
 zerreiğt bie Qeitung ijdiene und fäbrt inz Dratorium, wo viele Fenjter=
 9 Ubr ein gewaltiger $\mathrm{Drfan}^{2}$, weldjer vom §irdjengeriifte ßlanten über
 nahe bringt. ©bemio herridyt in $\mathfrak{F}$ eid) enau am 19. ein ©bemitter mit beftigem Sturm aus ) Rorb. F. Seeland.

## ©laflification von ©ieffee=zifiden.

 Dr. Steinbadner, ift aus gorbamerita das̊ Erjucjen um bie wifien=
 und 耳ebruar auşgeführten amerifanifden శieffee=Erforfdungs==Expedition erbeutet worben find. Unter biefen Fiifden fiuben fidid bie merfwür= digiten, abnormften $\mathfrak{F o r m e n , ~ i f r e ~ f y f t e m a t i f i d e ~ © i n r e e i f u n g , ~ w e l d d e ~ v o n ~}$
 genommen worben ift, wird mancfe Sdwierigteit bieten.

Einer von ben $\mathfrak{F i f} \ddagger \mathfrak{d}$ wurbe im §araibijden Meere aus einer Tiefe boit 1920 Faben ( $5760 \mathfrak{F u \xi}$ ) Geraufgebradt ( ${ }^{\text {Dentidite }}$ Beitung", 23. Suuli I. §.). Gemögnlid werben aber weit geringere Tiefen als bie vorerwähnte angegeben, in welder animalifdeğ, wenigitens Leben Göberer Drbnung, ber herridenden abjoluten Finfternía wegen, welde für beträdutlidfe æiefen bindicirt wirb, angeblid nody gebeigen tönne. Die Erfagrung, welde die $\mathfrak{U}$ meritaner zu $\mathfrak{U n f a n g}$ biefes $\mathfrak{J a b r e s ̊ ~ b e i ~}$
 unbeftreitbar, dás die beftimmte $\mathfrak{A}$ ngabe weit geringerer $\mathfrak{T i e f e n , z} \mathfrak{z}$. $\mathfrak{B}$. $400 \mathfrak{M}$. ut. Dgl. niddt ftidgältig fei. Die Einridftung der §atur tünmert fidg eben nidgt um die $\mathfrak{x h e o r i e n ~ b e r ~ M e n j d e n . ~}$

## 7ie neut granatfunde in gölling.

Befanutlid fpielt ber ©ranat in ben frnftallinifden Sdiefern Der Saualpe eine bebeutende $\Re$ olle. ©ritlid ift er ber §aauptgemengtheil Deß̉ Ettlogiteß̉, welder in zwei mädtigen Bügen über die Saualpe ftreidt,



 ba ben gemeinen bodefaedrififen Granat jo innig mit bem Mutterge=
 Geraudzuarbeiten, wie in einem Steinbruche an ber Semfaderftrake
 tann man ben granatführenben Sdiefer ganz berwittert feben und die Lojen Granattörner herauzflauben, welde meift felbit fegr verwittert find.

Die ©ranate, von welden hier bie 凡ebe ift, find aber meift nur flein und erreiden felten mefr als 1 biz $1 / \frac{1}{2}$ ©entimeter ©rö̈ße.

Reuffens aber wurben von mir jene © Cranatfunde verfolgt, weldje in Dem fogenannten §uftgrabenbadje fán bor längerer ßeit eine inter=

 nur $\mathfrak{j p o r a d i f d}$, wie fie eben ber über bie Sdifiten bees Mluttergefteins fturzenbe $\mathfrak{B a}$ あ bradjte.
 Zöllingbad münbet, bie ভdiudten besె Muttergefteinesి, Daş Bett Deş Yeģteren überfegend, zu fonftativen; und zwar in einem fehr feften Sdiefer, welder grobe Granatindividuen in ©stimmer, Дuarz und Feldipat porphyrartig eingefflofien enthält. Der Granat ift aber fo innig mit den genannten Semengtheilent verwadjern, bás an die Gemin= uung eines freien Sirvftalles im unverwitterten Buftande gar nidit $\mathfrak{z u}^{\mathbf{u}}$

 Sefmgraben füdlidy vom Wogntiaufe und in ber Rellerruine bes untern Grabner auf die ভdidjten umo fand ba in zähem Segme Granattypitalle von feltener Grröße und fämutlidy in ber form Deş $\mathfrak{F h o m b e n b o d e = ~}$ faeders ( $\infty 0$ ).

Der genannte Thonglimmerfdiefer, weldfer hier bas hangenofte
 reidfem Serpentine, in blauen zähen Segm verwanbelt, welder viel ©Simmer und ఇuarz entfält. Nabe den bellgrïnen Streifen von ©glorit, ganz nabe bem unverwitterten Serpentine, fand id fänne (Granatfryftalle und ఇuarzfragmente von Regm umbüll.

Daş Profil Der Rebmgrube zeigt nod beutliad bie ভajieferung und Sdidfung bes Muttergefteines, weldess norbweftlid frteidt und

[^0]in SW einfăfl，fo baja man an ber §bentität biefer Scidaten mit jenen，welde unten über ben \＆öllingbad ftreiden，nidit zweifeln fann． $\mathfrak{J n}$ bem angrenzenden Serpentine，welder unverwittert ift，finden fif teine Granaten，wobl aber ift in dem ganzen ©bebiete grober ఇueflens reidttyum．
$\mathfrak{B r i d f t}$ man einten Granat，jo finbet mant，daß́ Daş unverwitterte
 rothen Tafeln entifalte．Die Oberfläde beş תivftalle ift aber an ben Dobefaeberfläden peripheriifd mit ciner 2 biz̊ 3 mm ．Diffen $\Re$ Rinbe vont hödft feinfduppigem（Shlorite fo feft umbuillt，Da三 biefer nur durd अouffiren ober Sdjleifen weggefegt werben fann，worauf bie meift rauthe ©

Ex jcjeint gier eine Mretantrphofe bes ©ranates in ©blorit vor fiid）zu geben，fo bás fucceffive ©glorit an Stelle besి langjam ver＝ mitternben Granates tritt und j由fiejflid bie अieubomorphojen be马s （Cglorites nad（branat vorliegen＊）．Wix fennen ägnlidee，aber ganz vollenbete $\mathfrak{B j e u b o m o r p h o j e n ~ v o n ~ C h l o r i t ~ n a d y ~ c r a n a t ~ a u s ~ M t i d i g a n , ~}$ Lake superior in $\mathfrak{R o r b a m e r i f a . ~} \mathfrak{Q} \mathfrak{n}$ unferer $\mathfrak{L o c a l i t a ̈ t ~ w u r b e n ~ b i s ̌ ~ n u n ~}$
 ift die bebeutenbe Größe und die vollfommene $\mathfrak{Z}$ ū̆bildung der $\mathfrak{J n b i b i d u e n . ~}$

 115 mm ．und die größ̧te Ditue von 95 mm ．

Rabe gleid grope gübfde Exemplare habe idj theils an Drt und Stelle felbit erobert，theils acquirirt．

Jebenfalle ift mit diefer Socalität wieber eine neue intereffante §unbgrube für Mineraljammlungen erfiblofjen，beren ia die mineral＝ reidje ভaualpe fanon fo viele zäglt．F．Seeland．

[^1] zur Bflanzeuturbe unt çartuerei．Gefammelt von ©fuftav 2tooff 3 wa $\mathfrak{n}=$ ziger．－Der Sommer 1878．－Elaffification bon Tieffee＝Fiidfen．－ Die neuen © $r$ ranatfunbe in \＆olling．

[^2]
[^0]:    *) Mein $\mathfrak{y}$ üttenberger Erzberg pag. 48.
    ${ }^{* *}$ ) Mein Syüttenberger ©rzberg pag. 9 .

[^1]:     4 mm ．ftarfen ©floritrinbe gant gleider Form von der Saualpe umb betont bie $\mathfrak{H m}=$ wandung beş Granatả in feiniduppigen 厄florit．

[^2]:    Febaction：Martus freiber v．Tabornegg．
    Drud bon ferb．b．§teinmayr in §lagenfurt．

