## Januar

## 



#  Frantitict e jerlagshandtung, 5 tutigart 

## HANDWEISER FÜR NATURFREUNDE

## Die Land／chaften des Mondes

Don L．Rudaux

Da̧（beheimniz der Sternenwelt hat bon ieher bie Reugier der Menichen erregt，und beş＝ $\mathfrak{h a l b}$ jind phantajiedolle Sdriftiteller jabon ofter anf ben bsebanfent verfalken，eine fügne Fabyt in den Seimmelsraum zu frildern．Dabei hatten fie uit io mehx（selegenteit，ifrer Einbiloung firajt
 $\mathfrak{H}$ umphen ber（Seftinne nod）nidyt viel muxte． Eryt bie neuere $\mathfrak{4 j t r o n o m i e ~ l y a t ~ u n s ~ g a r ~ m a n d e e s ~}$ enthuillt，fo daj wir heute nidyt mehr auf exfun＝ dene $\mathfrak{B e j u r e i b u n g e n ~ a n g e m i e j e n ~ f i n d . ~}$

Unter aflen Seimmelswelten ftelot der Mond unt amt näçiten，und fo fönten wix $\mathfrak{H z}$ bon jeinem Yußjehen auth am elejten ein zuberläjiiges $\mathfrak{B i l d}$ madjen．Sdjon mit einem（id）wadjen Fermioljr $\mathfrak{v c r}=$
mögen mix eine $\mathfrak{M e n g e}$ von $\mathfrak{B o d e n f o r m e n ~ z u ~} \mathfrak{z a t e r}$ ． jcheiden，bie irbijden fratern won verjdiedenter （3rőße ähneln，außerbem zahtreidhe Berge uno weite Ffächen，bie wegen ifrer bunfleren Farbe und ihrer Cinformigfeit ben erjten Beobadytern wie eine $\mathfrak{A x t}$ Meer exjdienen．Dieje Flädben ¡ind aber nut eintönige ©benen，bie zuweilen סurch ßrüche，Spalten und תraterreigen unter＝ brocken merben，und zwar in einer $\mathfrak{U}$ ºbernung， zu ber mix auf unjerer Crob fein Segenitüct bejuzen．

Man hat banach verjucht，bie Randjchaften סеక Mondes jo barzuftelfen，wie fie fict unfernt




ダbb．1．Bie fid ber Berfaffer bie ungekeuren ほbenen auf bem Monbe，bon ber Ferne betraditet，borftent．－


nen folder Bilder hat man jitid zu ferg bon bem Eindrucf im Fernrohr leiten lajfen，ohne die Wirfungen bex Beripeftive zu beachten． $\mathfrak{U m}$ Sbealbilber zu zeidhnen，bie Der Witrlichfeit mög＝ Yidfit nahe fonmen，darf man die mahren $\mathfrak{A} \mathfrak{y s}$ max̃e ber Mondforntationen und ifr Bergältnis子ur §rümmung Des Mondbodens nidft auß̃er
 telbaren $\mathfrak{B e o b a d}$ tungen und die photographifd $\mathfrak{A}$ fuatneen uns mit genügenden $\mathfrak{Q}$ ngaben und
 Ringwälle fowie für die 5̌b̉ge ber ©inzelberge verjorgt．Betradftet man die ©̧räß̃endeŗäłtniffe nälyer，\｛o erfent mant dap die Bodenerbebungent беร Mondes nidgt jo übertriebene Maße haben，
 dere find die Berge auf bem Monde weder höher nod fiteiler ala bie ber Erbe， $\mathfrak{j a}$ ，ify Brofil ift fogar oft erbeblid milder．Der $\mathfrak{F r}$ rum in dent früheren $\mathfrak{D a r f t e l f u n g e n ~ r u ̈ h r t ~ o f f e n b a r ~ b a h e r , ~ D a \tilde { B } ~}$ bic \angen，jchwarzen Schlagidhatten ber Berge

Yeidht zu einer übertriebenen $\mathfrak{B o r f t e f l}$ ung über die wahren Sÿ̈gen führten．Bei ausgefprochen jeit＝ Yiçer Beleudfung fann $\mathfrak{a}$ jidgon eine verbältnizs＝ mäß̉ig niebrige ©̌rbebung einen jehr langen Schatten herborbringen．Mipt man dann aber bie ভdattentänge und berectinet die Sonnenyöhe für den betreffenden Monoberg，fo läp̆t fíd
 $\mathfrak{D i e j e}$ trigonometrifich beftimnten Erfebungen find natürlict bon affen Sçäbung fieblern frei und zeigen dann oft，baß eine ફ̌b̈łenreihe，bie für ein
 eint 反̌ügelfette ifit．
$\mathfrak{B e r f u c g t ~ m a n ~ a u f ~ b i e j e n ~ © f r u n d l a g e n ~ b i e ~}$ Mondlandjaften in ihrem befonderen ©harafter fünfiterifach barzuftellen，fo ftō̃t man auf ein weiteres ફ̌indernis．Die ßeobadftungen burdfs Fernrohr finnen uns nämlidy trokz De马 hoten ほfabez ihrer Bollfommentheit bie Formen ber Bodengeitaltung $\mathfrak{n u r}$ in ifren grō̃en Rinien berraten；Dagegen bleiben die $\mathfrak{M a t u r}$ Deş ßoden马




 bis zu 5500 m erbebt，beftebt vermutlict aus Trümmern ber wäde ebemaliger ภrater
felbit，feine $\mathcal{B u j a m m e n j e g u n g ~ u n d ~ j e i n e ~ g e n a u e n ~}$ Einzelfeiten uns noch unbefannt．Man ift be马్ $\mathfrak{h a l b}$ geztoungen，Dả ©sefüge ber Bergabhänge， der Wälle，der Talfejifel，Der Wände，der ঞifie （Riflen）und ber Ebbenen nach beitimmten $\mathfrak{A n}=$ nahmen barzuftelfen．§m vorliegenden Falle geídah es unter ber $\mathfrak{B o r i f t e l f u n g , ~ D a ̃ ~ d i e ~ M o n d = ~}$ bildungen סem وuæflu teigiger ober fluifiger Majien unter ber Çin＝ wirtung innerer Яräfte zuzuicdreiben find．Man fann fich alfo bei der Darfelfung der Dherflädye von den ßeifpielen leiten \ajfen，die unz daふ $\mathfrak{U r}=$ geftein und die burfanifchen Bodenformen unierex Erbe liefern，zumal bas waffer feinerlei Spuren einer Wirfung auf dem Boden Des Mondes hin＝ terlajien zu taben icheint．Sm alfgemeinen barf man nady den neueften Forjchungen annebnen， bañ bie Minnobberfiäty efjer nod raufer und noch ftärfer bon תxatern burchifekt iit，als e马 unjere Bilder zeigen．

Betrachtent wir unjere $\mathfrak{L a n d j}$ idaften etwas näher，fo merben uns veridiedene 2abweidfungen
 fallen．Da ber Mond feine Yitmojphäre befitat， fo merben die Sonnenfitrahilen bort nidy wie auf ber errbe burch die Quithuille zerfitreut，fo Daß， trobz der blendenden Straflen der Sonne，der Scimmel am Tage idwarz bleibt und mit Sternen überjät ift wie in boller $\mathfrak{\Re a c h t}$ ． $\mathfrak{F n}$ diejem grel＝

Yen Ridft fönten die Mondiandidyafen nidyt den $\Re e i z$ der irdifdyen ©sebirge beitizen，bie in größerer Entfernutg weidjere $\mathfrak{U n t r i f f e}$ geminnen und idfließlich im Fernounft beridminden．Der Mond ift eben eine ganz andere Welt；bort er＝ icheint alleß，负orber＝und Syintergrund，it der gleidyen brutalen Schärfe．Die E゙ntfernung äukert fidh nur in ben Wirfutgen der Perfpeftive oder in Dex zunefmenden Berffeinerung ber Einzel＝ $\mathfrak{H e i t e n t}$ ． $\mathfrak{D u r d}$ biefe bejondere $\mathfrak{W i r f t u n g}$ ，die auf
 bis 4）und auf ben Farbentafelt ©． 18 und 19 nach $\mathfrak{M r g g l i d j f e i t ~ b e r u ̈ r f f i t h t i g t ~ i t , ~ v e r l i e n e n ~ w i r ~}$ den $\mathfrak{B e g r i f f}$ ban ber relativen छfröß̉e der $\mathfrak{D i n g e}$ ： Ein entfernter Berg ericheint dent Beobachter wie ein einfacher，bem atuge nałer Felßbloct．
$\mathfrak{T r o g}$ ber ungeheuren Schärfe ber nicht zer＝ ftreuten $\mathfrak{B e l e u d} \mathfrak{b}$ tung barf $\mathfrak{m a n t}$ bie Randidaften nidyt，wie ez oft geifdehen ijt，jo auffaffen，als $\mathfrak{o b}$ auf bent Monbe nur grelfitez Ridft mit pölligen Schatten abwectifelte．Dem die Scfat＝ ten werben durch ben Wiberichein der beleurfeten Teile gemildert．Dazu fommt，baja bie Erbe ifrem $\mathfrak{2}$ rabanten wic ein ungeheurer Mond am Şintutel glänzt．Das je nach ifren Phajen mehr oder wentiger felle Lidt，bas fie auf ben Boden ifrez Begleiters mirft，trägt ebenfalla dazu bei， int den beidjatteten 『fegenden die Dunfelfeit zu mildern．

 fernen sorizont berifumindet, ericteint wie eine gebogene lange (sebirgsifette, beren æamm bei Sonnenaufgang all=

(5) Dürfte angebractit \{ein, nody die bemer= lensmerteiten Büge ber Mondlandidaften her= vorzufeben.
 ber Einzerberge faum bon benen ber irbifdiden abweiden. Die. Wallebenen freilich barf man in ifrem $\mathfrak{A H s j f e g e n ~ u n d ~ i f r e m ~} \mathfrak{Q u f b a u}$ fchon wegen ifres ungeheuren $\mathfrak{U m f a n g s ~ n i d f t ~ m i t ~ i n d i i c h e n ~}$ $\mathfrak{B u l f a n e n ~ v e r g l e i c h e n , ~ D e n n ~ i f r ~} \mathfrak{D u r d f}$ mefier $\mathfrak{f a n n}$ 50, 100, ja 150 km und mefyr betragen. Die grogen תrater find alio feine 2 2ußbrudffegel ; in ben alfermeiften Faflen liegt ify Boden weit unter bent ber lungebung, und zrar ift er ent= weber böllig flact, oder ezె find barin Bentral=
 man nur einen Teil bes Mafles tie eine gebogene $\mathfrak{l a n g e}$ Bergfette überblicfen Ëbnen. Manche biejer Bildungen fint jogar fo ausge $=$ defnt, Dañ, wenn wir im Mittelpunft ftänben, wir weiter nidfts fehen würben ats eine unge $=$ Geure Ebene. Die Umwallung fold riefiger firater liegt eben unteryalb der Syorizontlinie. Dent man barf nidgt bergeffent, bág ber Mono
viel fleiner ift als bie Erboe, und dan bemnadt feine Dberfläçe eine viel foarfere ภrümmung aufweift afs die Erblugel.

Die dunfleren flecfe des Mondes bezeid)net man als ,,Meere", weil man fie früher irrtüm=
 trocfene, ebene छebiete, bie fidh fo eintönig über weite Strecten aubbehnen, bap ntan jith feine ichaurigere $\mathfrak{B u i f t e}$ voriterfen fönnte. Wenn ein Wanderer fith dorthin verirrte, io mürbe er bauernd auf fo ungeheure Röcher und Sdfünde ftonen, ban an ein šinüberfommen gar nidht fu benfien märe.

Farbige Erjçeinungen, wie unjere $\mathfrak{A b e n d}=$ und Morgentöte, find am Mondfimmel wegen ber 2tbmejenheit von $2 u f t$ undenfbar. Dafür fant man wont Erbtrabanten aus ben zauber= Gaften $\mathfrak{A} \mathfrak{n b l i c f}$ Der §orona und ber roten $\mathfrak{P r o}=$ tuberanzen, bie dic Sonnenidyeibe umgeben, ftän= dig genieß̃en, währent mix auf Der Errbe diefe
 rend ber $\mathfrak{f u r z e n ~ D a u e r ~ e i n e r ~ b o ̈ l l i g e n ~ S o n n e n = ~}$ finiterniz beobachten fionten.





