， mie Die Diterluzei（Aristolochia Clematitis），der $\mathfrak{Z r}$ rontab（Arum macula－ tum），Das $\mathfrak{A d}$ derfabenfraut（Filago arvensis）Die ehemalige §ultur Der Rebe an Stellen，wo fie beute im Rü̈fgange begriffen nder ganz perjchmunden ift．Foch über ber beutigen Baldgrenze ragen in umjerem Lande vielerorts zerpellte，gebleichte oder vermodernide Stümpfe von Betterzirben oder Qärchen auf，ein fpredender Beweis dafür，Dab ebemals der Mald bort viel böber binaufreidte und feine Grenzen Durd flimatijde Einfluffe＊）oder Den

[^1]Menjden (Robung, um Weide zu geminnen) tief herabgedrüatt murden. Int ganzen Murgaue find Bude unid (Eidje beute felten. Dies war aber nidt immer der ffall. Nimmt man eine Spezialkarte biefes Gebietes zur fand,
 finden, Die auf eine ebemals viel größere Berbreitung Der (Fide hindeuten,
 2idbauer, - mährend äbnlidse auf bie Bude binweifende Bezeidnungen ungleid feltener find, woraus, im Bereine mit anderen 1 mitänioen, ge= [ $\boldsymbol{6}$ loffen merden fann, dás legterer Baum im Murgaue faum jemals recht bebeimatet mar. \&ängs der $\mathfrak{F l u}$ ßläufe ( fo vor allem in Den Murauen), Der $\mathfrak{B e r f e h r s m e g e ~ ( S t r a k e n , ~ G i l e n b a b n o u ̈ m m e ) , ~ i n ~ D e r ~ U m g e b u n g ~ u n d ~ i m ~}$ Beidjbillo größerer Städte treten beute dielfach Pflanzen im Randidafts= billde auffällig genug bervor, die noch zu unferer Bäter Beiten im Lande ganz unbefannt waren, Fremblinge, Einmanderer der neueften Beit aus
 beimifden $\mathfrak{P f l a n z e n m e l t ~ v i e l f a c h ~ m i t ~ f o l d e r m ~ E r f o l g e ~ a u f n a b m e n , ~ d a j ~ f i e ~}$ beute diefelbe ftellenmeife ganz verorängen und infolge ihrer völligen Cin= bürgerung dem Laien gerabezu als bodenftändige (autodithone) Ele= mente ber beimatliden $\mathfrak{B f l a n z e n d e d e}$ erjdeinen. Mandje von ibnen find nadgemiejenermáaen Friüdtlinge aus botanifden (Bärten, bie Mebrzabl hat aber von Süboften her, bem Laufe der Mur und Drau folgend, unfer $\mathfrak{L a n d}$ betreten und fich Dann flußaufmärts meiter verbreitet. So ift beute das fleinblütige Springfraut (Impatiens parviflora lerftmalig am Brajer Sdloß̄berg, 1867]), Das fleinblütige (Bängelfraut (Galinsoga parviflora
 (Solidago canadensis, Solidago serotina [feit 1891 in Den Murauen]) in Den verfdjiedenften $\mathfrak{T e i l e n ~ b e s ~} \mathfrak{R a n d e s}$ anzutreffen. - $\mathfrak{A t b e r}$ aud $\mathfrak{v o n} \mathfrak{B f f a n =}$ zen aus längft verraujater, gedogijater Bergangenheit find uns Belege in Den ,,folfilen ferbarien erbalten, Die beute im Saboje der Seimaterde ruben, Beugen por allem jener Begetation, かie im Rarbon und Iertiär dem Boden uniferer Begenden entiproß. In erfter Linie ift es ber Bergbau (auf
 Rammern), der dieje pflanzliden ßeugen Der Bormelt ans $\mathfrak{T a g e s f i d t}$ fördert, oft aud) Der Pflug Des Bauern, Der bie Sdolle aufmirft (İertiär= beden von $\mathfrak{A} f l e n 3$ ), aber aud Steinbrüde (MübIteinbrud bei (Sleidjenberg), Sandgruben (beim Stoffbauer am Mojenberge bei $\mathfrak{F r a z}$ ), Biegeleien ( $3 i e q e l e i$
 Foch auf lidter Bergeshöhe enolid, am Nordoftgrate Des ЯarInodi= Rönigs=
 platten mit prädftigen 2 abdrüden von Steintoblenpflanzen. Mit Silfe diefer
 derfolgen bis ins תarbon. $\mathfrak{U}$ n verfaiedenen Stellen des Dberlandes, fo auf Der Burmalpe im ßreßniggraben bei Яaifersberg, im Graphitbaue im Leim= fergraben bei תammern, fowie in Dem ithon oben genannten (Gebiete bei Turrad, find uns in Sdiefern, melde Das Borfommen von Graphit oder Unthrazit begleiten, Refte unzmeifelhafter $\mathfrak{P f l a n z e n}$ Des oberften oder mitt= leren Dberfarbon erbalten, bie in völliger 2 nalogie $3 u$ den Frunden aus anderen Rändern (Dttweiler=, bezw. Sdjaglarer=Sdjidten) fteben und vor unjerem geiftigen $\mathfrak{2}$ uge ein lebensvolles $\mathfrak{B i l i d}$ ber bamaligen $\mathfrak{P f l a n z e n m e l t ~}$ erfteben Iaffen, Deren Scbiberung Den Feigen unjerer Bilber als erjtes er= öffnen möge.

## I. Der Jteiri]dye Steinkohlenwald.

2In Den Steinfohlenmäldern, die in Dem als תarbon bezeidneten, ged= Yogijan Beitabidnnitte für meite (Bebiete Der nördliden Syalblugel bezeid)= nend waren, batte aud unjere Seimat einen, wenn aud) nur bejdeibenen
 $\mathfrak{L a n d}$ taudte in größerem $\mathfrak{H m f a n g e}$ auf und die fithon im Devon einfegende Groberung des Geftlandes durd die Pflanzenwelt nahm ibren rafden $\mathfrak{F}$ ort= gang. In der Stangalpe murbe der Sautt aus der Berftörung der mittel= tarbonifden $\mathfrak{A l}$ pen fedimentär aufbemahrt und mit ibm die Refte Der da= maligen Begetation. Unjdwer laffen fidt aus biefen Foffifien bie damaligen $\mathfrak{P f l a n z e n g e m e i n f d a f t e n ~ r e l o n f t r u i e r e n . ~ W b e r ~ m e h r ~ n o d ~ a l s ~ d i e s ! ~ S d j a r f = ~}$ finnigen Erwägungen gelingt es fogar, Den fde inbar undurdjoringlicyen Saleier 3u lüften, der über das 凡lima der Damaligen Зeit gebreitet ijt. $\mathfrak{H e u t e}$ erftredt fid unfere enger gewordene Mart zu beiden Seiten des
 mag, in $\mathfrak{A}$ equatornähe, - der, nad $\mathfrak{B e g e n e r s}$ geiftooller $\mathfrak{g y p}=$ thefe Der 爪ontinentalberfdiebung, Damals Europa Durchzog! Denn Moor, Iorf, Яoble find, folfile ßlimazeugen", fegen zur Beit ibrer Bil= Dung ein feudtwarmes, regenreides Rlima voraus! Wir brauden babei nidt einmal an ausgefproden tropifde Temperaturen zu denfen. Bas das Rarbonflima vor allem auszeidnete, war feine gleidmäßige Milde, das Feblen einer Das Wachstum unterbrechenden Froftperiode (momit Der Mangel Der Jahrringe in Den Æarbonhölzern im (Einflange fteht), fomie ein ftändig boher Gebalt der $\mathfrak{A l t m o j p h a ̈ r e ~ a n ~ B a f f e r d a m p f ~ u n d ~} \mathfrak{F o b l e n d i o r y d , ~}$ Der einem üppigen Bachstum durdaus förderlid mar. Falid märe es aud, etwa die lichtiflimatifden Beŗältniffe ber beutigen Mequatorialgegenden, für melche eine befonvere Lidtfülle fowie fpeziell Das ftarfe Mebermiegen des direften gegenüber dem zerftreuten (Diffujen) Lidte bezeidnend ift, obne=
 gejegte Bendunftung aus ben gemaltigen, Die Erboberfläde Damals nod bededeniden Waffermafien (Meere, Seen, Moore) hatte eine ftändige, didte Bemölfung bur Frolge, Deren Brau nur felten oon Sonnenftrablen burd= broden murde. $3 u$ biejer Durdaus berechtigten $\mathfrak{A}$ nnabme nötigt uns übri= gens aud nod eine andere (Ermägung. Die Natur madht feine Sprünge! $\mathfrak{D e r} \mathfrak{U}$ ebertritt Der $\mathfrak{B f l a n z e}$ aus ibrer Urbeimat, der Salzfiut, mo fie aus fobließlich auf [duades, biffufes $\mathfrak{L i d} t$ abgeftimmt war, auf bas Feftland, Die $\mathfrak{l l}$ mfellung auf das neue Medium - $\mathfrak{L u f t}$ - und auf die damit geiteigerte Beleuøtung und Berbunftung, wurde offenbar, wenn nidt gerabezu uber= baupt erft ermöglidt, fo bod mejentlid erleidtert, wenn bie Bflanze am Lande fíd zunädit mur an biffufes Ridt böberer Stärfe anzupaffen und erft in einem viel fpäteren Zeitpunfte mit ftarker Direfter Beftrablung $3^{u}$ rechnen batte. Jft ja dod übrigens, wie Wiesner gezeigt bat, auch beute nod das diffufe ßidt für Die ßflanze von meitaus überragender Bebeutung gegenüber dem bireften $\mathfrak{L i d}$ te, weldes won ibr weit mehr abgewehrt als ausgenügt nirb. Satte im Buge des madtoollen Gejtaltungs= und Fort=
entwidflungsprozeffes der Pflanze feit Der Landnabme Das Indididuum
 jo gipfelte Der $\mathfrak{P f l a n z e n v e r e i n ~ w a b r i d e i n l i d ~ i m ~ R a r b o n ~ z u m ~ e r f t e n m a l e ~ i m ~}$ , Balde". Bon der Aüfte des zurüatweidendes Meeres, auf fumpfigem $\mathfrak{B o d e n}$ murzelnd, jdob fith biefer Steinfoblenmald langjam landein= märts vor. Ein ridtiger Balb, - als Formation gewertet, - und Doch wieber wie jebr verjdieben von unferen heutigen Bäldern! Щufgebaut aus frembartigen Glementen won feltfamer Budfsform ermangelte or wabr= idjeinlid Des Borbolzgürtels, Der wie eine grüne Mauer unferen beutigen $\mathfrak{W}$ ald umbegt, gänzlich, und der uns fo moblvertraute, vielglieørige, ftod'= merfartige $\mathfrak{A}$ ufbau Der Яronen und des Untermudies war zum mindeften mefentlid pereinfadt. Und dod wiederum mirlten fid) fdon in biefem $\mathfrak{e r f t e n}$, typifden $\mathfrak{M} i f d \mathfrak{m a l d e ~ D i e f e l b e n ~ u r a l t e n , ~ u n g e f a r i e b e n e n , ~ u n v e r = ~}$ brüd)liden (Bejege aus wie beute, formte bas $\mathfrak{L i d} \mathrm{t}$, biefes unerläßlide Lebenserfordernis jeder grünen Pflanze, Die Frone, ridtete Das Raub und Gezmeig, ließ Salingpflanzen zur Sölhe ftreben, breitete bie Blätter des Bobenwudjes in einer forizontalebene aus, Damit aud ibnen nod bas geidgmädte, diffuie Dberlidy 3 uftatten Émme. Der ganze Rarbonmalí mar eine mehr wentiger offene Formation, - wie folde ftets bei Der Befiede= Iung von Neuland Durd die Pflanze den gejdloffenen Formationen voran=
 faft ausfd)liēlich don Sporentiflanzen gebilbet. Schuppenbäume (Lepidodendron=2trten, pergl. Die $\mathfrak{2} \mathfrak{b}$ b. 1) unid Siegelbäume (Sigillaria=2trten), beibe bejoniders frembartig anmutens burd ihre wiederbolt gabelige (bid) otome) $\mathfrak{B e r} 3 \mathrm{meigung}, \mathfrak{B e r m a n d t e}$, bejw. ins Riefige gejteigerte Formen unierer beutigen Bärlappe, - Cordaiten (Borfabren unferer beutigen Radelbölzer, am nächften vermanot bem oftafiatifaen (Bingfobaum [Gingko biloba]), 3. T. aud) Calamiten (Borläufer unjerer heutigen Sdadftelyalme), bildeten mit bis $3^{u} 30$ Meter bohen Stämmen das Dberbolz, wölbten ein infolge der meift grasartigen, linealen, ben 3 weigen angebrüáten Blätter menig
 veridiedene, minder hodmuüdfige Farnbäume auf; an ihren Stämmen
 empor, vor allem Sblingfarne in erftaunlider $\mathfrak{A}$ trenfülle, Pecopteris=2drten (berwand mit den beutigen, tropifden Marattiaceen), Daneben $\mathfrak{A r t e n}$ Der Gattung Sphenopteris, Mariopteris u. a. Niedere Farne vom Typus unierer mitteleuropäifanen Waldfarne bilbeten aud ba und dort den $\mathfrak{B o d e n m u d s . ~ B o ~ d f f e n e s ~ B a f f e r ~ f i d ~ a u s b r e i t e t e , ~ l a g e n ~ f e i n e m ~ S p i e = ~}$ gel die breiten Sdymimmblätter des תeilblattes (Spenophyllum) auf.
 gebildetes $\Re$ Röbriøt $\mathfrak{a u f}$, deffen Elemente, babituell ant unferen Sumpfidad)= telhaim (Equisetum limosum) erinnernd, quirlig geftellte Blätter trugen, die entweder in einer cbbene flady ausgebreitet (Annularia) oder mehr meniger aufgeridtet (Asterophyllites) waren. Blumenteer, tierarm war bas Innere Diejes feltiamen Steintohlenmalides. Rein Bogelgezwitither Durdforang feine Syallen, fein Rofdeln von Sdlange oder Eibedyle, lein Säugetier brady Inadend Durds $\mathfrak{l n t e r b o l} 3$, fein bunter Falter miegte fiad in ber $\mathfrak{R u f t}$. Nur $\mathfrak{U r l i b e L I e n}$ bis 3 и 70 3entimeter Flügel=Spannmeite, $\mathfrak{U r b e u l d}$ reden, Sfor= pione, Taufenøfüßer, Spinnen, $\mathfrak{Z}$ rilobiten, Søneden, Mujdeln, $\mathfrak{T}$ intenfijde,
 am Lande und im waffer.
 Irias umb $\mathfrak{J u r a z e i t}$ find uns aus steiermare keinerlei Rejte fofiter Sflanzen erbalten, aus der Rreidezeit blobein als Phragmites (Sdilf= rohr) gedeuteter Rejt aus den Gofaufdidhten von ßiber. Utmo größer ift die Bahl vorweltlidyer Bflanzenformen, bie wir aus Dem fteirifonen $\mathfrak{I}$ er Łiär, fpeziell aus den miocänen Braunfoblembäßorn oon Sab̈negg bei Bies, Eibiswald, Boitsberg, Parjalug, £ebben, Fobnsdorf fennen. Die anfoulide Refonftruftion Des fteirifden Lertiär= (fpeziell des Braunfohlen=) waldes wird uns überdies umpmehr erleidtert, als wir einerfeits biezu in Der Gegenmart ein lebensvolles $\mathfrak{Z}$ nalogon in ioen Sumpfzypreffenmälidern ( $\subseteq \mathfrak{m a m p s}$ ) non floriba vor uns haben, andererjeits unjer beutiger, Jeimatlider Wald birelt auf ben Tertiärwald zurüdgeht.

## II. Der fteirifche Braunkohlenmald.

2uch im $\mathfrak{Z}$ ertiär mar bie geographifde Lage Der Steiermarf eine andere als heute. Der Alequator, Der, nady Der geiftoollen Sypothefe Wegeners. im (Encän noch (Europa Durdidnnitt, verlief im Dligocän Durd) 2legypten und riífte im Miocän nod meiter nach Süben. Die Folge mar für unjere fei= mat, im Midcän—, ein jubtropijdes flimamit marmen Eommern und miliden, regenreiden Wintern (beren Temperatur nidy unter $+12^{\circ} \mathbb{C}$ fant'), äbnlid etwa dem heutigen תlima Der §anarifden Infeln, Floribas und Südjapans. Das Jahresmittel Dürfte im Mriocän zmijchen $+18.5^{\circ}$ © bis $20.5^{\circ}$ © betragen baben, überragte alfo das beutige Jabresmittel unferer Mart, $+10^{\circ}$ © auf Den Meeresfiegel reduziert -, um ein ganz Beträdtliçes, unterlag aber freifid im weiteren Berlaufe bes $\mathfrak{I e r t i a ̈ r s}$ einem fortidureiten= den $\mathfrak{A}$ bfall und bewegte fidy im PIideän nur mehr zwifden $+11^{\circ}$ ( $\mathbb{C}$ bis $13^{\circ}$ ©. Weite $\mathfrak{T}$ eile unferer Seimat waren auch im $\mathfrak{T}$ ertiär nod mit $\mathfrak{W a f f e r}$ bebeat. Bis tief in Die heutige Weit= und Dberiteiermart binein brandeten die Wogen Des Miocänmeeres gegen die $\mathbb{U F e r}^{\text {, Sümpfe und Moore beglei= }}$ teten weite Streden des Murtales und feiner Seitentäler ${ }^{1}$ ). Dabinter jedod நob fid, langfam aber ftetig, der Wall der $\mathfrak{A l p e n}$ aus den Waffern. Die Süftenfümpfe maren bie eigentlidy feimat des $\mathfrak{B r a u n f o g l e n w a l d e s , ~}$ währent binter ifnen in weitem Bogen Der tertiäre $\mathfrak{L a u b w a l d}$ Die $\mathfrak{H}$ (pen im Süben und Diten umyäumte, aud in die $\mathfrak{M} I \mathrm{pentäler}$ (wenigitens in die nach Diten und Süiden fid öffnenden) eindrang. Der fauptbaum unferer Brauntohlenwälder war eine Sumpfanpreffe (Taxodium mexicanum in ter= tiärer Form), permandt entweder mit Dem beute in Carolina bebeimateten Taxodium distichum oder mit Taxodium mexicanum, Deren Rejte uns $\mathfrak{u}$. a. pradtroll in Dem Braunfoblenflöze von Lanfomib (aufredt ftebende Strünfe mit $\mathfrak{B u r z e l n}$, - ein Beweis für bie Gntitehung Des $\mathfrak{F l o ̈ z e s}$ an Drt und Stelle
 sempervirens (in tertiärer Form), in älterer Bezeidynung Sequoia Langsdorfii genannt, permandt mit ber beutigen, norbamerifanifden Sequoia

[^2]sempervirens，bis jegt nur aus dem Bangtale nadfgemiefen，übrigens auth aus Billingsdorf in Niederöfterreid）betannt．Fubart verfutyte neueftens madzumeijen，daß es leineswegs notwenioig ift，anzunebmen，dā unfere Brauntoble $\mathfrak{n u r}$ in Sümpien ober Monren abgelagert munde．（Fs ift auth Denfbar，Daß in Der Beffiteiermark Bodenjenfungen und damit Febungen Des Brumbmafferfpiegels gleidzeitig mit Der 2 tufmölbung Des Stubalm＝ maffins eintraten，Die das Bflanzenmaterial por Der Berfegung bewabrten． Damit würde aud fpeziell die reide Berbreitung ber Sequoia sempervirens in Der Damaligen Steiermart pollauf perftänolid．Reben diejen Nabelhöl＝ zern aber traten audh，Iandemmärts immer mehr an Bedeutung gewimnend， Laubbölzer in erftaunlicher $\mathfrak{Z r t e n f u ̈ l l e ~ a u f . ~ B e n n , ~ w i e ~} \mathfrak{R} \mathfrak{r a f a n}$ ausfübrt， Die Blätter aller in Steiermare beute einbeimilden Bäume und Sträucher （zirfa 37 2rten）gleidmäßig miteinander vermengt unb über eine ent＝ fpredende Fläde verteilt măren，fo fäme auf jebes achte bis neunte Blatt eine andere Battung；im $\mathfrak{M i o c a ̈ n m a l d e ~ g e h o ̈ r t ~ j a b n ~ j e d e s ~ j u e i t e ~ b i s ~}$ Dritte Blatt einer anderen（Battung an！Bei Barjdlug entbält oft cin Ge＝ fteinsbloć von 2 bis 3 §ubifmetern $\mathfrak{G u n d e r t e}$ von Blättern；bei Reoben mur＝ Den bisher über 400 veridjieibene \｛rten von Tertiärpflanzen（Bäume und Sträuber）aufgefunden，demnad mar der bamalige $\mathfrak{L e r t i a ̈ r m a l i o ~ e t m a ~ z e h n = ~}$ mal fo artenreid mie unfer Bald pon beute！In der langen Zeitipanne dom תarbon bis zum Iertiär batte eben Die Söberentwid́lung der Pflanze ge＝ waltige $\mathfrak{F o r t f a r i t t e}$ gemadyt．Die ehemals Dominierenden Sporenpflanzen wenden zu 3 werggejdledtern berabgebrügt und von bem mactivollen feere Der Brütenpflanzen abgelöt，Die fioh in meitgebendem Maße an Das direfte Sonnenlid）anzupaffen gelernt baben．Die Beftänbe werben bideter，ge＝ idloffener，artenreider．Nod immer aber unterbleibt，wenigftens in der erften Säffe Des $\mathfrak{Z e r t i a ̈ r s , ~ D e r ~ З u f a m m e n f a l u ß ~ g l e i d e r ~} \mathfrak{A r t e n}$ зu ausge＝

 auslefe ftattgefunden，die uns beute in Den fogenannten，，Begleit＝ $\mathfrak{p f l a n z e n " ~ D e r ~ v e r i d i e d e n e n ~ B a u m a r t e n ~ [ o ~ a n i c h a u l i d ~ e n t g e g e n t r i t t . ~ E r j t ~}$ viel fpäter，gegen Ende Des Tertiärs，im $\mathfrak{P l i o c a ̈ n , ~ m o ̈ g e n , ~ u n t e r ~ d e m ~}$ Einfluffe Der fortgefegten 凡imaverfdlechterung，bei veridiedenen $\mathfrak{Z r t e n}$ fidg verichiedene $\mathfrak{Z n f p r u ̈ c h e ~ a n ~ B o b e n , ~ R i d h t , ~ B a ̈ r m e ~ i m m e r ~ f d a ̈ r f e r ~ h e r a u s = ~}$ gebildet baben，die dazu führten，Daß bann Bäume，etwa mie ßappel，Erle， Beibe vorzüglich die feudte Niederung，Bude，Eide， $\mathfrak{M}$ born mittlere Söben， die Nabelbölzer Das Bebirge befiebelten．Im Begenfage zum 凡arbonmalde war Dem Miocänmalde ficjerlid eine ungleid reidere Gliederung in verti＝ faler Ridtung，ein typifder $\mathscr{A l}^{\boldsymbol{q}} \boldsymbol{f}$ bau in Stodmerten，jowie ein Borbolzgürtel eigen．Seine Sillouette war von unregelmäßigem 1 mriß，mellenförmig，viel＝ gezact，balld bod binaufreidend，bald tief herabfinfent und bierin ganz an Die Sdattenlinie Des Tropenmaldes erinnernd．Seute tritt uns innerbalb Der gemäßigten Bone als artenreidfiter Mifdwall viefleidt jener an ber Rüte Des Sthmarzen Meeres entgegen．Shn übertraf aber noめ bei meitem Der fteirifde Midcänmalid．Beld jeltfames，unentmirrbares（semifd non frembartigen und befannten Formen，Bäumen，Sträuchern，Sølingpilanzen， Stauden und Gräfern tritt uns in ibm entgegen！Neben mobloertrauten Formen，，gemäßigten＂Elementen，bie in ihren Berwandten nody beute bei uns fortleben und einen wefentliden Beftandeil der $\mathfrak{B a I t i} \ddagger \boldsymbol{d} \mathfrak{n} \mathfrak{F l o r a}$ ， bezw．Der laubwerfenden（Behölze billoen，mie Birfen＝⿹勹巳rten（，Retula prisca＂）， $\mathfrak{B u}$ ）en（，Fagus Feroniae＂），Grlen（，Alnus Kefersteini＂），Beiden（Salix），

Pappeln (Populus), $\mathfrak{U l m e n}$ (Ulmus), Föbren (Pinus) begegnen wir anderen, Die beute für Das Mediterran(=Mittelmeer)(Gebiet bezeidnend find,
 Edelfaftanie (Castanea sativa), Gopfenbuche (Ostrya), Stechpalme (Ilex), Myrte (Myrthus), Delbaum (Olea), ja felbit foldjen, beren nädfite Bermanote beute nur in anderen ErDteifen und fernen Zonen anzutreffen find, 2arten, bie ein fubtropifdes odertropifdes Rlima verlangen, mie ber tertiäre "Glyptostrobus europaeus" (verwandt Der beutigen, in Ditafien beimijden Wafferfiđte), Das HImengemäds „Planera" (heute in Nordamerifa), Der $\mathfrak{2 l m b e r b a u m ~ ( , L i q u i d a m b a r ~ e u r o p a e u m " , ~ p e r w a n d t ~ D e m ~ n o r d a m e r i t a n i = ~}$
 $\mathfrak{B e r m a n d t e}$ beute in Nordamerifa), Der $\mathfrak{I u} u$ penbaum (Liriodendron tulipifera, beute in Mordamerita), die Platane (Platanus aceroides, äbnlid) der nord= amerifanifden P. occidentalis), die Magnolie (Magnolia, heute in Mordamerita, Ditafien, tropijdes 2 (jien), die Cassia (vermandt dem tropijaen Fernambut= $\mathfrak{b o l}_{3}$, C. fistulosa), Der Seifenbaum (Sapindus, jegt tropildes 2 2 merifa), Ficus tenuinervis, Dem §autjaufbaum - F. elastica - Dftindiens nabe= ftehend), Bimmtbaum (Cinnamomum, jegt in Ditindien, Japan), (Summibaum (Eucalyptus, heute in $\mathfrak{A} u f t r a l i e n)$, , Sabal maior" (eine Fäderpalme, heute in $\mathfrak{B e j t}=$ indien), "Seaforthia Mellingeri" (eine Fiederpalme), "Ceratozamia Hoffmanni" (eine (Sycabee, beute in Mexifo).
$\mathfrak{B e j o n i d e r s}$ bemerfenswert ift Die meitgebende Uebereinftimmung des Miocänmaldes mit idem Florendarafter Des beutigen Norbamerifa, melde u. a. auber Durch viele ber im Borjtebenben angefübrten 24 rten now Durd Celtis (3ürgel, perman̊t Dem nordamerifanifden U. occidentalis), Myrica lignitum (Gagel, ber nordamerifanifden M. cerifera nabeftehend), Acer trilobatum (vermand mit Dem amerifanifchen A. rubrum), fomie Robinia hesperidum, eine Den norbamerifanijden $\mathfrak{R o b i n i e n}$ vermanote $\mathfrak{A r t}$, pon Der wir Den prächtigen $\mathfrak{A l b b r u a ́ d e i n e r ~} \mathfrak{S u}$ ülje im Bilde ( $\mathfrak{A} \mathfrak{b} \mathfrak{b}$. 2) bringen, erbärtet mird. Speziell Die Flora Der beutigen Südfataten ber Union entipridy in bejonders bobem (Srabe Dem ©haratter ber Miocänflora. Afud $\mathfrak{L i}$ anen gab es im fteirijden Iertiärwalde, $\mathfrak{A r t e n}$ Der Gattung Smilax (verwandt mit Der Saffaparille, Smilax officinalis, auf Jamaita), jomie Banisteria (aus der tropifden Framilie ber Malpighiaceen). Nidyt felten mögen Blig= faläge diefen Wald in Brand gefteatt haben, Der bie Bäume bis zu ben $\mathfrak{W u r}=$ zeln einäfderte; ein Beweis dafür find bie $\mathfrak{L a g e n}$ von Folzfohle, bie man in den Sangenojdidten ber Boitsberger Mohle findet. Wenm wir bie mittlere $\mathfrak{J a b r e s t e m p e r a t u r ~ D e s ~ j t e i r i j a e n ~ M i o c a ̈ n ~ m i t ~}+18$ bis $20^{\circ}$ © annabmen, jo bezieht fidy Dies zunädyt nur auf die füftennaben Gebiete, z. B. Die Begenden
 mals - im Tertiär - im wejentliden bedingt burc) die im Miocän fräftig einiegenide (Gebirgsbildung (febung ber \{lpen) Яlimazonen ausge= bilbet batten und die Miocännegetation in Söbenftufen gegliedert mar ${ }^{1}$ ). Man fann fith ganz mobl worjtellen, dajan den Яüften die Begetation ein iub= tropifdes bistropijdes Gepräge hatte, landeinmärts zu Dann von einer $\mathfrak{Z r t} \mathfrak{M c}$ diterranflora abgeloft murde, auf melde wieder in böberen $\mathfrak{L a g e n ~ d e r ~ t e m p e r i e r t e , ~ l a u b w e r f e n d e ~ B a l d ~ f o l g t e , ~ d e m ~}$

[^3]fich Dann Das Gebiet Der fubalpinen Flora fomie bie Flora ber foct＝ gebirgsfufe anjaloß．Da die Saneegrenze Damals viel böher als beute lag，reid）te aud Der Bfianzenmuds biel weiter binauf．Der für beutige Ber＝ bältniffe fo charatteriftifare Nadelizolzgürtel zwifden Der Dritten und vierten
 mindejten ift er nirgenos nachgerviefen ober bejtanio，menn vorbanden，aus anderen $\mathfrak{A r t e n}$ ． $\mathfrak{Z}$ 人め Der $\mathfrak{K r u m m b o l z g u ̈ r t e l ~ u n d ~ b a s ~ ( B r u ̈ n e r l e n g e b u ̈ f d ~ ( h e u t e ~}$ jo bezeidnend für $\mathfrak{R a l f}$, bezw．Urgefteint war nidht vorbanden．Die $\mathfrak{L e g f o ̈ h r e ~}$ ift erjt aus der zmeiten Interglazialzeit in ben $\mathfrak{A l}$（pen（bei fötting）nachge＝ wiefen und $\mathfrak{F i d}$ te， $\mathfrak{L a ̈ r d e}$ ，Grünerle，Birbe manberten erjt Gnide des Iertiärs oon Nordoften her ein．Dagegen mies bie Bufammenfegung der Sodjeebirgs＝ flora（fpeziell in der alpinen Matte）fdon große 2tehnlidyteit mit ber beutigen auf．Sie enthält geradezu Den Grumbitod der beutigen $2 \mathfrak{U l p e n f i o r a , ~ d a ~ n a c h ~}=$ gemiefenermaßen 80 Prozent aller beutigen 2xipenpflanzen auf tertiären
 （2lpenglödfatyen），Valeriana（o．B．V．celtica，edhter Speit），Gentiana（ $\mathfrak{z}$ ． $\mathfrak{B}$ ． G．Clusii，großblütiger（Enjian），Primula（ $\mathfrak{B}$ ． $\mathfrak{B}$ ．P．auricula，edjte $\mathfrak{2}$（urifel）， Saxifraga（ $\mathfrak{3} . \mathfrak{B}$ ．S．Aizoon，immergrüner Steinbrech），Rhododendron（ $\mathfrak{3} . \mathfrak{B}$ ． Rh．hirsutum，bebaarte 2 （penrofe und Rh．ferrugineum，rcitrote $\mathfrak{A}(\mathrm{penrofe})$ ； aud）Saxifraga paradoxa（Slimmerjteinbred）und Moehringia diversifolia （veridjiedenblättrige Nabelmiere）finl tertiären $\mathfrak{H r i p r u n g s . ~ D i e ~ t e r t i a ̈ r e ~ S o d ) = ~}$ gebirgsflora felbft bildete fid aus ber Flora ber niebrigeren föhenftufen allmäblid beraus．In ben böberen Lagen mag fid auch vielleidht 孔uerft bei Den urjprünglid von immergrünen Formen abjtammenden Bäumen，wie Bude und ©idhe，Der Laubfall als $\mathfrak{A n p a f f u} \mathrm{n}$ an die geänderten flimatifden Berbältniffe eingeftellt und der Bufammenfdj）zu reinen Beftänden voll＝ zogen baben．Gegen Gnde Des $\mathfrak{T e r t i a ̈ r s}$－im ßii ocän—trat，als Borbote あer Eispeit，bie bereits ibre Scjatten porausmirft，eine allgemeine Rlima＝ veridjledterung ein．Das Jahresmittel fant auf +11 bis $13^{\circ}$ ©．（Eine durd）$=$ greifenie $\mathfrak{A}$ enderung des Begetationscharafters war bie Folge．Die an ein tropifdes oder fubtropifdes 凡lima gemöhnten $\mathfrak{A}$ rten ftarben aus，andere， märmefiebende $\mathfrak{Y r t e n}$ ，wie Rotbude und Eidue，wurden nad Süben oder Südoft abgedrängt und nur weniger empfinbliche，bezw．mit größerer $\mathfrak{2} \mathfrak{n}=$ paffungsbreite begabte fonnten fid）einigermajen am ßlage behaupten．Da＝ mals mag auch in tieferen Ragen bei Bude und（Fide überall Der Laubfall fid eingeftellt haben und bie $\mathfrak{Z e n d e n z}$ zur $\mathfrak{B i l d u n g}$ artenreiner $\mathfrak{B e j t a ̈ n d e}$ ganz allgemein zum Durdbbrude getommen fein．Damals aud wirtte fidh mohl in biefen Beftänden Das mehr meniger fonftant gemordene Schatten＝ lidt Der Яronen in jener 2fusleje Des Bobenmudjes aus，die im $\mathfrak{A}$ futreten beftimmter Begleitpflanzen oum 2lusbrude fam，gemann aud Das vordem mehr gleidgültige Subftrat，die demild $=$ phyfifalifde Struftur Des Bodens， immer mebr an Bedeutung，indem wärmeliebende（thermopyile） Bflanzen oor allem auf leibt ermärmbaren Befteinen，wie Falf，Dolomit， Serpentin auf ibrem Rüảzuge vor bem eife falt madyten und fid dort be＝ haupten fonnten．Die obere Grenze Des Balogürtels wie der Region der immergrünen $\mathfrak{H o l}_{3}$ gemädfe munde tief herabgedrüft，ein allgemeiner Son＝ furrenzfampf um Bärme，Lidt，Boden fegt in immer gefteigerter Sdyärfe ein．In Der ßliocänflora von Bindija＝ßöllau，Rirdbbad，（Bleidhenberg trifft man thermophile $\mathfrak{A r t e n}$ ，wie Laurus，Liquidambar，Glyptostrobus， $\mathfrak{B a I n t e n}$ u．a．nur nod pereinzelt an gegenüber ben bereits Damals dominierenden $\mathfrak{U r t e n}$ von beute．In ben pliocänen $\mathfrak{I} u f f e n$ don $\mathfrak{F e l d b a c h}$ ift ein als Pseudo－
tsuga stiriaca bezeidnetes Nabelbolz erbalten，deffen Bermandte beute in Rorbamerifa leben．Sein Borfommen fpridyt für ein feudtes pliocänes Slima，mit dejfen zunebmender Berjdledterung Der Baum in unferen Be＝ genden ausftarb．

## III．Die Deränderungen der Pffanzendecke in der $\mathfrak{F i s z e i t}$ und während der xero＝ thermen Periode．

Der auf das Priocän folgende，als Fiszeit doer Difuvium bezeid）＝ nete ältere $\mathfrak{A l b j} \mathrm{A}_{\mathrm{d}} \mathrm{nitt}$ Des $\mathrm{Quartärs}$ bedeutete aud für uniere Gegerven die größte Pflanzenwanderung uni ßflanzenvermifdung aller 3eiten．Die oiluviale Bereifung erftredte fith auf einen beträdtlidyen（etwa Den vierten） Teil unferes Randes，mobei befonders Der Norbweften（Mur＝，Enns＝und Iraungau）am ftärffen betroffen war．Das Jabresmittel fanf tief（um 3 bis $5^{\circ}$（C gegen beute）herab，die Saneegrenze erniedrigte fid um 1200 Meter gegen bie jegige．（Gewaltige（Gletjder id）oben fid）won Den Sauptbereifungs＝ zentren herab zu Ial，fo Der Mur＝，Der Enns＝und Baltengletider．Muf der beigegebenen Rarte $\mathfrak{N r}$ ． 2 ift Das Ende Des Mur＝，Palten＝und Ennsgletiders in derfelben Beife eingezeidnet wie auf ゆer Farte der eiszeitlichen Ber＝ gletiderung in $\mathfrak{J a y}$ ets Bflanzengeographie Der Steiermart．Nach den
 nur bis Befäule＝Eingang，einen langen Eislappen bis zum Buchauer＝Sattel entfendend．Daneben gab es nod，zabIreide（Gebiete mit Lotalvergletiderung， wie am Böfenftein，Reidenftein，Jochidnaab，währenid weiter öftlid，fowie im Gebiete Der ©iein＝，Stub＝und Goralpe Die Bereifung mur auf Den 尺ämmen unid aud bort nur eine untergeorinete Rolle fpielte．Unid nun jegte eine grandiofe Banberung ein．Die tertiären $\mathfrak{A}$ Ipenpflanzen murben nom Eife bis weit binaus ins Borland und in Die Niederung getrieben，wo fie an ihnen einigermajen zufagenden Stellen，wie in engen，feudttüblen Sdluchten und凡lammen，an Seeufern，noribjeitigen Berghängen，auf fodmooren fejten
 lebende 3eugen der Ciszeit（Glazialrelifte）dort erbalten，der Groß＝ teil freilid wanderte wieber in Den wärmeren Jnterglazialzeiten zurǘ in jeine alten Bohnfige．Innerbalb Der 2 Ipen，bezm．im verciften Bebiete felbjt vermodten wobl nur menige bodnivale $\mathfrak{A r t e n}$ auf eisfreien fämmen und תuppen，wie $\mathfrak{H a y e f}$ annimmt，die Eiszeit zu überbauern．Beit binaus bis ins mittel＝und nondoftteirifde Bergland fabb fich Der Nabelmalín vor， und Budfen＝und（fidjenwäliber mögen bamals wohl erft in der Gegend von $\mathfrak{G r a}_{3}$ anjutreffen gemefen fein．Wie am 2usgange bes $\mathfrak{Z e r t i a ̈ r s}$ von Nord＝ often ber die Elemente ber jibirifden Balbflora，io rüaten jegt，nom Inland＝ eife getrieben，von Rorden ber arftifae Bflanzen fübmärts vor und in bem eisfreien $\mathfrak{R a u m e}$ zwifden Inland＝und $\mathfrak{A l p e n e i s}$ fand eine ausgiebige Bermifduang bes alpinen und arttifden Florenelementes ftatt．Mit Dem Rüdzuge des Efifes in den Jnterglazialzeiten famen bann nidt menige biefer arttifden $\mathfrak{A r t e n}$ aud in unfer（Sebiet，fo Die Silbermurz（Dryas
octopetala), Dttermurz (Polygonum viviparum), niederliegende Bemienbeide (Loiseleuria procumbens) und 3 wergbirfe (Betula nana, fiehe $\mathfrak{A} \mathfrak{b}$ b. 3). Bon maßgebender BeDeutung für bie Grbaltung Der Damaligen Pflanzenwelt maren natürlid bie Dauernb eisfrei gebliebenen Gebiete unferes $\mathfrak{L a n D e s}$, die ein fehr beträdutlidfes $\mathfrak{A r e a l}$ umfaßten: Das Murtal von Jubenburg an, mo Der Murgletider enbete, Das Liefingtal, das ganje Mürztal; auker diefen Teilen Dberfteiermarfs mar nod ganz Mittelfteiermart und Süibfteiermarf (mit $\mathfrak{A}$ usnabme des äußerften Sübwejtens) eisfrei. $\mathfrak{J m}$ Dberlanbe gewann bamals Die Gegenib don Fraubath über St. Midael und Leoben nath Brud $\mathfrak{b e j o n b e r e} \mathfrak{B e b e u t u n g}$. Dort, im engen Ditwinfel des Murgaues mupte fid Die Maffe der aibwanderer in bejonders hobem Mape ftauen, wort fonnten einerjeits felbjt tertiäre $\mathfrak{A r t e n}$, wie veridyiedenblättrige Nabelmiere (Moehringia diversifolia), vieLIeidt aud ßittonis Sausmur ${ }_{3}$ (Sempervivum Pittonii) fid balten, andererjeits $\mathfrak{A l p e n p f l a n z e n ~ i t h e n ~ z u f a g e n d e , ~ t i e f ~ g e l e g e n e ~}$ Standorte bejieben. Bas die Begetation in Den vier EFiszeiten ( $\mathfrak{B}$ ü $\mathfrak{n} \mathbf{3}=$,
 Minimaider Sommenftrablung entiprachen, - Der Mordpol batte nad $\mathfrak{B e}$ e e= $\mathfrak{n e r s}$ fypotbefe in der Wuirmeiszeit fdon ungefäbr feine beutige $\mathfrak{Z a g e}$ ) an $\mathfrak{Z r e a l}$ eimbüfte, Das gemann fie in Den Dazmifden liegenden Intergia= zialzeiten (mit erböhter Strablung) wenigftens zum Teile mieber. Wäbrend diefer 3eiten mar Das Jabresmittel immerbin nod böber als beute,
 $\mathfrak{R i}=$ BBürm=Interglazial um 600 Meter böher als beute. Damals fonnte aud Das Nabelbolz wieder in Die Bebirgstäler einoringen, ja felbit thermophile $\mathfrak{Z r t e n}$ ftieß̉en weit in Denjelben vor. Frofifile Refte Der Interglazialzeit find lins allerbings aus Steiermare nur in Der Ramfauer Brauntoble erbalten, und zwar foldge don Sajilf (Phragmites), gemeiner $\mathfrak{A i e f e r}, \mathfrak{B i r l e}$ und $\mathfrak{L a n n e}$. Die auberbalb Der eiszeitliden Bergletiderung liegenben, beutigen Stand=
 Stübing (fiehe $\mathfrak{A b b}$. 4), Des Sundszabnes bei Bruaf, fowie veridiedener anderer thermophiler $\mathfrak{Z}$ rten bei Яirdborf und $\mathfrak{B}$ eggau fönnen nach $\mathfrak{F}$ ay ef ganz mohl jdion in interglazialer Beit befiebelt morden fein, jene der Weiz= flamm mit dem wobIriectenden Pfeifemitraud) (Philadelphus coronarius) unid Der Sopfenbude (Ostrya carpinifolia) fogar tertiären $\mathfrak{A l t t e r s}$ fein. Die Einzugsitraben ber interglazialen Einmanderer fallen im allgemeinen mit Den Rüd̉zugsmegen Der ฐertiär=, bezw. Pliocänflora, nur in umgefebrter Ridtung, $\mathfrak{z u f a m m e n . ~ D i e f e l b e n ~ w a r m e n , ~ t r o d e n e n ~ B o ̈ d e n , ~ w i e ~ \Re a l f , ~ D o l o m i t , ~}$ Serpentim, find es mieber, bie im Bereine mit Süblage unid geringer See= böhe, eine, wenn auch zunäcbft nur fprungweife $\mathscr{A}$ (usbreitung bauptfädflid) aus Süboft gegen Noromeft ermöglichen. Nach $\mathfrak{P e} \mathfrak{y} \mathfrak{r}$ hat jid möglidherweife übrigens aud bas $\mathfrak{B a ̈ r m e l e i t u n g s p e r m o ̈ g e n ~ a n d e r e r ~ ( G e f t e i n e , ~ w i e ~ G n e i s , ~}$ Saiefer $u[\mathfrak{w}$. in Den Jnterglazialzeiten erböbt und fie damit fiur thermophile $\mathfrak{A}$ rten befiedelbar gemadt. Diefes Bärmeleitungsvermögen ging aber bei Der barauffolgenden, flimatifaen Berjdledterung mieber perloren, die wärmeliebenoen 2 arten ftarben bier aus und erbielten fich mur auf ben oben genannten Gefteinen, momit Die lüdenbafte Berbreitung vieler thermophiler $\mathfrak{U r t e n}$, 3. B. im Murgaue eine befriedigeniee Erflärung findet. Die Würm= Eiszeit bezeidnet Die legte, grofe Etappe der Bereifung. Die barauf folgende
 Gleticher, — Stadialbeiten, die das BübI=, (Sfdnig= und Daun= ftabium umfaffen -, bie mit bem Rüagange bes Cifes in den dajmifden=

 ftadialzeit mar Das $\mathfrak{F l i m a}$ wärmer und trodener als heute; warme, trodene Sommer, reidflide Niederidläge im Serbjt oder Frübling maren ibm eigen, obne dás man babei, mie fayel betont, an ein eigentlides Steppenflima denfen müßte.

In diejer, rerothermen" Beridide drangen abermals thermophile $\mathfrak{U}$ aten in die $\mathfrak{A l p e n t a ̈ l e r ~ e i n , ~ d i e ~ i m ~ D a r a u f f o l g e n d e n ~ D a u n t a b i u m ~ v i e l l e i d t ~}$ wieber zurüágedrängt, aber dod nidt nom (Eife begraben murDen und an geeigneten Stellen fid alsinterfadiale ober cerotherme Relifte erbielten. Solde find 3. B. Marantas $\mathfrak{B e l}$ zfarn (Notholaena Marantae) und Ohrlöffel=Leimfraut (Silene Otites) auf Dem Serpentin don fraubath, Das Federgras (Stipa pennata) bei Pur, zottiger Spigfiel (Oxytropis pilosa) bie Ginöd, Spigaborn, Rainmeide unid jtrauchige תrommidfe (Coronilla Emerus) bei 2 fuffee, gemeiner Sadebaum (Iuniperus Sabina) bei ßürgg u. a. In
 ひ̈äbigíeit, ßäffe über 800 Meter zu forcieren, deren $\mathfrak{H}$ eberjdreitung ibnent Dann fpäter, infolge Nadbirfung Des fälteren Daunftadiums, nidht mehr gelang. In der rerothermen Beriode begann aud Der $3 u$ uug des thermo= philen, pontifaen Florenelementes von Often her, eine Wanderung, die nod beute nicht abgejchlofien ift. Wiederum bezeidnen marme Böden, 凡alf=, Dolomit= und Serpentinflippen, in der Dffteiermart aud Iracy $\mathfrak{t}$ und Bajalt, Die Gtappen Diejes Borjtopes, Der fid nod bis in Den oberiten Murgau ver= folgen läßt. ( $B g$ g. biezu $\mathfrak{R}$ arte 2.) So bilbete fid allmäblidy der beutige Zuftand ber Begetation heraus, Der aber ebenfalls fein unverrüutbarer ift. Reue formen entithen, alte erlölden, der Befigitand der einzelnen For= mationen ift fteten Schmantungen untermorfen. Unjere beutige Baldflora läß̆ fidh nad $\mathfrak{f}$ ay ef einerjeits auf bie $\mathfrak{R e j t e}$ der midcän=pliocänen $\mathbb{Q a u b}=$ waldfiora (bie therjeits aus der an fubtropijaen und tropifanen Elementen nod reideren (Eocänflora herborging), andererfeits auf bie am Ende des Tertiärs eingemanderte Fifftenwaldflora zurüdfühtren. Der Budenmalio, mit Dem wir im nadyolgenden den Reigen Der Begetationsbilder don heute eröffinen mollen, ift fonad älteren $12 r i p r u n g s$ als der Fidhtenmald.

## IV. Der Buchenwald.

Unter den Bälibern unjerer Seimat fteft mohl an Sdünheit uní $\mathfrak{U r t e n =}$ reichtum feines Unterwubles Der Buchenwald obenan. Seine fraftoollen, ebenmäßig geføäfteten, fäulengleiden Stämme entragen Dem mit reidjer Laubjtreu bededten Boiden und ver|dränfen fidf mit ibren Bweigen zu einem funftoollen, gotifden Spibbogengemölbe, deffen Raubwert wie faum ein anderes bas Sommenlidt fdier völlig austrintt. Und Dod, wie ein faft füd= lidj=beiteres Flimmern geht es Durd die grün Durd)g(iuhten fallen diefes Naturdomes im Gegenjage zu Dem finwarzgrünen, nordifden Ernft Des Fidftenwaldes! Wunderooll, - der verërperte Qenz felbit -, jeigt fich uns der Buchenmald im Mai, wenn das junge (Brün feines $\mathfrak{L a u b e s}$ mie ein buf= tiger Sdfleier fid um das Bezmeig legt umb dem Boden holide, farbenfrobe

תinder $\mathfrak{F l}$ loras entfteigen, unvergleidlid präctitig aber aud) in Dem fatten $\mathfrak{F a r b e n f d m e l z e , ~ D e n ~ b e r ~ S e r b j t ~ u ̈ b e r ~ i h n ~ b r e i t e t . ~ B i e ~ e i n ~ F a l t e n w u r f ~ o o n ~}$ glübendem Goldbrofat rolit es don ben mit Budeen beftandenen Sängen $\mathfrak{h e r a b}$, und im Borholze idafft bann der berbitliche Frudtidmuat eine Far= benfymphonie, bie jener der Blüten im $\mathfrak{L e n j e}$ faum nadjteht: Da Ieudhtet Das fatte Blau Der Schlebe (Prunus spinosa) neben Dem dunflen Kot Der
 ejde (Sorbus Aucuparia), das glänzende Schwarz Der Jollunderbeere (Sambucus nigra) und Die vielleidt formpolfendetite, farbenprädtigite aller einbeimifden Früdte, jene des gemeinen Spindelbaumes (Evonymus europaea), - rofarote barettförmige תapjeln, aus Denen fpäter Die mennig= roten Samen bervorquellen! - Die reidjften und fänften unferer Budjen= wälder trägt Das Mittel= umb Unterland. Jhr grünes Blättermeer begleitet [djon die Murenge zmijchen $\mathfrak{B r u a t}$ und $\mathfrak{G r a z}$, brandet im Nordmejten und Bejten von Graz, auf Den Göhen Der Ranzel, Des Plabutid unid Bublogels unmittelbar bis an die Stadt beran, fdmüatt in reichjter Entfaltung Die jüd= fteirifden ßalfberge. Biel jeltener ift Die Bute im Dberlande, was jowohl auf flimatifde Urjachen, wie auf ©as Berbalten des Baumes gegenüber Dem $\mathfrak{B o d e n}$ zurü̈ffuführen ift. Die Rotbuche (Fagus silvatica) ift, im Begenfage etwa zur bödyit genügjamen Riefer (Pinus silvestris) febr amipruchsvoll und findet ibr beftes $\mathfrak{F o r t f o m m e n}$ auf תalf und dolomitildem Geftein, menn fie aud) im Lande auf anderer Unterlage feineswegs gänzlid feblt. So gedeibt fie aud auf Magnefit (Beifjder Magnefitberg), Bafalttuff (Riegersburg), Tradyt (Bleidenbergei Яogel), Serpentin (Яirdborf bei ßernegg), Sem= riader Sdjefer (Rainerfogel, ßlatte), Glimmerfdiefer (Zeigitichllamm), Gneis unid (Granit (öitlither $\mathfrak{Z e i l}$ des Bachergebirges). Dagegen meidet fie bas Moor und bie 2 lu (wegen ftagnierender Mäffe), trodenen feide= und Sambboden fowie ausgefprodene Froftlagen. Sie ift ferner vor allem ein $\mathfrak{B a u m}$ Des ozeanifden $\mathfrak{K l i m a s}$, feblt daber aum aus Diejem (Srunde im allgemeinen im Juge der oberfteirifden Zentralalpen, - ipeziell im fontinen= talften Teile Dberjteiers, - im Murgaue - bezm. ift Dort auf Raltinieln, $\mathfrak{b e j o n d e r s}$ in fübjeitiger $\mathfrak{L a g e}$, befdräņt. In den oberiteirifden Ralfalpen ift fie 3 war fehr verbreitet, bilidet aber felten reine $\mathfrak{B e f t a ̈ n} \mathbf{D e}$, fondern mifcht fidh mit $\mathfrak{T}$ anme und $\mathfrak{L a ̈ r d e}$ bem Fidtenmalde bei, Der bis ins $\mathfrak{I}$ al herabreidht. Jhre obere Grenze ift fehr verichieden bod gelegen, auffallend tief $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{B}$. in den Rottenmanner Tauern bei $\mathfrak{T r i e b e n}$ (bei 1250 Meter), mogegen fie in den Enns= taler $\mathfrak{A l p e n} 1480$ Meter, am Hodichwab 1363 Meter (als Straud) 1450 Meter), in Den fübjteirifden Sanntaler 2lpen aber fogar 1628 Meter (als Strauc) 1700 Meter) erreidt. Jn Der Straubform, - als früppelbude - an der Baumgrenze, mird fie meift foton on Der Legföhre (Pinus montana) beglei= tet. Der als,",Budjenmalid" bezeidnete Pflanzenverein ermeift fidh als fehr artenreid und moblgegliedert, - in horizontaler wie in vertifaler Ridtung. Sdjarf hebt fid nom eigentliden Beftande ber Bürtel Des $\mathfrak{B o r b o l z e s ~ a b , ~}$ Deffen $\mathfrak{2 l u f b a u}$ lidibedürftige $\mathfrak{2}$ rten, wie gelber Sartriegel (Cornus mas), roter $\mathfrak{H}$ artriegel (Cornus sanguinea), fajelnū (Corylus Avellana), $\mathfrak{R a i n =}$ meide (Ligustrum vulgare), Sablweide (Salix Caprea), Birle (Betula verrucosa), Sitterpappel (Populus tremula) $\mathfrak{u}$. a. beitreiten. Ungemein malerifd mirlt bier aud, befonders zur 3eit ihres Frudt[dmudes, bie ftatt= lidjfe unferer Lianen, bie gemeine Balbrebe (Clematis Vitalba) mit ibren oft armbiden, einem Seile an Feftigéeit nidts nadugebenden $\mathfrak{I}$ auen. $\mathfrak{I m}$ Boryolze fiedeln aud das Reitgras (Calamagrostis silvatica) und Der Bind=
halm (Agrostis vulgaris) und bon bier aus geht auth bie Bejamung der wolbjdläge vor fid. - Das Dberbolz wird gebilibet von Rotbude, Sain= budhe (Carpinus Betulus, dieje aber mur bis etma 700 Meter Meeresyöbe beigejellt), Ianne (Abies alba), Bergaborn (Acer Pseudoplatanus), feltener, - wie bei 2 uffee - auch Spigaborn (Acer platanoides), Fibdte (Picea excelsa), Bogelfirfche (Prunus avium), gemeiner Mehlbeerbaum (Sorbus aria, mit darafteriftifdem, unterfeits didt=weipfilzigem $\mathfrak{L a u b e}$ ).
$\mathfrak{I m}$ Unterbolze treten wieder viele der im Borbolzgürtel angefübr= ten $\mathfrak{Z}$ rten auf, fomeit es die malDemmärts rajd abnehmende $\mathfrak{L i d f t f t a ̈ r f e}$ geftattet. Für Den meift reidlid entwidelten Niederwuddsfind vor allem Pflanzen mit fommergrünen Blättern, in erfter Linie $\mathfrak{F r u ̈ h j a b r s b l u ̈ h e r ~}$ bezeidynend als 2 Usidrud Der 2 Inpaffung an bie bellere Frübjabrsperiode des $\mathfrak{B u d}$ enmaldes. Beträgt dow die Stärte des Saftenliates im unbelaubten Budhenmalie nod $1 / 3$ bis $1 / 8$ des (Gefamtlidtes, mogegen fie mit einjegender Belaubung rafd abfinft, Mitte Mai nur noch $1 / 17$, (Ende Mai $1 / 20$, anfangs Juni ${ }^{1 / 80}$ beträgt und Ende Juni den tieffiten Wert mit $1 /$ zo bis $1 / \pi s$ erreidht, Der Dann den Sommer über fonftant bleibt. Fein anderes Laubbolz jajattet jo tief! Mirgends mohl im Niederwudje fehlen 2 (rten mie: gemeiner Seidet= baft (Daphne Mezereum), ausdauerndes Bingelfnaut (Mercurialis perennis), $\mathfrak{G a f e l m u r z}$ (Asarum europaeum), fleines Sinngrün (Vinca minor, gleid) Der $\mathfrak{S a j e l m u r z ~} \mathfrak{0 f t}$ burd einen eigentümliden Blauglanz der Blätter ausgezeid)= net), $\mathfrak{L e b e r b l u ̈ m d e n ~ ( A n e m o n e ~ h e p a t i c a ) , ~ \mathfrak { F r u ̈ b l i n g s p l a t t e r b l e ~ ( L a t n y r u s ~ }}$ vernus) und gebräuçfides $\mathfrak{L u n g e n f r a u t ~ ( P u l m o n a r i a ~ o f f i c i n a l i s , ~ - ~ b e i d e ~}$ Durd Den $\mathfrak{F a r b e n w e d i f l ~ i h r e r ~ B l u ̈ t e n ~ b e m e r l e n s w e r t ) , ~ e d t e r ~ W a l i o m e i f t e r ~}$ (Asperula odorata!, Meaiglödfaen (Convaliaria maialis), gemeines Erdbrot (Cyclamen europaeum), vierblättrige (Einbeere (Paris quadrifolia), gemeiner Sauerflee (Oxalis Acetosella), blauer Wachtelweizen (Melampyrum nemo rosum), europäifde feeilfnecte (Sanicula europaea), gemeiner Sajenlattid (Prenanthes purpurea), Efeu (Hedera helix, meift am Boden fried)enb, mit gelappten, febr vielgeftaltigen Blättern, oft auch an den Stämmen ouf= fletterno, aber mobl faum bort zur Blüte gelangend), - bie feltjame, bleide Glattloje Neftwurz (Neottia nidus avis, ein Saprophyt, Der nod (Shlorophylu, veribedt von einem braunen Farbftoffe, enthält), endlidh die blattgrïnfreie, fleifdfarbige fdmarogenie Sduppenmurz (Lathraea Squamaria). Wie im allgemeinen innerbalb Europas der 2artenreidtum Der Budenmaldfiora von Rorden nad Süden zunimmt, fo ift bies aud in Steiermari ber Fall. Sanon bei Brude treten an neuen $\mathfrak{A r t e n}$ im Siederwudje Dazu bie ftengelloje Sdlül= felblume (Primula vulgaris) und der gemeine fundsjahn (Erythronium dens canis), bei Bra3 Das meliffenblättrige $\mathfrak{I m m e n b l a t t ~ ( M e l i t t i s ~ m e l i s s o - ~}$ phyllum, vereinzelt aud fanon im oberen Murtale), die Seden=Miesmurz (Helleborus dumetorum), in Der Weftiteiermart (bei Deutfalanosberg) bie orei= blättrige Bahnmurz (Cardamine savensis), im Badhergebirge Das drei= blättrige Bindröschen (Anemone trifolia), füßlid Desfelben die Duftende $\mathfrak{N i e s w o u r}{ }_{3}$ (Helleborus odorus) und Die grüne Sajaftome (Hacquetia Epipactis). Diefer fübjteirifde Buあenmalid fommt an $\mathfrak{Z r t e n r e i d t u m ~ f a 力 n ~}$ fait dem iflyrifden Budenmalibe gleid. Wieder anders liegen die Berhält= niffe in Der fubalpinen Region. Sier, im Buçen=Fidten=Mijdwalide der תalfalpen, oft aud faton in tieferen Lagen, ftellen fid) meiber Bermer (Veratrum album), Türfenbundtilie (Lilium Martagon), großblütiger Fin= gerbut (Digitalis ambigua), Wolfs=(Eifenbut (Aconitum Vulparia), Stymal= benmur $=$ Enzian (Gentiana asclepiadea), ausidauernde Mondoiole (Lunaria
rediviva），Ђängefrüdtige $\Re$ Rofe（Rosa pendulina），［øぁmarze $\mathfrak{N i e s m u r z ~ ( H e l l e - ~}$ borus niger），neunblättrige $\mathfrak{Z a h n m u r ~}_{3}$（Cardamine enneaphyllos）， $\mathfrak{F r u ̈ h}=$ lingsheide（Erica carnea），gemeiner 3mergbucsibaum（Chamaebuxus alpestris），［elbft behaarte $\mathfrak{A l p e n r o f e}$（Rhododendron hirsutum）u．a．ein． Biele der oben angefübrten $\mathfrak{Z}$ rrten Des Niederwuchfes galten und gelten dielfach mobl nod beute als daralteriftifde Begleiter Des Budenmalies，find aber feineswegs fireng und ausnabmslos an ifn gebunden，fommen vief＝ mehr auch in Sainbubjen＝und $\mathfrak{I}$ annenbeftänien vor．（Eine pergleidende， genaue Beobactung Des IIntermuchies Der $\mathfrak{R o t =}$ und Der Sainbude märe jehr Danfenswert．）Die Rinde Der Bude ift verhältnismäßig arm an Heber＝ $\mathfrak{p f l a n z e n}(\mathcal{E} p i p y \mathfrak{y}$ ent）．Jmmerbin trifft man auf ibr einige $\mathfrak{A r t e n}$ von $\mathfrak{L a u b}=$ und Lebermoofen，mie Neckera peunata，Radula complanata，Frullania dilatata（mit prädtig Pupferfarbig＝\｛duppigem $\mathfrak{L a u b}$ ，bejonders im Berg＝ malibe），fomie Flechten：Lecanora subfusca，Scfriftfledte（Graphis scripta） und $\mathfrak{L u n g e n f l e d t e ~ ( S t i c t a ~ p u l m o n a r i a , ~ m i t ~ o f t ~ b a n o t e l f e r g r o ß e n ~} \mathfrak{L a p p e n}$ ） angefiedelt．Jbre reidfte Entfaltung finbet Diefe Epiphytenvegetation in Der ftets Dunftgejättigten $\mathfrak{A}$ tmopphäre vieler enger $\mathfrak{A l p e n t a ̈ l e r ~ D e s ~ D h e r = ~}$ Iandes，vor allem im Gejäuje und deffen Nebentälern．Die Bejdaffenbeit
 $\mathfrak{B o d e n}$ ． 2 uf $\mathfrak{\Re}$ alf oder Dolomit ift fie glatt und hell，auf Semriadjer Sdjefer
 Raad，－andererjeits am Rainertogel）fä̈n beobadten lann．Auf ben Stämmen jamarogt nidt felten Der Budjen＝Bunderidwamm（Fomes fomen－ tarius）．Wo die Buche auf fteileren Sängen fodtt，entmidéelt fie am Stamm＝ anlaufe bäufig die darafteriftifden，Der Stand＝und $\mathfrak{I r a g f e f t i g l e i t ~ d i e n e n d e n ~}$ ，BretterwurzeIn＂（з．B．am Norbabfalle Der Ranzel bei Graz nid）t felten zu beobadten）．Sehr auffällig fini die Budenfeimlinge mit ihren zwei groß̄en，nierenförmigen，didfleifdigen Reimbrättern．Die jungen $\mathfrak{B u d} e n p f l a n z e n$ madien meift im Sauge der gemeinen Simbeere（Rubus Idaeus）herant．Die Raubjtreu ift febr reidfid und braudt mebrere Jabre
 mirffamen Schug bei Der Ueberwinterung oberirdifder und unterirbifder Drgane．Wo fie didht ift，Iagern j．B．Die תnollen Des Erdbrotes in diel geringerer $\mathfrak{Z i e f e}$ als am Baldrande oder an offenen，fteinigen Stellen，wo fie Der $\mathfrak{F r o f t a c f a h r ~ m e h r ~ a u s g e f e g t ~ f i n d , ~ u n d ~ i n ~ i b r e m ~ S d y u g e ~ e r h a ̈ l t ~ o f t ~}$ genug das $\mathfrak{L e b e r b l u ̈ m d e n ~ f e i n e ~ i m ~ a l f g e m e i n e n ~ f o m m e r g r u ̈ n e n ~ B l a ̈ t t e r ~ a u c ) ~}$ Den $\mathfrak{B i n t e r}$ über frifd und grün．2andererjeits müffen viele $\mathfrak{F r u ̈ b j a b r s b l u ̈ h e r , ~}$
 längern，um ans $\mathfrak{L i d}$ t $3^{4}$ fommen（Cyclamen zeigt unter folden lumfänden oft bis über 10 Bentimeter lange Blatfftiele）ober befigen eigene， $\mathfrak{B} \circ \mathfrak{b} \mathfrak{r}=$ ipigen＂，mit denen fie bie Laubjtreu durcfitoßen，wie man dies am Sunds＝
 Der Buche außerondentlid auf ver［diedene Beleudtungsftärle reagiert， jodaß man typifde Ridtblätter（onn Der ßeripherie）und Scfattenblätter （aus Dem Innern Der Rrone）unterideiben fann，die fid fowohl morpho＝ logif（）（erftere find fleiner und dider，legtere größer und bünner）als aud anatomifich auscinanderyalten Iaflen．Der，，euphotometrifde＂Cha＝ rafter Der Scdattenblätter，直．h．ibr Beftreben，Das Marimum Des einftrab＝ Ienden diffulen Biates zu erbalten，mas－für Dberlidt－bei Forizontal＝ ftellung bes Blattes zutrifft，fübrt aud zu Der gerade für ben Budenwald fo überaus bezeidnenden 2 亿usbildung von einander parallelen Blatt＝
bezw. 3weighorizonten in veridiedener 5öbe des Stammes. - Jft aud Das non der $\mathfrak{R o t b u a f e ~ i n ~ S t e i e r m a r t ~ b e f t o f a t e ~} \mathfrak{U}$ real heute nod redt beträdt= lids, fo ift Dod nidt zu verkennen, daje es in Bufunft immer mehr, -及ugunften Der Fidhte - eingefaränft merden Dürfte. Umjomehr haben mir Daher allen $2 \mathfrak{A n l a b}$, alte, urmüdfige Beftalten Diefer Baumart, wie fie nod oft genug im Lande, bejonders im Bergmalde, fith finden, als, , $\operatorname{ll}$ atur= Denfmäler" $\mathfrak{j u}$ fdügent und Der Nadewelt zu erbalten. Durd 2angabe joldjer Standorte (möglichit unter Beifügung des Stammumfanges und Stammourdmeffers), mie Durd Fefthalten derartiger Dbjepte im Bilbe fann aud Der $\mathfrak{L a i e}$ fid verdienftoll im Sinne Der Naturidugbeftrebungen betätigen.

## V. Der $\mathcal{J i c h t e n m a l d . ~}$

(Eine meitaus größere Rolle als der Buđ)enmalb fpielt im Lanojdafts= bilide unferer Seimat der Fidtenmali, ganz bejonders im Dberlande. Er berridt im ganzen Зuge der Niederen Tauern, der Seetaler 2 Ilpen, der Stub=, Glein= und fildbadjer \{lpe, auf Den Sängen Der Foralpe wie Des $\mathfrak{B a d} e \mathrm{r}$ und in Der Nordoft=Steiermark. Die Fidte (
 зи vertennen, báß fie auf den Werfneridieferböden Der Braumadenzone (im nordfteirifden (Eijenjteinzuge, - entlang der \&inie Gollrad-St. Jigen - Polfter-(Fijener3), auf wafjerreider, leidht zu fruchtbarem Boden ver= mittermber $\mathfrak{U}$ nterlage, ein ganz bejonders günftiges Bedeiben findet. $\mathfrak{F}$ (hre obere (Grenze liegt im Wechjelgebiete bei 1500 m , am Sochjdmab bei 1610 m , am Dadjutein bei 1736 m , in Den Salabminger Tauern bei 1830 m , als Straud jteigt fie auf Der Rar nod bis 1840 m , am Sodyfdwab bis 1691 m , in Den Saladminger Tauern bis 2100 m an. 2fuch ber Fidtenmald hat eine fcjarf ausgeprägte $\mathfrak{P h y f i o g n o m i e ~ u n d ~} \mathfrak{Z r d j i t e f t o n i f , ~ i đ a f f t ~ S t i m m u n g s b i l d e r ~}$ ganz eigener $2 \mathfrak{Z r t}$. (Bleid einem Brall grüner Speere ftarren feine Stämme gegen 5immel, in ihrer allmäbliden Werjüngung vielleidt das Borbild für bie $\mathfrak{T}$ ürmben gotijcher Bauten abgebend. Tief dunkelt es in jeinem Jnnern, Denn bas Sdattenfidt tann bier nod meit unter jenes der Rot= buche, bis auf den neunzigften $\mathfrak{T e i l}$ des (Gejamtlidhtes abfinfen. Der Unter= muds des Fibtemmalides fennt aud leine \&ufeinanderfolge bon beller Frühjahrs $u$ nd Duntler Sommerperiode, fteht vielmehr im Laufe des ganzen Jabres im (Benufie einer gleidymäßig jdmadyen Beleuchtung. Damit
 als jene des Buchenwalies ift, daß immergriune $\mathfrak{A r t e n}$ in ibr ftäfer hervor= treten und die ßilze eine meitaus bedeutendere $\Re$ olle ipielen. Das Dber = $\mathfrak{h o l} 3$ befteht oft nur aus der Fidbte allein oder ibr beigemifaten anderen Mabelhölzern, mie $\mathfrak{L}$ anne, gemeine 尺iefer (Pinus silvestris), Lärd)e (Larix decidua), mozu in Der alpinen Region zwifden 1800-2000 m nod fallweife Die 3 Birbelfiefer (Pinus Cembra) tritt, und Raubbölzern, wie Rotbuche und Bergaborn. Im Unterbolze find Sajelnū, Sahtweide, Der rotfrüdtige Iraubenbollunder (Sambucus racemosa) fowie der gemeine Badholder (Iuniperus communis) vertreten, mozu in höheren $\mathfrak{L a g e n}$ (oftlid der Fif(b)= badeer=2lfpen aber bis auf faft 400 m berab) bie Brünerle (Alnus viridis)
fommt, auf Ralf aud Rainmeibe und molliger Sdneeball (Viburnum Lantana). Im Niederwudje treten (borzüglid auf Urgeftein) auf: Sauer= tlee, edte (Bolbneffel (Lamum luteum), Wbald=Wadtelweizen (Melampyrum silvaticum), gemeine Seidefbeere (Vaccinium Myrtillus) unid ßreißelbeere (Vaccinium Vitis Idaea), zweiblättriges Sdjattenblümd)en (Maianthemum bifolium), Der [aprophytifa Iebende Fidtenfpargel (Monotropa Hypopitys), die gemeine Bejenteide (Calluna vulgaris), in böberen $\mathfrak{L a g e n}$ aud bie roftrote $\mathfrak{A l p e n r o f e}$ (Rhododendron ferrugineum), von Farnen ber edte $\mathfrak{B} u r m f a r n$ (Nephrodium filix mas), gemeiner $\mathfrak{F r a u e n f a r n}$ (Athyrium filix femina), gemeiner Rippenfarn (Blectnum Spicant), an fdattigen Frefjen Das Engelfüß (Polypodium vulgare), von Moojen Dicranum scoparium und das Beipmoos (Leucobryum glaucum, graugrüne, fugelige Polfter billoend, gleid vorigem Moofe und der Bejenheide $\mathfrak{A}$ (njeiger non foledtem
 tergrün (Pirola unitlora), großbiütige Brunelle (Prunetla grandiflora), Frühlingsheibe (Erica carnea), 3wergbuasbaum, buntes Elfengras (Sesleria varia), in böberen Lagen aud behaarte Mpenrofe (Rhododendron hirsutum). Seltfam muten, befonders im Bergwalde Die oft meterlangen, von den 2 Aeften berabbängenben zottigen, graugrünen Sträbne Der Bart= flechte (Usnea barbata) an. Bo das Sdjattentid)t bis auf ${ }^{1 / 70}$ berabgebt, fteben oft nod bie legten Eremplare unferes ftattlidfiten, einheimifajen Farnes, des $\mathfrak{A d l e r f a r n e s ~ ( P t e r i d i u m ~ a q u i l i n u m ) . ~ B i s ~}$ zu $^{1 / 80}$ berab gedeiht nod) Dürftiger ©rasanflug, dann aber beginnt der ,,tote Waldidjatten", in Dem nur nod Flectenanflüge, fümmerlide Mooje und ßilze ihr Fort= fommen finden. FFür den Pilzfammler ift der Fidtenmalio ein wabres Eldorabo. Fier findet er neben Dem farbenprächtigen, giftigen Fliegen: ¡chwamm (Amanita muscaria) eine ganje Reibe jdmadthafter, efbarer Bilze, wie den fabidtsfdmamm (Hydnum imbricatum), den Serrenpilz (Boletus edulis), Die Bärentage (Clavaria-2Yrten), Den durd) feinen orange= rot gefärbten Mildfaft ausgezeidfneten echten Reizper (Lactarius deliciosus), Den idottergelben, meift in Maffen auftretenben Eierfdyamm (Cantharellus cibarius). - Die Nabelftreu ift außerorDentlich reidlid, vermeft megen ibres farzgehaltes mur fehr langiam und läßt bei entiprechender Didte oft felbjt an Stellen, wo bie Beleudtung ausreiden würde, leinen grünen Pflanzenmuds auffommen. Ueberaus zierlid muten die mit 5-10 finealen §eimblättern ausgeftatteten תeimlinge der Fidte an. Wirft in unferen fünjtlid gefdaffenen Forften, in $\mathfrak{K e i b}$ und (Slied jtehend, bie Fidhte nidht zulegt aud megen Der faft geometrifaen Regelmäßigleit ibrer Berzweigung einigermaß̉en ernüdternd, fo fommt bort, wo fie im natürliden Mija)= malDe, vor allem im Bergwalde, fteht, die Individuafität und Bariabilität ihrer Geftalt umfomebr zur Geltung und gipfelt, befonders in Der Nähe der Baumgrenze, oft in Den jeltfamiten, bizarrjten Formen. Welde' prädbtigen
 gefdmungenen, bis zum Boden herabreideniden und ibm auffiegenden 2eften, wie malerifd mirft Die einfeitig beaftete, einer natürlideen Bind= fabne gleidenide Betterfidte, bie $\mathfrak{R} \mathfrak{a n d e l a b e r =}$ und bie farfen= fidte (melde ibre Geftalt Dem Bermögen ber Mefte, bei Bipfelwerlagung oder fdiefer Lage bes Sauptitammes fid aufjuridten und neue wipfel зu bilden, verdanten), die folante, die Sdneelaft und das fräftige Benit= lidy Der Soducbirasregion abmehrende $\mathfrak{P y r a m i d e n f i d t e ! ~ B i e ~ g r o ß ~}$

am bejten aus ben in Der Nordoptteiermark jo bäufigen, "Sdneitel= fidten", Die ibre Berftümmelung Dura) Menidenhand (zum Зwecte ber Streugeminnung in biejen Iaubholzarmen (Gegenien) ganz gut ertragen, freilid aber Das $\mathfrak{L a n}$ didaftsbilid arg verunzieren. Fichten, die urjprüng= lich auf modernben Baumftrünfen feimten, billen jpäter ein dyarafterifti= fches, ,Stelzenwurzel=Gerüft" aus. Brächtig ift Der FiobtenmalD, bejonders im Bebirge, zur Beit jeiner Blüte, wenn wie Iaujende pon roten Æerzen bie Stempelbuiten in peiner ßrone aufleuaten und den ganzen Bald in feinen oberen $\mathfrak{T e i l e n}$ in ein fo intenfides $\mathfrak{R o f t b r a u n}$ tauben, Dabs ibn der Untundige für angefengt dider frank balten mödte, want der $\mathfrak{B i n d}$ ganze Bolfen des gelben ßollens mon den Staubbiuten löft, die als "Sdmefelregen" oft in meiter Entfernung niedergeben. Durd Raud (ins= befondere menn er Sdwefeldiong enthält) wird bie Fidte empfindich gefdäbigt, mie man in der Näbe befonbers der oberfteirifden Jiduftrie= anlagen (Beitfd), Rapfenberg, Leoben=Donawig, Trieben ufw.) leidt feft= ftellen fann.

## VI. Die Aulandidhaft.

Das Gebiet Des 2 Kumaldes und ber angrenzeniden Grasfluren bect fid mit Dem lleberidmemmungsgebiete Der Fiülfe, Das Durch Deren perio= difdes $\mathfrak{A}$ ustreten immer mieder mit mineralifjen Stoffen gedüngt mird. In typifder $\mathfrak{A l u s b i l i b u n g}$ ift Die $\mathfrak{A}$ ulandidaft im Mittel und Unterlaufe unferer $\mathfrak{V l i u f f e}$ з. $\mathfrak{B}$. Der Mur, anzutreffen, menngleid fie aud dem Ober= laufe nidht feblt. Sdfon in ben fleinen Seitentälern Der oberen Mur treten Beftänbe ©er Grünerle (Alnus viridis) auf, die fpäter im fauptale von foldjen ber $\operatorname{Grauerle}$ (Alnus incana), nod weiter ftromabwärts won jenen Der Sdywarzerle (Alnus glutinosa) und BeiDe (Salix=-2Irten) abgelöjt werden.
 muftergültig bejdrieben bat, zeigt folgendes Bills: $\mathfrak{U l s}$ eine regellofe, viel= gezacte, balb auf=, bald nieberfteigende Silfouette erjdeint uns ber lum=
 Inneres gleidmont urmüdfig, reid) an marfigen Baumgeftalten und ver= [diedenartigen Bflanzenformen. Das Dberbolz mird oon folgenden $\mathfrak{U r t e n}$ gebilibet: תiefer, FFidte, ßitterpappel (Populus tremula), Silber= pappel (P. alba), Sdmoarzpappel (P. nigra, oft mit Büfden Der Leimmiftel, - Viscum album - befegt), Bruđweibe (Salix fragilis), U1Fermeide (S. incana), Birle (Betula pendula), Grau= und Srfmarzerle, Stieleiche (Quercus Robur), $\mathfrak{F l}$ latterulme (Ulwus laevis), Sommerlinde (Tilia platyphyllos), (fjce (Fraxinus excelsior) $\mathfrak{u}$. a. Im $\mathfrak{u n t e r b o l j e ~ t r i f f t ~ m a n ~}$ Gajelnuß (Corylus Avellana), Sauerborn (Berberis vulgaris), Rainmeibe, roten Sartriegel, fdywarzen Sollunder (Sambucus nigra), wolligen Schnee= ball (Viburnum Lantana), Deutidye Birge (Myricaria germanica). Bemer= fenswert ift der Reidtum an Rianen, wie: Sopfen (Humulus Lupulus). gemeine Waldrebe, Taubenfropi (Cucubalus baccifer), flimmendes $\mathfrak{L a b}=$ fraut (Galium aparine), Gedentnöterid) (Polygonum dumetorum). Im
 Rerlgras (Melica nutans), gemeines Bittergras (Briza media), Jerbjtzeit=
soje (Colchicum autumnale), gemeiner Gelbitern (Gagea lutea), Finbeere (Paris quadrifolia), fjajelmurz, Buidmindröschen (Anemone nemorosa), gelbes Windröschen (Anemona ranunculoides), Soblmur\} (Corydalis cava), Grimmurz (Corydalis solida), braunblühender Stordfdanabel (Geranium phaeum), Saucrllee, wohlriedeltoes Beilden (Viola odorata), Biefenjalbei (Salvia pratensis), quirlblättriger Salbei (S. verticillata), gemeines Leinfraut (Linaria vulgaris), fleinblütiges Bebentemeit (Omphalodes scorpioides), ftengelloje Sdjü̈ffelblume (Primula vulgaris), weißer Steinffee (Melilotus albus), gelbes Brindfraut (Scabiosa ochroleuca). Sehr bezeif)= nend find aud nidt menige, trog der geringen, 300 m nur menig überidrei= tenden Seeböhe bier anjutreffende alpine und fubalpine Bflanzen, wie Der gemeine Strauffarn (Struthiopteris germanica), meißer Safran (Crocus albitlorus), Dttermurz (Polygonum viviparum), Wald=Sternmiere (Stellaria nemorum), Sand=(Bänjefreffe (Arabis arenosa), gemeines Søei= benfraut (Peltaria alliacea), zmeiblütiges Beildgen (Viola biflora), bohe Sdjuifielblume (Primula elatior), bunter (Eijenhut (Aconitum variegatum), $\mathfrak{2 l p e n l e i n f r a u t ~ ( L i n a r i a ~ a l p i n a ) , ~ m e i f e r ~ ( G e r m e r ~ ( V e r a t r u m ~ a l b u m ) , ~ i n ~ i b r e r ~}$ Befamtheit rezente 2 亿njiedler (im Gegenfage zu den Glazialreliften), Deren $\mathfrak{B e f t a n d}$ Durch immer wieder erneute $\mathcal{Z u f u b r}$ aus den 2 elpen und ibrem Borlande über oft bebeutende Entfernungen ergäņt und erbalten wird. (Bergl. biezu Яarte 2.) Beadtung verdienen aud jene böberen Pfianzen, Die auf dem mit Moder und Sumus bedectten perdiften Ende Der ,, $\mathfrak{\Re o p} \ddagger=$ weiden" (meift burd) Bejdneiden der Silberweibe, Salix alba und anderer Beibenarten entjtanden) mehr ober meniger zufällig ibren Sỉg aufge= ¡dlagen baben, - Gelegenbeitsepypbiten - obne fidy dabei von ihrer urfprünglidjen Lebensweife fomeit ou entfernen, wie Die Epiphyten Der $\operatorname{Iropen}$, Die an Stelle Der Bodenmurzeln $\mathfrak{Z u f t m u r z e l n ~ a u s b i l d e n . ~} 2(b=$ gejehen von $\mathfrak{A l g e n}, \mathfrak{M o o j e n}$ und $\mathfrak{F l e c h t e n , ~ d i e ~ j a ~ a u d ) ~ j o n j t ~ a n ~ B a u m r i n d e n ~}$ $\mathfrak{b a ̈ u f i g}$ als Epiphyten auftreten, findet man bier nidft felten Farne, mie Den edften Wurmfarn und felbjt Blütenpflanzen, wie Sauerllee, bitterjüfer Nacttfajatten (Solanum Dulcamara), Sçölferaut (Chelidonium maius). weiße Taubneffel (Lamium album), große $\mathfrak{B r e n n e f f e l ~ ( U r t i c a ~ d i o i c a ) , ~} \mathfrak{R u =}$ predtsfraut (Geranium Robertianum), gemeine §ubblume (Taraxacum offi-

 bergen eine Reibe von Wajferpflanzen, wie quirlblättriges Taufenoblatt (Myriophyllum verticillatum), Frrofdlöffel (Alisma Plantago), Laid)fraut
 tation" mit Schilfrohr (Phragmites communis), Rohrtolben (Typha$\mathfrak{A r t e n}$ ), Waffer[dmertlilie (Iris Pseudacorus). Ufernabe und uferferne Teile Des Inundationsgebietes tragen veridiedene Pflanzenoereine. Erftere, Die naty Salarfetteriber, ,fließenden" Inumbation unterliegen, welde groben Saboter unid Sand berbeiführt, der die Grasflur überbedt und vernidytet, find mit Gehölz bededt, Da im groben Sdyotter bie tiefgehenden Baum= murzeln immerhin nod gut burchiuftete Standorte finden; legtere find mit Grasfluren ( $\mathfrak{B i e j e n}$, 2ledeer) bejtanben, ba fie Der ,,ftehenben" Inunbation unterliegen, Die näbritoffreiden Salamm (Sd) lid") berbeifdafft, andererfeits aber Durch Berftopfung Der Bodenporen und Semmung Der Durdluftung eine Bebölzbildung verbindert. Dadurd, Dā́ bie fließ̄ende Inundation den $\mathfrak{B o d e n}$ niemals jur Rube fommen 【äßt, mird eine Fülle von Standorten mit Den veridiedenjten Lebensbebingungen gefdaffen (grobe und feine Ge=

Dimente, naffe und trodene Stellen), welde Die Mannigfaltigteit Der Pflan= zendedfe vollfommen derftändid madt. 2af Die Brasflur mirft die jäbr= Itde $\mathfrak{l l e b e r j d m e m m u n g ~ v i e l f a d ~ w i e ~ e i n e ~ M a h d , ~ b e g u ̈ n f t i g t ~ e i n e r j e i t s ~ b u r d ~}$ Düngung das pegetative $\mathfrak{B}$ adystum, nötigt andererjeits die Pflanze, ibre $\mathfrak{A}$ (j) Damit Blüte und $\mathfrak{F r u c h t}$ nidt vernidtet merden. So fann man beifpielsmeife das gemeine firtentä|chel (Capsella bursa Pastoris) im Inumbationsgebiete bisweilen mit über 80 cm Iangen Stengeln inmitten anderer, bochmü̈dfiger Biejenpflanzen wadjen jeben. Im Unterlaufe der Mur, etma non Mureá an, wird die Stieleide (Quercus Robur) herridend und zur eigentliden
 зwifchen Gefälle, (Sefdiebefüryrung und $\mathfrak{E c i t p f l a n z e ~ a u f g e d e c t t , ~ d i e ~ i m ~ G e = ~}$ biete Der Mur in folgender $\mathfrak{B e i f e}$ zum $\mathfrak{A} u$ sdruffe fommt: Quellbadt - Befälle über $5 \%$ - Felsblöde - Grünerle; Dberlauf - Gefälle 5 bis $2 \%$ - Sdyot= ter - Grauerle - Beide; Mittellauf - Gefälle 2 bis 0.5\% - Sand Sømarzpappel; Unterlauf - Befälle unter $0.5 \%$ - Sdlid́ - Stieleide. - Mehr als anderwärts im beimatliden Qandidaftsbilide haben gerade in den $\mathfrak{Z}$ umald in jüngfter 3 eit frembländifde Elemente, Einmanderer ( $\mathfrak{N e} \mathfrak{o}=$ $\mathfrak{p h y t e n}$ ) (Eingang gefunden und fid hier vielfad fo eingebürgert, dan fie Der llneingemeibte für bodenftäniige (autodytbone) Beftandteile der beimatliden Bflanzendede zu balten geneigt ift. Während aber diefe oor allem den feften Urboden befiedeln, folgen die Neophyten dem mobilen $\mathfrak{A K}$ udial= und Diluptalboden, den Flußläufen Der Niederung, und ibre $\mathfrak{B a n =}$ Derftraßen fallen im allgemeinen mit den Sauptwegen und Ridhtungen Des menfobliden Bertehrs zulammen. Jhre Babl im Rande ift nidt gering, man tann fie auf reidlid) über 20 veranjalagen, oon denen meitaus bie $\mathfrak{M e h r} z a b \mathrm{fid}$ im Unter= unid Mittellande, vor allem Iängs des $\mathfrak{L a u f e s}$ Der $\mathfrak{M u r}$ zujammendrängt, mo fid förmlide Neophytenzentren, fo bei Rablers= burg, Beitersfeld, Bilbon, Braz berausgebildet baben. Längs der Mur von Südoft nady Nordweft vorftokend, erreiden viele aud now das Dberland und find 3. $\mathfrak{B}$. im Murtale bis über $\mathfrak{H n}$ zmarlt binaus zu verfolgen, mäbrend
 ( $\mathfrak{B g}$ l. biezu $\mathfrak{R}$ arte 2.) Jene Des Enns= und $\mathfrak{T r a u n t a l e s ~ f o ̈ n n e n ~ n a t u ̈ r l i d ) ~ a u d ~}$ von anderen (Einbrudsftellen aus (3. B. aus Dberöfterreid) eingedrungen jein. Die bäufigften idiefer in Den Murauen und anderwärts angefiedelten Neophyten jind: Die Wajjerpeft (Elodea canadensis, Feimat Nordamerifa, erjtmalig bei $\mathfrak{G r a}_{3} 1883$ beobachtet), Das fleinblütige Springfraut (Impatiens parviflora, Seimat 2 \{fien, 1863 bei (Graz aufgetreten), der aufredte Sauerflee (Oxalis stricta, Seimat Nordamerifa), Das $\mathfrak{T r u g}=\mathfrak{F r e u} \mathcal{F}^{\mathfrak{F} r a u t}$ (Erechthites hieracifolia, aus Mordamerifa, zuerjt 1877 bei Luttenberg beobactet), fleit= blütiges (Sängelfraut (Galinsoga parviflora, Feimat Siudamerifa, feit 1871 bei (Braz, gerne aud auf Rartoffel= und $\mathfrak{R}$ übenädern), Das jährige Berufs= fraut (Erigeron annuus $=$ Stenactis bellidiflora, Seimat Norbamerifa), Die fpätblübende (Golbrute (Solidago serotina, Seimat Norbamerita, feit
 laciniata, aus Nordamerifa), Der Efdenaborn (Acer Negundo, Feimat Nord= amerifa, in Den $\mathfrak{Z}$ (uen bei Radfersburg völlig eingebürgert), Die weiden= $\mathfrak{b l a ̈ t t r i g e ~ S t e r n b l u m e ~ ( A s t e r ~ s a l i c i f o l i u s ) , ~ D i e ~ m e i ß b l a ̈ t r i g e ~ S t e r n b l u m e ~ ( A s t e r ~}$ Tradescanti), Die Serbit=Sternmiere (Aster novi helgii), die fable Stern= miere (Aster versicolor, wie die vorigen brei aus Nordamerifa), der japa= nifde $\mathfrak{F l u ̈ g e l f n o ̈ t e r i d ) ~ ( P l e u r o p t e r u s ~ c u s p i d a t u s ) , ~ D i e ~ g e m e i n e ~ N a d t t e r j e ~}$
(Oenothera biennis. Nordamerifa, [chon feit 1614 in (Europa perbreitet). $\mathfrak{A}$ Ulf Reophyten fteigen faum über $700-800 \mathrm{~m}$ an und bevorzugen offene, lidhte Stellen, äbnlid wie bie $\mathfrak{R u b e r a l p f l a n z e n . ~ E s s ~ w a ̈ r e ~ e i n e ~ D a n f e n s m e r t e ~}$ Beobadtungsaufgabe, Das erftmalige 2fuftreten derfelben an Drten, mo fie Derzeit nod) nidht vortommen, fowie ibre meitere Berbreitung von dort aus feftzuftellen, worauf insbejonDers gelegentlich Des Baues von Strajon,
 Salden, die neben Ruderalpflanzen nidht felten aud Meophyten beberbergt, märe in diejem Zulammentange $\mathfrak{2} u$ fmerffamfeit zu identen.

## VII. Das $\mathfrak{G o c h m o o r}$.

Das sodmmoor ift - gleid Dem Balbe und der $\mathfrak{A l u}$ - eine ur= jprüngliche Formation, welde, an relativ große $\mathfrak{L u f t f e u d h t i g l e i t ~ g e = ~}$ bunden, in unjerem Lande vor allem in Den nebelreideen, won Biefenmooren und Sümpfen erfüllten \{્\{lpentälern (Enns= und ßaltental, Talbeçen non 2 \{uffee) anjutreffen ift und bort durch feine braunen, oft rötlid) überflogenen Flächen mit ibren $\mathfrak{L o r f f t i c h e n ~ d a s ~} \mathfrak{L a n b j a f i s b i l d}$ in bohem Grabe beftimmt. Fieinere fodmoore treten aud innerhalb der Nördliden Ralfalpen (Ramiau,
 auf. Die Entftehung der Ennstal=Moore, die unterbalb Deblarn beginnen und über Jroning, SeIztal, \{idmont bis zum Beginne Des Ge[äules fith erftreáen, geht auf die pojtglaziale 3eit zurü̈d. Damals, nady dem Daunftadium, bebnte fich bier ein langgeftredter Seefpiegel, fpäter burch sie Eduttfegel der Nebenfiüfie in fünf Bedten geteilt, Die Dann verlandeten und von Bald bedeat murben. Wie die fä̈nen Unterjudungen von Bailer ergeben baben, folgte Dann eine Зeit, in Der Torfmoofe (Sphagnaceen) diefen W3ald erfticten. Das fo entftandene Sphagnum-1)Moor verwandelte fid) fpäter in ein Seidempor unid biejes endlid) it eit Sod)= moor. Der Sabidtenbau Der Ennstalmoore meift pon unten nad oben auf: 1. Sdilfterf (aus den urfprüngliden Ennsfeen gebilioet), 2. Sduourzerlen= $\mathfrak{b o l z t o r f}$, 3. Stämme der gemeinen תiefer und fidhte, 4. Sphagnum- und Eriophorum-(Wollgras=) Torf, 5. Befenbeide= (Calluna-) Torf mit Moopent, $\mathfrak{F l e c} t e n$ und Birten, 6. Sphagnum-'Iorf. Dementiprechend bat mant in ber Entmidungsgejaidte diefer Moore einen mehrmaligen Wedjel won Troden= $\mathfrak{G e i t s =}$ und Feudtigfeitsperioden zu unterideiden. Erjtere find burd das 2uftreten oor allem der Fidøte, Яiefer, Birle und $\mathfrak{L e g}$ föhre getenuzeidnet und lieferten bie im vorigen als 1, 2, 3, 5 bezeidneten Sdjidten einfdiließlid) Der gegenmärtigen $\mathfrak{W a l o b e j t o d u n g , ~ l e g t e r e ~ D i e ~ u n t e r ~} 4$ und 6 angeführten Edidten ber Moore. - Der Name fodmoor gibt pielfad zu irrigen Borftellungen $\mathfrak{A n}$ Iaß; er beziebt fid) nidt auf bie Söbenlage, fondern viel= mehr auf bie Dberflädenform, die uns als eine fonner gemölbte, linjen= fïrmige entgegentritt. Genauer gefagt, wedjeln eryabene, mehr troftelue
 Ganzen gewellte תontur. Ein Sodmoor entifeht faft ftets aus einent Biefenmoor, indem bei fortfdreitender Bertorfung (Rohbumusbildung) (ií) Sphagnaceen einftellen, deren Rajen vermöge gemiffer anatomijder

Eigentümlidféten Des Blattbaues grobe Mengen Baffers wie ein Sdjwamm feftzubalten vermögen. Jeber foldee Rajen wädit in bie Breite und Söbe und nimmt balio die Form einer fonveren Fuppe an, Deren ältefte Teile die zentral gelegenen find. Durch Bufammenidiließ̄en vieler jolder Rafen fommt die wellige Dberfläche zuftande. Mit fortjoreitendem Miter Der Formation wird die luterlage immer ärmer an mineralifaer Subitarı, Der Torf reider an Roblenftoff und je böber fid bas Moor aufbaut, defto mehr entfernt fich die Begetation nom Grundwaffer. Die Begetation des Godmodes bat mit $\mathfrak{N a b r f t o f f a r m u t ~ ( j p e z i e l l ~ a n ~ \Re a l f , ~ a b e r ~ a u d ~ a n ~}$ Stiafftoff, Der zwar nidyt fehit, aber in einer für Die Pflanze faft unjugäng= liden $\mathfrak{F o r m}$ vorbanden ift) 3 u redhnen. Der Boden ift luftarm und falt (in der Tiefe bis meit in Den Frübling binein gefroren, Daber aud bas fpäte Ermaden Der Sodmmor=Begetation). Die $\mathfrak{A}$ tmung Der im maffergetränften Boden befindlichen Burzeln ift beeinträdhtigt, Der Behalt an Sumusfäuren erjdmert die Wafferaufnabme. Berabe diejen eigenartigen Berbältniffen aber ift bie Begetation des fodmoors durdaus angepajt, und menn aud Die Babl der $\mathfrak{A r t e n}$ eine geringe ift, fo beanjpruden Dafür mande derfelben ein erböhtes biologijdes Intereffe. (Sharafteriftild find die zabIreiden Ein= ridtungen zur Gerabjegung der Berbunftung: Eleine, fdmal lineale, oder lederartige, oft bereifte oder unterieits behaarte, bisweilen eingerolite (und dann die Spaltöffnungen in mindftillen Räumen tragenie) ober auch fenf= redt gejtelle Blätter. Ganz befonders bezeidnens abar fino bie, ,infef= tenfreffenden" (ridtiger gefagt, "infeftenverdauenoen") Pflanzen des fodmmoors, - Wbafferidlaud, Somentau, Fettfraut -, melde infolge ibres jowach entmidelten Wurzelinftems in bejonberem Mabe an Stiaftoffmangel leiden und Diefes Defizit durch $\mathfrak{A}$ neignung bezw. Ber= dauung fticfftoffreicher $\mathfrak{I n f e f t e n f o ̈ r p e r ~ D e d e n . ~ I m ~ b r a u n e n ~ M o o r w a f f e r ~ D e r ~}$ Gräben fiedeln manderlei $\mathfrak{A l g}$ en (vor allem Desmidiaceen) und Moofe (mie Sphagnum cuspidatum, Hypnum fluitans, Riccia fluitans), von $\mathfrak{B l u ̈ t e n =}$ pflanzen ber mit feinen Blajen Injeften fangende, fleine Bafferidilaud) (Utricularia minor). Builden den hauptfächlich von Sphagnum acutifolium, S. cymbifolium und anderen $\mathfrak{Z o r f m o o f e n}$ gebildeten $\mathfrak{R a j e n , ~ a u f ~ D e n ~ B u ̈ l t e n ~}$ ftellen fich alsbald ein: rumbbä̈triger Sonnentau (Drosera rotundifolia) und langblättriger Sonnentau (Drosera longifolia), Deren Blätter zum Injeftenfange eingerićtet find, armbrütige Segge (Carex pauciflora), meiße (Sd)nabelbinfe (Rhynchospora alba), gemeines Fettlfaut (Pinguicula vulgaris, mit den Blatträndern Injeften fangenil), Sumpfoeildeen (Viola palustris), Moosbeere (Vaccinium Oxycoccos), fyarmügenmoos (Polytrichum juniperinum), - in Den Ћolfen: Sumpf=Blumenfimfe (Scheuchzeria palustris), Blutauge (Potentilla palustris), Dreiblättriger Fieberille (Menyanthes trifoliata). Mit zunebmender (Erbebung über Das Baffer treten dann foheidiges $\mathfrak{W o l l g r a s}$ (Eriophorum vaginatum), 2 Ilpen=5aarbinje (Trichophorum alpinum), Moor=5eidelbeere (Vaccinium uliginosum) und poleiblättriger Rienporjt (Andromeda polifolia) auf, bei nody größerer Trodenbeit auch Bejenheide (Calluna vulgaris), Seidel= unio Preißelbeere jowie veridiedene Flechten, 3. $\mathfrak{B}$. Die Rentierflechte (Cladonia rangiferina). Sauptfädflich die rafenbilbenden Syperaceen (Carex-, Trichophorum-, Erio-
 ein Uebergangsmoor vermandeln, in dem Dann bie Iorfmoofe durd Yoly-trichum-2trten erjegt find. Bon diejem Beitpunfte ab gewinnt balb bie Befen= beide die Dberband und igr folgen Sträudjer und Bäume, mie gemeine fie=
fer, Moorbirle (Betula pubescens) und Legföhre (Pinus montana, Die übrigens auch faton in naffen fochmooren porfommt). Damit ift aber das Sodmoor bereits in ein neues Stadium, Das der Moorbeide getraten. Die Sodmoore Der 3entralalpen beberbergen aud bisweilen die Beerg= birle (Betula nana), ein Slazialrelitt, mie man ja überbaupt vielfact Die Sodmoore als Banzes als foldhe Relifte aufzufaffen geneigt ift. - So bietet uns die Begetation des fordmoores das Bild eines bodintereffanten, alten Bflanzenvereines, deffen Erbaltung für die Zufunft menigitens an einigen Stellen unferer Seimat mobl ein Gebot des Naturfduges wäre, wenn es andererfeits natürlich im Intereffe ber $\mathfrak{L a n d w i r t f a n f t ~ n u r ~ z u ~ b e g r u ̈ ß e n ~}$ ift, Daß bereits große Ffädeen Moorlandes Durd) Düngung und Entwäfierung in Æulturland umgemandelt murden.

## VIII. Die Vegetation der Kalkalpen.

$\mathfrak{A m}$ geologifden $2 \mathfrak{A} u f b a u$ unjerer Seimat nebmen $\mathfrak{F a l f}$ und Urgeftein, bejonders im Dberlande, beroorragenden Teil. Welch 3 wei jo ganz verjdie: dene $\mathfrak{W e l t e n}$ treten uns in ibnen, oft wie bei Saladming nur burd) eine [dmale $\mathfrak{T a l f u r d e}$ getrennt, entgegen! Grumberidieden nidt nur in ibrem $\mathfrak{A}$ uifau und ifrer $\mathfrak{A}$ rdbiteftonif, fondern aud in ibrer Pfranzendecte. Beldje Romantif, Unraft und Berriffenbeit atmet Das fräftigere, bellere Relief ber תalfberge mit ihren ausgedehnten Plateaubildungen, תarrenfelidern, Dolinen unid Söblen, ihren gezagten Graten, $\mathfrak{L}$ ürmen und blendenden Schutffrömen! Und mie die $\mathfrak{B f l a n z e m m e l t ~ u ̈ b e r a l l ~ e i n ~ g e t r e u e s ~} \mathfrak{A b b i l d}$ der Sdolle ijt, in der fie wurzelt, fo aud bier. Dieje Eigenart Der ßegetation im Яalfe gegenüber Dem Urgeftein ift es ja aud nidt zum geringiten, die den fpezififa) ver[dieodenen Gejamteindrud $\mathbf{n o n} \mathfrak{F a l f}=$ und Bentralalpen auf den Befdauer mit bedingt. $\mathfrak{B e}$ gegenmärtigen wir uns im Beifte einmal den $\mathfrak{A}$ nfitieg $\boldsymbol{z}^{4}$ einem folden Sodgipfel Des $\mathfrak{R}$ affes! Benige Stunden Eijenbahnfabrt baben uns aus dem Dumpfen 2 atem der erwadjenben (Grojitadt in bie befreiende, morgenfrifde Яüble einer Boralpenlambjaft in etwa 600 m Söhe gebracht. (Fin fid) $3 \boldsymbol{=}$ jehends verengendes Seitental, Das an feiner Mündung einen breiten, weipen Sduttlegel abgelagert bat, nimmt uns auf und in feinem fintergrunde, bod) adifgeredt über das Brün Der maligen Borberge, Iodt Das glatte, meiße (Bemände bes Falfes, unjer ßiel! Unier Weggenós im fanft aniteigenden Talgrumbe ift ber raujdende Bergbach, deffen $\mathfrak{U f e r}$ Grauerlengebüf um= fäumt. Immer Ђäufiger tritt an den Sangen naáter §alffels zutage, brecter aus bem faüteren Walbe Sduttfröme bervor, auf benen Das Godland uns einen Strauß feiner lieblicjften $\mathfrak{B l u ̈ t e n f i n}$ er entgegen fendet. Bon Den Gels= zinnen zu beiden Seiten Der ftelfenmeife flammartig verengten $\mathfrak{z a l f o h l e ~}$ bängt Das elaftifde (Geäft Der Legföhre (Pinus montana) berab, grüfen uns bebaarte $\mathfrak{A l p e n r o j e}$ (Rhododendron hirsutum), großblütiger Enzian (Gentiana Clusii), edte 2 Uurifel (Primula Auricula, - Der vielbegebrte ,, Beter= gitam") unt meizer Speif (Achillea Clavenae, nidht uи vermechfeln mit bem
 fteben ganze Pflanzengefdlechter in zähem, nidt ermüळenidem תampfe gegen das immer nieder nadrollende Material. Da murzelt der jauttfauende
$2 \mathfrak{A l p e n m o h n}$ (Papaver Burseri), die "Søuttüberfrieçer" Alpenleinfraut (Linaria alpina), die europäijde Silibermur3 (Dryas octopetala) und die berzblättrige Siugelblume (Globularia cordifolia), Das fouttocdenøe, frie= denide (Bipsfraut, (Gyposophila repens), Der ,Scutffreder" 2dpenblajen= farn (Cystopteris regia), Der „Sduttwanderer", franjöjifaer Sauerampfer (Rumex scutatus), Grä[er, wie gejchectes Reitgras (Calamagrostis varia) uno buntes $\mathfrak{E l f e n g r a s}$ (Seslaria varia), emblid, wenn bie falie fdon einiger= maßen gefeftigt ift, Die Früblingsheide (Erica carnea), Der Dann Sträucher und Bäume folgen. Nirgends wohl leudtet das Farbenmunder diefes tief berabgeftiegenen $\mathfrak{A l p e n g a r t e n s ~ f o ~ f d u ̈ n ~ w i e ~ i m ~ G e j a ̈ u l e ~ u n d ~ f e i n e n ~ S e i t e n = ~}$ tälern, am Fuke des Dadjteins ober Des Socjichmab. Bald fdiägt fid unier $\mathfrak{B}$ eg feitmärts ben fang binan und mir treten in Das Dämmer des Berg= malbes ein. Bude, Fidte und Lärde, mit eingefprengter $\mathfrak{Z}$ anme, Birle, $\mathfrak{B e r g a h o r n , ~ B i t t e r p a p p e l , ~ B o g e l b e e r b a u m ~ ( S o r b u s ~ a u c u p a r i a ) , ~ M e h l b e e r = ~}$ baum (Sorbus aria), gemeine Felfenbirne (Amelanchier ovalis), feltener auch Eibe (Taxus baccata), in böberen ßagen aud) glänzende $\mathfrak{B e i b e}$ (Salix glabra) und großblätterige $\mathfrak{W e i b e}$ (Salix grandifolia) und breitblätteriger Spindelbaum (Evonymus latifolia) jegen ibn zufammen. Dazu gefellen fid, - als befonders typifde Ralfpflanzen -, gemeiner 3 wergbudsbaum, \{dmarze Niesmurz (Helleborus niger), flaumiges Steinröslein (Daphne Cneorum), gemeines Ddfenauge (Buphtalmum salicifolium), Bolfseifenhut (Aconitum vulparia), Bejenheide, gemeine firjd= zunge (Scolopendrium vulgare), felbit bebaarte $\mathfrak{A l p e n r o i e}$. Diejer Berg= malb geht von 1550 bis 1600 m an nach oben in Den ,"凡ampfgürtel" (Die Durdildnittlid $80-100 \mathrm{~m}$ breite Stufe zwifden dem gejdilofienen Balide und Der oberften Baumgrenze) über, Der Die Ferfönlidfeit Der Baungeftalt in feinen fturmgepeitjaten, einfeitig belafteten oder blibzerjpellten,, WB etter= fidten" jo redht zum 2 $\mathfrak{L a g e n}$ allerdings feblt Diejer (Gürtel oüllig; Dort hört der geidloffene Walh, wie in einer Rinie abgejanitten, plöglid auf. (Ein idyönes Beifpiel bilbet Die ifolierte Suppe Des Ialertogel bei Bordernberg.) Mit Dem (rrreiden Der $\mathfrak{B a u m g r e n z e}$ (bie - gleid der Waldgrenze - im §alfe tiefer gelegen ift als im llagebirge) jind wir in Die alpine Region eingetreten, Deren flimatifde Berbältniffe von jenen der tieferen Stufen durdfaus abmeiden und Daher aud eine andere Pflanzendeufe bebingen. Die Dauer ber Begetations: periode beträgt nur nod vier bis fieben Monate, Die mittlere Jabrestempera= tur erbebt fidh böchitens bis $3^{3}+5^{\circ} \mathrm{C}$, bleibt aber in der Sochlage oft vie!e Grabe unter Dem Nullpunfte. Die תiirze Der Begetationsperidde im Bereine mit ftarten, austrodnenden Winden, fowie Froft= und Sdyneedrud ift die Saupturfade für Das Яufbören Des Baummudfes bezw. Der Balibildunç, ba ja Der $\mathfrak{W a l d}$ mindeftens vier Monate Begetationszeit, in Denen Die $\mathfrak{T e m =}$ peratur nidht unter $+10^{\circ} \mathrm{C}$ finfen Darf, benötigt. $\mathfrak{U l m}$ Die furze Begetations: zeit fofort voll ausnügen zu fönnen, ift die Mebrzabl Der $\mathfrak{A l p e n p f l a n z e n ~ m i t ~}$ immergrünen Blättern ausgeruiftet. Die zeitweilig außerorbentlid gefteigerte $\mathfrak{B e r D u n f t u n g}$ (geförDert Durd) Die $\mathfrak{\Omega u f t v e r D u ̈ n n u n g ~ u n d ~ f a r l e , ~ D i r e f t e ~ B e f t r a l ~ = ~}$ lung) madt Sdugeinridtungen, wie Saare, Baḑsüberzüge, \&ederblätter, Bolfterwudss nötig. Blattrojetten, tiefgehende Burzeln, bem Boden ange= Drüđte 3 meige nügen Die Bodenmärme aus, die in Der $\mathfrak{H}$ odlage ftets ein ßlus gegenüber Der $\mathfrak{L u f t m a ̈ r m e ~ a u f m e i j t . ~ D e r ~ a u f f a ̈ l i g ~ n i e b r i g e ~ B u d s ~ i f t ~}$ übrigens aud Durch den madstumbemmenoen Einfluß Der Iangandauernden, injentiven Beleudtung bebingt. Die leudtende Farbe vieler alpiner Blüten
wird mit Dem ftärteren fervortreten der ultravioletten Strablen im Göben= lidhte (bejoniders von 1000 m aupmärts) in 3ufammenhang gebradht. Durd) feime reidflichen Niederjaläge mährend der Begetationszeit begünftigt das alpine Slima ausgefprodyen bie $\mathfrak{G r a s f l u r b i l d u n g ~ ( a l p i n e ~ B i e f e ~ u n t ~}$ Matte), gejtattet aber immerbin nod swifden ibr und dem Balbe die cfin= fobiebung eines $\mathcal{S t r a u d g} \mathfrak{u} r t e l 5$, Der fid in einen unteren, won der Legföhre gebildeten und einen oberen, aus $2 l \mid p e n r o f e n, ~ V a c c i n i e n ~ u n d ~ E r i c a ~$ zujammengefegten gliedert. Der $\mathfrak{F r u m m b o l g g u ̈ r t e l , ~ n o n ~ P i n u s ~}$ montana gebildet, tann eine Breite bis $3 \mathfrak{u} 300 \mathrm{~m}$ erreiden. $\mathfrak{A}$ m Feiting umgürtet er in 150 m Mädtigleit Den ganzen Berg. Die an fürzere Begetn= tionszeit, Saneedruá und Bind gleid bollendet angepaften Stämme bilben ein $1 / 2$ bis 2 m bohes, [dmarzgrünes, [dpwer Durdforingliches Dididht, bas feibjt ber elementaren Æraft der Qamine Inut bietet. Ibr Berband ift leines= wegs immer bidht gejbloffen, vieImehr vielfady von Rüảen, in welde fid die alpine Matte einorängt, unterbrochen und gebt, - gleich oem Bergwalde -, nach oben in Plänélergruppen über, Die bei etwa 2000 m enden. Für bie Srummbolzregion darafteriftifa, 一teils im Untermudje, teils in den Rüden $\mathfrak{D e r} \mathfrak{B e f t a ̈ n d e ~ - ~ j i n i ~ u . ~ a . : ~ L a n j e n i d i l l b f a r n ~ ( P o l y s t i c h u m ~ L o n c h i t i s ) ~ u n d ~ g e = ~}$ Iappter Sњildfarn (Polystichum lobatum), Bwergwadolder (Juniperus nana), $\mathfrak{F e l f}$ = Johannisbeere (Ribes petraeum), jdmarze fedtenfirjdye (Lonicera
 bebaarte $\mathfrak{U l p}$ enrofe und 3 mergalpenroje (Rhodothamnus chamaecystus), Berg= floćenblume (Centaurea montana), 3 reeiblütiges Beilden (Viola biflora), $\mathfrak{M o d j e}$ und $\mathfrak{F l e c h t e n . ~ D i e ~ r a u b b a a r i g e ~} \mathfrak{A l p e n r o j e ~ b i l d e t ~ t e i l s ~ i n n e r h a l b ~ b e r ~}$ gejalojenen תrummholziormation, teils oberyalb Derjelben, zwilden 1900 bis 2000 m jelbftänditge $\mathfrak{B e r b a ̈ n d e ~ ( a l p i n e ~} 3$ mergitraudhbeide). Nody höher aufmärts reiden die Spalierftraudteppide, auf trodenem, torfi= gen Boden vormiegend don Der (Semienbeide (Loiseleuria procumbens) in
 negaderiger Beibe (Salix reticulata), geftugtblättriger Beide (Salix retusa) und Jacquins Breide (Salix Jaquiniana) gebilbet. Schon oberbalb bes $\mathfrak{L e g}=$
 $\mathfrak{B e j i g}$ Des Bodens. Bejonders bezeidmend ift die $\mathfrak{B l a u g r a s h a l d e ~ ( v o n ~}$ Sesleria varia in 5öben zwifden 1600 bis 2200 m gefdaffen), in beren Teppid) eine ganje Sdjar ber farbenprädtigiten Blüten eingemebt ift. Das zarte $\mathfrak{R o j a r o t ~ D e r ~} \mathfrak{U l p}$ (pnnelfe (Dianthus alpinus) und Der $\mathfrak{A l l p e n = ( G r a s n e l f e ~}$ (Armeria alpina), Das fatte Blau Des großblütigen Enzians unib Des 2 Alpen= $\mathfrak{B e r g i ß m e i n n i d t s ~ ( M y o s o t i s ~ a l p e s t r i s ) , ~ d a s ~ f d n e e i g e ~} \mathfrak{B e i ß h}$ des Berghähn= Ieins (Anemone narcissiflora), das glühende Rot Des 凡oblröferls (Nigritella rubra), Das Biolett der Milpen=Sternblume (Aster alpinus), Das leuttende (Gelb ber edten 2 Uurifel, das fatte Drange bes feuerfarbigen ßippau (Crepis aurea), Der $\mathfrak{B u r p u r}$ Des pannonifden Grzians (Gentiana pannonica) und mandjer $\mathfrak{L a ̈ u f e k r a ̈ u t e r ~ ( P e d i c u l a r i s - 2 r t e n ) ~ v e r e i n i a e n ~ f i c h ~ b i e r ~ ̧ u ~ e i n e r ~ \mathfrak { F a r } = ~}$ benfigmphnie, zu einem $\mathfrak{B u n d e r g a r t e n , ~ D e m ~ a u f ~ E r i e n ~ f e i n ~ z m e i t e r ~ g l e i d y . ~}$ Someit Der gejaloffene Rajen überbaupt reidt, geht aud die fteifblättrige Segge (Carex firma), zwifthen Deren $\mathfrak{P o l f t e r n}$ Die 3 wergmiere (Minuartia sedoides', Das ftengelloje Reimfraut (Silene acaulis), die Silberwur , Der traubige Steinbred (Saxifraga aizoon), negaberige und geftugtbättrige Beide
 torfbilbung geminnt legtere immer mehr bie Dberband und bildet joließ $=$ lidf auf dem an mineralifaen Näbrftoffen völig verarmten Boben, gleid)=
giltig ob $\mathfrak{F a l f}$ oder $\mathfrak{H r g e j t e i n , ~ D a s ~ S d j u f g l i e ̀ ~ D e r ~ a l p i n e n ~ M a t t e , ~ D e n ~ e i n = ~}$ förmigen $\mathfrak{A}_{3}$ aleenteppich mit eingemebten Moojen (Yolytrichum alpinum) und Fledten, wie Rentierfledte (Cladonia rangiferina) und isländijase Moospledte (Cetraria islandica). Bejonters reizooll ift aud bie in der Region ber fteifblättrigen Segge am Ranbe non Sdneefleden angefiedelte Flora, für melche vor allem das gemeine \{lpenglöffden (Soldanella alpina), Die fleinfte Schlüffelblume (Primula minima) unid Clusius Schiüffibume (Primula Clusiana) bezeidnend find.

Dberbalb 2400 m debnt fich die alpine $\mathfrak{G e f t e i n s f l u r ~ a u s . ~ S i e r , ~}$
 ber 2nlpenmatte und meidt einer offenen Pflanzengendfienfdaft, fleinen Rajen Des ftengellojen Qeimfrautes, Der Bwergmiere, Der niebrigen Gänje= freffe (Arabis pumila), Des $\mathfrak{A l p e n f t e i n f d m u ̈ d f e l ~ ( P e t r o c a l i s ~ p y r e n a l a ) , ~ D e s ~}$ Fternbaarigen fyngerblümchens (Draba stellata), Des einblütigen fornfrautes (Cerastium uniflorum) unid Der jdmarzen Sdafgarbe (Achillea atrata). 2udd filziges Sungerblüma)en (Draba tomentosa) und $\mathfrak{A l p e n = © m s f r e f i e ~ ( H u t - ~}$ chinsia alpina) fiedeln bier, Die 3. B. am Dachitein noch bei über 2900 m Söhe vorfommen. Im allgemeinen aber nimmt, bei ber gefteigerten Ungunft ber flimatifaen Berbältniffe, das pflamblide Leben zulegt feine $\mathcal{B u f l u d t}$ in $\mathfrak{F e l s =}$ Tpalten und $\Re i z e n$ Der $\mathfrak{B l o ̈ q}$ e, mo Der grüne Streifenfarn (Asplenum viride) und der Sdaweizer Mannsidild (Androsace helvetica) nod immer etmas Erbe und Feudtigleit finden, - ober nimmt fabließlid mit ber nadten Dber= fläde des Gejteins felbft vorlieb, wie die oft in leudtenden Farben prangen= Den Rager mander $\mathfrak{F l e c h t e n , ~ v o n ~ D e n e n ~ b e f o n \bowtie e r s ~ d i e ~ b i m m e l b l a u e ~ M a n z o n i a ~}$ Cantiana und bie orangerote Caloplaca elegans für Den falt befonders be= zeidnnend find.

## IX. Die Degetation der Zentralalpen.

Wie ein Dunfelblauer, ungeheurer $\mathfrak{B a l l}$ jteht das Bild des maffigen llagebirgsitodes, Dem Diesmal unjere Banderung gilt, foton meit draußen in Der Ebene, $\boldsymbol{z}^{2}$ Der er fid in majeftätifath rubigen Bellenlinien abjentt, vor unferem $\mathfrak{A l u g e}$. $\mathfrak{A b}$ ber je näber uns bie $\mathfrak{B a h n f a h r t ~ j e i n e m ~} \mathfrak{F} u \mathfrak{B e}$ bringt, Defto mehr weidht unfer fochziel jurüd und verfdmindet balb binter wal= digen, endlos fith defnenden Borbergen. Ein breit ausladender, [anft ge= böfdeter $\mathfrak{T a l g r a b e n t h t ~ f i d h ~ a u f ~ u n d ~ e i n ~ f t u n d e n l a n g e r , ~ e i n e r ~ g e w i f i e n ~ E i n = ~}$ tönigle it nidht entbehrender $\mathfrak{Z a l m a r i c h}$, bei Dem wir nur menig an Söbe gewinnen, ftoht uns zunädfit bebor. Und dod entbehrt aud diefer Mnfieg
 als im ßalfgebirge. Someit der Baffergifat Des Bergbades reicht, ift bas Dunfelfarbige Geftein im Badbette und an den Wiern über und über mit Den ziegelrot leudtenden Fflefen Der Beildhenalge (Chroolepus iolithus) $\mathfrak{b c}=$ Dečt. $\mathfrak{B o}$ Duntle $\mathfrak{S l i f f t e}$ und Spalten im (beftein fid auftun, da lann man einer der munderoolften Dffenbarungen pilanzliden Lebens teilhaftig wer= ben, an Der der Uneingeneibte oft genug achtlos vorübergebt. Blictt man in einer gewifien Ridtuitg gegen bas Innere, fo geht von dem Boden der Sluft ein $\mathfrak{L e u d t e n}$ und Frufeln aus, als mären 3 ablloje Smaragde über ifn verftreut. (fs ift ber Borleim Des Reudfmoofes (Schistostega osmun-
dacea), der Diejes eimzigartige Bild jdjafft. Tief fteigt mit dem \{ilpenbacye aud) Die (Grünerle herab und überall in den feudten Rumpen Der Sänge quillt ihr helleres (Grün einer Sturzflut gleidy zwifchen den dunflen Bald= ftreifen herab. 2fud der Bergwalid felbit, den wir bald betreten, zeigt ein anderes Gefidt wie im תalle. Das beitere תolorit Des $\mathfrak{L a u b h o l z e s}$ tritt ganj зurüct gegenüber Dem Dunflen, faweren Ernft Der Nabelbäume. Fidte und Rärche finid die Gauptbejtandteile Des Dberbolzes. Den Unterwuchs beftrei= ten anfangs bauptjädlidy feidel= und ßreibelbeere, gemeiner Wadoolier, Farne (wie der präđtige Rippenfarn, - Blechnum Spicant -), yöher binauf gejelt fich bald die rojtrote 2tpenroje (Rhododendron ferrugineum) Dazu $\mathfrak{B i s}$ in weit größere föhen als im 凡alfe erftrečt fid bie ungebrodene §raft diefes gejdloffenen Bergwaldes, Der erit zmildhen 1800 bis 1900 m feine obere Grenze findet. Sidat nur bas mehr fontinentale Rima Der 3entralalpen hebt Die $\mathfrak{B a l o g r e n z e ~ ( w a ̈ h r e n d ~ D a s ~ m e h r ~ o z e a n i j d e ~ d e r ~ \Re a l t a l p e n ~ f i e ~ h e r a b b r u ̈ a t t ) , ~}$ jondern aud Der größere Bafferreidtum im Urgeftein, Das viel leid)= ter als der Salf 3li frudtbaren, humusreichen Böden verwittert. Das tra= gifche $\mathfrak{A}$ usflingen Der Baummelt im §ampigürtel - der hier oft nur wenige Meter Breite erreidt, ift, Dem תalfe gegenüber, wejentlid gemilioert; oft fteben gerade an Der Baumgrenze im Urgebirge nody wabre $\mathfrak{B r a d t g e f t a l t e n}$ der Birbe (Pinus Cembra), die zmar aud in den nörolichen תalfalpen zerftreut vorfommt, aber nirgents im $\mathfrak{L a n d e}$ fo ausgedebnte Bejtände bilidet wie am Dftabbange Des Zirbigfogels. So mie in ben תalfalpen auf ben Berg= wald Der frummloolzgürtel, [o folgt im Urgeftein auf ihn Das $\mathfrak{G r}$ rün= erlengebüjd, don Alnus viridis gebildet. Sein Untermuds, arter= ärmer und minier farbenprädtig als jener der $\mathbb{L e g}^{2}$ föhre, fegt fich aus $\mathfrak{A r}=$ ten wie: roftrote 2 Ulpenrole, weißer (Germer (Veratrum album), Berg= Relfenwur (Geum montanum), aronblättriger Sauerampfer (Rumex arıfolius), Felfen=\{eimfraut (Silene rupestris), Waliosternmiere (Stellaria nemorum), $\mathfrak{T}$ auern=Eijenhut (Aconitum tauricum), $\mathfrak{B a I D}=$ StordjidnabeI (Geranium silvaticum), goldgelbes Fingerfraut (Potentilla aurea), edter $\mathfrak{B r a n d}(a t t i d)$ (Homogyne alpina) $\mathfrak{u l f a m m e n . ~ U n g e f a ̈ h r ~ i n ~ g l e i d j e r ~ S o ̈ g e ~ m i t ~}$ Dem (Grünerlengebüfa (zirfa 2000 m ) enden aud die felbftändigen Beftände der roftroten Alpenrole, in weldje aud gemeine Seidelbeere, Moorbeibel= beere (Vaccinium uliginosum), Bejenteibe, mittlerer Badyolder (Iuniperus intermedia), bärtige $\mathfrak{B l o d}$ enblume (Campanula barbata), Berg=Wohlverleil)
 Grünerlengebüldhes erfüllende 2tpentrift (zmifden 1600 bis 2200 m ) ift (uarafterifiert durd den, ,forft feggenrafen", gebilidet von der immergrünen Segge (Carex sempervirens), Dem harten Sdymingel (Festuca dura), Dem \{lpen=Rifpengras (Poa alpina) und Dem Felfen=Windhalm (Agrostis rupestris), mit Dtterwur ${ }_{3}$ (Polygonum viviparum), großblütigem $\mathfrak{A l p e n = M i n b r o ̈ s c h e n ~ ( A n e m o n e ~ a l p i n a ) , ~ f t e n g e l l o j e m ~ E n j i a n ~ ( G e n t i a n a ~ K o - ~}$
 obscurum). 2 2 uf Den flachen 凡uppen ber Яor= und Gleinalpe, mie in ganzen Buge Der Fifdbacher=2llpen bildet bas Borftgras oder fteife Siridhaar (Nardus stricta) ausgedebnte, einförmige Beftände auf nährftoffarmen fumus= böden. Die bödjitgelegenen gejblofienen Matten weriden im Urgebirge von Der Dreinarbigen Segge (Carex curvula) und Dem zmeizeiligen $\mathfrak{A l p e n g r a s}$ (Oreochloa disticha) gebildet, in Denen aud geftugtblätrige Beide, frautige Weide (Salix herbacea), (Gemfenteide, ftengellofes Leimfraut, $\mathfrak{X I p e n = S c i \mp a n =}$ fraut (Saponaria nana), echter Speif (Valeriana celtica, - bäufiger und
fräftiger als im §alfe－）jowie $\mathfrak{B i f a m =}$＝Sjafgarbe（Achillea moschata）auf＝ treten．
 fraut，Bifam＝Schafgarbe treten auth nod in Der（Gefteinsflur zwifden 2200 $\mathfrak{b i s} 2500 \mathrm{~m}$ auf und $\mathfrak{P o l f t e r p f l a n z e n , ~ m i e ~ \Re u b o l f s ~ S t e i n b r e d ) ~ ( S a x i f r a g a ~}$ Rudolphiana）， $\mathfrak{U I p e n}=\mathfrak{M a n n s i c h i l b}$（Androsace alpina）， $\mathfrak{H}(p e n=5$ immelsherolb （Eritrichium nanum）erreiden nod faft Die Spige Des fodggoling（ 2863 m ）； aud Der（Gletiduerbahnenfuß（Ranunculus glacialis）ift nod bis gegen 2800 m зu finben． $\mathfrak{A l s}$ darafteriftifhe $\mathfrak{F e l f e n p f l a n g e ~ w a ̈ r e ~ d i e ~ f e l t e n e ~ e d t e ~}$ ©Delraute（Artemisia laxa）zu nennen．Das vielbegehrte Edelweia（Leonto－ podium alpinum）ift in den Jentralalpen entidieden bäufiger als im Salle．
 nung zutage wie in Den Яalfalpen．Dod gibt es immerbin aud auf Urge＝ fteinsgipfeln ausgedehnte S內erben＝und Trümmerfelber，die bann gleid） Den blendend weißen Quarbblöden（3．B．Der Яoralpe）einen reiden Flebten＝ $\dagger$ thmud tragen，zumeift von Den gelbgrünen，fawarzgeränderten ${ }^{\text {Qagern }}$ Der $\mathfrak{L a n D F a r t e n f l e d t e ~ ( R h i z o c a r p o n ~ g e o g r a p h i c u m ) ~ a b e r ~ a u c h ~ a n d e r e n ~ A r t e n , ~}$ mie Gyrophora cylindrica，Lecidea macrocarpa，Aspicilia cinerea uino．ge＝ billibet．Wo der Sanee längere ̉eit liegen und der menig durcfläffige Boden wom falten Sdmelzwafier Durdfeudtet bleibt，trifft matt dis be＝ zeidnende ，＂Sdneetäldenflur＂－［dmärblidse Moosrajen von Polytrichum sexangulare－neben denen das niedrige \｛ilpenglödfaen（Soldanella pusillaj und fternblütiger Steinbrech）（Saxifraga stellaris）felten feblen．－Bufam＝ menfaffend fann man fagen：Der תalf，fower verwitternd，eine geringe Gumusdede liefernd，waffer＝und näbrftoffarm，begünftigt Die Begetation meit meniger als das Urgebirge，das leichter vermitternd，eine mädtige
 höber binaufreidende Bflanzendedée trägt．Dā̉ Die öftliden $\mathfrak{Z}$ lusläufer Der 3entralalpen im Begenfage biezu eine ausgelprodene $\mathfrak{A r m u t}$ an $\mathfrak{P f l a n z e n =}$ Urten aufmeifen，ift nady © arfetter burd）die（Bleidförmigfeit ibres geo＝ logitden $\mathfrak{A} w \mathfrak{b}$ aues，Den Mangel einer ausgebehnten，ehemaligen Berglet＝ jderung（und bamit audh Mangel an veridjiebenen Standortsformen），die geringe ${ }^{\text {Ausbebnung Des }}$ über Der Baumgrenze liegenden Gebietes fomie baburch bebingt，Dā bereits zur 3eit Des Rüáganges der Bleticher bier Ericaceen eine Sdfufformation bildeten，in bie andere（Elemente nid）t mehr eindringen Eonnten．Den größten $\mathfrak{Z}$ rtenreidutum erreidt die alpine $\mathfrak{F l o r a}$
 und jififatreide Befteine in rajdem Wedfel nebeneinander auftreten，die in gleider $\mathfrak{B r e i f e}$ תalf＝wie $\mathfrak{U r g e f t e i n s p f l a n z e n ~ n a d ~ f i d ~ z i e h e n . ~}$

Die aufgezeigten Unterichiede in Der Begetationsbecte，fomeit fie auf die demifde und phyificaifae Berichiedenheit des Bodens zurüat＝ gehen，find natürlid aud anderwärts，in jeder Söbenlage $3 u$ beobadaten： fie fommen im Bebirge nur beffer bur Beltung，meil Dort die ßflanzenmelt meit inniger mit dem anftehenden Beftein in Berübrung tritt．Befonders Dort，wo Dberflädjenformen aus veridiedenem Material einander gegen＝ überftehen oder ummittelbar aneinander grenzen，wird die durct den Subitratmedjel bebingte Berjaiedenheit der Pflanzendede auth dem $\mathfrak{L a i e n}$ ¡ofort auffällig，jo am Rennfelide（Urgeftein）unis focklantjø（ケalf），am rechten und linfen Ufer Des Mitterbades bei ßeggau（Sdiefer，bezw．凡alt＇），am
 bügel in Mariatroft（Яalt）und feiner limgebung（Sd）iefer，bezw．Belve＝

Derejchotter), im oberen ( $\mathfrak{\Re a l f}$ ) und unteren ( $(\mathfrak{n n e i s})$ Teile der $\mathfrak{R a a b f l a m m}$, in der tertiären $\mathfrak{U}$ mgebung des $\mathfrak{B a j a l t t u f i = F e l f e n s ~ d e r ~ \Re i e g e r s b u r g , ~ a n t ~}$ Gäufelberge bei ฉeaben, wo auf ßhylfitdollen inmitten non Ralf der Bejen= ginfter (Cytisus scoparius) ftodit u. a. m. Im allgemeinen fdeinen mandhe Fledten, Moole, fowie einige Farne weitaus genauere und werläßlidere ,Bobenzeiger" zu fein als mande ber mit biejem Namen bezeidneten $\mathfrak{B l u ̈ t e n p f l a n z e n . ~}$

## X. Die Pflanzendecke der Serpentinftöcke.

Bu jenen Gejteinsarten, Denen gemiffe Elemente der Pflanzendede eine förmlide ,, Bodenetifette" aufgeprägt baben, gehört außer Rall und Urgeftein audh der Serpentin, der an zablreiden Stellen des Landes in tleineren cider größeren Stöden zutage tritt. 2dm längiten und beften, aud botanijd - befannt und erforidht find Die Serpentinftöde don Rrau= bath, Æirchoorf gegenüber ßernegg und Bindifafeiftrits (jeßt außerbalb der Lanbesgrenzen gelegen). Die neuere, geologifd=mineralogifde $\mathfrak{D u r d j f o r =}$
 $\mathfrak{n e r}, \mathfrak{A n g e l}$ ) bat aber eine Reihe weiterer Bortommniffe diefes Befteins aufgedeatt, Deren botanifde $\mathfrak{2}$ usbeute zum größten Teile noch ausjteht, bezw. nom Sareiber biejer Beilen erft in jüngter Beit in $\mathfrak{A} n g r i f f$ genommen murbe. Diefe Lofalitäten find: Der Stod Des Sodygrößen bei Dppenberg, Der Lärdfogel (nördlid der Sunlmauer) bei Trieben, die flamm im Grafitgraben oberbalb St. Lorenzen im Baltentale, ferners ein Borfom= men am Dremmelberge bei Sinittelfelio, auf Der Elifenrube und am Bams= fogel bei Brud, am Bipfel Des (Breifenberges und am oberen flafferjee in Den Sblabminger=Tauern, am Federweibidartel Des Preber, am Ddjentogel der (Bleinalpe, im Gabraungraben bei ßernegg (Diejes (Sebiet murde bereits von $\mathfrak{J a y e f}$ botanifd ausgebeutet [FIora von Steiermart]), in der (Eljenau bei Friedberg.

Die in Diefer Rifte an erfter bis einfaließlid britter, fomie an regter Stelle angefübrten Dertlichteiten murden nom Berfaffer im Laufe Des Som= mers 1925 begangen und lieferten redt bemerfenswerte botanifde Grgeb: niffe, Deren Beröffentlidung jedod an anderer Stelle, - im Rabmen der $\mathfrak{P u b l i f a t i o n e n ~ D e r ~} \mathfrak{A}$ ademie der Wiffenfaaften in $\mathfrak{B i e n}$ — erfolgen wird. Der fiora ber Serpentinföde von fraubath, Rirdjorf und Bindifafeiftris find zunädjit zmei Frarne gemeinfam, Der Serpentin=Streifenfarn (Asplenium cuneifolium, ( $2 \mathfrak{b b}$. 6), bie Serpentinform Des füblidyen, [afmarzen Streifen= farnes (Asplenium adiantum nigrom) und der unedte Streifenfarn (Asplenium adulterinum, Der morphologifa die Mitte நält zmijaen Dem grünen Strei= fenfarne - Asplenium viride - und dem [dwarjftieligen Streifenfarne Asplenium trichomanes -. Im übrigen ift Das (Jepräge ber Begetation Der beiben Serpentinftöde von תraubath und Rircborf, auf bie bier näber eingegangen merden joll, trog Uebereinftimmung in manden $\mathfrak{B u n f}=$ ten, dody einigermā̄en veridieben. Der Serpentinitod don Fraubath er=

 meiftergraben, mo aber nidgt Der eigentlide Serpentin, fondern Dunit auftritt).

Die braungelbe bis roftfarbige Berwitterungsrinde des Bejteins, weldhe die Dberfläde Der Felfen mie veridlad́t eride inen läßt, fält fofort im Land=
 meinen תiefer, welde bier die fonft bäufige Rärche erjegt. In ibren lidten Beftänden finden fidy außer den oben gemannten Farnen noch folgende, bejonders bezeidnende 24 rten: Der mebiterrane Marantas= ßelzfarn (Notholaena Marantae, onn $\mathfrak{H a y e}$ als rerothermes Relift gedeutet), die in Cteiermark enibemifde Pittonis Sausmur3 (Sempervivum Pittonii, nach
 tenuifolius, eine $2 \mathfrak{A b a r t}$ Der edften Steinnelle - Dianthus Carthusianorum - , vielleidt ein rerothermes Relift), Die gemeine Brasnelfe (Armeria elongata, ebenfalls ein rerothermes $\mathfrak{R e l i t t})$. $\mathfrak{A l}$ ' Diejen, bisher für $\mathfrak{G r a u b a t h}$ ange= fübrten $\mathfrak{A r t e n}$ fann man jedoch Den Rang von ftreng bodenfteten ,"Serpen= tinpflanzen" nidt zuertennen, denn Asplenium cuneitolium mäd)ft auch auf Deni Magnejitberge in Beitjd, Asplenium adulterinum auf Mragnefit bei Dberdorf, Notholaena Marantae zwar auf feinen nördliden Borpolten gern, aber jonft nidt ausfdfiejflid auf Serpentin, Sempervivum Pittonii aud) auf Magnefit (nad) $\mathfrak{M e v o l e}$ ), Dianthus tenuitolius ebenfalls auf Magnefit (bei Irieben), Armeria elongata aud im alluvialen Sdyoemmlande bei St. Stefan an ber Mündung Des Lobmingbaches.
 für zahlreide thermophile Begleiter obiger 2trten bei fraubath, mie gemeines Bartgras (Andropogon lschaemum), Dhrlöffel=Reimfraut (silene Utites), glänzendes $\mathfrak{L a b ł r a u t ~ ( G a l i u m ~ l u c i d u m ) , ~ D e u t | c h e r ~ B a d e n f l e e ~}$ (Doryenium germanicum) u. a., bie den Serpentin bier nur deshalb auf= ;ucjen, weil er ibnen ein trodenes, warmes Subjtrat bietet, wie es ibnen anderwärts aud Der תalf liefert. - Der Serpentimftoá von §irdhorf um= faßt den firdflogel ( 1025 m ), Irafößberg ( 1062 m ) fowie den $\mathfrak{P r e b i g t j t u b l}$. Für die Begetation Diejes (Bebietes ift bejonders, - außer den beiden Farnen Asplenium cuneifolium und Asplenium adulterinum, nod eine Serpentinform (Alyssum transsilvanicum var. serpentinicum) Des fiebenbürgifden Steinfrau= tes (Alyssum transsilvanicum), [owie sie Durch ibre weiffilzigen Blätter auf= fallende bunte Flodenblume (Centaurea Triumfetti) bezeidnend, deren $2 \mathrm{~b}=$ bängigfeit von Der demifden Natur des Serpentins indeffen ebenfalls nod leinesmegs völlig geflärt ift. Jedenfalls gibt die Tatfache, daß eine ganze Feibe ber jogenannten, Serpentinpflanzen"aud auf Magnejit vorfommt (alio einerfeits auf magnefiumfilicathältiger, andererfeits auf magnefiumfarbonatreider Unterlage), zu denten und rectifertigen mobl eher bie Bezeidnung obiger Pflanzen als, , Magnefiapfianzen". Eime gründidet Durdforichung Der zablreiden fteirifaen $\mathfrak{M a g n e f i t l a g e r =}$ ftätten (fo im Sunt bejw. bei Sohen Tauern, bei Baib, St. Rorenzen im Baltental, St. Miduael, fraubath, Jaffing, \{aswaffergraben bei (Brobreiffing, St. Martin am Brimming, Dberborf, Sattlertogel [Beit[d], U્યrbadygraben bei Neuberg, St. Crhard in Der Breitenau) mon Denen bisher nur die menig= ften von Botanifern begangen murben, würde in diefer Beziełhung fitherlid) meitere, wertoolle $\mathfrak{A} u f f(\mathfrak{d} / \mathrm{u} f \mathrm{fe}$ ergebent. Die jüngit don mir bei St. Lorenzen im Paltentale, in Der Elfenau und bei §irdhor $\dagger$ angefteflten Beobadtungen Iaffen es übrigens im hobem Brabe als wabrideinlid erfennen, dan bie djemifd $=\mathrm{phyjifi} a l i j d e n$ Eigenidhaftelt Des Serpentinbodens feiteswegs allein beftimmend find für die Ergeugung bejtimmter Serpentinformen, vielmehr Deren $\mathfrak{A}$ uftreten aud an das gleidzeitige Borbandenfein gemiffer flimatifaer
 tigleitsgebalt Der $\mathfrak{L u f t}$ und des Bowens in Frage fommen).

## XI. Die grüne $\mathfrak{P f l a n z e n w e l t ~ d e r ~} \mathfrak{G o ̈ h}$ len.

Mebr als jemals zuvor bat in unjeren $\mathfrak{I a g e n}$ die unterirbijat Bunder= welt der $\mathfrak{J i b l e n}$, an denen unfer $\mathfrak{L a n d}$ jo reid ift, Das $\mathfrak{I n t e r e f f e}$ meitefter Freife madzurufen und ganz in ibren Bann zu ziehen permodt. Fand in $\mathfrak{F}$ and damit haben alle meitperzmeigten Teilgebiete der föhlenforidung, nid) zulegt Die Söblenbotanif, fich 34 anterfannten miffenfalaftliden Dis: ziplinen enimidelt, Die eine nod ungeabnte Beiterentwidlung ermarten laffen. Wir mollen in biefen 2lusführungen ganz abjeben von jenen blatt= grüntreien Gemärbjen, bie zu ibrem Leben des Lidtes nidht bedürfen, den aud im abjoluten Dunfel des Göbleninneren nod anzutreffenden $\mathfrak{B i l}$ gen. Lebiglify von der grünen, in Sjolleneingange fowie im Söbleninnern ange= fiedelten Begetation foll im folgenden die Rede fein, Die aber Durchaus die $\mathfrak{B u} u \boldsymbol{r}$ igung im $\mathfrak{R a h m e n}$ eines eigenen Begetationsbildes verbient. Sandelt es fidh Doch bier einerieits um einen Standort mit jo eigenartigen, teilweife extremen Rebensbedingungen, wie fie anderwärts nirgends angetroffen wer: Den, andererfeits um eine Bflanzengefelfdyaft, die eben Diefen Bebingungen in wollendeter Weife fith angepajt hat, die in iljrer $\mathfrak{A}$ brundung, Bliederung, wie in ibrem fpesififden Bepräge binter den anderen Pflanzenvereinen in feiner $\mathfrak{B l i f e}$ zurüdftebt. - Unvergéslid ijt mir nod beute der $\mathfrak{U}$ nblict, der (id) mir bot, als id) von Mirnig aus durd fdattigen Budjenmalib zum $\mathfrak{B o r}=$ tale der Dradenböble binamftieg, Das fid, won der Sand der Natur in bie emigen $\mathfrak{F e l f e n t r o n e n ~ d e s ~ R o ̈ t e l i t e i n ~ e i n g e j p r e n g t , ~ i n ~} 950 \mathrm{~m}$ Seeböhe öffnet.
 zunädjf, faft fanurgerade und eben ber Söblengang, um dann, nad einer $\mathfrak{B i e g u n g}$, fid im Dunlel $z^{u}$ verlieren. Finapp vor Dem (Eingange nod, an die ઍelsmand gelehnt, mölben Buden ibre Frone, ftrebt der idtante Mripfel Der Fidhte gen Simmel, llettert alter, blülender Efeu am Feljen auf, ent=
 Sdjar aus diefer, gegen den ©ingang anjtürmenden grünen Pffanzenmelle ift es vergönnt, im Jnnern dar Söble feften $\mathfrak{F u}$ ß zu faffen, wo mit jedem
 mebr mepbaren werten abfinlt. Und ba war es nun bodinterefifant, 3 и fehen, wie mit dem fortjchreitenden $\mathfrak{L i d}$ tabfalle immer andere $\mathfrak{P f l a n z e n g e}=$ joblerbter zur Beltung tamen, Zartenzaly and Didfte Der Begetation fich verminderten. Die vorDerfien, nod bumusreidjen Söblenteile trugen eine nod mebr weniger geidioffene Bflanzendedie, in melder die Blitenpflanzen nod ziemlid reidflid vertreten waren. Da gab es $\mathfrak{A}$ rten wic: juwarzer $\mathfrak{F o l l} u n d e r, \mathfrak{F e c t}$ enrole (Rosa canina), große Brenneffel (Urtica dioica), $\Re u p=$ redftsf́raut (Geranium Robertianum), wecflelblättriges Mifufraut (Chrysosplenium alternifolium), gemeine $\mathfrak{A l e t t e}$ (Arctium lappa), MauerIattid) (Cicerbita muralis) $\mathfrak{u}$. a. nabjt Fledten. Moojen und Farnen. $\mathfrak{A}$ (ber fanon in 27 m Entfermung vom Eingange, bei einer $\mathfrak{L i d t a b j d}$ mädung auf ${ }^{1 / 90}$, maren Die $\mathfrak{B l} \mathrm{üt}_{\text {tenpflanzen mur nod }}$ Durd) eine $\mathfrak{U r t}$ (Cicerbita muralis) pertreten.

Sie gaben ibre Serridaft an die Farne ab, von Denen bejonders einer, Der ichmarjftielige Streifenfarn (Asplenium trichomanes - Der mohl Peiner $\mathfrak{H}$ öhle fehlt) $\mathfrak{a u f} \mathfrak{h e r a b g e f t u ̈ r 弓 t e n ~ B e f t e i n s t r u ̈ m m e r n , ~ D i e ~ D e m ~ f o ̈ b l e n l e h m ~}$ auflagen, fowie an Den Bänden grünen Dajen gleidende Begetationsimjeln bildete und erft bei 41 m Tiefe, beziehungsweife einer $\mathfrak{L i d}$, tabjdmädhung auf $1 / 370$ feine (Grenze erreidte. Noch weiter einmärts, bis 56 m , Drangen $\mathfrak{M n o f e}$ vor, bon Denen Isopterygium depressum in einer ausgeiprodelien, burch das famadye Ridd bedingten Höblenform (var. cavernarum) bei 1/13s0 $\mathfrak{F}$ alt madte. Darüber binaus waren es nur nod Blaualgen (Gloeocapsa$\mathfrak{H r t e n}$ ) Die, als graugrüne Gefteinsüberzüge nod in 87 bis 117 m Tiefe, bei $\mathfrak{L i d}$ tintenfitäten 3 wifden ${ }^{1 / 1800} \mathfrak{b i s}{ }^{1 / 2000} \mathrm{ibr} \mathfrak{L}$ eben zu friftell vermodten. So bot Die Begetation Der Drachenböble geradezu ein Mujterbeifpiel für die $\mathfrak{a u s l e f e n d e ~ W i r f u n g ~ D e s ~ L i d h t e s , ~ b e z w . ~ f u ̈ r ~ D a s ~ v e r i c h i e d e n e ~ L i d t b e d u ̈ r f = ~}$ nis und 2 npaffungsvermögen Der Sauptgruppen des grünen Pflanzenreides. $\mathfrak{L}$ eider fiel diejes ganz einzig Daftebende Naturdenfmal den mährenb bes Sriuges in großem Majftabe betriebenen (Grabungen zum Bmede der $\mathfrak{G e}=$ minnung des phosphathältigen Söblendüngers zum Opfer. 2tber nod gibt es genug andere Göhlen im Lande, die in der borizontalen Bliederung ibres Pflanzenbejtandes diejelbe ©ejegmäßigfeit, - menn auch nidy fo injtrut= tiv -, erfennen Iaffen, - mie etma bie Frauenmauerböble, Die ßeggauer Jöblen, Das Raterlod bei Beiz u. a. Aber Das Rid) entide eibet nidt nur fouverän über Den Cintritt und die Tiefe Des Borbringens beftimmter Mrten in Söblen, fondern auch über Buchsform und $\mathfrak{T r a d t}$ Der im Innern ange= jiedelten $\mathfrak{A}$ rten. Reine Bimmerpflanze, fein pilanzenphyfiologifdes ©xperiment

 Berbalten ber föblenpflanzen. Da frümmt fid (bejonders idion an Solz= gemächlen zu fehen) ichon in geringer (Entfernung binter Dem Eingange Stamm und Stengel, ionit lotredt auffirebend, in bie Forizontallage, da find, wie von einer unfidtbaren Sand, alle Blätter eines Strauches gleich geriçtet, fämtlich beftrebt, fich jenfredt 3 um Richteinfalle ju fteflen, in met= der $\mathfrak{L a g e}$ fie das Marimum der diffuien Strablung erfalten. - 2iber aud das $\mathfrak{\Re l i m a}$ foldher Stätten weift bemerfenswerte Зüge auf, bie in ihrer Begetation fich mideripiegeln. Bor heftigen Winden mie vor Direfter Beftrah= Iung (wenigftens in größerer $\mathfrak{T i e f e ) ~ g e f d u ̈ g t , ~ a u f ~ j ø n e e f r e i ~ b l e i b e n d e m ~}$ Boden, erfreut fid bieje Pflanzenmelt eines fpejififd miliben, von Ertremen freien $\mathfrak{L o f a l f i m a s , ~ d a s ~ z u ~ e i n e r ~ n i d t ~ u n b e t r a ̈ d t l i d e n ~ B e r f d i e b u n g , ~}$ bezw. Berlängerung der Begetationsperiode fübrt. Mitta Ditober bebt biet dit erjt Das Blühen und Frudten an und bis tief in den Binter binein grünt oft nod Das $\mathfrak{L a u b}$ Des Sollunders. Befonderes $\mathfrak{I n t e r}$ fife verdient Die FIora falter Söblen (Eishöhlen), die zwar in Der Regel jehr artenarm ift, bafür aber nidft felten Glazialrelifte (Mooje) beherbergt, während andererjeits warme Söhlen wieder Reliftftandorte eerothermer ober thermophiler $\mathfrak{Z r t e n}$ fein fönnen, Nod) nidt gäņlid) geflärt ift Das mehrfad feftgeftelle Bortom= men grïner $\mathfrak{P f l a n z e n ~ a u d h ~ i n ~ D e r ~ v o ̈ l l i g e n ~ D u n l e l h e i t ~ D e s ~ S o ̈ b l e n i n n e r n . ~ S o ~}$ wurbe 3. B. im Qurlode, 200 m vom Cingange entfernt, an einer Stelie, mo nur зu Bejudszeiten eine eleftrifde Birne $\mathcal{L i d}$ t pendet, ein $\mathfrak{A l n f l u g}$ von Moojen und Jugenðformen (ßrothallien) von Farnen beobachtet. Die §ähig= feit, im Dunfel $\mathcal{Z}^{\mathfrak{u}}$ ergrünen, icheint zwar bei תryptogamen weiter verbreitet $z^{4}$ fein, als man bisher annabm, aber 3 u ibrer 2 ffimilation find aud fie auf Lidht angewiejen. Siezu mürbe vielleidyt fogar bie geringe Lidtftäre ber
erwähnten Birne genügen, menn fie dauernd, oder doch nur von geringen Zwi|henräumen unterbroden, in Betrieb ftünde. So aber bleibt porläutig nur die $\mathfrak{A}$ nnabme, Daß obige $\mathfrak{A n f l u ̈ g e , ~ a ̈ h n l i d ~ w i e ~ m a n d e ~} \mathfrak{A l g e n}$ im $\mathfrak{D u n =}$ $\mathfrak{f e l}$ 子u einer anderen $\mathfrak{A r t}$ der Grnäbruig, mit filfe organifder Subftanzen, übergegangen finw. In Söblen der Sodflage treten $\mathfrak{A l p e n p f l a n z e n ~ n u r ~ f e l t e n ~}$ - und bis zu geringer $\mathfrak{T i e f e}$ - ein, da fie jämtlid ein bobes Ridtbedürfnis haben, wohl aber fteigen bier Pflanzen niebriger Lagen zu föben an, die fie jonft, - außerbalb der Göble -, nidt erreiden. So bietet bie ßflan= zenmelt der Göhlen nidt nur Dem \&aien eine fülle von 2 anregungen, fondern aud Dem foricher eine nod lange nidt ausgefdöpfte Fundgrube von Ent= bedungen und Problemen. Sduon die bloße $\mathfrak{A} u$ fnabme des jemeiligen $\mathfrak{P f l a n t}=$ zenbeftandes ift mertooll, befonders ob barunter Madelbïlzer fith befinden, die bisher blof in einem einzigen Falle, und zwar mit einer Fidhte vertreter, b:obarbtet murden. - 2uch bie Begehing alter, außer Betrieb gefeßter Berg= werlisftollen fällt in diejen ঞabmen und fann mertoolle Grgebniffe liejern.

## XII. Der $\mathfrak{G u m}$ bei Tüffer - ein [üdfteiri]ches Degetationsbild.

Menit mir die Pflanzendede unferer Mark in ibren widhtigiten $\mathfrak{F o r m}=$ elementen ridtig mürdigen wollen, müffen wir auch über ibre beutigen Grenzen binausgreifen und dem uns entrififnen $\mathfrak{l n t e r I a n d e}$ einen Bejuć) abftalter. Schon am Wotjab bei ßöltichach treten sum erftenmale bem won Norden fommenden Wanderer frembartige Florenelemente und For= mationen in gebäufter 3abl entgegen, die Dem Dber= und Mittellande feblen oder Dod nur vereinzelt Dajelbft auftreten. Liegt dow der Botich im Buge der midtigften, pfianjengeographifden Sducidelinie des Ral!des,
 $\mathfrak{Z u t t e n b e r g}$, welde Die Nordgrenze Des iligrifden Florenreiches Daritellt und mit Der Nordgrenje Der unterfteirifden Яaleberge 3 ufammen= fäll (vergl. biezu die \{arte 2). Diefe Rinie mird oon den formationen des jübjteirijden Mtifdmalides, Des jüdfteirifaen Budenwalbes und der fübiteiri= iden rerophilen Buidgebölze nidt überjaritten. Eine ganze Reihe füdlider Formen, wie Die Manna=(Efde (Fraxinus Ornus), Die Jopfenbudee (Ostrya carpinifolia), Duftende Niesmurz (Helleborus odorus), grüne Sdaftbolbe (Hacquetia Epipactis), breitblättriger Spindelbaum (Evonymus latifolia) u. a. erreidt mit Diefer Linie Die Nordgrenze ifres gejalofienen Berbrei= tungsgebietes, über melde allerdings vereingelte meiter nach Norden ins $\mathfrak{M i t t e l f a n d}$ vordringen. So werben Früblingsfajran (Crocus vernus) und Bartnelfe (Dianthus barbatus) nod bei ßöflach und Wilbon, breiblättrige $\mathfrak{B a h n w u r}_{3}$ (Cardamine savensis) und $\mathfrak{B e r g =}$ Platterbfe (Lathyrus montanus) nod bei Stainz, bezm. Deut|cllandsberg, EDelfaftanie (Castanea sativa) und Jundszabn nod bei Graz angetroffen. Selbit nod in der Beizflamm baben Evonymus latifolia, Ostrya carpinifolia und der mohIriechende Bfeifenftraud, (Philadelphus coronarius) einen meit vorgefdyobenen Standort, wo fie mit babIreiden fubalpinen und alpinen Elementen, mie Achillea Clavenae, Rosa
pendulina，Gentiana Clusii，Rhododendron hirsutum，Saxifraga Ai\％oon （traubiger Steinbreat）зulammentreffen．－In weit Göberem（Grade nodh
 tation und Das Blütenmunder，das er zur Dfterzeit Dem Banderer vorführt， fud）t feinesgleiden．－Durd）die fdmalen（Bäßchen oon Tuiffer，in Denen aus Mauerrizen itberall das zarte Blattwert und bie violetten Blüten bes gemei＝ nen $3 \mathfrak{y}$ mbelfrautes（Cymbalaria muralis）lugen，leitet Der $\mathfrak{B e g}$ erjt zur malerifden Sdylopruine empor，binter der fith der Dolomitlegel des fum fteil aufredt．Balid darauf falägt fich Der Pfad in Den Wald．2fber es ift nidht mehr Derfelbe，Der uns aus dem Dber $=$ und Dittellande jo vertraut ift．Nidt nur， Daß Das $\mathfrak{R a b e l h o l} 3$ völlig zurüdtritt，teilen fich in Die Wölbung feiner fronen
 ginosa）nebjt der 3erreide（Quercus Cerris），die Sypfenbude（Ostrya car－ pinifalia－Der Name ift von der 2abnlidutit Der frubtfönde mit denen Des Gupfen abgeleitet）und Die Manna＝（Fid）e（Fraxinus Ornus），Bäume non
 $\mathfrak{B a l d}$ ，er trinft das lidt nidt aus wie jein nördider $\mathfrak{B r u b e r , ~ b e i t e r 2 s , ~ [ u ̈ d = ~}$ lides $\mathfrak{F l i m m e r n}$ fpielt überall um Stamm und Gezweig．Aber nod immer entiprießen Dem Boden mohlvertraute，beimatlide Formen，wie Leberblüm＝ chen，Erdbrot，fdwarze Nieswur，weld Iegterer Der Plag allerdings immer mebr von der duftenden Nieswur（Helleborus odorus）ftreitig gemadt mird． $\mathfrak{2}$ us dem $\mathfrak{B a l b e}$ gebt es auf den offenen，füdjeitigen Bergbang，Den gemeine Riefer，Mannaejde und Der jeltfame ßerüdenbaum（Cotinus Coggyria）mit
 （Sefteinsgrus breiten fich bie 凡ajen Der Früblingsheide in didtem Schlufie aus und zwifden fie mebt fith Das zarte Rojafarb der Steinröfelblüte （Daphne Cneorum），Das Duntle Rot Der fabpfigen Rreuzblume（Polygala comosa），Ieutbtendes（Gelb von dreilantigem（Binfter（Genista januensis）und ichmärglibhem Beipelee（Cytisus nigricans）．Das legte，fteiffte Wegitüá ift Das farbenprächtigfte von allen．Silbergrau ichimmert bas Blattwert ier $\mathfrak{F e l f e n b i r n e ~ ( A m e l a n c h i e r ~ o v a l i s ) , ~ a u s ~ g l a ̈ n z e n i d e m , ~ t i e f g r u ̈ n e n ~} \mathfrak{Z a u b e}$ gleiß̧t Das Beißgelb Des Buergbuchsbaumes，in gelber Robe umbranben Den Fels die Brüten Des Waldidottendotters（Erysimum silvestre），Der \｛rainer $\mathfrak{B 3 o f f}=$ mild（Euphorbia carniolica）und Der vielfarbigen Woolfsmild（Euphorbia poly－ chroma，in mildem Blau erftrablen die 尺öpfçen Der maßliebblättrigen fuget blume（Globularia bellidifolia）．2tber nidy nur dieje unvergleidfliche Garben＝ （ymplonie nimmt Den Bejduater gefangen，fondern aud）der Umitand，daj im Pflanzenfleide Diefes Berges der beitere Süden und Der ermfe Rorden fidh in feltjamer Beije vermifaen． $\mathfrak{Z u}$ ausgejproden thermophilen，füdliden $\mathfrak{F r t e n}$ wie Rrainer $\mathfrak{R i l i e}$（Lilium carniolicum），Spechtwurz（Dictamnus albus）， $\mathfrak{F r i t j c h s}$ $\mathfrak{F l o d e n b l u m e ~ ( C e n t a u r e a ~ F r i t s c h i i ) , ~ g e f e l l e n ~ f i d ~ A l f p e n p l i a n z e n , ~ w i e ~ e d t e ~}$ 2 Uurifel，großblütiger（Enzian，beljaarte $\mathfrak{U l p e n r o f e}$ ．ひud wer niøt mit bem 2Uuge bes Foriders diejen Sflanzelwerein betrachtet，begrüßt vielleidt gerade diefe derfprengten Boten eines nördlideren Simmels bier im Süd＝ Iande mit verooppelter Freube，in bie allerdings ein herber Wehmutstropfen fällt．Grbliát er body in ibnen eine rührende $\mathfrak{U}$ analogie mit dem Sdicflale jeiner bier，in delt ehemaligen Spradjinieln des Unterlandes zerftreuten Bolfsgenoffen，die，feit langem bier auf weit worgefdobenen Borpoften jtehend，rings umbrandet von frembem 3blfstum，ifren Befigitand zäh ver＝ teidigten，num aber，feit ein ungerecbter Madtiprud fie von der deutichen Muttereroe abtrente，mohl Dem Untergange geweiht find．

## XIII. Das Kulturland.

## ( $\mathfrak{G}$ etreide $=, \mathfrak{W e i n}=, \mathcal{O b} f t=$ und Gopfenbau.)

Die Bejprectung des fulturliandes foll hier rediglid im Rabmen der Durd obigen Untertitel getennzeidhneten (Einfdränfung erfolgen. Bon Jen im Qande gebauten Getreibearten find por allem $\mathfrak{R}$ oggen (Secale cereale), $\mathfrak{F}$ ) afer (Avena sativa), Berjte (Hordeum vulgare), Beizen (Triticum vulgare) und $\mathfrak{P R a i s}$ (Zea Mays) zu nennen. Safer ift die Sauptfrucht Des Dberlandes und fann, nebjt Roggen, ftellenmeife nod bis 1400 m gebaut merden. Sold hod $=$ gelegene Siebelungen mit Rulturland jind 3. B. Die Ramiau ( 1073 m ), St. Mifolai in der Sölf ( 1126 m ), Fohentauern ( 1265 m ), im Murgaue St. UIrid ( 1300 m ), Der , „Fiedler" in Der $\mathfrak{A r a t a u}$ ( 1440 m ), im (Ennsgaut
 fung der gedogifden UnterIage, - תalf und Urgebirge -, auf Die ßflanzen= Dede änfert fid aujer in der autodthonen, bodenftändigen Begetation aud in dem verfdiedenen $\mathfrak{Z}$ usmake Des auf beide entfallenden $\mathfrak{A}$ derlandes. In
 bodens 0.06, fteigert fid Dort, mo 凡alf und Urgeftein zufammentreffen, auf 2.5 und erreidt in den reinen Urgebirgsbezirfen 6.1. Gerfte und Beizen find für tiefere Lagen bezeidnend, fönnen aber noch bis 800 m gebaut werden. (Weizen nod bei 1100 m in Der Ramjau, nad Jofrat Dr. I. Mayer.) Die Gaupt=Getreidekammer ift bas Mittelland mit Roggen, Weizen und Mais (ber jeine obere Grenze, ungefäbr $800-900 \mathrm{~m}$, mit dem Breinbau gemeinfan bat). Im allgemeinen herridnt Bedfelmirtidaft zwifden Getreibe und Fartoffer, im Dberlande auch zwifden 2 Of̛er und Biefe (fygarten=
 (Fagopyrum sagittatum) gebaut. Die 1lnfrautfiora der (Setreidefelder, imt Unterlande und Mittelfande am artenreiditen, feßgt fict zum weituls über= wiegenden Teile aus ein= bis zweijäbrigen $\mathfrak{A r t e n}$ zufammen, gegen welde
 (Fquisetum arvense), gemeine Quecfe (Agropyron repens), rapunzelartige Glodenblume (Campanula rapunculoides), Taumeliold (Lolium temulentum), Fornrabe (Agrostemma Githago), תiatichmohn (Papaver Rhoeas), Dreifarbiges Beilden (Viola tricolor), Futterwide (Vicia sativa), raubjaari= ger $\mathfrak{R l a p p e r t o p f}$ (Alectorolophus hirsutus), 2 2 déer= Bergißmeinnidt (Myosotis

 (Legousia speculum), $\mathfrak{A d f e r}=$ Steinjame (Lithospermum arvense), fornblune (Centaurea cyanus), edte \{amille (Matricaria chamomilla), gemeiner Feld= falat (Valerianella locusta). Weit ärmer, namentlidy an füblichen (medi=
 treten naturgemäß manderlei $\mathfrak{B i e j e n p f l a n z e n ~ a u f , ~ w i e ~ F e u e r l i t i e ~ ( L i l i u m ~}$ bulbiferum), rotes Marienröschen (Melandryum silvestre), Bogelfnöterid) (Polygonum aviculare), gemeiner Beíffū̃ (Aegopodium Podagraria), gemeiner ©änfefuß (Chenopodium album), furzhaariger Römenzahn (Leon-
todon hispidus). Bon Neophnten treten auf $\mathfrak{A}$ déerland pielfadj Erigeron canadense (fanadifaes Berufsfraut) und Galinsoga parvillora (fleinblütiges (Bängelfraut) auf.
$\mathfrak{D e r}$ Dbjtbau ftebt befonders im Mittellande in bober Blüte. Ess mer= Den $\mathfrak{Z}$ pfel (Pirus Malus, in Fraltenftein bei Birffeli nody bei über 900 m Sölhe, nad) $\mathfrak{H}$ ofrat $\mathfrak{D r}$. Mayer), Birne (Pirus communis), Bflaume (Prunus domestica, dieje nod bis über 900 m ), תiridhe (Prunus avium bis 1200 m ), $\mathfrak{P f i r f i d}$ ) (Prunus persica, hauptjädlid) in Weingärten), 21prilioje (Prunus armeniaca, als Spalierobit) gezogen. Im Mittellanibe zählte man 1911 feds Millionen Dbftbäume (2fpfel, Birne, Bflaume), im Dberland Dagegen nur 0.5 MiUionen. Sartberg, Febring, Fiurftenfeto, Felobad, Bleisdorf, $\mathfrak{W e i z}$ find die Bentren Des oftteirijchen, Rein, Figendorf, Lieboch, Frems, Boitsbera, Stainz jene Des weffiteirifden Dbjtbaues. Der fteirifde , Majdhanz= ger" (Zatfet= und Sorjddorfer) don Stainz genießt fdon feit 1798 ßeltruf. Der $\mathfrak{B e i n b a u}$ ift auf Mittel= und Unterfteier befaränft. Im DberIande ift die Яultur der Rebe (abgefehen von vereinzelten $2 \mathfrak{A n p f l a n z u n g e n ~ i m ~ S c h u ß e ~ m a ̈ r = ~}$ mender Mauern, wie 3. $\mathfrak{B}$. im Garten des Redemptoriftenflojters in Leoben, ein fleiner Beingarten aud) im (Grabfelid bei Bruď) aus Primatifden Gründen ausgejdloffen, ba das Jahresmittel Der Temperatur zu gering ift (für Die Schneizer Rebengebiete 3. B. gilt als äußerfter Bert Des Jahresmittels $+8.5^{\circ} \mathrm{C}$ ) und vor allem nidht jene 2 njuabl von $\mathfrak{I}$ agen mit Iemperaturen über $+15^{\circ} \mathrm{C}$ und nidat unter $+5^{\circ} \mathrm{C}$ erreidgt mird, Die nad $\mathfrak{D a I I} \mathfrak{T} \operatorname{trre}$ - der Bein 3 ur Reife fordert ( 100 Iage mit $\mathfrak{I e m}=$ peraturen über $+15^{\circ}$ und 220 Tage mit folden nidt unter $+5^{\circ} \mathrm{C}$ ). Reoben 3. B. hat ein Jahresmittel don $+7.3^{\circ} \mathrm{C}$, ß̈̈̆lau $+8^{\circ} \mathrm{C}$, Deutidlandsberg und Rigegg je $+8.3^{\circ} \mathrm{C}$, 凡adlersburg $+9.1^{\circ} \mathrm{C}, \mathfrak{F}$ artberg uni (Graz je $+9.2^{\circ} \mathrm{C}$. Qeoben meift nur 84 Iage mit $\mathfrak{I e m p e r a t u r e n ~} \mathfrak{u b}$ ber $+15^{\circ} \mathrm{C}$ und 214 mit
 Die beften Grträgniffe zeitigen nad $\mathfrak{\Re 1 e}$ in im Mittel= und Unterlande jene $\mathfrak{L a g e n}$, Die Iängere 3 eit bindurch Dauertemperaturen von über $+20^{\circ} \mathrm{C}$ aufweifen fönnen, wie ßettau (62.5 Tage), Radlersburg (59.2), (Cilli (52.8), mogegen $\mathfrak{B r a}_{3}$ 3. B. nur 30.2 folder $\mathfrak{T}$ age zäblt. 2 2 ud) in $\mathfrak{l}$ nteriteier noch meibet der Beinbau tiefe, froft= und nebelgefäbrdete $\mathfrak{L a g e n}$ und nördid ber Bindifaen Bübel nimmt bie Bahl Der Weinberge auffallend rafd ab. Be= mertenswert ift Das gute Gedeiben und 2usreifen Der $\mathfrak{I}$ raube auf dem (flimatifa überbaupt bevorzugten) Dftabfalle der Foralpe (Stainj, Rigift). Sier liegt die Beingrenze am hödften, ftellenmeife, wie bei $\mathfrak{T r a h u ̈ t t e n , ~ n o d ~}$ über 900 m reidhend, gleidzeitig mit jener Der Ebelfaftanie, ähnlid wie im tirolifdyerr Eifactale Jm Saufal, mo Der Bein wor allem auf Den fteilen Sdieferbängen ( $\mathfrak{v}$ iel beffer als auf den fanft geböfdten Ralfyügeln) ge= beibt, liegt feine Grisilie bei 600 m . Die nörblichiten $\mathfrak{B e i n g a ̈ r t e n ~ D e s ~ L a n d e s ~}$
 nod beute 18 hz in ber meiteren $\mathfrak{U m g e b u n g} 582$ ha mit Reben bepflanzt.
 erjten Septembertage enticheidend. Die $\mathfrak{B e} \mathfrak{f t =}$, bezw. Nordwejt= und Nordgrenze eus Beinbaues, durch Bodenerhebungen und flimatijche Berbältniffe bedingt, nimmt, went wir bie ganze, ehemalige Mart einbe=及iehen, folaenben Berlauf: Sie beginnt an Der Gave öftlid Srajtniga, faneibet, oftwärts ziehend, die Sann bei Tüffer, mentet fidh dann nad Weften. verläuft auf Den Ranohöhen Des ©illier Bedens im Sanntale bis gegen Sabonftein und Praßberg, folgt dann dem Süboftrande des Bacter=
maffins bis Marburg und erreidt längs Des Morbufers der Drau, am Sübhange des $\mathfrak{P o s r u d}$ Mabrenberg. Bon bier zieht fie nordöftlid gegen $\mathfrak{A r n f e l s}$, dann längs der Dithänge der foralpe über Eibiswald, $\mathfrak{P b i e s}$,
 Boitsberg, Siber (vorgejchobener Bojten), St. Dsmald, Figendorf, Brat= mein, Deut $(\underset{\text { b }}{ }$ =Feiftrig (vorgejdobener $\mathfrak{P o f t e n ) , ~ S d a t t l e i t e n , ~ B e i n i g e n , ~ F o ̈ l = ~}$
 berg. In Mittelfteier fäll diefer Grenzoerlauf ifat genau mit der ehemaligen Umrabmung Des Sarmatifden Meeres im Pliocän zufammen. Die Nord= grenze Des Weins Dedt fid im allgemeinen aud mit jener der Edelfaftanie, Des Mais, Des Sundszahnes (Der aber aud bei Brudt und Langenmang nod vorlommt), Der Bartnelfe (Dianthus barbatus), Des gemeinen $\mathfrak{M r o n =}$ ftabes (Arum maculatum), Des Frühlingsjafrans (Crocus vernus) ans der gemeinen Dfterluzei (Aristolochia clematitis). 2Uls Beingartrounträuter
 chinum Orontium) und Dfterluzei (legtere beibe 3. $\mathfrak{B}$. im Saufal) zu nennen.
 bejonders die fübjteirifan Beinfulturen $\mathfrak{3 u}$ Ieiden. Das Mittelland ojftlid) und weftlidy ber Mur ift faft feudenfrei.

Der $\mathfrak{A n b a u}$ Des $\mathfrak{F o p p e n s}$ (Humulus Lupulus) fonzentriert fid) im lunter= Iande bauptiädliç bei Bröllan, Sadjlenfeld. Silli, Mabrenberg und Mar= burg, im Mittellande bei Fürftenfeld, $\mathfrak{J l}$, Gleisborf und Gartberg. Seine obere $\operatorname{Grenze}$ liegt bei zirfa 450 m .

## XIV. $\mathfrak{F i n}$ Gang durch die Parkanlagen oon Graz (Stadtpark, Schloßberg).

2 Aus grauer Worzeit baben uns bie vorjtehenden Bilder Der beimatliden Pflanzendecfe bis in bie uns umbrandende Begenwart geführt. Bafo und $\mathfrak{F l u r}, \mathfrak{B e r g}$ und $\mathfrak{T}$ al, Dedland und $\mathfrak{K u l t u r b o d e n ~} 3$ ogen in rafder Reibenfolge an uns vorüber. Dennod glauben wir dieje Bilberfolge nicht abjabliefen zu Dürfen, ohne Der Sbönheit und Cigenart jenes Pflanzenfleides zu gedenfen, Das mitten im Weidbilibe Der Stadt (Graz in ibren 2nnlagen uns tagtäglid) aufs neue entzüaft und den $\mathfrak{R u f}$ Der Landeshaupt ftabt als ,"(Sartenftadt" in alle Belt binausgetragen bat. Was an Bürgern der einbeimifdese Flora, wie an fremodändifaen, füdtändifぁen, vielfach fogar ${ }_{4}{ }^{2}$ anderen Froteilen ftammenden $\mathfrak{Z}$ rten in unjerem berrlidjen Stadtparle sie am Sdfloßberge
 jeiner jäbrliden Entmidelung Das 2age Des Naturfreun und fünjtlers, jonioern ift aud in hobem Maße bezeidnend für Das milide Rima unferer Stadt, bilidet für einen modern geleiteten Naturgejdidhtsunterridht aller
 ausgenommen, auch nidt ber Binter. Wer fennt nidt bic univergleidfliden $\mathfrak{B i l d e r}$, Die Das gligernde Bunder Des Rauhreifes im (Sezmeige jdafft? Der $\mathfrak{B i n t e r}$ ift aber aud die Jahreszeit, welde Die Mrt ber Berzweigung, die תnoppenbilibung, Den oft nod) vorhandenen Fruchtidmuad ber folzgewädjie am auffälligiten zur Geltung bringt. 24d an Grün mangelt es nidt, benn
 hölzer ift eine recht bedeutende. Neben ber Fidhte und (Eibe begegnen wir im Stadtparfe aud der pontifden Schmarflefer (Pinus nigra) fomie der präbtigen Birbe (Eenntlid) an ibren gleid) wie bei Der nordamerifanifden Beymouthskiefer - Pinus Strobus - $3^{\text {u }} 5$ gebüfdelten Nabeln). 2uslän= Der find bie amerifanifde femlod'stanne (Tsuga canadensis, mit oberjeits grünen, unterjeits zwei Badsftreifen tragenden Madeln), Der abendländifde \&ebensbaum (Thuia occidentalis, - Seimat Norbamerifa, Deffen oberfeits Dunfle, unterjeits.jallere Bweige annäbernd wagredt fteben), Der morgenlän= Difde $\mathfrak{L e b e n s b a u m ~ ( T h u i a ~ o r i e n t a l i s , ~ S e i m a t ~} \mathfrak{A} f i e n$ ), mit beiberjeits gleid) gefärbten, vertifal angeoroneten ßweigen. Legterer zeigt aud jebr jajön eine ausgejprochens Minterfärbung, indem Das (Brün feiner Nabeln in ein miß=
 Dā aud in tismergrünen Blättern (Nabeln) Stoffumfäbe und Beränderun= gen wor fid geben fönnen, äbnlid mie im herbitliden $\mathfrak{L a u b b l a t t e}$. $3 u$ Den Laubbößern, bie aud im Binterfleide in hohem (Brade auffallen, gehort oor allem Die abornblätterige Platane (Platanus acerifolia, ein $\mathfrak{B a f t a r b}$ zwifchen Platanus occidentalis und Platanus orientalis, erftere in Mordamerita, leg= tere in 2 (fien beimifd). Die in $\mathfrak{F}$ egen fid abröfende papierdünne Borfen= jchuppe verleibt ben Stämmen ein gejchedtes 2 \{usjeben, und die fugeligen, braunen Frudtitände fdaufeln wie Shriftbaumidgmud' in Der frone. Das dürre $\mathfrak{L a u b}$ baftet oft nod Iange am (bezweig und ift Durch eine unglaubliche Bielgeftaltigleit ( Polymorphie) ausgezeidnet. Aud) der norbameritanifde Trompetenbaum (Catalpa bignonioides) trägt einen eigenartigen, winter=
 einer Birginierzigarre nidht unäbnliche Frübte, nidt minder der nord= amerifanijape, oreidornige ©hriftusbaum (Gleditschia triacanthos) mit feinen fußlangen, braunroten, platten und gedrehten, an die, ,Bod'shörnd" erinnern= ben $\mathfrak{F r u ̈ b}$ ten, wie erft nadh beftigen Stürmen fich Ioslöfen, oder bie Robinie (Robinia Pseudacacia, Seimat Mordamerifa), deren zmeiflappige, aujen braune Süljen an ibrer filberweißen Innenfeite die glänzenden Samen tragen. Den erjten Blütenidmud bringt in den Anlagen fdoon Der Februar. Sumeift ift es die befonders in Borgärten wie aud am Schloßberge gepflanzte afiatifde Bergenia crassifolia, deren pracbtoolle, groke rojarote Blütenftände oft nod aus einer $\mathfrak{H m g e b u n g}$ von Schnee und (Eis fith erbeben, bald gefolgt von den getben Staubbrütenfäghen Des heimifden fyaflitraudhes. $\mathfrak{M a ̈ r} \boldsymbol{z}^{\text {blüher }}$ finld Der gelbe Sartriegel, Deffen Gezweig dann wie von einem Duftigen, gelben Sdjleier ummoben erideint, die japanifae Forintbie (Forsythia japonica) mit ibren reizenden, gelben, Iangzipfeligen Glöddeben, auf $\mathfrak{R a j e n p l a ̈ g e n ~ b i e ~ u n d ~ d a ~ a u d ~ j d o n ~ d i e ~ j t e n g e l l o j e ~ S ぁ l u ̈ f f e l b l u m e ~ u n d ~ d e r ~}$ fíigmurgelige Syahnenfuß (Ranunculus Ficaria). Der $2 \mathfrak{A p r i l}$ bringt die Blüte Der $\mathfrak{B y r a m i b e n p a p p e l ~ ( P o p u l u s ~ i t a l i c a ) , ~ D e r ~ F e l i b ~ u n d ~ F l a t t e r u l m e ~ ( U l m u s ~}$ suberosa und Ulmus laevis), der (Efde, Lärdee, (Eibe, gemeinen Birle, des Spigaborn, Der Bogelfiride, Des Buchsbaumes (Buxus sempervirens), der Stadelbeere (Ribes Grossularia) unid der norbamerifantifden Goldribijel (Ribes aureum), der immergrünen Mahonie (Mahonia aguifolium, Blätter äbnlid Denen ber Stedpalme) jomie als Glanjpunlt jene ber Magnolie (Magnolia obovata, Syeimat Japan), deren riefige innen meiß, außen rojen= rot gefärbte Blüten gleid $\mathfrak{F a l t e r n}$ Dider Bögeln fich auf ben Bmeigen fajau= feln. Der Mai bezeidnet Den Söbepunft Des Blüten= unid Farbenmuniers. In Duftiges $\mathfrak{B e}$ eí büllen fid $\mathfrak{I}$ raubenfiride (Prunus Padus), Saneeball (Vibur-
num Opulus), $\mathfrak{P j e i f e n f t r a u d ~ ( P h i l a d e l p h u s ~ c o r o n a r i u s ) ~ u n d ~ R a i n w e i d e ~}$
 oblonga), Der tatarifden Sedenfiride (Lonicera tatarica) und Der dinefifden Mandelaprifoje (Prunus triloba); in tiefem Rot erjtrablt Die japanifche Quitte (Cydonia japonica), in prärbtigem §otpidlett die faiferlide ßaulomnie (Paulownia imperialis, Seimat Japan). In gelbe Iöne büllt fid die japa= nifde Rerrie (Kerria japonica) und Der (Goldregen (Laburnum anagyroides), non Deffen Zweigen es dann wie flüffiges Boli herabtropft. Rote, violette
 faftanien fteden ibre Blütenferzen an, Die bei Aesculus Hippocastanum meib, bei Aesculus Pavia rot, bei Aesculus Hava (beide aus Nordamerila ftam: mend) gelb gefärbt find. Ingemein malerifa mirfen um ©upr 及eit auch die großen, blauvioletten Blütentrauben Des dinefifden Blaureg..... Glycine sinensis), Der an Säufern oft als Mauervertleibung gezogen wirb. Juni= büber find Der $\mathfrak{I}$ lpenbaum (Liriodendron tulipifera, Seimat Mordamerita, $\mathfrak{B l u ̈ t e n}$ grünlicfgelb, $\mathfrak{L a u b}$ von ganz einzigartigem, ornamentalen $\mathfrak{Z u j d n i t t ) , ~}$ Die Robinie, Der Drüfige Götterbaum (Ailanthus glandulosa. Feimat ©hina, Defien zufammengejegte Biätter bis $3^{4} 1 \mathrm{~m}$ Iang merden), ©hriftusidorn und Zrompetenbaum. Den bunten Reigen bejaliejen im Juli die Binterlinde (Tilia cordata), fyrifcher $\mathfrak{J b i l} \mathrm{m}_{\text {( }}$ (Hibiscus syriacus, mit großen, malven= äbnliden Blïten) und japanifde Sophore (Sophora japonica, in der Blatt= tracht ber Mobinie ähnlid, aber mit fleinen, gelblidggrünen Blüten). Im äußeren Burghofe fteht um bieje Zeit aud Die leubtendrote, prädtig ran= fende Tecoma radicans ( $\mathfrak{F e i m a t} \mathfrak{N o r D a m e r i f a ) ~ i n ~} \mathfrak{B l i i t e}$. Faft nidt geringer als die Farbenpradt, Die Der Lenz über Den Blumenflor breitet, ift ber fatte Sdmel3 Der herbftliden Laubverfärbung. Lobhendes Gelb geht bann von
 Boget = und $\mathfrak{T r a u b e n f i r i d h e , ~ ( E b e r e f d e ~ u n d ~ a m e r i f a n i f d e m ~ ( E f f i g b a u m ~ ( R h u s ~}$ typhina), tiefes תarmin nom roten Sartriegel; topasbraun bat fidh bas zarte Nabelmert iber Rärche verfärbt und im marmen Ione Der Golibbronze gliiht Das roftbraune $\mathfrak{R a u b}$ won $\mathfrak{B u c h e}$ und Eidge.

Befonderen Reiz bietet aud das ßflanzenfleib des Sdlobberges, in Dem die verichiedenartigiten ©lemente miteinanber verwoben find. Seine
 und Birlen beftodt, Das baltifde $\mathfrak{F}$ Iorenelement 3ur Beltung. Die freiere, voll $=$ befonnte Beftieite ift mit ibrem Dürren Dolomitfels Der Standort zablreicher thermophiler 2 Arten vielfach öftlider (pontifder) oder füDöftlider ferfunft. Sier madjen u. a. getbes (Brindfraut (Scabiosa ochroleuca), Das gemeine Ddfenauge, ungarifde Fagenminze (Nepeta pannonica), die Diterblume (Anemone nigricans), äftige Baunlifie (Anthericum ramosum) und bifter= reidifder Bergfendel (Seseli austriacum), aber aud jubalpine Formen, we 2lpenquendel (Satureia alpina) und gemeines Brillenjdötc)en (Biscutellà laevigata), ein Bufammentreffen, Das fith $\mathfrak{u}$. a. in Der Begetation auf den
 Band wiederfolt.

Der Sübabiachung find jogar mediterrane $\mathfrak{A r t e n}$ eigen: $\mathfrak{D a s}$ aus $=$ gebreitete (Slasfraut (Parietaria ramiflora), der Mandelbaum (Prunus communis) bei ber ßergola, Das grofe Qömenmaul (Antirrhinum maius) in Fugen Der Stalibaitei=Mauer, Der Frigenbaum (Ficus carica), in einer Mauernijde unterhalb Des 1 Hhrturmes , Dajelbit ungejdügt über= minterno. Weft= und jüDweftjeitig trifft man aud den $\mathfrak{B l a j e n f t r a u d h ~ ( C o l u - ~}$
tea arborescens，nad $\mathfrak{H}$ ayet vielleidyt bier fogar uriprünglidy），den（Gold＝ regen（vermildert），Die ßimpernuß（Staphylaea pinnata）mit ibren blafig aufgetriebenen $\mathfrak{F r u ̈ d}$ ten und Den franzöfiføen $\mathfrak{A}$ horn（Acer monspessulanum）． In der Näbe Des Hbrturmes fteht aud ein Exemplar des japanifden Ging＝ fobaumes（Gingko biloba），unid ungemein maleriid mirft Dafelbft，bei der oberen Gärtnerei，im Mai bie groß̉e，weiße Blüte eines 冗letterftrauches der afiatifden Clematis anemoniflora．Weftieitig bat eine von Betrafd bier 1870 ausgefäte $\mathfrak{B f l a n z e , ~ d a s ~ 3 y m b e l f r a u t ~ ( C y m o a l a r i a ~ m u r a l i s ) , ~ u ̈ b e r a l l ~ v o n ~}$ $\mathfrak{M a u e r b o j f a n g e n ~ B e f i ́ s ~ e r g r i f f e n , ~ u n d ~ a u f ~ D e n ~ M o r d = ~ u n d ~ D f t h a ̈ n g e n ~ b e = ~}$ Dedt heute große Flächen Des Balobodens，die übrige Begetation mit $\mathcal{A}$（us＝ nabme des Epheus völlig verørängend，ein Fflüdtling des Grazer botani＝ ichen Gartens nom Jahre 1863，Das Eleinblütige Springfraut（Impatiens parviflora）．

Nod manderlei andere，intereffante Beobachtungen laffen fich im Stabt＝ gebiete anftellen． $2 \mathfrak{A m}$ Geiodrfplage，Färberplage und an anderen Stellen fann man nidht felten im September die Ropfajtanie zum zweitenmale blühen und frifdes $\mathfrak{Z a u b}$ anfegen jehen．Bejonders nad jehr trodenen Sommern（wie 1911 umd 1917）ift Diefe Grfdeinung des ，＂Ferbittriebes＂
 fommt Die Sommerbige 3 g gefteigerter Geltung und bringt Das $\mathfrak{Q a u b}$ nor＝ zeitig зum Berdorren．Iritt dann fübles，feuchtes $\mathfrak{B e t t e r}$ ein，io merden Blüten und Blätter aus den für bas nächite Jahr fabon bereitgefteliten \｛inoj＝ pen vorzeitig zur Entmidflung gebradt． $\mathfrak{A}$ m linfen Murufer führt von der §eplerbrücte bis zur Sauptbrü̈le eime Lindenallee．Someit das Beleife der Straßenbahn an biejellbe berantritt，fini Die Bäume Durdwegs faütter belaubt，tragen diele Diirre 2lefte，eine fowad entwidelte Rrone，blühen fpäter und verlieren ibr $\mathfrak{R a u b}$ früber als jene，die，meiter ab davon jtehend， eine ganz normale Entwidlung aufweifen．Die Bermutung，dáß dieje Sれäbigung burd im Erdreid vagabundierende eleftrifae Ströme verurfacht werde，bürfte nidy von Der fyand ju weifen fein．
 $\mathfrak{p h a ̈ n o l o g i f d e n ~ B e r b a ̈ l t n i f f e ~ o o n ~} \mathfrak{G r a}_{3}$ und－fomeit dies auf（Grund regelmäßiger Beobachtungen möglid ift－aud ber übrigen $\mathcal{L a n b e s t e i l e ~}$ bilden．

2 Auf Der phänologifden 马arte Des Früblingseinzuges in Europa oon Shne，welde fünf phänologifan Zonen aufmeift，gebört Graz der 3one II an（ebenfo wie $\mathfrak{R l a g e n f u r t , ~ W i e n , ~ S a l z b u r g , ~ I n n s b r u d , ~ B r e g e n z , ~ \Re e g e n s = ~}$ burg，ఇürnberg，Brag，Dresien，Brünn，ऽtuttgart，Зürid，Bremen，Brüfjef， Berlint，Das beißt，Der Früblingseinzug，verfolgt an Dem \｛ufblühen von 13 Beobachtungspflanzen，vollzieht fith bier in ber 3eit vom 29．2tpril bis 5．Mai．Dieje Pflanzen find：Goldribifel（Ribes rubrum），Salebdorn（Pru－ rus spinosa），Bogelfirfase（Prunus avium），Trauberfiridfe（Prunus Padus＇， $\mathfrak{B e i d} \mathfrak{F} \mathfrak{e l}$（Prunus cerasus），Birne（Pirus communis）， $\mathfrak{Z p f e l}$（Pirus Malus）， $\mathfrak{R o f f a f t a n i e}$（Aesculus Hippocastanum），Flieder（Syringa vulgaris），ge＝ meiner Beiforn（Crataegus oxyacantha），（Fberefde（Sorbus aucuparia）， Quitte（Cydonia oblonga），（Bolbregen（Laburnum anagyroides）．Berechnet man Das vieljäbrige Mittel Der $\mathcal{A}$ Ufbrübzeiten genannter Beobadtungs＝ pflamzen，fo erbält man das，＂mittlere＂Früblingsoatum，Das ungefäbr mit
 Graz etwa Den 2．Mai ergibt．Beldien Sdmanfungen bie Blütezeit unter＝ liegen fann，zeigte unter anderen ber ungemöhnlid bald einfegende $\mathfrak{F r}$ übling

1920, in Dem $\mathfrak{A x p f e l}$ und Birne fajt um 4 Boden früber als fonft zur Blüte
 Mittellande, bie mebrere Jabre umfafien, von Dberbaag bei Mrnfels und von Radfersburg vor. Erjtere Dertlidteit bat Das gleide Frühlingsjatum wie $G^{(G r a z}$, legtere aber ein früheres und ift in bie Zone I (früblingseinzug zwi= fden Dem 22. und 28. 2\{pril) einzureiben. 认us Dem Dberlande liegen
 jeine 3 uteilung zur Bone III ( $\mathfrak{F r u b l i n g s e i n j u g ~ z w i f d e n ~ 6 . ~ u n d ~ 1 2 . ~ M a i ) ~}$ ergeben. 2flenz und $\mathfrak{Z r a g o ̈ ß ~ D u ̈ r f t e n , ~ n a d ~ g e l e g e n t l i d e n ~ B e o b a d f u n g e n , ~}$ wabrideinlid ber 3one IV (13. bis 19. Mai) unt Weidjelboden, Thörl, Sedau der Bone V (20. bis 26. Mai und ipäter) angebören, Qeoben ber Bone III. Das Gebiet früben Frühlingseiņuges (3one I und II) fällt im allgemeinen mit dem Des Weinbaues $\boldsymbol{\beta}^{2}$ [ammen. Jhm gebört Daber ein Ieil Des Unterlandes (unteres Sapetal, Bettauer=\{eli, Windilde Bühel, Drau= tal zmifden Marburg und Unterdrauburg) fowie ein grojer Teil Des Mitte Iandes an, mäbrend auf ben 2abbängen des Bader, fowie in ber ftufen= förmigen $\mathfrak{U m}$ rabmung Der Brazer Bucht im Norden umb Beften fich, won etwa 800 m aufwärts, Die 3 onen III bis V fonzentrifd anorbnen. Das Mur= tal non Braz bis meftlid pon Jubenburg, ebenfo Das Mürztal bürften ber Zone III angebören, Desgleiden Das Ennstal von ber oberöfterreidifden Grenze etma bis Sbladming.

Jit nach Dem (Gejagten alio eine eridöplende, fartographifde Darftel= Iung der phänologifden Zonen des Randes derzeit zwar gan ausgeidhloffen, fo mag dod ber auf beigegebener $\mathfrak{R}$ arte $\mathfrak{M r}$. 3 gemachte $\mathfrak{B e r f u c h}$ einer fols den teilmeifen Bliederung bie Drientierung erleidtern und, gerade meil er ein $\mathfrak{I}$ drjo bleiben mußte, zu einfalägigen Beobadtungen, bie aud ber Laie jederzeit anftellen fann, anregen. -

Darin mürbe ja aud ber Berfaffer voritehender Scjilderungen Den fobölten $\mathfrak{L o h n}$ erbliden, wenn ibm aus Dem Rreife feiner $\mathfrak{L e j e r}$ recht viele Mitarbeiter auf Dem Bebiete Der Seimatforichung erjteben mödten. Nod übergenug gibt es im LanDe $3 u$ beobadten und $3 u$ erjorjden! Nur zum geringiten Teile fonnte in vorftehenden תapiteln Darauf Bezug genommen werden. Darum feien für arbeitsmillige Natur= freunde nod nadfolgende Ridtlinien für weitere Beobachtung unid $\mathfrak{F o r}=$ folung gegeben: 1. Feitftelling, wo (bejonbers im Dberlande) wild= macblenoer, blübender (Efeu vortommt. 2. Angabe der auf fall bei Obermölz, St. Peter am §ammersberge, fomie am Fulm bei Neumarft wachienden Pflanzen. 3. Unterfudungen über bie Berbreitung des Erd= brotes (Cyclamen europaeum) in Der Nordoft= und Difteiermarf. 4. Feft=
 fen, auf Denen fie bisher im Lande nidt beobadtet murde, vorlommt: Beite, Erle, Ulme, Efde, Eide, Rotbude, Beißbude, EDelfaitanie, Rokfaftanie,
 Gundszahn (Erythronium dens canis) in Den Seitengräben Des Murtales 3wifchen $\mathfrak{G r a}_{3}$ und $\mathfrak{B r u d}$ bergwärts? 6. Rommt Die Birbe in Der nieder= liegenden Form - als Legzirbe - (wie fie won mir am Birbiglogel be= obachtet wurde) aud andermärts - jo angeblid bei Turrad - vor? 7. (Bibt es im Dberlande, - außer bei Bürgg, an der Göfielwand am Grundliee und auf ber Roten Band bei Mixnig - nod weitere, uriprüngliche Stand: orte des gemeinen Sade = oder Sevenbaumes (Juniperus Sabina)? 8. Beift Die Flora des Spateifenfteins ( $\mathfrak{E r z b e r g}^{2}$, Rabmer uim.) irgendwelde Eigen=
tümlidfeiten gegenüber Der 尺alffiora auf？9．Beobactungen über bie in Den Dolinen und Riffen der תarrenjeliber Des Ralfes angefiedelten Farne und Blütenpflanzen．10．Lifte der in Bauerngärten gezogenen Pflanzen aus möglichft werjdiedenen Teilen Des Landes．Photographijde $\mathfrak{A l u f n a b}=$ men，befonders，wenn es fid um feltene $\mathfrak{A r t e n}$ bambelt，erböhen natürlid， Den Bert folder Mitteilungen ganz befonders．Fann Der Finder eine Bflanze mangels der nötigen Bebelfe nidy felbft beftimmen，fo fende er fie an bas
 foldhen Grfundungsfahrten im Lambe auszieht，der fei im voraus bedantt für jeinen guten Billen，－Den geleite $3 u$ Crfolg Der alte Bergmannsgruß：


## \｛iteratur＝Nadmeis．

Dr．F． $\mathfrak{A} \mathfrak{n g e l}$ ，Gefteine der Steiermart，Graz 1924，Bo． 60 Der Mitt．D．Maturw．Bereines f．Steiermart．

$\mathfrak{D r}$ ．2l． $\mathfrak{f a y e}$ ，そilora don Steiermart， 1908.
— Die rerotbermen Relifte in den Dftalpen．Berb．d．zoolog．＝botan．Gef．Bien， 1908.
－ $\mathfrak{P l t a n} 3$ engeographie der Steiermart，Graz 1923．Bd． 59 d．Mitt．d．N．B．f．St．
Dr． $\mathfrak{F}$ ．Seritid），（Beologie Der Steiermarl＇，Graz 1921．BD． 57 d．Mitt．d．N．B．․ St．
Dr．R．Я［ein，凡imatographie von Steiermare， 1909.
－Steirifde Betterfunde， $\mathfrak{B i e n}$ 1925．Seft 7 Der Geimatfunde von Steiermarf．
Dr． $\mathfrak{F}$ ．Яralan，Ueber die Begetationsverhältniffe und Das תlima Der Iertiärzeit in den Gegenden der beutigen Steiermarf，Graz 1889．Brogramm des II．Staatsgymnafiums．
Dr．B．Яubart，Beiträge zur $\mathfrak{Z} e r t i \ddot{r} f$ fora der Steiermart nebft Bemertungen über Die Entltehung Der Brauntoble，Graj 1924.
Dr．L．Lämmermagr，Stubien über die Berbreitung thermophiler Bitangen im Mur＝

Dr． $\mathfrak{L}$ ． $\mathfrak{L a}$ ämermayr und $\operatorname{Dr}$ ． $\mathfrak{M}$ ． $\mathcal{H}$ ofier，Steiermart（Junts Naturführer），Berlit 1922．（fier aud）eine ausführlid）e Rileratur＝3ufammenflellung．）
f． $\mathfrak{B e b r}$ ，Die Fiora ber fritallinen תalfe im Gebiete der Mor＝und Saualpe．Bd． 53. b．Mitt．b．＇刃．B．¡．St．， 1916.
Dr．Ћ．ऽбarfetter，Die Murauen bei Graz．Graz 1917，Bd． 54 D．Mitt．D．ㄱ．B．f．St． Dr． $\mathfrak{A}$ ． $\mathfrak{B B}$ egener， $\mathfrak{D i e}$（Entftebung der Montinente und Dzeane， 1922 （„Die Biffenfáft＂，Bd．66）． $\mathfrak{B}$ ．Bailer，Die Entftehungsgefaidte der Moore im Fluggebiete der Enns．Beit｜drift für Moorfultur und $\mathfrak{I}$ orfoermertung， 1910.

## Erläuterungen von fachausdrücken．

$\mathfrak{A l p i n e} \mathfrak{F l o r a}=\mathfrak{F l}$（dan oberbalb der Baumgrenze．
$\mathfrak{A u t o d t h o n e} \mathfrak{F l o r a}=$ bodenfändige，einheimifac $\mathfrak{F l o r a}$ ．
$\mathfrak{A} \mathfrak{u}$ odityones fohlenflizz＝aus an Drt und Stelle gewadienen Bälbern entfandenes Flöz．
$\mathfrak{B a l t i j c} \mathfrak{F}$ Fora＝mitteleurnpäilde $\mathfrak{F l o r a}$ ．
Endemifde Pflanzen＝auf ein Pleines，ifoliertes $\mathfrak{B o g n g e b i e t ~ b e f d r a ̈ n f t e ~ P f l a n z e n . ~}$ $\mathcal{E} p i p h y t e n=$ Leberpilanzen，auf Baumrinden，Meften wurjelnd．
 den diffulen（zerftreuten）Ridftes．
(GIaziaIreIift = Relift (lleberbleiblel) aus ber Cifzeit.
Julyrifae Fiora= Maritflora (meftpontifide $\mathfrak{F l o r a}$ ).
Jnlandeis = Das Nordeuropa bedecfende (Eis, füblid) bis zur Linie: Rondon, Dort= mund, Dresden, §ratau, Lemberg reidend.
Jnterglazialzeit = Зmifden=Eiszeit.
Jnterfadialzeit= Zeit zmifden zmei Eisvorftößen in der der fauptuereifung fols genden Pojtglazialzeit.
 halme und Bärlappe).
Mediterranflora= Flora der Mittelmeerländer.
$\mathfrak{N e o p h y t e n}=\mathfrak{P f l a n z e n = E i n m a n d e r e r ~ d e r ~ j u ̈ n g i t e n ~ B e i t . ~}$
 $\mathfrak{F}$ (ora).
$\mathfrak{B a r a f i t}=$ Sdmaroger(pflanze).
 Eintrittes der Blüte, Belaubung, Des \&aubfalles fomie ber Feftitllung der jür Diefe Lebensprozefle nötigen Wärmemengen befafien.
 jum Lidte (bei einfeitigem Lidteinfall).
$\mathbb{P o j t g l a z i a l}^{\text {a }}=$ nadjeiszeitlid..
 märmerer (rerotherme Relifte) - Grbperioden.
Rejent = aus der Gegenmart jtammend.
$\mathfrak{R u d e r a l p f i a n z e n = ~ P f l a n z e n ~ d e s ~ D e d t a n d e s ~ ( S d u t t f t e l l e n ) , ~ L i n f r u ̈ u t e r . ~}$
Saprophyt= チäulnisbemobner (Pftanze).
 flora (in föhen von zirta 800-1600 m).
Ihermophile Pflanzen = märmeliebende Bflanzen füdlicher, füdöftlidyer, öftlicher oder

$\mathfrak{X e r o t b e r m e ~ P f l a n z e n ~ = ~ B a ̈ r m e ~ u n d ~ T r o f e n b e i t ~ l i e b e n d e n ~} \mathfrak{B f l a n z e n , ~ v i e f i a d ~ a u s ~ d e r ~}$ çerotbermen Beriode der $P$ oftgazialzeit ftammend.

## 




Tr. 3. Betula nana ( ${ }^{\text {Bwergbirke). }}$
ひrutifdes Relikt.
 (Gftoder hei mhuran, 1960 ml , von $\mathfrak{\beta r o f}$. Dr. F. Petraid.


Tit. 4. Anemone styriaca (fteirilde Küdenfdelle). Snterglajiales oder zerothermes Relitht.
Mad) Der Malur aufgenommen ain Tfaffenkogel bei Glübing, zirha 550 m , don $\mathfrak{P r} \mathrm{of}$. Dr. F. Petral 由 $^{\text {. }}$


शr. 5. Solidago serotina (fpätblühende Goldrute). (Ein Reophyt ber Murauen.
Mady Der Natur aufgenommen in Den Murauen bei §unligam don $\mathfrak{P r o f}$. $\operatorname{Dr}$. §. § efrald.


Tr. 6. Asplenium cuneifolium(Serpentiu=Streifenfaru)
Gine PFlanje des Eerpentillbodens.
Mlah der Matur unfgenommen am firchagel bei firdhorf, zirha 900 m , don frof. (1)r. fi. Pelrafd.


Nr. 3) Versuch einer phänologischen Karte des Frühlingseinzuges im Mittellande und einem Teile des Unterlandes.

## Erkiärung :



Zone I Frühlingseinzug zwischen dern 22. bis 28. April.


Zone II Frühfingseinzug zwischen dem 29. April bis 5. Mai.

Zone III Frühlingseinzug zwischen dem 6. bis 12. Mai.


Zone $N$ Frühlingseinzug zwischen dern 13. bis 19. MaI
䀟费 Z Zone V Frühlingseinzug zwischen dem 20. bis 26. Mai oder noch später.

Mit teilweiser Benützung der im Maßstabe 1:3,400.000 gehaltenen phänologiachen Karte des Frühlingseinzuges in Mitteleuropa von Jhne (Petermanns geogr. Mitteilungen, 1905) gezeichnet von




[^0]:    ${ }^{1}$ ) Grflärung Der Fremomörter fiehe unter Eriäuterungen am Salufie!

[^1]:    ＊）Laminen，Steinjdlag，Windwurf in der Sampfzone．

[^2]:     Gebirgslande erlauben feinen fideren Saluß auf die mirflide Berbreitung des Tertiärs dort= felbjt. (Nad Betrafdely bjm. Sting.)

[^3]:    1) Jad folge Damit der bisherigen in Freifen der Botanifer und mohl aud vieter Geo-
     ©harafter eines höberen Mittelgebirges zu und verlegt die eigentlide Entftehungsform des $\mathfrak{H o d g e b i r g s}$ infolge febung in Steiermarl erit in das æitocän.
