## Cariuthia．

#  


No Dreiund

1873

## Bie 解eteariten．

$\mathfrak{B o r g e t r a g e n ~ i m ~ n a t . ~ Q a n b e s i m u f e u m ~ a m ~ 1 . ~ M a ̈ r z ~ 1 8 7 3 , ~ v o n ~ F e r b . ~ S e e l a n b . ~}$
$\mathfrak{2}$ uf unjerem Э）laneten ift Mafi in beftảndiger Metamorphoje begriffen．©sz wird in ber＇Regel nidtz Sleuez gefdaffen，fondern bie fibon exiftirenden Stoffe burd）medaaniide und demijde finaite fort＝ wäbrend in neue gormen gebradt．©b findet in ber Regel fein Sto $f=$子uwads ftatt．

Netel，Rez̧en，Eiż，ভduee，Staub und die ßulfanciebufte fomment jwar von $\mathfrak{N a g e n , ~ n a ̈ m l i d ) ~ w o n ~ b e r ~ R u f t ~ b e r a b ~ a u f ~ E r b e m p u n t t e , ~ D e n e n ~ f i e ~}$ ibren $\mathfrak{u r j p r u n g}$ nidy verbanfen，aljo wie 马remblinge，allein fie entfammen anderen Drten Derfetben Erbe，find Daber Durdwegs tellurifden
 und Eijenmaffen，welde „vom §immel fallen＂，b．h．aub bem freien $\mathfrak{W e l t e n r a u m ~ b u r d ) ~ u n j e r e ~ श ् थ t m o p h a ̈ r e ~ a u f ~ b i e ~ E r b e ~ f a l l e n . ~ S i e ~ f i n d ~}$ tosmijden，nidt tcllurifden $\mathfrak{H r p r}$ unges．Man neunt fie allgemein Die Meteoriten．Diefelbet madjen cine $\mathfrak{A}$（Enabme von obiger Megel， denn fie vermegren ben Stoff unfereg פlaneten burd Subs ftanz aus dem grofen Weltenraum．Sebermam fennt bie Stern＝ ¡dnuppen und geuerfugeln，welde iporadifa，in æingen，in
 und Sovember maffenbaft am Firmamente erideinen．

Tuf zabltreide Beobadtungen geftüßt，weiß man beute，1．Dá fie fid von einem beftimmten gixpunfte augerbalb unjerer 2ttmojphare aug ＂【arinţ̧ia＂63．3abra．gix． 4.
bemegen, daf fie 2. planetarifde Maffen find, 3. Dagjie nadi dem (sejege Der Bravitation im freien Weltenraume freijen, welder maffenbaft von jolden Subjtanzen erfullt ift. - Soldje ftoffreide Sternidmuppen find Die Meteoriten. Sommen fie auf ibrem Wege ber Erde zu nabe, io müffen fie ibrer anziegungofraft folgen, b. W. fie fallen zur Crbe und vermefren Deren Subfanz. So lange fie im freien Weltenraume idyweben, Gaben fie jebr niebere \$emperatur, in bie Mtmojphare einjdneibend ftofen fie auf einen Pörper, welden fie vor fid bintreiben umb veroidten müffen. Da bies mit jebr grofer (sejdmindigfeit verbunden ift, fo entwifelt fid) Die grōßte Wärme, fie werben glübend und leuळten bis̊ zur Weifgluth, D. h. fie werben zu Feuermeteoren.

Sinter den fallenden ®iorpern wirb luftleerer $\Re a u m$ erzeugt, in melden die umgebende \&uft mit grofer §aft ftürgt. (Daburd entfegen bismeilen Detonationen, weldje bem Donner, §jelotonjeuer oter Ranonenjiduffen vergleidjbar und weitgin vernegmbar find. Die Detona, tionen werben übrigens aud berborgebrady burd Das̊ Derplagen ber Meteoriten im $\mathfrak{Z u f t r a u m e}$ wie foldees burd die erplodirenden ©saje in Folge ber Wärme erzeugt wirb. Saadridten und Wabrnebmungen aus Der Cinft= und Seģtzeit beweifen, Dáß bie gefallenen Metevriten entweder glübend, Geip ober laumarm gefunden murben. Einc $\mathfrak{A} u$ ziahme bavou bilbet nur ber Steinfall bei $\mathfrak{D h u r m j a l a ~ i n ~ D f t i n d i e n ~ 1 8 6 0 . ~ D a s ~}$ zerprungene Stüff foll gleid, nadj bem Falle impendig fo falt gewejen fein, Dages bie berübrenden Finger erftarren madttc. Sit bas fo, fo Gätte man in Denjelben die $\mathfrak{L}$ emperatur bezz freien Weltenraumeణి, melde jefr tief $\left(-40^{\circ}\right)$ fein muß, fennen gelernt und bewabrbeitet gef̣unben. Uebrigens muß Dieje Errideinung an Mabrideinlidfeit gewimen, wem man bedentt, Dag Meteorite fdledte Wärmeleiter find.
 ifre 2 ajammenjegung bebeutenbe $\mathfrak{U n t e r j}$ jiebe. Ess giebt zwei §auptarten, uämlid): 1. Meteorfteine, 2. Meteoreijen, welde mannigfaltige $\mathfrak{H}$ ebergänge zeigen und im Berbältniffe von $1 / 60$ fallen, $\mathfrak{D}$. W. von 60 Meteoriten find 59 Meteorfteine und 1 Bieteoreijen. Weide 彐aten baben folgenbeg gemein: $\mathfrak{A n t}$ Der Dberflacde ift bie Samelz= ober $\mathfrak{B r a n b r i n d e , ~ w e l d e ~ f i d ~ b i z a ~}$ weilen tief in bie feinften Serflüftungen und Sheilungefläden ber MReteo* riten bineingiebt. Weide Gaben ftumpfe Gqen, abgerundete San. ten und vielerlei $\mathfrak{B e r t i e f u n g e n ~ u n d ~ C i n b r i f f e ~ a n ~ i b r e r ~ D b e r f l a d e . ~}$

Die Unteridiede aber ergeben fid aug Folgendem:
Die Meteorfteine baben in ibrer Zujammenjegung Bebnlidfeit
mit den tellurifijen Befteingi：mo ©jebirgsartent，fie merben aber，wenn fie nidt gleid nady ibrem Falle entbectt werben，balb unfenntlid，weil fie leid）t verwittern und zerfallen．Sie baben in ber Textur eine fein． fornige，bell＝bis bunfelgraue crumbmaffe，welde beim 马erjdlagen leidt bröcfelt，zerftiebt，－in Der \＄ujammenjesung aber थebnlidjecit mit unjeren älteren und jüngiten vulcunifden © fefteingararten．Sn ber erwähnten ©rumb＝ maffe find barte runde siugelden（ $\alpha$ ovooot）eingeidioffen，welde gelb， grün，weiß，grau und braun von Farbe find．Fon diefen アügelden erbielten biejenigen，weldje grüngelbe und lidtbraune．Rörner entbalten， was Slivin und Broncit ift，Den Namen Chbondrite．Slivin und Broncit find bis̊meilen gut fryftalifirt und umidiliefen Rörner von Meteoreifen，was eine Segur von Gijen und Sidfel if．Die meifen und Dunfeln Rörner Dagegen find glafiger શnortbit und श्रugit，wels den Sišweilen auđ Magnetfiesి beigemengt ift，jo wie das̊ obermäbnte Weteoreijen．Dieje namute man Effrite，analog Dem Eufrite，einer $\mathfrak{B a r i e t a ̆ t ~ D e \xi ి ~ i n b i i d e n ~ D o t e r i t e छ ิ , ~ m e l d e r ~ a u s ~} \mathfrak{A u g i t ~ u n d ~ צ a n o r t b i t ~}$ mit etwas Magnetfies befteft；子． $\mathfrak{B}$ ．bie Mpteorfteine ven Stanmern it Mäbren，weldje am 22．Mai 1808 fielen．Eine Feurerfugel mit Sdwoif zerplakgte mit beftigen Detonationen und bebectte bas̊ \＆and mit bunberten von Steinen．Feftebt der Meteorftein ber §auptiadje nad ausi Dlivin， Nugit und glafigem Ntnortbit，jo neunt man bie jo zujammengejesten Steine Sowarbite，子．B．Enotolax，amalog bem Dunit ober Slivinfeter，ben Sodjfetter in Neufeeland fand．

Gewiffermafen ben $\mathfrak{H}$ ebergang ber Meteorfteine in Die Meteoreifen bilbet bie jogenannte $¥ \mathfrak{y l l a}$ gmafie， $\mathbf{b}$ ．i．ein von vielen §öblungen Durdjogeness Mreteoreifen，in welden §öblungen fid fryftallifirte Dlivine befinder．
$\mathfrak{I m} \mathfrak{M l l g e m e i n e n}$ beftegen alle Peteorfteine aus veridiedenen $\mathfrak{Z u j a m m e n j e g u n g s = ( 5 o m b i n a t i o n e n ~ v o n ~ \Re i e j e l f a ̈ u r e , ~ M a g n e e f a , ~ E i j e n o r y b u l ~}$ und etwaz Ralferie．Soduefeleijen und ©bromeifen，©raphit fommen nebenber mit vor．Dbwol nun sallesิ dagి aud ganj gleid）in unjeren Bebirggarten vorfommt，fo ift bodi uur ben $\mathfrak{M e}$ eteorfteinen eine Suantität stifelo eifen eigenthürmlid，weldes auf Sdlifflaiden beutlid bervortritt und in demijder Rōfung burd）Sauren bie jmaragbgrune Färbung zeigt；jo mie Tanit，Whosiphornifeleijen und Sdreiberfii，welde auf unjerer（Erbe nidt befannt find．

Das Meteoreijen enthält eine Eegur von gediegen Eifien und sitel，fowie Spuren von $9 \mathfrak{g o s} p \mathfrak{p e r}$ ．Der গifelgebalt fteigt bisocilen auf

10 Spercent．Sduneibet man ein Meteoreijen－Durd，pnlirt mant bie flädjen
 angegriffen als andere und es entfteben mannigfade Beidnungen，welde
 an polden Stüffen bie veridiedenen Eagen einzelner Sryftalle nuตี Dem teffularen Syjteme $\mathfrak{z}^{4}$ erfennen；und bie $\mathfrak{B a l f e n}$ und Sdjaleno ftreifen jduneiDen fid parallel jur Dftaederflädje unter einem Winfel von 60 （Straben，oder aber parallel ber Wärfelflädse unter einem Winfel von 90 छ̧raden．2uf Der 2ußenfläde find die Ctüffe göberen Alters mit einer bifen Rofitididte bedectt．Sie fint jebr jawer ver＝ witterbar，wenn fie and Sabrtaujende begraben liegen．

Saddom nut bag eifen ein Metall ijt，weldees allerorts̊ auf unjerer Grbe vortommt，und mannigfad gemonmen wird，－fo tann mant fragen，warum joll gerade bas̊ Meteoreifen aus dem freien $\mathfrak{B e l t e n}$ ． raume fammen？marum jollen bieje Eifermaffen，weldje man auf bem Ramme von Bebirgen，in vieten ふbälern，in WBüten，auf dem golareije u．j．m．findet，nidt tefluridu，aljo angeborige unjerer erbe jein？ － $\mathfrak{u n j e r}$ ©ijen gewimen wir aut ben ©ijentraen，welde ftets nur Berbindungen von Eifen mit Sauerfoff und Sdmefel find．Sie bat man gediegen ober metallijdjeb．Eijen auf ben Eifenfteins ober anderen Eagerftatten gefunden．Ess fommt mur in Werbindung mit ßlatin alร Raxitāt vor．

Daణి Eijen，weldes wir in §udyffen madjent，ift immer getobltes̊ Eifen，weldees einen beiweiten tieferen Sdumeljgrad hat，als bage gediegen ober reine Eijen． $\mathfrak{u m}$ reines oder Sdmibeifen $\mathfrak{j}_{\mathfrak{u}}$ idmeljen oder
 erft in der neueften Seit burd Dent Beffemerprocef．Saddem nun bie gediegen ©ijenblöffe，wie erwäbnt，zablreid）mur auf ber Erboberfläde gefunden merben，fo tounen fie nidgt Erbenangeborige fein；fondern fie find ganze $\mathfrak{I g}$ geile ober Splitter zertrummerter Weltförper，welde fid von miferer Erve nur burd）bie ©bröße unterfdeiden．Sic geftatten ebenjo wic Die Meteorfteine eitten $\mathfrak{B l i f f}$ in unfer Erbinnerez，Da fie beim Berften das Snnere bloslegen．Wem wir die（jefdid）te Der $\mathfrak{M c t e d r i t e n ~ D u r d i g e b e n , ~ i o ~ e n t n i n m t ~ m a n ~ a u s ~ b e n ~ C r r z a ̈ b l u n g e n ~ d e r ~}$ Snder，Negypter，Sbinejen，Brieden und Romer，Dan idjon in Der älteften马eit Steine vom §immel gefallen，Daf eg Geuerfugefn，以 Meteoriten gegeben babe．

Wäbrend man aber idion it ber alten jonijden Gilopofenidute bie

2hjitht fefthelt, welde bente bie herridende ift, unt babin geft, "ס a B der freic $\mathfrak{B e l t e n r a m m e m i o v i e l e n ~ f l e i n e n ~ u n d ~ f l e i n f t e n ~}$

 - batte man dod) ipäter Der gegentbeiligen $\mathfrak{A n f i d t}$ Deş leeren Welten. raumez gebuldiget und leiber nod im 17. und is 3abrbunderte die (Sebilbeten und Gelebrten erflart, dag mur Taujdung und Nberglauben Derartigen Bgridten und Exjobeimungen, wie fie bei Meteoritenfällen vor. fommen, ju (brumbe lägen. Eerft am Eande bezి 18. Sahrbubertes mutoe Dem alten, "nidgt eridjutterten ßolfeglauben redjt gegeben, "DafB Eteine vom simmel fallen ${ }^{*}$. Wran beobadtet beute und unterfudt und glaubt mit viclem Redte, daf Sternidnuppen, Feuerfugeln, Steinfälle, Rometen, Эlanetoiben, Irabanten, Planeten Stoffe jeien, weld)e im falten Wi3eltenraum um bie Somne freijen, bies fie ibr endlid) in irgend einer Weife fur $\mathfrak{B e}$ eute werben.
$\mathfrak{U m}$ von Den Steinfallen vom bodjten MItertbume bis auj uns $\mathfrak{j}^{\text {u }}$ erjäblen, genügt eघ, mur die eclatanteften und intereffanteften $\boldsymbol{z}^{\text {ut }}$ ermäbnen.

 ez Ditrfte baber aus ber $\mathfrak{U r}_{\boldsymbol{z}}$ eit ber Mammuthe jein. © Die Metevriten von Mrva Gatten eine jebe biafe $\mathfrak{R o f t r i n d e}$.
2. Wenn Der. Stein in ber Raaba von Mecca ein Meteorfteit ift, jo ift or ber altefte ber biftorifden Seit. Denn or ftammt auछ bem Parabieje und ift ber Engel; welder Mbam vor Dem Sindenfalle bûten jollte. Faur Egyptens ©ultan, Der Sdiad von פerfien und Sabul baben Stüffe bavon, Die fein Shrift berübren barf.
3. Sdjon in $\mathfrak{I r o j a n e r f r i e g e ~ w a r f ~} \mathfrak{S u p i t e r}$ glübende $\mathfrak{M a f j e n}$ zur תumbe der Sterblidjen auf Troja binab.
 ఏimmel. Qivius ipridt mebrfad von Steinregen in Stalien.
5. Der altefte Meteorit unjerer Sammlungen ift ber vou $\mathcal{E} n j i$ Es beim im Eljaf. Sm Slov. 1492 fiel er, fdlug in 2 Stüfen tief

 idriften, bie Eine lautet: A.D. 1492 uff Mittwoben nedjf vor Martini Den fiebenten $\mathfrak{T}$ as shovembris gejdah ein jeltjam $\mathfrak{F}$ Bunbergeiden, Denn jwifden ier 11. mb 12. Stunde $\mathrm{ju}^{\text {Mittag fam ein großer Douner, }}$

Elapf amo ein lang (Setob, weldees man weit und breit bört, und fiel ein Stein von ben \&uften Gerab bei Enfizbeim, ber wog 260 פ) Mund und war ber Mapf anberbimo viel grober beun allbier. Da jabe ibn ein Pinab in einen $\mathfrak{G d f e r}$ im obern 耳elb, fo gegen' $\mathfrak{R g}$ ein und $\mathfrak{J} \mathfrak{l}$ zeudit, idlagen, Der war mit Weigen gefäet, und that ibm tein Sdjaben, als bag ein Sod innen murd. Da fübrten fie ibn binmeg und warb etwa manid Stüaf bavon gejdlagen: bag̨ verbot der Ranboogt. Mljo ließ man ibn in bie Situd)e legen, ihn Willens dann zu einem Wunber aufzubenfen, und famen viel \&eut allfer, den Stein fu feben, und wurben viel felt= fame Reden von dem Stein geredt. Nber bie Belelebrten fagten, fie
 Stein follt won ben Sūften berabidlagen. Darnad uff Montag nad) Gatbarina gedadten $\mathfrak{J a b r e z ,}$ alछి ఇaijer Maximilian allbier war, biés Shre föniglide Excellenz den ©tcin ing Sdlog tragen ind fagte: die bon Enfibbeim jollten ibn nebmen umb in bie Sirde beigen aufbenten. gljo bint man ign in ben chor, allmo er nod bentt.
©ine neut $\mathfrak{S n j d}$ rift lautet:
De hoc lapide multi multa, omnes aliquid, nemo satis. Sn ber franzofifiden $\Re$ Revolution fdug man jo viel von biejem Steine $\mathfrak{a b}$, und legte es in die Pariferjammlung, das jeşt nur nod 70 9fund Davon ba finb. Hebrigenణి ift Diejer Senior Der Mieteorfteine, wêlder ein ©hondrit ift, nod an ieiner alten Stelle.
6. $2 \mathfrak{Z}$ ๔lbogen murbe feit Ende bess 14. Sabrbunberts am Rathgaufe ein idmerer Stein aufbewabrt, welder ber „verwänjdte $\mathfrak{B u r g g r a f "}$ bief, er miegt 191 פffund, berfelbe murbe in Das wiener Sofmineralien = Cabinet gebradt und murbe als Meieoreifen ertannt.
 cin Meteoreifenftein, weldier burd) feine zwei gemaltigen Erplofionen, gleidy Ranonenidüfien, die ganze ©egend auE Dem Sdlafe idurectte. शmi
 Saujen burd bie $\mathfrak{R u f t}$. Der Simmel war rein, und ba gewabrte man norboftlidy von Braunau eine fleine \{immarje Wolfe, welde plöglid leudi)= tend wutrbe, zuctende $\mathfrak{B l i g h e}$ allerjeits und zwei geuerftrifen abwärts fandte, worauf bie Detouation folgte. CES bieg num, ber Blij babe 100 Sduritte bom Dorfe in ben थder gefilagen. Dberforfter ¥oollat fillog auf emen Meteorteinfall. Wan grub nad und fand in einem


Augengeuge Sojef Sepper ben Beridt $\mathfrak{z}^{3}$ Wrotofoll gab. Der Stein $\operatorname{mog} 46$ शfund 6 Qoth, ijt nod 6 Stunden nad bem Falle to beis gewejen, daf man ibn nidt beruibren formte und ift beute im $\mathfrak{y}$ ofmineraliencabinete $\mathfrak{z u} \mathfrak{W i e n}$. Bleidzeitig fiel ein anderer in einer $\mathfrak{B i e r t e l} f$ tunde von Braunau $301 /$ g 9 fund fawer, ber biejem ganj glid
 Solz unb Eftrid) Des Bimmers burdgefidlagen, in Dem bießinder fdilicfen.
 zum ewigen $\mathfrak{U l}$ nbenfen aufbeben, $\mathfrak{d a}$ ibm aber 7000 fl. geboten warben. verfaufte er eछ und baute vom (selde ein Pranfenbaug\%. ©ీళి bat 6 פjercent Nifel und bie form desి Theileछి einesి eingigen Würfels mit breifaden Blätterburdggang wie Bleiglanz.

Fragmente bavon find in mefreren Sammlungen.
8. Der Maturforider פpeter Simon Dallas fand 1771 auf ber §öbe zwifden $\mathfrak{n b e i}$ uto Sifim, §ebenfluffen Des Senifei, eine grobe
 Die Wataren verebrten ibn alse einen vom §immel gefallenen Stein und Der ©berfteiger Mettid bemabrte ibn. Sie beigt die gallasimaffe und ift feitber viel fleiner geworden. EEs ift eine Maffe von Meteoreifen, die von vielen §ablungen burdjogen ift. Sn ben §äblungen find grungelbe fryftallifitte ゆlivine, welde den Meteorfteinen eigen find. CEs ift alfo ein Mittelbing von Meteoreijen und Meteorftein. Diefer Stein bradyte Den deutiden Mrofeffor in Wittenberg, Cblabni, auf den ©obanfen, daß er meteorijden $\mathfrak{u r j p r u n g e g}$ jei, morùber Deffen Deitgenoffen ladjen, benn leiber exflärten im 17. und 18. Jabrbunbert nod ©ebilbete und belejhrte, nur $\mathfrak{L}$ aujdung und શberglaube läge Derartigen Beridten fu Gerumbe, bisi Die freie Foridung am Enbe Deछ 18. Sabrbunderteణి Dem nie erjdütterten

9. Sm Sabre 1870 murben burd eine fopmedijde Erpedition auf Der Snjel Disfo, bart am Meeresifrande in Bronland 3 groge $\mathfrak{B l o c t e}$ gefunden, weldje 500 ©tr., 200 ©tr., 90 (Str. wiegen und beute im Stoctigolmer Whieum fid befinden.

 Widmannftatten'jde Figuren.
11. Sntereffant ift ber Steinregen von Spaltusit, welder fid am
 nabe dem Ropfe der 92ndromeda cine glänende Feuerfugel, in ber form

 Qidtidneif ven 9 Brad Eänge und 2 Brad Breite jutữ．Daß fternäbnlide عidyt verwandelte fid）beim allmäbligen（brö̈gerwerben in blaugrün，bann in bunfelroth und wurce Dam ber Xidhtwider．
 ware eine Feuresbrunft．Das Meteor jah man gleidzeitig in Danjig， Sojen，Sirafau，§rag，Wien，©roduo und Dorpat．Seine Bejidwindig＝ feit batte 6.6 Meilen per Gecunde．Drei $\mathfrak{I a g e}$ paiter erfubr man，
 gefallen \｛ei．Yorof．Babcznnsfi und Nftronom Dife gingen an Drt und Stelle und jammelten 400 Stüde，barunter 8－14 פfund idmere．Biele batten auf Efis und inz $\mathfrak{B a f f e r}$ gejdlagen．Man idaģt ibre Bjejammemaffe auf
 eines Sterneళ，welder fid von NたD．nad $\Re \mathfrak{F}$ ．bewegte und einen funfen． iprübenden Sdjweif nadj fid zog．©oröße und Qidtitärfe nabmen rajd $\quad$ u， jo bag fie bas̊ $\mathfrak{A}$ luge blendeten．Die Rugel verjdmand plöglid）und eร fielen leudtenbe gunfen berab．थn ibrer Stelle erjdien cin jactiges ©̧ewölfe，bou weldem Douner und ein anbaltendes Rollen wäbrend einer balben Minute augigingen． $\mathfrak{I n}$ 马olge Diejer ©rplofion berftete Dag Mreteor


12．Einer der gröpten（ $51 / 2$（Str．（id）werer）Meteorftein liegt in Der $\mathfrak{B i e n e r}$ Sammung．Er fiel 1866 9．Sänner $4-5 \mathrm{~h}$ a im Dorfe Fingabinya，Unghvarer＝Eomitat．Man jab in Der Ferne eine glübenbe §ugel mit Sdyweif，aus ber allerjeite fleinere תugeln aufflogen，in ber Säbe eine bunfle Wolfe，die furdtbar fradte．Einem jüdifden Wirtbe
 Zెwetidfenbaume zur（Grbe．Erft nad einer Weile getraute fid ber Mhann mit grau den lauwarmen Stein fu faffen．Seine Sand rod 3 ふage nad）תnoblaud．Erft 3 Woden fpäter wurbe auf einer Wiefe ein $11^{\prime}$ tiefees $\Omega o d$ entbecft，in meldjem in zwei Stüfen Der obige jdywere Meteorftein lag．Er wurbe mit Striden und \＆eitern $\mathfrak{z u}$ Tage geforbert und nad Wien gebrady．

13．Weftlid von Mrexico im Thale von Toluca liegen viele grofe
 murben．§umboldt bradjte bavon פproben nad Europa．In meiner Sammlung find 2 polirte und geäpgte Exemplare bavon．In Den argens
timijden Gtaaten bei St. Sago bel ©ftero jollen derartige Meteoreijen, maffen bis 30000 Эjund fdywer liegen.
14. Die Metecrfteine, welde bei Euvtolar in fimland 1813 fielen,

©bwol nod zablrtide Beifpiele amufübren twären, jo burfte bod Das $\mathfrak{A u f g e z a ̈ b l t e ~ g e n u ̈ g e n , ~} \mathfrak{u m}$ zu beweifen, dá Meteoritenfälle $\mathfrak{T}$ bat faden jeien und bag Deren Beobadtung fint die $\mathfrak{F i f f e n f d a f t ~ v o n ~ b e j o n - ~}$ Derem Sntereffe fei. Dąి murbe aud in neuerer 及eit von aflen Be: lebrten erfannt, und man fing an, fie mit 2 ufmerffamfeit ju farmeln und ein Materiale fär Die goridung òu idjaffen.

Den erften $\mathfrak{D l a g}$ in Der $\mathfrak{M e t e o r i t e n = S a n t m l u n g ~ n i m m t ~} \mathfrak{B i}$ ien cin. Dr. Tidjermaf zäblte fijon $1869-168$ Qocalitäten von Meteorfteinen und 91 von Meteoreijen.
$\mathfrak{S n}$ Berlin find 109 Meteorfteine, 72 Meteoreijen. $\mathfrak{S n}$ Murizి 63 $\mathfrak{M e t e v r f t e i n e , ~} 23$ Meteoreifen.
$\mathfrak{S m}$ Britifhs Mupum zu Eondon exiftiren 200 Eocalitāten von Metevriten. $\mathfrak{I}^{2}$ Bÿttingen 125.
$\mathfrak{B a ̈ b r e n d}$ man vor nidt jo langer Beit glaubte, Meteoriten feien verbidtete Stoffe, welde aug unjeren Eifenc, Bleis, Binf=, Sdwefels Sdimelzwerfen in bie عuft geben, und fid ba zu Rörpern aggregriren,

 Mondeణ̃. Onlag gaben, in benen Die gantajte frater und Bulcane erblifte; - warben diefe $\mathfrak{U n}$ fidaten begreifliderweife bald burd bie demifde Ynalyje und burd) Die $\mathfrak{A n m o g}$ lidfeit ber enormen $\mathfrak{W u r f g e j} d$ winDigfieit, mit weldger fie vom Monbe augigeben müften, um in bie $\mathrm{M}_{\mathrm{u}}$; ziebunggitraft Der Grbe zu fommen, widerlegt mb man betradtet bente Die Meteoriten weniger ales Curiofitäten, alsి viefmebr in ibren Beqiebungen fu Den Gebirgêgeftemen unjerer Eerbc, wasి aud baణి ßidtige ift. - Mlle Mineralien, weldje die Meteoriten zujammenjegen, geborren bis anf © Eines ou jenen, weldje unjere (J) fteinsiarten zuiammenjegen; und body gleidbt fein Meteorit ganz einem irbijden Befteine. Die Grtlarung bavon liegt in Folg endem:

Fon allen $\mathfrak{B o r f t e l l u m z e n ~ u ̈ b e r ~ b i e ~ E n t f e b u n g ~ a n f e r e r ~ E r b e ~ u ̈ b e r ~}$ beren $\mathfrak{H}_{\text {rufu }}$ fand wird bie von Dem einft glübenden Suftande und ber
 Das $\mathfrak{F a f f e r}$ umbülte einft in Dampfgeftaft bie glübenbe Rugel, und erft nad ber Bildung einer binreidend abgetüblten fejten Dberflacke
tonnte es fidd in tropfgar fluifiger gorm nieberidilagen. Bon dem 3eito puntte an begann das̊ $\mathfrak{F}$ affier auf die feften (befteins̊mafien mectanii(d) und djemiifd einguvirfen, aufzulbjen, $z^{u}$ zerlegen und anberfeits wieder abjufegen, mas̊ beute nody fortbauert. Diefe $\mathfrak{F}$ Bafferthatigfeit wird burd) Saureftoff und Robllenfaure mädfity unterfüģt. Smpraignirt mit biejen Bajen Dringt est in die feinften ङ̧efteineflufte, loft Diefelben auf doer zerftort fie medaniid und führt diefelben fort. ©dflieflider Sammelraum für alle biefe

 geididdteten oder Sebimentgefteine gebildet und abgefegt, als: $\mathfrak{I b}$ one, Sanbfteine, Palfe, meldje bizweilen Refte einer früberen Begetation in Stein= und $\mathfrak{B r a u n t o b l e n}$ - und won friberen Sal jien in ben Stein. falglagern einfdiliefen. So entfebt im Bebiete bes शnorganifden \&eben und $\mathfrak{z b a ̈ t i g f e i t . ~} \mathfrak{J a}$ biefe ftetig mirtenbe demiijde $\mathfrak{I b}$ aitigfeit bes

 vrganismen bervorgeht, wäre nidt im Stande, bie פflanze zu ernäbren, menn ibr das̊ auffteigende $\mathfrak{F}$ affer nidt $\mathfrak{M i n e r a l b e f t a n b t h e i l e ~ z u f u ̈ h r e n ~}$ würbe, welde Dem tiefer liegenden, verwitternben Gelfen entnommen find; und nady Berbremen werben Diefe Minerale in Der fogenamten $\mathfrak{A l}$ (dje
 tradtung gebt bervor, DaE bie erftarten primitiven fammt ben übrigen Pryftallinididen Geffeinen beute nidit mebr Daş fein tomnen, mage fie einft waren. Demn fo tief wir beute in bie Groe vorgedrungen find, fo tief finden wir Wafier und feine $\mathfrak{B i r f u n g e n . ~} \mathfrak{u m}$ bie unveränderten Befteine zu erforiden, müften wir tiefer, nämlid babin fteigen, wo das $\mathfrak{F}$ affer nidyt megr ift. शdein basి brauden wir nid.t. Die vulcaniidje Sbätigleit bringt uns biefe Gefteine in form gläbenofluffiger Eaven felbft berauf.

Die aus jo gemaltiger $\mathfrak{L i}$ efe fommenben Qaven find zwar bon ber-化iebener Bujammenjegung, aber alle baben eine gemiffe 8 amiliens ágnlidfeit unter fid. Dabei if es ganz gleidgiltig, ob eళ ßefteine ous . Den neutefen $\mathfrak{B u l c a n e n}$ oder aus ben langit erlofidenen in ber $\mathfrak{T e}$ tiärzeit, nämlidy $\mathfrak{I r a d y g}$ e und $\mathfrak{B a j a l t e}$ find. Wit biefen Beftenen zeigen Die Meteorfteine Die grögte פebnlidfeit; Demn fie führen biefelben
 Die alten Seflalaven fübren 2 git unt $\mathfrak{Y n}$ nortbit, bie Bomben ber vor= biftorijden $\mathfrak{Z}$ ultane in ber ©ifel beftegen aus $\mathfrak{A n g i t , ~ \mathfrak { B r o n c i t , ~ D l i v i n ~ u n d ~ }}$
$\mathfrak{C b y r o m e r}$. $\mathfrak{S m} \mathfrak{B a j a l t e}$ erideeint wieder $\mathfrak{A}$ agit und $\mathfrak{D l i v i n}$, und follen in Denfelben neueftens burch Suupfrlōiung ©puren gebiegenen ©ifiens nad. geviefen fein.

Man muE Daber \{dfliegen:
4. Dafz ber © rb fern, aus beffen §iefe bie vulcanifden Befteine tommen, ben Meteoriten petrograficidabnlid fei;
2. Daf unfer §lanet mur burd bie © $\mathfrak{r o j}$ ge, nidt aber burad bie
 traft folgen.
3. Dataus folgt endlid, dá alle Materic unjeres Sonneniyftems aus benfelben djemifden Berbinbungen beftege, woburd bie Raplace'ide
 lidjer $\mathfrak{D u m f t a f f e n ~} \mathfrak{b e r v o r g e g a n g e n ~ i f t , ~ n a m b a f t ~ g e f t u ̈ g t ~ w i r b . ~}$
$\mathfrak{B i r}$ finben ferners, bák bie Didfte voer bas fpecififide ©emidt unjerer Erbe $5 \cdot 43$ bis 567 ift . Summirt man bas̃ fpecifiide ©semidt aller © efteinsarten, welde wir burd Bergbaut bis auf bie grojpte Tiefe in unjerer Erbrinbe fennen gelernt und unterfudt baben, - jammt Denen, weldde burd) vulfanifde $\mathfrak{I b}$ ätigfeit zugefübrt wurben: \{o finbet
 Des ©roganjen. $\mathfrak{u}$ eberbies finden wir Dic ©efteine Der ©rboberflade fiur fid burdause mebr jauer, tiejeliaurereid) und ipecififid leidfer, - Die ber $\mathfrak{B u l c a n e}$ fidwerer unt mebr bafiid, tiefelfaurearm. ©Es mirb ferner bas gebiegene ©iifen in ber oberfladfliden Erbrinbe, fo weit unfere 2uffiduluffe
 Der Sauerfoff vororingt. ©s liegt daber die Bermutbung nabe, daj bie Subftanz uuferes ©rbinneren ben Meteoriten agntid fein müffe, - 10 wie endid, Dáj bas midtigfte Metall ber Erbenbewobiner: „Das ©iifen"
 fei e8ి für fitid ober in Qegierungen nad Qunalogie Degి Meteoreijems.
$\mathfrak{B o n}$ den iroifden © frumbftoffen (Elementen) bat bie Sbemie bereits circa bie §älfte in ben Meteoriten nadgenviefen; gar nidt fonnten bisber nur Stiffioff, ©blor, Gold und Silber entbectt werben. Die8 ift ein
 im freien $\mathfrak{B e l t e n r a u m e ~ v e r b r e i t e t ~ f e i e n , ~ u n d ~ D a ß ~ j o m i t ~ u n j e r ~ § l a n e t ~ e i n e ~}$
 gelangen wir zur Folgerung, Daf Die Meteoriter zwar eine zur Erbengröge veridmindend fleine Waffe baben, und dag fie alfo burd ibre entäus fung auf ©ewidt und Bewegung ber Grbe augenblidtid Ieinen fenntliden

Einflug üben．Die ©rfahrung zeigt aber，סaß ibr 9hiederfallen eine conftante Bröße，per $\mathfrak{S a b r}$ circa 700，fei．Die Summirung Diefer fleinen $\mathfrak{W a}$ affen in geologifden ふeitraumen muß einen beadtengiwertben Maffenjuwadys ber Erbe bebingen，und jomit im Berlaufe jefr grofer Beiträume aud）Ein－ flug．auf bie serbengeftaltung doer Den fosimifden Fortbildungeprozef unjereฐి ฒlaneten bedingen．

## 

$$
\begin{gathered}
\text { Eine Sfizze. } \\
\text { (Fortjegtug.) } \\
\text { V. } \\
\text { soerzog sermanu. 1161-1181. }
\end{gathered}
$$

§erzog jermant wurde im Dezenver 1161 ju $\mathfrak{B i l l a d}$ von dem faiferliden Sotar Burdjard．von Roln in Ebegenmart Dess Patriarden Ulrid）von $\mathfrak{K q u i l e j a , ~ D e s ~ © r a b i f d y f z e ~ © b e r b a r b ~ I . ~ v o n ~ S a l z b u r g ~ u n d ~ v i e l e r ~}$ anderen in die §erjogêmurbe eingefegt and trat fomit Dase Eerbe feines verunglüãten Brubers an．Eine feiner exften நandlungen bejwedte，ber Sietảt gegen jeinen verforbenen Braber genug ju thun，inbem er ber
 von addtig zugewogenen Marfen Bffentlidjer §riejadjer Manje unter Anwejenbeit vieler ふeugen（Mai 1162）in ber ふirde ou St．Beit verliey．

Wiederbolt bat er ben Wiijop ßoman von ©burf，peinen Erzieber， ibm ause bejonbercr byabe bie Bogtei über bas $\mathfrak{B i s f t h u m}$ ，momit aud
 längere Seit Diefe Ernemung，weil er eine Wieberbolung der Gewalt＝ und Freveltbaten fürditete，welde zur Beit Desి frīberen erblidyen Vogtezి， （Srafen Werigand，und aud）unter §erzog §einrid）vorfielen．（Erft als Der §erzog veriprad，Die Untertbanen nidet mit ©eridetgtagen und shadta lager zu bejdweren；bie Redfte Der תirdje zut idukgen und ben Biidup vor bem §aijer zu vertreten，verlieg er ifm（Mai 1163）zu Strafburg
 von Seite besి §erzogå begruindet mar，beweift ein Befebl Degి תiaifers Friebrid an ben §erzog，den Bifdof Ceberbaro von Bamberg flaglosi ju
 lager fid erlaubte，aut cinem bifdoffiden Bute Beridt ou halten，während

