worben，weldue in bem 2xtifel Färberei bepproden twerben．

Trennung ber Seibe．Eine ber mit Salziäure auళిgefochten $\mathfrak{P r o b e n}$ wirb bei Seite gelegt，bie zwei anderen werben zwei Minuten lang mit einer fiedenden Qöjung－von bajififem（Shlorzint von $60^{\circ}$ ㅇ．，beren $\mathfrak{D a r}=$ ftellutg oben S． 1936 angegeben ift，befandelt．（Da die vollftänbige \＆ölung ber Seibe innerfalb ber ange＝ gebenen Zeit in einer Shlorginllöjung，welde weniger concentrirt ift，als die beiduriebene，nicht erfolgt，umb da in einer concentriteren $\mathfrak{F}$ liiffigteit aud $\mathfrak{B a u m m o l l e ~ a u f = ~}$ gelöft wirb，jo controlirt ber Berfafier bte Soncentration ber Chlorgintiöjung burch bas Thermometer．Eine Qöfung，weldje unter $115^{0}$ fiedet，löft Seibe imerbalb zwei Minuten nidyt bolftändig auf．（Durd eine zwijdjen 115 und $125^{0}$ fiedenoe $\mathfrak{F l i t i f i g i g f e i t ~ e r f o l g t ~ v o l f t a ̈ n d i g e ~}$
 wiro．WiSenn der Siedepunft ibber $125^{\circ}$ fteigt，fo wird aud）Baummolle gelöjt．Man fetllt fidid bessalb，bevor man bie Wroben einträgt，burff Einoampfen ober $\mathfrak{B e r}=$ bünnen mit Waffer eine §öfung bar，weldje bei $120^{\circ}$ fiedet．Währeno der furzen Dater bes Berjutcies findet nur eine geringe Concentration ftatt．Die auts ber （Shlorzintlöjung genommenen zwei Proben werben in Waffer gevorfen，in weldhem der größ̄te $\mathfrak{T h e i l ~ D e s ̊ ~ S a l z e s ~}$ futh Yöft，alsoant mit Wafjer，weldjes mit etwas Salpeter＝ fätre angefätert ift，ausgefocif und mit reinem Wajier auzgewajdjen，bis Sdyweflammonium teine Fieaction
in bem Wajdivaffer herborruft．Wor bem jebesmaligen Erneuern bez Wajchmafiers brü̆t man bie Mroben zwifiden einem \＆einentuche aut．

Trenutig ber Wofle．Die eint ber beiben Broben aus welchen die Seide entfent ift，miro bei Seite gelegt und bie andere in 60 bis 80 ccm ఇatron＝ lauge bon 1,020 jpec．Gew．getautdy；man erfigt $1 / 4$ Stunde lang zum gelinben Sieden am aufred）t＝ ftefenden תuifler，banit fich die Soncentration der Rauge
 wie bereits angegeben morben ift．Man mux dabei vermeiben，bas（jemebe zu reiben．

Troffnen und Wägen ber $\mathfrak{P}$ roben．Wie jo erfaltenen brei Broben werben $1 / 4$ Stunbe lang mit Deftillirtent Wafier zum Sieben erfigt und mit ber von Alnfang an zuritifgelegten bierten $\mathfrak{B r o b e}$ biz zum folgenoen $\mathfrak{T}$ age in Dempelben 彐aume zum $\mathfrak{Z}$ roftnen aufgebängt und gewogen．Die Sewidtzoifferenz zwifden ber erften und zweiten $\mathfrak{B r o b e}$ giebt die Menge der 2 2ppretur an， die ber zweiten und oritten Wrobe entipridht Der Menge Der Seibe．Das（semidft ber vierten Wrobe entipridt anmäherno bem ber vegetabilifduen Fajer，welde auth von ber Яatronlauge ettoas angegriffen wird．Bei Banmwolle foll biefer $\mathfrak{B e r l u f t}$ burd §einzuabiten von 5 Froc．Der viexten Frobe ausigeglidjen werbent．（Durd） Multiplication ber（5ewidfzmengen mit 50 erfält man ben §rocentgefjalt．
v．Cochenhausen．

## § 0 r．

B．Mtomgerwidyt 11．（Rad \＆．Meyer und Seubert mabrideinlidy tiditigte 3 abl $10,9$. ）
（2）as Bor ober Boron it ein einfacter תörper， Der fid in ber 刃atur nie in freiem $\mathfrak{Z u f t a n d e}$ ，jondern nur $\mathfrak{a l s}$ Dryd，als $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e ~ f i n b e t . ~ D i e f e ~ i f t ~ j i e m l i d ) ~}$ verbreitet，finbet fich meift aber nurt in geringen Mengen，
 bem 1000 \＆iter，nach Dieutafait ${ }^{3}$ ），Das 2tequibalent von $0,20 \mathrm{~g}$ Bor an Borfäute enthalten；in vielen Duellen tommen Spuren berfelben vor；fie ift int Eifen－ erze bom Lake superior von（gglefton ${ }^{4}$ ）gefunden； von Fordhanmer ${ }^{5}$ ）in ber $\mathfrak{M i d j e}$ bon Fucus vesi＝ culosus；pon $\mathfrak{W i t t f t e i n}$ und $\mathfrak{X P D o i g e r}^{6}$ ）it ber $\mathfrak{A}$（dje ber Samtu von Maesa picta．Enolid）madit fie einen Beftandtheil mantifer Minetatien，fo beछి $\mathfrak{L} u$ ma＝
 aus；borfaure Salze finben fid）enditid）als Boracit，

[^0]Stagfurtit，Boronatrocalcit，Borar u．a．in ber ßatur． $\mathfrak{F r e i e} \mathfrak{B o r f a ̈ u r e}$ wito butch die Soffionten $\mathfrak{Z}$ oscanas zu $\mathfrak{T a g e}$ geförbert．
（Seifididtlidjes．Das reine Bor murrbe zuerft int Safue 1808 bon（ $\mathfrak{j} \mathfrak{y}=\mathfrak{Z u j f a c}$ mb $\mathfrak{T h}$ énarb burd Meduction ber Borfätre mit תalium und bon Davy
 entoecte 1824 eine beffere Methode，bie Behandlung Des $\mathfrak{B o r f f u t o r f a l i u m e ~ m i t ~ \Re a l i a m . ~ W u f ~ b i e f e ~ W b e i f e n ~}$ erbält man bağ Bor afe amorphes，gritulid braun＝
 お由aften．Erft 1857 gelang e8 Wöhler und Saint （Slaire＝ $\mathfrak{D e v i l f}^{1}$ ），die ifhre Berfudje unabhängig von einander begomen yatten，aber gemeintifaftlid）be＝ enbeten，bie wirflidjen Eigemidaften biefeß תörperళ̊ zu entbecten．

Rad Wöhler und Saint © Caire＝Deville tritt bas Bor in zwei verfditebenen Modificationen auf：

[^1]Fryftalfifirt und burdjiditig，bem Diamant entiprectuent uno amorph，ähnlid der Rogle．

Sie glaubten bei ifven lunterjudfungen nody eine oritte Miodification entbeft zut haben，indem fie ferner undurdfidatige $\Omega$ ruftalle erfielten，weldje bem Sbraphit Dess Roblenftoffe entipredjen witroen．Spätere $\mathfrak{B e o b a d})=$ tungen haben aber erwiefen，dā̃ diefe form beß Borz nidht eriftirt，Daßß bie תryftalle viefmefr Boraluminium， $\mathrm{Al} \mathrm{B}_{2}$ ，feien．

Darfelfug．1．2 morpges Bor wirb am leidfteften dargeftellt，indem man 100 g geidgmolzene $\mathfrak{m o d}$ gröblid）gepulberte Borfäure mit 60 g zu Stiiffen
 sfiiben erbitten gufeifernen Tiegel bringt，morauf man jofort 40 bis 50 g wafferfreies תocjjalz binzugiebt uno ben Tiegel bebecti．©̌g tritt babei eime heftige §eaction ein，die man boritbergehen läpt uno bann bie flutfige S（i）melze，weldife das rebucirte $\mathfrak{B o r}$ ，borfaures 刃patrium， Rodjadz und unzerjeg̨te $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e ~ e n t h a ̈ l t , ~ n a d y ~ f r a ̈ f t i g e m ~}$ $\mathfrak{l n t r i f h} \mathrm{ten}$ mit einem eifernen Stabe in ein（befäß gieß́t，

 auf，wäbrend baz Bor fixif am Boben ablagert．Reģtere§ wirt abfiltrirt，mit falzfäurehaltigem Wajifer gemajden und auf einem poröfen Steine bei gewötrilidjer $\mathfrak{T}$ empe $=$ ratur getrodinet，wobei man jede Erroärmung vermeibet， weil fonft leid）t eine Entzintoung eintritt und bas $\mathfrak{B o r}$ verbremt．Das Bor läßt fíd auf diefe Weife in be＝ liebig groben Mengen darftellen．

2．תryftallifirtes $\mathfrak{B o r}$ erfält man entweder burcd Æeduction ber $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e ~ m i t t e l f t ~ M l u m i n i u m ~ o b e r ~}$ aut bemt amorphen $\mathfrak{B o r}$ burcd Extitgung mit $\mathfrak{A l}$（uminium．

Man idmilzt in einem $\Re 0$ 体lentiegel 80 g Mluminium in grogen Stitufen und 100 g gejifinolzene und zer＝ fleinerte Borjäure zufammen．Der Roblentiegel wirb unter 2fusfullung ber Bwifdernäume mit תohfenftaub in einen（5xapgittiegel geftellt uno bas（Sanze in einen $W_{3}$ Sinbofen gebradjt，in weldjem man leiddt bie zum
 Man erbitgt fünf Stunben lang jo ftart wie möglidif und entfernt ftetş bie Sdjladen，weldfe ben $\mathfrak{\Re o j t}$ Des Dfenצ berftopfen tömten．Sad）bem ©rfalten zerjdilägt man ben Tiegel．Mian findet bann in ihm zwei beutlid） getrente S（fichten，beren eine glafig ift und aus $\mathfrak{B o r}=$ fäure und Thoneroe befteft，während bie andere metallt＝ artig，blafig und eifengraut ausfiegt uno mit leicift erfenn＝ baren fleinen תruftallen bon Bor bejegt ift．Regtere
 nad von fryftallifirtent Bor burdjorungen ift．

Die metallartig ausfebenbe Scjidt wirb mit fieben＝ ber §atronlauge von mittlerer（Soncentration behandelt， weld）e bas exluminium aufloft，bamn zur Bejeitigung Des ©ifiens mit todjenber Salzäure und zuleģt mit einer Mijijung von Salpeterfäure uno §lujjäure，um Spuren bon Silicium fortzunehnten，weldje nad）Behano＝ Kung bes $\mathfrak{B o r s}$ mit $\mathfrak{\Re a t r o n ~ b e m ~ e r f e r e n ~ n o d ~ b e i g e m e n g t ~}$ fein tömten．

Das fo erfaltene Bor ift noci）nidft ganz rein；eछs entfält Thonerbeblättdjen beigemengt，die man mectjanif（）
auglefen muen，ba beren Entfernung butd demifide Mittel nidft gelingt．

Das amorphe Bor läpt fidh Yeidyt in fryftallifirtes verwandeln．Ein fleiner hefiifder Tiegel witd zu Dem Bwecte，wie bei ber Berfertigung eineछ̊ תofflentiegels， mit amorphem Bor bolfgefitlit，indem man es lagenveife und fo feft twie möglicic）einoriutat，bam wiro bis zu
 eine 4 bis 6 g fdiwere Stange 2 （fuminum gefteft． Der Tiegel wirb，mit einem Decfel verjdilofien，in einen größeren geftelft und ber Bwifdemraum mit frifí）aus＝ geglitiftem תoglenpufver ausgefült．刃adjoem autd der äuĚere Tiegel mogl verfdilofien uno verflebt ift，wiro er $11 / 2$ bis 2 Stunden rang einer $\mathfrak{T}$ mperatur ausgefegt， סie hinreidht，um Stidfel gut idfmelzen．

ఇadh dem Crifalten find in ber ఇegel faton an ber
 merfen．Man löt bas Metalf in Salzjäure auf，wobei alle eingefodiofienen תryftafle zum Borjdein tommen uno ungeloft zurilidfleiben．Die fo erbattenen תuyftalle find von bedeutender ©djünheit and ©röß̉e und vollfommen frei von jeber fremben Beimengung．Die meiften find bunfelbraum，burdfidicinend，biele aber von lidfter Қyacinthfarbe．Sugleidid bilbet fith bierbei auth Bor＝ aluminiumt in oünnen，undurcffidftigen，fecf）geitigen $\mathfrak{T}$ afeln bon blafier תupferfarbe，bie fitid von ben anberen תryftallen Yeidft abjdiämmen laffer．
$\mathfrak{B e i}$ ber $\operatorname{Dar}$ tellumg Des biamantantigen Bore bilbet fix fitetß Boraluminium，bie frither für graphitartigeछ $\mathfrak{B o r}$ gefgaltene $\mathfrak{B e r b i n t o u n g , ~ w e n t ~ e i n ~ g r o ß e r ~} \mathfrak{u e b e r f d u} \mathfrak{B}$ bon $\mathfrak{B o r f a ̈ u r e ~ i n ~ l o c a l e r ~} \mathfrak{B e r i t h}$ hutg $\mathfrak{m i t}$ bem 2 Huminium ift，und ift baber bem ßrobucte beigemengt． $\mathfrak{2} \mathfrak{m}$

 Beit ber Eimvirfung von ©florbor ausjegt．Beim Röfen סes Metalls in Salzjäure bleibt bas ßoralumi＝ nium in fめünen，blã fupperrothen תryftallblättern， Die bem Geragonalen Syfteme angebören，zuriitf．Reidter， aber nidgt in to wohl ausgebilbeten תryitalfen，erbält man ess，wem mant $8 \mathfrak{T h}$ ．Borfluorfalium muter Bujatg von $9 \mathfrak{T h}$ ．©blorfalium und 7 Th．Rodjalz mit $5 \mathfrak{T h}$ ． $\mathfrak{A l}$ luminuut etwa eine balbe Stunde lang ber Silber＝
 ausgeidiedent Bor auf und bildet bamit eine unvoll＝ ftänoig gefdmolzene Mietallmafie，bie ficf am Boben bes Tiegels unter einer wohl geidmolzenen Sdjlafe finbet．
 Desి 2 luminiums in Salzfäure unt behandelt das Bot＝ aluminium mit $\mathfrak{F l u}$ giäure，um ess reit zut ergalten．
 Borjäure， $10 \mathfrak{T h}$ ．Ffupppath uno $2 \mathfrak{T h}$ ．彐⿰亻luminium zufammenfidmilzt，wobei ebenfalls bas 2luminium bas $\mathfrak{B o r}$ aufnimmt und beim Qöjen in Salyäure bie $\mathfrak{B o r}=$ aluminiumverbinoung zuritefläßt．

Cigenifiafter．Ebenjo wie bem תohfenftoff fom＝ men bem $\mathfrak{B o r}$ it feinen verfdiedenen Modificationen jegr veridjebene（Eigemidaften zu．
$\mathfrak{D a s}$ amorphe $\mathfrak{B o r}$ if ein braumidnarzes，fein vertbeiltes $\mathfrak{P u l v e r , ~ w e l d j e s ~ Y e i d f t ~ a n ~ b e e n ~ శ i n g e r n ~ b a f t e t ~}$ und diefe befidnutgt wie Sohle；es if jpuremweife in

Waffer lösfid）und ertheilt diefemt feine Farbe，nadl bent
 zutitứ．

Das fryfallifirte biamantartige Bor hat zut ©runbform ein quabratifides ßrizna und zeigt je nadj ben verfdiedenen Beinengungen bald granatrothe， bald honiggelbe，faft mafierselle Farbe．Eis befitet（slanz
 Sryftalle in diefer Beziefung nur bem（Diamant vergleid）＝ bar fint．תryftalle bon jo groker Didee，bā fie bas Sidyt nidgt mehr hindurdgehen laffent，zeigen in Folge diefes Ridtbredungsuermögens Metallglanz．W̧urbe mant bas $\mathfrak{B o r}$ ganz farblos ind in grofen ®unftallen herftellent tönmen，io wiurben bieje unzweifelfaft ganz bas $\mathfrak{2 u s f e b e n ~ b e s ~ D i a m a n t s ~ h a b e n ~ u m o ~ b i c ~ ס i e f e n t ~}$
 Ridfteffecte zeigen．（Eifite andere Eejnilidfeit mit bent Diamant hat bas Bor burch feine große §earte．Die Rryftalle beffelben rizen bent Soruto unt orientalifiden ఇubin，Die bem（Diamant it ber §ärte amt näd）ften ftehen，mit \＆eidftigfeit；jelfft geiffliffener Diamant wirb beint Berbruidfen ber Borfuytalle idwad angegriffen．
$\mathfrak{D a s}$ ipecififitye（Stemidft des fryftallifiten $\mathfrak{B o r s}$ if 2，68．Se nadb ber Darfellung hat dieje Form des $\mathfrak{B o r s}$ etwas veridiebene Eigenidaften und man nuf Daradh Drei $\mathfrak{B a r i e t a ̈ t e n ~ D e f f e l b e n ~ u n t e r i d e c i o e n . ~}$

1． $\mathfrak{D a}$ ® $\mathfrak{B o r}$ bil放t metallflänzende $\mathfrak{B l a ̈ t t e r , ~ b e r e n ~}$
 fieft idymarz und undurdjitidtig auts，ift jeboch in ben bünneren Theilen eines תryftalls burdifideinend．（Ex hat einen fehr beutlichen Blätterburdigang und bie תry）＝ ftalle fint in Folge Deffien zerbredulid，feine §ärte ift aber fehfr bebeutend，eş riţt den Diamant und läß̧ fith zum Shleifen Des ：Diantants verwenden．EEs wirft jeboch beim Sdjleifen $\mathfrak{l a n g j a m e r ~ a l z ~ D i a m a n t p u l v e r , ~}$ mobei auch bas Werfizeug，auf weldem bas Borputber aufgetragen ift，fich nad，ciner gewiffen Beit berfifmiert， melddess cine geringere §̧ärte andeutet．Diefe Form nimmt eg̊ jedegntal an，wemt bie $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e ~ u n d ~ d a \xi ̆ ~}$ $\mathfrak{A l u m i n i u n t ~ n i d t t ~ l a n g e ~}$ Seit mit einanber in $\mathfrak{B e r i i f h r u n g}$ Geiben und wenn eine verhätrnißmäßig nidht gohe Tent＝ peratur angewand wiro．EEz find Darin enthalten：

$$
\begin{aligned}
& \text { ßor . . . . . . . 97,6 } \text { Proc. }^{\text {Pron }} \\
& \text { Sohlenftoff . . . 2,4 }
\end{aligned}
$$

§ampe ${ }^{1}$ ）erfielt bei ber §ebuction Der Borfäure
 Diefelben unterjdieden fith aber wejentlidy von benen， welde $\mathfrak{W b y f l e r}$ and $\mathfrak{D e v i l f e}$ dargeftellt Gattert．Die （brumbform ber §ampe＇jifen תiryfatle if monoflin， fie enthalten feinen Roflenftoff，fondern find Bor： aluminuium， $\mathrm{AlB}_{12}$ ，mit 17,24 ßroc．Mluminium tub 82,76 ßroc． $\mathfrak{B o r}$ ；iht fpecififdees（Semidyt ift $2,5345$.

2．Das Bor zeigt fith in Form volfommen farb＝ Lojer und burdifiditiger תryitalle，welde als lange auts＝ gezacfte ßrismen an einanber gereift find，wie bie Bäbne einer Säge．Manthmal ergält man fehr fleine תryftalle， weld）wirflid）prismatiod find und an ihren Enden nidft $\mathfrak{F l a ̈ d}$ den zeigen．Sie fino in hödfiten（brabe Diamantglänzent，aber ifre ફärte ift etwag geringer alz

[^2]Die ber vorbergefenden $\mathfrak{B a r i e t a ̈ t . ~ D i e j e ~ S u y f t a l l e ~ e n t = ~}$ fteben jebesmal，went Borjäure mit einem $\mathfrak{l e b e r j d u} \mathfrak{B}$ bon 2 Alumintiut im Roflentiegel lange 3eit，mindeftenצ fïnf Stunben biz zur 刃ivifelijumelzbige erfigt worben， weldjes nut menige $\mathfrak{T i e g e l}$ ertrager．

Die Bujammenjetang biefer Barietät ift jefr jajwan＝ fend．Die folgenbe Y2talyje，mit jehr j $\ddagger$ jojnen auss gewäflten תryitalfen angeftellt，witr eite $\mathfrak{B o r f t e l l}$ ung von bent burdjidnittlidjen $\mathfrak{B e r b a ̈ l t n i \tilde { s } \text { jeiner } \mathfrak { B e j t a n o } = ~}$ theile geben：

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |

Rady $\mathfrak{y a m p e}$ find die auf glecide Weife erbaltenen תunftalle burchaus verfdieem von ben borigen．Fgre Farbe ift gelb，fie fryftallifiven quabratijq，ihr jpecifiidjes （5）midft ift 2，615，fie enthalten ber formel $\mathrm{C}_{2} \mathrm{Al}_{3} \mathrm{~B}_{4}$ oder $\mathrm{C}_{2} \mathrm{~B}_{12}+3 \mathrm{Al}_{12}$ entiprectient：

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |

3．Die härtefte $\mathfrak{B a r i e t a ̈ t ~ D e \xi ~} \mathfrak{B o r g}$ ，meldue nody weit Gärter als die zuerft bejprodfene ift，wird erthatten，indem mant wiebergolt iuberjdiifitige Borfäure auf $\operatorname{Altuminiumt}$ mituten läß̆t，bei einer fo hoben Temperatur，alz erforber＝ Yidy ift， $\mathfrak{u m}$ bie Borfäure rafid zu verfliidftigen． $\mathfrak{U m}$ 1 bis 2 g dicjer $\mathfrak{B a r i e t a ̈ t ~} \mathrm{gut}^{\text {g }}$ geminten，mus man in verifjloffenten 『reäben，in 2lpparaten von bidjter תogle 20 bis 30 g Borfäure unter Bujak von 2 \｛fuminium verbampfen und jebesmal zwei biz brei Stunden lang erfiten．EEz bleibt alsoann int Tiegel eine blafige Mafie von rother，ins $\mathfrak{y e l l}=$ C $h o c o l a d e ~ z i e f e n d e r ~ F a r b e, ~$ welde der als $\mathfrak{B o w r}$ bezeidfreten $\mathfrak{B a r i e t a ̈ t}$ bes Diamantz $\mathfrak{g a n z}_{z}$ ähnlid．ansfiefft．© iefelbe ift mit fehr ftarf glänzen＝ ben Borfinjitallen itberzogen，weldje man burd Behand＝ lung mit $\mathfrak{N a t r o n}$ und Salzfätre von ©ifen ober anderen $\mathfrak{M e t a l l e n ~ u m b ~ M K u m i n i u m ~ b e f r e i e n ~ n u x . ~ © D a s ~ B o r ~}$ bleibt babei mit $\mathfrak{T h}$ onerbe verumreinigt und fant von diefer nidft getremt werbent．

Diefe 2 rt bes $\mathfrak{B o r s}$ zeigt fidi unter Dem Miffoftope ats ganz und gar aus fleinen תiryftallen zufanmen＝ gefetzt；autid mit blokem 2ate lafien fich beutlich fleine
 fie Der bes Diamants nifyt nadjtegt，aud nutzt fith bas $\mathfrak{B u t b e r}$, wenn es zum Salleifen des Diamants ge＝ braudft wirb，nidgt ab，fonderit befält feint utriprïnglidje Feinheit．

Ess it jeenfalls eigenthiünlidy und Gödit intereffant，

 ftalle ift es̊ nifft anbers möglidy，als dā ber תohflen＝ Itoff in Form von Diamant barin vorfomme，weil bie geringiten Mengen bes amorphen תohferffofifis eint jo hohes §ärbungsvermögen haben，oan die Borfryftacle unter allen $\mathfrak{H m f t a ̈ n d e n}$ ，felfot bei einem weit geringeren Seffalte，vollfommen ímorz eridjeinen miitsten．Diefes Bergalten ift $\mathfrak{u m}$ jo wunberbarer，ats ber Diamant eine gant anbere $\mathfrak{\Re r y}$ fitalform befitat als bas Bor，und man
 Der Diamant einen Dimorphismus zeigen fann，ober baj bas Bor burd feine Mafiemwirting bem nut in
geringer Mienge darin enthaltenen Điamant gewififer＝ majen feine ภryftalfform aufzwingen farm．

Beim だrよizen verthalten fitid oie beioen Modifica＝ tionen bes Bors fegr beriditeben．Das amorphe ver＝ brent in reinem Sauerfiffi leifot umo unter §unten＝ jprithen zu Borfäure，beim ©rbiten an ber \｛uft entzïnbet e8 fid fidon bei $300^{\circ}$（5．und bildet babei außer $\mathfrak{B o r}=$ fäure aud $\mathfrak{B o r f t i f f i t t o f f , ~ i n d e m ~ f i t h ~ b e i b e ~ W e f t a n t o t b e i l e ~}$ Der Suft bamit verbinden．Das biamantartige Bor ift felbft beim färiften Grfizen in Sauerftoff nidg ber＝ brennbar．（Es bildet fidid mut an ber Dberfläche cint Dünme Sdifut ßorfäure，bie bass luebrige fo einbiullt， Daß́ Der Sauerftofi nidgt mehr zutreten fanm，und bent Feft bor ber $\mathfrak{B e r b r e m m u n g ~ f d i i k z t . ~ G r b i t e t ~ m a n ~ b a ঞ ~}$
 Wafferbampf baritber，jo wirb biefer unter Jeuter＝
 Wafferfoff frei gemadjt．
$\mathfrak{B e i}$ Der $\mathfrak{B e h}$ anolung mit Dent concentritteften Säuren und $\mathfrak{A l f a f i e n ~ v e r g a ̈ l t ~ f i t h ~ b a s ~ b i a m a n t a r t i g e ~ B o r ~ v o l l ~}=$ fommen indifferent．Werbilnnte Säuren und $\mathfrak{A l f f a f i e n}$ wirten autd nid）t auf bas amorphe Bor ein，concentrite Sdpwefelfäure，Salpeteriäure uno תöniggwaffer oxyoiren e8 aber zu Borfärtre．Sajmelzender Salpeter verpufft mit bem amorphen $\mathfrak{B o r}$ fehr heftig，mit bem fryftalli＝ firten fant man ifn aber zum ©flithen erfiten，ofne Dá̄ biejes veränbert wiro．

Das amorphe $\mathfrak{B o r}$ ift einz ber fräftigiten Reductiongs＝ mittel．Beim Sdimelzen mit tohlenfauren Mrffatien

 Kyorat madit es unter $\mathfrak{A u f i d}$ äumen $\mathfrak{B a f i e r f t o f f ~ f r e i . ~}$ Dabi fryftallifinte löft fich nutr jehr langjam in glithenbem
 bei fehr ftarfer ssfirighike vont fautrem fidmefelfaurem תafium oxydirt．Das amorphe Bor zerfegt jogar bie Whosphorfäure unter Fremerben von $\$$ Shosphor，went man beibe zufammen erbigt．Metalloryoe geben Yeidgt ifren Saterftoff an bas amorphe Bor $\mathfrak{a b}$ ．Beim Er＝ Gitben mit ben ©hlor＝ober Sdfwefelberbinoungen ber idjwerent Metalle mit antorphem $\mathfrak{B o r}$ werben diefe zer＝ fegt，indent fidd bas Metall abjfueioet und（5jlorbor gas＝ förnig entweid）t，oder Sdjwefelbor gebildet wirb．
$\mathfrak{S n}$ beiben Modificationen hat bas Bor bie größ̄te $\mathfrak{B e r w a n o t i d a f t ~ z u ~ b e m ~ E j l o r . ~ E x f i t g ~ m a n ~ e s ~ n u r ~}$ gelinde in ©florgas，jo verbinbet es fidi）mit diefem zu einem gasförmigen ©hlorio， $\mathrm{BCl}_{3}$ ．Diefess Chlorio ift
 Durd）Abtithlung zu einer reidgt bemegliden Fliffigteit veroidhten，welde bei $+17^{\circ}$ ©．fiedet．Dafferbe Shlorio witb erhalten，wenn man amorphes Bor in einem Stronte bon Shlorwafierftoff erbitet，wobei Wafier＝ ftoff frei wird．
 gegen Stidfftoff．2Aehnlidy wie bas Titan verbinoct es fitdi mit diefem，es twirb，wie oben erwähnt，bei ber $\mathfrak{B e r}=$ brenuung an ber $\mathfrak{R u f t}$ fetg gleidzzeitig mit Borjäure aud）Borftidftoff gebitbet．Sn gröpter Menge billeet fith ber Borftidffoff bei der Werwandtung beछ amorphen Bors in fryftalifirtes，wobei man einen mit amorphem $\mathfrak{B o r}$ gefiulten Tiegel imt Dfen ftart erfigt．Diejeछs
abjorbirt ben Stiafftoff auss ber Feutriuft，weldue ben Tiegel burchoringt，unt es wird bie（5ejammtmenge beg nidgt von Dem এluminium aufgenommenta Bors in
 per zu cinmber ift fo groj̄，báß bas Bor ben Stififtofi ben meiften feiner $\mathfrak{B e r b i n d u n g e n t ~ e n t z i e f h . ~ R e i t e t ~ m a n ~}$
 gas unt erwärmt gelinbe，fo erhitgt bas $\mathfrak{B o r}$ fi申）zum Leblaften Sfuiben und alles $\mathfrak{A x m m o n i a f ~ w i t b ~ u n t e r ~}$ Freiweroen bon $\mathfrak{W S a f i e r f t o f f ~ z e r f e g t , ~ w a ̈ h r e n d ~ S t i d f t o f f b o r ~}$
 es berbrennt barin ${ }^{\text {zut }}$ einem（Siemenge von Borfärre und Borftiffitoff．Stiforgbulfgas wiro nidyt vom $\mathfrak{B o r}$ zerfeeti．Der $\mathfrak{B o r f t i f f f t o f f}$ ift eine fehr beftänoige $\mathfrak{B e r}=$ binoung，er miberfteft ber ©inmirfiung ber ভäuren uno $\mathfrak{2 l f f a l l i e n t ; ~ e r f i g ̧ t ~ m a n ~ i h n t ~ a b e r ~ i n ~ B e r i t h r u n g ~ m i t ~}$ Wafferbampf zum 刃otgglithen，fo bilbet er Borfüure und $\mathfrak{A m m o n i a t . ~}$

Gegen Schmeferwafierftoff verhält fith bas amorphe $\mathfrak{B o r}$ ähnlid wie gegen 2 mmmoniaf，es zerjegt diefeß bei gelindem Exrmärmen，ohne Dabet jeboch ing（犬juthen zu tommen，in freiwerbenden Wafierfoff und verbinbet fiab babei mit Dem Schmefel，wobei ein Theil bes Sdjwefel＝ bors in bem sasftrome fublimirt und fidi an bent failteren Theile des Rofre veroidtet．Sn Beriihturng mit Wafier verwanoelt fith bas Sdivefelbor momentan in Borfäure und Sdipefelivafierftoff．
$\mathfrak{B e r b i n b u t g e n ~ b e z ̧ ~ B o r s . ~ I n ~ f a f t ~ a l l e n ~ f e i n e n ~}$ $\mathfrak{B e r b i n b u n g e n ~ ( n u t ~ g a n z ~ v e r e i n z e l t e ~ 2 h u s n a f m e n ~ f o m i n e n ~}$ vor ${ }^{1}$ ）fungirt bas $\mathfrak{B o r}$ als breimerthiges eflement．（Es ¡ättigt je orei Berwanotjfaftseinheiten anberer Elemente， ober es jättigt orei freie Berwamotjfaftseintreiten von孔uanmmengejetten 2Ytomgrupper．

Mit dem eimwerthigen Elemente ©fflor bilbet es bas Bordjorio：


Mit ber 2 tomgruppe OH ，ફybrorthl，worin eine $\mathfrak{B e r w a n o t j c i j a f t s e i t h b e i t ~ b e s ~ © a u t e r f t o f f e ~ b u r i d ~ W a f f e r f o f f ~}$ gebumben，bie anbere aber frei ift，bildet es bie $\mathfrak{B o r}=$ fäure ：


Mit zwei zweimerthigen Eflementen fann 1 Mtom $\mathfrak{B o r}$ bei feiner Dreiwerthigfeit feine gejättigten $\mathfrak{B e r}=$ $\mathfrak{b i n b u n g e n ~ b i l b e n , ~ u n g e j a ̈ t t i g t e ~} \mathfrak{V e r b i n b u n g e n ~ m i t ~ z w e i = ~}$ werthigen Efementen find nidht befant．Wisohl aber ver＝ einigen fith） 2 2tome $\mathfrak{B o r}$ nit ie 3 2Atomen zweimerthiger Elemente und zwar berartig，baEs bann je einesి ber bret zweimenthigen Elemente bazu bient，butch feine zwei $\mathfrak{B e r w a n d t} \mid$ daftseintheiten die beiden Boratome im Molefitit zujanmenzuhalten．Whf diefe Weife if bie Sauerfoff＝ berbinoung，סie gegliihte Borfäure，Das © Diborfäute＝
 $\mathfrak{b o r , ~ a u f z u f a f i e n : ~}$

[^3]$$
0<{ }_{B}^{B=0} \quad S<{ }_{B}^{B=S}=S
$$

Mit סreiwerthigen Elementen verbinbet fiad bas $\mathfrak{B o r}$ $\mathfrak{A}$ tom für $\mathfrak{A}$ tom, inbent bie orei Berwanotichaftseintheiten fith babei geravezut \{ättigen, z. B. mit dem Stififitofi -
 Dreimerthig betradtet - zut Stififtoffifor:

$$
\mathrm{B} \equiv \mathrm{~N}
$$

Borjäure, $\mathrm{B}(\mathrm{OH})_{3}$. ©onftitution. Dit Bor= fäure ift nad) Den barin enthaftenen brei §ybroxyl= gruppen atz eine breibafifdje Säure zu betradfen. $\bigcirc \mathfrak{b}=$ gleid) aber bie Borfäurefalze noch verhältnißntäßig menig erforjdht find, fo femen wir bodi eine ganze Reihe von $\mathfrak{B e r b i n}$ bungen von Borjäure nuit Bajen, meithe nifit ber einer breibaitifuen Säure zutfommenden Sättigungscapacität entiprechen. So entbält 子. B. bas befannte Salz, Der gemöhnlidye Borar, int geglithten Duftande, bie Elemente $\mathfrak{B o r}$, Ratrium und Saueftoff im $\mathfrak{B e r g a ̈ l t n i ß ~ v o n ~} \mathrm{B}_{4} \mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}_{7}$; beim ©flithen von $\mathfrak{B o r}=$ fäure mit $\mathfrak{R a l i t i n g b r a t ~ e r b a ̈ l t ~ m a n ~ e i n e ~} \mathfrak{B e r b i n b u n g ~ v o n ~}$ $\mathrm{B}_{2} \mathrm{~K}_{4} \mathrm{O}_{5}$; beim (Sblithen won Matronfyorat mit $\mathfrak{B o r}=$ ¡äure eine $\mathfrak{B e r b i n d u t g ~} \mathrm{B} \mathrm{Na}_{3} \mathrm{O}_{3}$. Diefe und viele andere madfen es im hödifen (brabe wahridjentid, Dáz eine ganze Reife von verfdiedenen $\mathfrak{B o r j a ̈ t r e n t ~ b e = ~}$
 Borjäure and beren Somftitution Die größ̉te Beftätigung eryält. Wema wir bie getögntidf) Borfüure zum (Slithen erfitzen, fo bleibt die Berbindung $\mathrm{B}_{2} \mathrm{O}_{3}$ zuriicid. Diefe fam nur entitanden fein, indem aus 2 MRof. ber
 3 Mol. WBaffer vereint baben, währento 3 2tome ©auer= ftoff mit ben beiben $\mathfrak{X}$ tomen $\mathfrak{B o r}$ ber 2 Mol. $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e ~}$ zut einemt neten Molefiil fith vereint Gabent. Doer:

(Dic veriditebenen Borfäuren lafien fich auf die ge= mögntidye breibafitide Säure zuritudführen. Sie gethen zunüdft aus diefer baburdf herbor, bañ je 2, 3, 4 oder mehrere Molefitle berjelben baburch fich zu (50nden= fationsproducten bereinen, Daß́ aus zwei ver= idfiedenen Moletiilen je eine $\mathfrak{y b}$ broxtlgruppe ausfdeibet, tindem bie beiben Wafferftoffatonte berfelben fith mit entem $\mathfrak{Z t o m}$ Sauerfoff zu Waffer vexemen, mäbreno bas zweite Sauterfoffatom burch feine beiben Wer= mandtjidafteintheiten bie vorber getrennten Molefitile zu cinem neuen verbindet. Je nadid ber $\mathfrak{A} \mathfrak{H z a f l}$ von Sätre= molefitilen, weldye zur Entftefung Diejer condenfirten Säuren $\mathfrak{B e r a n l a f j u n g ~ g e g e b e n ~ h a b e n , ~ d e e r ~ w a s ~ d a f f e l b e ~}$ ift, ie nady ber $\mathfrak{Z a h l}$ Der 9 atome $\mathfrak{B o r}$, melde fie ent= halten, begeidinnet man biefe condenfirten Säuren als Monobor=, $\mathfrak{D} i=, \mathfrak{Z} \mathfrak{i}=$, Zetraboriäure. So geft aus der Mono = die normale Diborfätre folgender= majent berbor:



Monoborjäure
Dibarjäure
Mady bex Bafl ber Sybroxtlgruppen haben fith bajer Gier $2 \mathfrak{M o l}$. ciner oreibafitiden Säure zu 1 Mol. einer bierbafiffiden ऽäure bereint.

Die $\mathfrak{D i b}$ ibräure geht $\mathfrak{i n}$ bie $\mathfrak{I}$ riboräure $\mathfrak{i t b e r , ~} \mathfrak{b a}=$ burch, dan wieber 1 Mol. Diborfäure mit 1 Mol. Monoborfäure fidh vereint, inden aus jeber eine $\mathfrak{y} y=$ broxylgruppe ausfdeibet, wäfreno bas eine ber barin entbaltenen Sauterfoffatome geviffermafent zur $\mathfrak{B e}=$ fittung dees neten Mpolefitiles dient:


Diborjäure Monoborjäure riborjäure
Yuf gleide $\mathfrak{W}$ seife leitet fitid bie Tetraborjäure von ber Triborfätre ab.

Denft man fich nun ferner, bã̉ in biefen Säuren je zwei bertachbarte 5ybroxylgruppent igre beiben Waffer= ftoffatome umb ein Sanerfitofatom \}u Wafier zufammen= legen, währento bas zweite Saureftofatom mit peinent beiben Berwandtidaftseintyeiten von einten Boratom ges bunden tivo, fo fommen wit zu neten Säuren, ben $\mathfrak{A} \mathfrak{n}=$ $\mathfrak{H y b r i b e n t , ~ b o n ~ b e n e n ~ j e d e ~ S a ̈ u r e ~ f o ~ v i e l e ~ b i t b e n ~ f a n n , ~}$ wie fie je zwei benadjbarte $\mathfrak{5}$ yorortlgruppen enthält.

Wir erbalten jo folgende æeihen bon veridiedenen $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e n}$ :

| Mormale ๔äuren |  | Frites $\mathfrak{A l n j y b r i b}$ | 3 3weites 2tuhybri |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Monoborfäure | $\mathrm{B}<\underset{\mathrm{OH}}{\mathrm{OH}}$ | $\mathrm{O}=\mathrm{B}-\mathrm{OH}$ |  |
| Diboriäure |  |  | $\begin{aligned} & \mathrm{B}=0 \\ & \mathrm{~B}=0 \end{aligned}$ |
| Triboriäure | $\begin{aligned} & \mathrm{B}<\mathrm{OH}_{\mathrm{OH}}^{\mathrm{OH}} \\ & \mathrm{~B}-\mathrm{OH} \\ & \mathrm{~B}<\mathrm{OH}_{\mathrm{OH}}^{\mathrm{OH}} \end{aligned}$ |  |  |
| Tetraboriăure | $\mathrm{B}<\mathrm{OH}_{\mathrm{OH}}^{\mathrm{OH}}$ |  |  |

Die meiften biefer Säuren fint in freien $\operatorname{Buftande}$ nidft befant，ifjeibet man fie aus ifren Salzen ab，fo gehen fie unter 2 亿ufnahme von Wafier in bie getwöfnt lidje Monoborfäure iiber．Dargeftellt find，auner ber gemöfntitfien Monoboriäure，bas exfte $\mathfrak{A n h y b r i o ~ b e r ~}$ Mionoborfäute，Das zweitc $\mathfrak{A r h y b r i b}$ ber Diboriäure， Die normale Tetraborfürte utto bas zweite $\mathfrak{A}$ nhydrio ber Tetraborfäure；autd bei biefen genitgt Berithtrung mit Waffer，um fie it bie gewölntlictye Monoborfäure zurilidưufïhren．
（Durd）Die 2 （ntahme biefer verjdiebenen Säuren wirb bie Gonftitution ber einzelnen Salze verftünolidi． （Die oben erwähnten Berbinoungen find bemnach：

Der gemöhnlidje Borar， $\mathrm{B}_{4} \mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}_{7}$ ，ift bas neutrale Matriumjafz Dees zweiten $2 \mathfrak{2 n}$ hyoribs ber Tetraborfätre；

Das̊ תalumialz, $\mathrm{B}_{2} \mathrm{~K}_{4} \mathrm{O}_{5}$ ，ift bas תaliumjalz ber normalen Diborfärte；
das গatriumjalz， $\mathrm{BNa}_{3} \mathrm{O}_{3}$ ，ift das ఇRatriumialz der normaten Monoborjäure．
 angefitityten nod viele anbere $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e n t ~ e x i f f t i v e n , ~ b i e ~}$ in ber §atur borfonmenben $\mathfrak{B e r b i n d u n g e n ~ w e i f e n ~ a u f ~}$ Diefelben $\mathfrak{h i n}$ ．Der $\mathfrak{B o r o n a t r o c a l c i t ~ e n t i p r i d g t ~ i m ~ w a f f e r = ~}$ freien Suftande ber Formel $\mathrm{B}_{5} \mathrm{CaNa} \mathrm{O}_{9}$ und wiirbe bemuadi bas（Galciumt＝Ratriumfanz סes oreibafifdjen zweiten $\mathfrak{A n}$ hyboribes ber Benta $=\mathfrak{B o r f a ̈ r r e}$ fein．Die natirrlidje firyfallifirte borfarre Magnefia，ber Boracit，hat bie Formel $\mathrm{B}_{8} \mathrm{Mg}_{3} \mathrm{O}_{15}$ und ift zut betrachtert als bag Magnefiumialz bes fechosbafifijen zmeiten $\mathfrak{A}$ ntypribes der Dcto $=$ Borfäure．

Bon all ben veridiedenen $\mathfrak{B o r f a ̈ t r e n ~ h a t ~ n u r ~ e i n e , ~}$ bie normale Mionoborjäure， $\mathrm{B}(\mathrm{OH})_{3}$ ，tedfnifjde $\mathfrak{B e}=$ beutung，weil alle übrigen，indem man fie aus ifren Salzen abjideibet，fidi）in diefe zeripalten；von den $2 n=$ Kyoriben ift nur bas leţte 9 Arifyorio ber Diborfärte，
 weldues burd © slithen irgeno einer Boriăure erbalten witro．

Gorfommen ber borfauren Salze．Won ben in ber §atur vorfommenben Salzen ber Borjäure find folgende zu crwälnen：

1．Boronatrocalcit，Mtexit， $\mathfrak{T i z a}$ ，§yoroboracit， Waneffin，Borocalcit，Borarfalf，Tincalcit，afrifanifdjer Mhodizit．Efin grốes ¿ager סiefes Minerals liegt in Sjilit bei Maricunga，etwas nörolich von ©opiapó uno ein anderees zu $\mathfrak{A z c o t a n , ~ d i d f t ~ a n ~ b e r ~ j e s ̧ i g e n ~ © f r e n z e ~ b o n ~}$ $\mathfrak{B o l i v i a}$ ． 2 ugerbem treten，aber nidft in abbaumitrbigen Mengen，Borate an verjúfedenen $\mathfrak{F u n f t e n}$ © 5 jilis auf． （Der Boronatrocalcit bilbet bort zut Tage ftehenbe $2 \mathfrak{2 b}=$ lagerungen von fandiger Structur，bie reifflidif）mit תnollen von Қajelnuts bis Wallmiggröße verniføt find．Die תnollen haben auf bem Bruthe ein frab＝ lig $=$ fryftallinifidees feideglänzendes（Sefüge und graut weife $\mathfrak{F a r b e}$ ．Ein andereṡ Rager findet fidh bei $\mathfrak{W i t i t}=$ jor，auf Elifton in शeufdjottland und ein brittez an Der Wefititifte von $\mathfrak{A}$（rifa．Das Mineral ift nie rein，
 §aurem ఇatrium，idfmefelfautrem תalf in veränder＝ lidjer Menge．Berituffiditigt mant dieje Einjufliifife，fo

પüß̈t fixd，wie $\mathfrak{\Re r a n t}{ }^{1}$ ）auts ben vorthanbenen $\mathfrak{A r n a f y j e n}$ nadjgemiejen hat，bie Sujammenjefrung ber jämmtlidhen
 Den oben angefuihrten $\Re$ ament belegten Mineralien auf Die gormel $2\left(\mathrm{~B}_{5} \mathrm{CaNaO}_{9}\right) \cdot 15 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ zurituffithren．（E） ift bemnad ber $\mathfrak{B o r o n a t r o c a l c i t ~ b a s ~ ( ~ C a l c u m t = 刃 a t r i u m f a l z ~}$ Der Wentaborjäure．Diefeß zerfäll jebodi Durd）Ein＝ minfung von Waffer in lözlide und untöslidje borfaure Salze und baher fommt eछี，daß́ bas in §andel vor＝ fommenbe Material，je nadybem es ber feudftigfeit mehr Doer meniger augigejetgt getvefen ift，wedfjelnoe Mengen von $\mathfrak{B o r j a ̈ u r t e , ~ \Re a t r o n ~ u n d ~ \Re a f f ~ e n t b a ̈ l t ~ ( ~}$ Qunge $^{2}$ ）．
（ $\mathfrak{Z}$ abelle fiege nebenfteheno．）


4． $\mathfrak{B o r o n a t r o c a l c i t ~ b o n ~ § q u i q u e , ~ n a d i ~} \Re \mathfrak{a m e l}(\mathrm{m}=$ berg ${ }^{5}$ ）．

5．uno 6．Boronatrocalcit von Windjor，ఇeufifott＝ （anb，nach $\mathfrak{y} \mathfrak{a} \mathfrak{w}^{6}$ ）．

7．Boronatrocalcit von ऽitbamerifa，nad̆ $\mathfrak{y c}\left(\right.$ big ${ }^{7}$ ）．
8．biz 10．Desigleidifen von Iquique，nadh Sal＝ bétat ${ }^{8}$ ）．

12．Boronatrocalcit，nad $\Omega$ raut ${ }^{10}$ ）．
13．彐⿰亻⿻乚㇒十⿱口儿，
14．bis 16． $\mathfrak{B o n}$ Sitidanterifa，nadf $\mathfrak{R r a u t}$ ．
17．Sad） $\mathbb{Z u t h g e}^{11}$ ）．
18 biz 24．Tiza aus ฒert，nady §．ฒ઼affer ${ }^{12}$ ）．
25．und 26．Bon Maricunga in（5bile，nad） Witting ${ }^{13}$ ）．

27．תnollent von Maricunga nadi）$\Re \mathrm{err}{ }^{14}$ ）．
28 biঞ 31．Wouftändig entrö̈fiertes MRaterial von Raguna be झedernal，nördlidy bon Maricunga nad） תröhufe．

32 und 33．Mefit und Mafien von Maxiantga nadh תerr．

34．Maffen von Marianta nad）（cfart．
35 und 36． $\mathfrak{B o n}$ ber $\mathfrak{D l a}$ nad Samarzenberg．
37．2lusgelaugtes und calcinirtes Material von Maricunga nad）®röhnfie．

38 bis 42．24ufbereiteteß Material von Maricunga nadit を．©ifele．

43 biz 47．Won 2 ascotan，in ben Sahren 1882 bis 1885 nad Deutidiland beridjiff，nad）©．Eifele． 48 bis 50．Яeinftess Material，von veriditebenen Drten Shilis，nad̆ Maimondi．Entipridt ber $\mathfrak{Z u}=$ fammenfetsung $\mathrm{NaCaB} \mathrm{B}_{5} \mathrm{O}_{9} .8 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ ．

2） $\mathfrak{y} \mathfrak{y n}$ ．©hem．141， 379.
${ }^{\text {3 }}$ ） $\mathfrak{2}$（1t．©bem．70， 51.
${ }^{4}$ ）ぶahresber．๖．©hem．1853，ऽ． 852.
${ }^{5}$ ）Jabreaber．D．©hem．1856，©． 884.
${ }^{6}$ Jabreßber．D．©bem．1857，©． 697.
7）झolyt．Journ．147， 318.
${ }^{8}$ ）Jahrejber．D．©hem．1858，©． 737.
${ }^{9}$ ）Juhresber．ฉ．©hem．1859，ऽ． 816.
${ }^{10}$ ） $\mathfrak{A r c h .}$ ஒharm．162， 28.
${ }^{11} \mathfrak{A} \mathfrak{M n}$ ．©bem．138， 51.
${ }^{12}$ ）Jahresber．D．ぁem．₹e山̆nol．1868，S． 304.

14） 27 bis 50 nady Mrittbeilungen von $\mathfrak{D}$ arapsfy in Santiago be（5hili．©hemifer 3tg．1887，605，623， 675.

|  | શatron | Salt | Borjäure | $\mathfrak{W a f f e r}$ | ภali | Sdimefer＝ jäure | $\mathfrak{R O W j a n} \mathfrak{l}_{3}$ | Sand | Styperelj． Salt | Sdmefelj． Matron |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | 8，8 | 15，7 | 49，5 | 26，0 | － | － | － | － | － | － |
| 2. | 8，8 | 15，9 | 49，5 | 25，8 | － | －10 | － | － | － |  |
| 3. | 8，22 | 14，32 | 45，66 | 27，32 | 0，51 | 1，10 | 2，65 | 0，32 | － | － |
| 4. | 6，67 | 13，13 | 43，70 | 35，67 | 0，83 | 1，29 | － | $-1)$ | － |  |
| 5. | 8，36 | 13，95 | －41，97 | 34，39 | ， | ， | － | － | － | － |
| 6. | 7，21 | 14，20 | 44，10 | 34，49 | － | － | － 89 | － | － | － |
| 8. | 5,17 8,95 | 14,03 16,32 | 46,46 12,11 | 32,61 41,25 | 二 | $\overline{2,72}$ | 1,89 4,21 | － | － | － |
| 9. | 7，24 | 11，00 | 30，18 | 45，50 | － | 0，34 | 2，86 | 2，50 | － | － |
| 10. | 18，33 | 15，78 | 34，74 | 35，00 | － | － | 8，81 | 2，90 | － | － |
| 11. | 0，13 | 14，02 | 36，91 | 37，40 | － | 0，50 | － | － | － | － |
| 12. | 7，54 | 14，05 | 41，39 | 34，67 | － | － | 2，35 | － | － | － |
| 13. | 7，03 | 13，45 | 45，74 | $33,78{ }^{1}$ ） | － | － | － | － | － | － |
| 14. | 7，34 | 13，42 | ． | － | － | － | － | － | － | － |
| 15. | 7，26 | 13，59 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 16. | 7，37 | 12，96 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 17. | 15，58 | 12，69 | 44，38 | 36，85 | － | － | －70 | － | － | － |
| 18. | 1，90 | 7，40 | 41，30 | 37，60 | － | － | 0，70 | 0，60 | － | 0，50 |
| 19. | 4，50 | 12，90 | 41,50 | 34，80 | － | － | 0，70 | 1，50 | － | 4，10 |
| 20. | 4，90 | 11，33 | 31，42 | 29，10 | － | － | 1，40 | 19，70 | － | 2，15 |
| 21. | － | 12，72 | 24，93 | 29，50 | － | － | 0，95 | 3，80 | 14，57 | 11，13 |
| 22. | 2，64 | 13，76 | 39，25 | 30，20 | － | － | 3，15 | 3，70 | － | 7，30 |
| 23. | 1，20 | 2，46 | 8，42 | 7，80 | － | － | 37，10 | 16，90 | － | 26，12 |
| 24. | 5，18 | 9，90 | 30，87 | 26，20 | － | － | 0，45 | 26，80 | － | 0，60 |
| 25. | 4，78 | 20，57 | 26，04 | 24，06 | － | 17，67 | 2，88 | 3，37 | － | － |
| 26. | 3，57 | 21，78 | 24，17 | 25，20 | － | 19，73 | 2，92 | 2，58 | － | － |
| 27. | 1，39 | 9，69 | 25，39 | 51，13 | M0 | － | 12，40 | － | － | － |
| 28. | 7，98 | 14，02 | 35，98 | － | Mg 0 | － | 14，27 | 9，10 | 18，65 | － |
| 29. | 8，42 | 15，75 | 36，66 | － | 0，91 | － | 14，03 | 9，52 | 14，66 | － |
| 30. | 5，46 | 10，36 | 29，55 | － | 1，15 | － | 20，03 | 9，98 | 23，47 | － |
| 31. | 4，03 | 7，74 | 24，98 | － | 1，46 | － | 12，01 | 9，96 | 39，82 | － |
| 32. | 2，33 | 17，44 | 22，55 | 27，33 | － | 12，60 | 7，19 | 10，69 | － | － |
| 33. | ？ | 15，4 | 19，6 | 13，8 | － | 9，4 | 31，6 | 10，3 | － | － |
| 34. | － | 6，77 | 16，93 | 37，6 | － | － | 17，5 | 2，2 | 16，7 | 2，3 |
| 35. | 3，96 | 8，38 | 22，32 | 40，90 | － | 1，20 | 14，20 | 1，04 | － |  |
| 36. | 1，63 | 12，34 | 47，52 | 31，50 | － | Spur | 3，80 | 0，21 | $\overline{5}$ | － |
| 37. | 20，70 | 11，88 | 60，52 | － | － | － | － | 1，03 | 5，83 | － |
| 38. | 4，94 | 20，51 | 18，57 | 25，70 | 0，45 | 17，98 | 9，65 | 2，04 | － | － |
| 39. 40. | 3,30 3,85 | 19,93 18,88 | 20,32 22,62 | 29,15 28,87 | 0,29 $\mathrm{Mg} \mathrm{Cl}_{2}$ 0 | 17,94 14,88 | 6,02 7,42 | 2,57 2,09 |  |  |
| 41. | 3，99 | 18，90 | 22，77 | 28，85 | 0,94 0,95 | 14，37 | 7，51 | 2，34 | － |  |
| 42. | 7，81 | 11，89 | 36，01 | 30，85 | 0，13 | 0，67 | 2，78 | 8，15 | － | － |
| 43. | 5，85 | 8，72 | 28，60 | 24，42 | 2，18 | － | 24，51 | 3，19 | 2，53 | － |
| 44. | 5，92 | 10，21 | 32，37 | 28，64 | － | － | 16，38 | 4，29 | 1，83 | － |
| 45. | 5，94 | 10，54 | 34，33 | 31，49 | － | － | 12，43 | 2，72 | 1，96 |  |
| 46. | 7，31 | 11，47 | 35，45 | 20，37 | － | － | 16，99 | 6，48 | 1，51 |  |
| 47. | 7，10 | 12，12 | 37，19 | 18，99 | － | － | 16，99 | 6，70 | 0，52 | － |
| 48. | 6，96 | 13，94 | 42，98 | 36，80 | － | － | 0，16 | － | 0，52 | 0，12 |
| 49. | 6，92 | 14，14 | 43，13 | 35，75 | － | － | Spur | － | － | － |
| 50. | 7，05 | 14，06 | 43，04 | 35，85 | － | － | Spur | － | － | － |

Weitere $\mathfrak{A l t a l y j e n}$ find bon Walfer ${ }^{2}$ ）au®gefityt． Mad $\mathfrak{Z e c a n t}{ }^{3}$ ）：

| ®orjauter Ralf ．．．．．．．．．． 26,35 |  |
| :---: | :---: |
| Borjaute马 Matrium | ．13， |
| S¢ımefelfaures शatrium | 5，04 |
| （5blornatrium | 9，87 |
| Erdiger $\because$ iufiftand | 10，70 |
| Wafier | ． 34,60 |

[^4]Qtalyjen beffelben Minerals von $\Re$ eidiand ${ }^{2}$ ）find $\mathfrak{a l s}$ untidtig zu betradften，meil berfelbe burd）eineu Strtbum fein Matron barin gefumben hat．

Der Boronatrocalcit ift infofern bont tedfnijifjer Wifftigleet，a\｛\＆er ఇohmaterial zur fabrifmäßigen $\mathfrak{D} a r=$ ftelfug bez Borax ift uno zu biefem Smeefie vieffach verwand wirb．

2．Boracit，borfaure Magutifa， $2\left(\mathrm{~B}_{8} \mathrm{Mg}_{3} \mathrm{O}_{15}\right)$ $\mathrm{MgCl}_{2}$ ，mit（Sh）roraagrefium djemifd）verbundenezs Mag＝

[^5]neftumfalz ber Dctoborfäure，fommt zu Rüneburg und zu Seegeberg in ђolftein bor und bilbet idjöne תryftalle Des tefferalen Syftems，bie in（3ips und 2 ungorit cin＝ gewachfen find．Beträdfotidife Mengen non $\mathfrak{B o r a c i t ~ f i n d ~}$ bei Sufilurio，ummeit ber ©tadt ßanberma am Marmora＝ fee entoecft und werben gegenmärtig ausigebeutet ${ }^{1}$ ）．

3．Sta $\tilde{\mathrm{B} f u r t i t,} 2\left(\mathrm{~B}_{8} \mathrm{Mg}_{3} \mathrm{O}_{15}\right) \mathrm{Mg} \mathrm{Cl}_{2}$ ．（S）（feid zujammengefegt wie ber Boracit，ift als eine in berben， miftoftyitallinififjen Mafifen auftretenסe $\mathfrak{B a r i e t a ̈ t ~ b e f f e l b e n ~}$
 $\mathfrak{W B}^{3}$ itgen $^{2}$ ）autgefithut．（Ex findet fiab in ben oberften Sajidten Dess Steinfalzlagerss ber Staffurter Mulbe （Staffurt，Zeoporbsban，Wefteregeln），in ber jogenamnten （Sarnallitregion imo im תainit in Form von zu fugeligen Maffen vereinten，miftoftopifden תeryitallen．Derjelbe ift feintörnig bis didft，von ebenem oder jplitterigem
 in ©äuren 〔öslid und hat in ber Regel ©arnallit，
 jonberungen in fid aufgenommen（ $\mathfrak{F}$ ．Bifd） $\mathfrak{f}^{3}$ ）．Der Stā̄furtit Dess Caunallitlagers bat 2，669 ipec．Sbem． unt ift mitunter ourx（ङijendjloriur griin gefarbbt，währeno Der im Rainit vorfommende 2,570 fpec．（Sem．hat und mit＝ unter bon 区ijenoryd roth erjdjeint（ $\mathfrak{\beta}$ redut und Wittgen）． Bei Wefteregeln findet fíd ber Stapfurtit in Form
 תnollen bon $0,25 \mathrm{~m}$ §äng 8 burcumefifer uno itber 10 kg
 Förberung betrug nack अred．${ }^{5}$ ）：


4．Binnoit， $\mathrm{MgB}_{2} \mathrm{O}_{4}+3 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ ，fommt in Den
 mit weipem，eroigem Boracit berwadjen，bor．Die תnollen bezs ßimnoits zeigen beim Serfflagen einen
 etwas verftecttes Fajergefitge．Unter ber \＆upe erfideint er feintörnig biz bidft．Seine Farbe ift meift idmefer＝ biz ftrohgelb，zutweilen piftaziengriunt，unto mitunter finton fidh auth röthlidje und grane Farbentönt．21n Der $\supseteq$ berflädje ber $\Omega$ nollen zeigen fid jehr fleine，lebhaft glänzertoe，nid）t tefferale תryftalle．Die §ูärte bes Minerale ift 3 bis 4，fein fpec．©fim．2，27（Staute ${ }^{6}$ ）．

5．Datholith，eine Berbinoung bon borfaurem תalf mit תalffilicat nach ber Formel $\mathrm{B}_{2} \mathrm{CaO}_{4}+$ $\mathrm{Si}_{2} \mathrm{CaO}_{5}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ ，fryftallifirt flinorgombifd）und fommet berb und in grob $=$ mod feinförniget 2 ggregaten vor． （fr findet fith zu $\mathfrak{z o g g i a n a}$ in Miodena， 2 renbal in Norwegen，auf $\mathfrak{l t}$ töe bei Sdiweden，in 2 noreasberg am

[^6]Sarz，in $\mathfrak{T y}$ vol und in Norbamerifa，zu $\mathfrak{N e w}=$ Serjen． （Ein Mineral von berfelben Sufiammenfegzung aber boppelt fo hobem Waffergefalt if als Botryolith begeififnet．

6．Süneburgit，bon Mölfner in ben Salflagen von Süreburg entbectt，borjaure und phosphorfaure Magnefia nach ber Formel $\left(\mathrm{MgHPO}_{4}\right)_{2} . \mathrm{B}_{2} \mathrm{MgO}_{3}$ $+7 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ ．

7．Tincal，Borax， $\mathrm{B}_{4} \mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}_{7}+10 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ ，findet fita in $\mathfrak{A}$ fien，in ber Tartarei，in $\mathfrak{Z y i b e t , ~ a u f ~ ( S e y l o n ~}$ und bleibt beimt 2tutroafnen vont Seen，it beren Waffer er enthalten ift，zuritid．Wormals waren diefe Funborte die einzigen，von bente ber ganze Bedarf an Borar ge＝ becft wurbe．Sn neuerer Beit find feboch mäḑtige sager von naturlidjent Borax in ber Sierra Mevaba uno in Galifornien entbecft．Die bortige Srobuction wurbe 1878 auf 2400000 kg geffdätat． $\mathfrak{F n}$（Galifornien behnen fith Sie Borarlager jüblid）von Shon Shilla und Fresino und öftlid）Deణs నitftentöhenzuges aus．Dic Funborte in Mebada find namentlidh Mono，Sugo und ©an Ber＝ narbino［Sadibil（ ${ }^{1}$ ）， Robottom $^{2}$ ），（Durand ${ }^{3}$ ）］．
 von oftindifdem Borax wurbe bon $\mathfrak{B o h l}{ }^{4}$ ）analyfirt． Sie enthielt：


Die fämmotlidjen natitrlid）borfommenben borfauren Salze find நödfit mabriduentidy als Werbampfunge＝ ritufftänbe von $\mathfrak{M c e r m a f i e r ~ a u f z u f a i f e n . ~ ફ i e r g e g e n ~ i p r i d f t ~}$ idjeinbar bie $\mathfrak{H z l o ̈ s l i d f f e i t ~ b e r ~ B o r a c i t e , ~ S t a ̄ ̄ f u r t i t e , ~}$ Boronatrocalcite．EFs ift jebod fehr wohl bentbar，bás biefe $\mathfrak{B e r b i n d u n g e n ~ e r f t ~ b e i ~ g o b e n ~ S o n c e n t r a t i o n e g r a b e n ~}$
 fait ${ }^{5}$ ）bas Borfommen von borfauren Salzen in ber Letbten Matterlauge bes in ben Salzgärten contentrirten
 magnefurm bilbet，nadymeifen．EEbenio jpridht jierfür bas
 furtitg in den Gödflen Schidften ber תalifalzlager．Eine vulcaniifde Billoung diejer Salze，welde von $\mathfrak{F}$ ．Bijdiof für wabridjeinlidy geffalten wird，anzunthmen，if idjon auz bent ©rumbe nidyt zulaffig，weil bie $\mathfrak{B o r a c i t e} 2 c$ ． fid inmitten von gewäfferten Salzen，wie Garnallit $2 c$ ．， finten．

2luß̃er in biefen Salzen fommt bie $\mathfrak{B o r j a ̈ a r e ~ i m ~}$ freien Duftanoe vor und zwar theils als Sublimat in

[^7]Den תratern einiger $\mathfrak{B u l c a n e , ~ i n ~ g r o ̈ ß t e r ~ M e n g e ~ j e b o c ̧ ~}$ in Dampfausffrömungen, bie im ehemaligen © Srop $^{2}=$ Gerzogthum $\mathfrak{Z}$ oscana zwifden $\mathfrak{B o t t e r r a}$ und Mafia maritima aus bem zerfliffteten (Geftein hervorbrect)en und Soffioni genannt werben. Qefgnlicge Soffionen find in Californien entocect. Wherbem findet fixb Bor=

 oodd beträgt bie jährlithe 9 2ustbute nur 4000 kg . Ein an Borfäure reides Waffer fuitht ein See bet Monte= rotonde.

Darfelfung. Man ergält die normale Monobor= ¡äure, ober bie fryftallifinte Borfäure, in reinten 3 uffande, went man Borax in Geifem Wafier löjt und zat ber fievenden oflifitgeit fo lange Shlormafierftoffiäure fügt, biž blaues Radnuuspapier bie cjarafteriftifiche zwiebelrothe Färbung zeigt. Nacti bemt Erfalten idiépt bie Säure in flemen idutpenförmigen תivytallen an. Diefe werben auf einen Tridjter gebradd, um bie Mantterlauge, weld, (5blornatrinm entgält, ablaufen zu Yafien, mit faltem Waffer gewajden tho aus heifem Waffer umfryftallifirt. (Die fo gereinigte Säure witb ntoduals mit deftidirtem Waffer gewajden und getroctuet. 2 us ber zweiten Watterlauge fann man burd Weroantpent nodh eine ge= ringe Menge תuyftalle erhalten; man thut aber befier, fie zuritifunfellen und fie bei ber nädjuten Speration ftatt Waffer zum $\mathfrak{A l u f l b j e n ~ b e \xi ~ B o r a x ~ z u ~ g e b r a u m e n . ~}$ (Die Borfäure ift fehr geneigt, eine Spur ber zu ihrer $\mathfrak{H} 6 f d e i$ outg angemandten Säure zuritidfuthalten. Man fant fie aber von Chylorwafierftoffiäure befreien, wenn
 nur burd Sdmelzen bei Rothglithbite entfernen.
 in $30 \mathfrak{T h}$. faltem umb ungefähr $3 \mathfrak{T h}$. fiedenbent Waffer. Die letetere Röjung ideibet fe beim ©rifalten in periglänzenben, fáuppenförmigen תryftallen ab. Sie ift in 2 (ftobol (ösfid) und extheilt der Flamme beffelben eine fajöne griutne $\mathfrak{F a r b e}$; besgleidjen lözfidh in ver= idfiebenen Mineralfünten, namentlid, in Sdjwefelfänte. Sie hat einent fif)wachen (Gejf)madf, färbt \&adimus faum roth, ähnlidh wie bie תoglenjäure, ertheilt bem (§urcuma= papier aber eine braume farbe, wie bie alfalien. Shr
 $\mathfrak{H}$ trexfudungen von $\mathfrak{D i t t e}{ }^{3}$ ) ift es bei

| $0^{0}$ |
| ---: |
| $12^{0}$ |$\ldots . . . . . .$.

§iternadf find bic 2 usbefnungscoefficienten zwifden 12 und $60^{\circ}$ umd zwithen 12 und $80^{\circ}$ :
(Die bolfommen reine Särte fajeß̧t beim \angjamen Grfalten in prisimatifden $\AA$ ryfallen an.

[^8]Sn wäfierigen ©öfungen if bie Boriäure Yeidft ver= dampfbar, beint Sieben berfelben verflitidtigt fich ein großer $\mathfrak{T h e i l}$ סer Säure mit den WGafieroämpfen, fatre见öfungen fönnen baher bei quantitatioen $\mathfrak{B e f t i m m u n g e n ~}$ nidit butw) Weroumftutg concentrirt merben.
(Ein Riter Wanfier loff nad Ditte bet

|  | $\mathrm{B}(\mathrm{OH})_{3}$ | $\mathrm{B}_{2} \mathrm{O}_{3}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| $0^{0}$ | $19,47 \mathrm{~g}$ | $11,00 \mathrm{~g}$ |
| $12^{0}$ | 29,20" | 16,50 |
| $20^{\circ}$ | 39,92" | 22,49 |
| $40^{0}$ | 69,91" | 39,50" |
| $62^{\circ}$ | 114,16" | 64,50" |
| $80^{\circ}$ | 168,15" |  |
| $102^{0}$ | 291,16" | 164,50" |


 2lfafien, zerfeţen fohlenfaure Salze unter Biloung ver= ¡øitedener borjaurer Salze, andere Salze vermögen fie aber nidht zut zerlegen; faft jede andere Säure jdfeibet Dagegen die Borfäure ants ifren $\mathfrak{B e r b b i n d u g e n ~ a b . ~}$

Die fryftallifinte Säure entipridt in ifrer $3 \mathfrak{u}=$ jammenjeţung ber Formel $\mathrm{B}(\mathrm{OH})_{3}$. Danacty ergiebt fita forgenoe procentifdie 3 uffammenjegring:

|  | ? 3 tomizatil | 9tomgewidt | Frocentiid) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\mathfrak{B o r}$ | 1 | 11 | 17,74 |
| Wafferftofi. | - 3 | 3 | 4,84 |
| Sauerjoft . | 3 | 48 | 77,42 |
| Sryfaulijirte | jäure | 62 | 100,00 |

Trocfinet man bie fivyfallifirte Säure bei $100^{\circ}$, \{o findet $\mathfrak{Y n} \mathfrak{n g y o r i d b i l l}$ ung ftatt, es bleibt dabei bas erfte Autybrio ber Monoborfätre zuritaf:

$$
\mathrm{B}(0 \mathrm{H})_{3}-\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}=\mathrm{BO}(\mathrm{OH}) .
$$

Grugält mant oie fryitallifirte ভäure bei einer Tems peratur bon 140 bis $160^{\circ}$, fo gegt fie in bas zweite $\mathfrak{2}$ 2ntyorio ber Tetraborfäure iuber:

$$
4 \mathrm{~B}(\mathrm{OH})_{3}-5 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}=\mathrm{B}_{4} \mathrm{O}_{5}(\mathrm{OH})_{2} .
$$

Erfitgt nan die Süure zum (sflithen, io jdunilzt fie uno verwandelt fich in bas $2 \mathfrak{A x h y b r i o}$ ber $\mathfrak{B i b o r f a ̈ u r e : ~}$

$$
2 \mathrm{~B}(\mathrm{OH})_{3}-3 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}=\mathrm{B}_{2} \mathrm{O}_{3} .
$$

 ber Borjäure wefentlidi) veridjieden von ber fryftallifirten Süure. §z ift bet Rothgluth nidyt flitadtig, ez vet= bampit erit bet heftiger Weigghtth. Die geidmolzene Mafie erfart zur einem burdifidtigent (blaje. Das ipecififife (semidit ber gefidmolzenen Säure ift nadi Ditte bei

| $0^{0}$120$80^{0}$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |

Daber ber $\mathfrak{A u s b e f m u g g s c o e f f i c i e n t ~}$

$$
\Delta_{12}^{80}=0,0013086
$$

(Die நärte Der geijommolzenen Säure ift 4 bis 5. (Durd) rafdes actithlen Gärtet fie fith mit groper Seidftigfeit unt vergält fich in biefem Suitanbe gegen polarifirtes Ridft getaut wie gehärtetess (Slas ( $\mathfrak{B}$. de


[^9]Metallorybe zu charafteriftifø gefärbten（Släjern．Bei Rothgluth zerjegt es faft alle Salze，treibt alle flititu） tigen Säuren，meift unter Berfeģung berfelben，aus， Shloribe werben bei Gegenwart bon Wafferbampf in borfaure Salze utto entweidjende ©glorwafferftoffïure zerlegt；int trodenen Suftanoe laffen fie fith jeboct）un＝ zerjeğt mit wafierfreier $\mathfrak{B o r f a ̈ n r e}$ zufammenfífomelzen． W̧ähreno bie fryftallifite Säure，wie oben erwähnt，nut äußerft fimwad faure Eigenfdaften hat，if Das $\mathscr{U}$ nthyorio eine ber ftärfften Sätren，woburd bie Worfäuren in ihren Eigenidjaften mit ben תiefelfäuren，mit benten fie itbergaupt Die größ̈ten 2 tralogien zeigen，volffommen übereinftimmen．Beim © Siithen mit ®alium，Natrium， $\mathfrak{A l u m i n i u m}$ wiro Das $\mathfrak{Q u n g b r i o}$ zu $\mathfrak{B o r}$ reducirt，beimt Sdymelzen mit Rofle finbet feine 凡ebuction ftatt． $\mathfrak{J n}$ $\mathfrak{B e r i t h r u n g ~ m i t ~ W a f i e r ~ g e h t ~ b a s ~} \mathfrak{A t t h y b r i o}$ in bie ge＝
 feutfter Suft uno verliert babei feine glafige Befdaffen＝ Geit，wiro unturdfidutig uno firnftalinifid．
$\mathfrak{B e r m i f d}$ t man $1 \mathfrak{T h}$ ．Fein gepulverte，geiffutorzene $\mathfrak{B o r}=$ jäure mit $2 \mathfrak{I h}$ ．Wafier，fo bläht die Maffe fich bedeuteno auf uto geht in gewöfnrlidje Borfäure utber．Dabei tritt Lebhafte æsärmeentwidfelung ein．Die fryftallifitte ©äure $\mathrm{B}\left(\mathrm{OH}_{3}\right)$ löft fich in Wafier unter Wärmebinoung；Die Dabei erfolgente Wärmetönuntg beträgt－ 3186,7 （Sal．， beim $\mathfrak{H}$ ebergang von $1 \mathfrak{M o l}$ ． 2 nuhybrio， $\mathrm{B}_{2} \mathrm{O}_{3}$ ，in $2 \mathfrak{M o r}$ ． fefteछ §ybrat， $\mathrm{B}(\mathrm{OH})_{3}$ ，beträgt Die $\mathfrak{W}$ ärmeentridfeflung $+12509,4$（كal．${ }^{1}$ ）（Ditte）．
（s）ewinnung．A． $\mathfrak{A u s}$ ben Soffionen Toscanas．Die atrftalten zur ©eminumy ber $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e ~ b i e t e n t , ~ n a d ̧ ~ S a y e n , ~ b e m ~ B e o b a c h t e r ~ v i e f e g ~}$ Snterefie bar．Sie liegen auf einem etwas abhängigen Boben，ber fortwäbreno Ströme von（Sajen und Dümpfen ausitößt．Diefe brechen aus fleinen Seen Gervor，fおlenbern bie Waffermafie ftraflenförmig in bie §öhe und entweiden als weike Wolfen in die 2 （tmo $=$
 geringen Entfernuatgen von einanber．Dort fieht man weber Majdinen，weber ₹euer nod）Mobmaterialien， uto bennoch Gerridgt oie größ̧te $\mathfrak{Z h a ̈ t i g f t c i t . ~ M r i l l i o n e n t ~}$ Siter Waffer werbent verbampft und jährlid）mefr ale zwei Mrillionen Rilogramm $\mathfrak{B o r f a ̈ u r e ~ b a j e l b i t ~ e r z e n g ̆ t . ~}$ （Die Dampfausftrömungen，Soffioni ober $\mathfrak{F u m a =}$ rolent genanut，liefern allezz zut Tabritation Erforber＝ lidje．Mian braudgt ignen nur eine beftimmte æidutung borzuidureiben，um von ben einen bie rofe Qöfung ber $\mathfrak{B o r f a ̈ u r e ~ z u ~ e r h a l t e r , ~ w a ̈ h r e n o ~ a n b e r e ~ b i e ~ W a ̈ r m e ~ z u r ~}$ Berbampfung berfetben geben．

Ein anberer forjder，Sir $\mathfrak{J o h n}$ Bowring，fagt：
 $\mathfrak{H}$ ut in Europa，wenn nidgt in ber ganzen $\mathfrak{W e l t .}$ ． 3 hr Eizeugniã ift für viele \＆änder von ber größ̄ten Widh $=$ tigfeit geworben．Sie fint uiber eine Dberfläthe von ungefähr 20 km \＆änge uno Breite ausgebreitet umo bieten ben 2tuge bes 马uiduauers fibon aut weiter ferne Dampfrooffen bar，beren Sntenfität ie nadi bem Wetter
 umliegenben Berge verbreiten．
${ }^{\text {1）}}$ Die hier angefibyrten Wärmen find in gemöhntidicn fleinen（Galorien ausgeoriudtt（bergl．©．717）．

Wenn man fich ben Ragunen nähert，fçeint bie Erve
 zuwerfen．Der Boben beitefy abwedfelno aug Sand， תreibe，Mergel und תalfftein．Эn ber unmittelbaren Mähe ift bie ફite unerträglidf．Man mirb von bem Dampfe，weldfer ber §uft einen eigenthiumlidjen，idjwefel＝ artigen（Seruch）ertheilt，burdunäßt．Die ganze（Fegeno idyeint in einer gewaltigen §eoolution zut fein：ber tobende 2 （usbutc）Des fochenden Wafferfromez，ber zerriffent und zerwithite Boben，dic Dampfroolfen，die nafie uto riectjende $\mathfrak{Z u f t}$ ，ber Fall Des Wafiersi itber jiflwarze unt vereinzelte Feffen！

Der（5rund，weldjer unter ben fitfen brennt und zittert，ift nit herrlidjen תuryitallifationen von Schmefel und anberen Sublimaten und 2 uswitterungen bebefit． Der Monte ©erboli beftegt aus einem idjmarzen Mergel， Der mit Ralfftein burctifegt ift，uno erbält Dabind auts Der Ferne bas̊ 2hnjehent beş geftreiften Marmorss．Die Bautern ber（Segeno betradhteten frither biefen Sit als Den Eingang ber §ölle：ein Uberglaube，ber wahridueins $^{2}$ lid aus jehr alten Beiten herftanmit．Die bebeutenofte Der Eagunen beift nod beute Monte Cerbofi－Mions （Serberi．－Shu wentige wagen fith bem Sorte zu nähern，ogne ben Sdutt ber Æungraut anzurufen und ohne an ifren Rojenfränzen ifre（Sebete zu zählen．
（5jenauere geologifide Nadhridten itber bie（5egeno ber Borfäure＝© Crgalationen find bon Sdimibt ${ }^{1}$ ）in Dorpat mitgetheilt．Derfelbe bejdreibt fie folgender＝ ntagen：
（Die tosicanififen Borfäurefumarolen von Monte Serboli，bei æomarance begimend，bezeidinen als geo＝ Logifde Wegweifer eine Reige von（Durdfriitden des Serpenting（S5abbro in ber Zanbespprache；unter biefem §amen verfteht man bort jowogl ben Cuphotit wie den Serpentin，es ift jeooch retgterer，weldjer bort auftritt） burd einen ben oberen תreibejdidten angebörenben，
 zwei Meilen jüblid）von ßontedera，Der ©ijertbahnflation zwifdien Florenz und ßiia，begime im Erathale bas 2 Uuftreten des（5ipjes，der，ein Terrain von über 10 Quadratmeilen bebecfeno，theils mit bolomitifijem Thone，bem dess Salzfammerguts ähnlidi，wechjellagert， theils in Den reinften Blödfen lestererem eingebettet vor＝ fommt．Mefrere reidje Salzquelfen，burx Möfren＝ leitungen zum Sublaufe int Thale ber Recina，auf Galbem Wege zwiidjen Bolterra wnd ßomarance zu＝ jammengeleitet，bezeugen aud bier ben mahridjeinlidjen gentetifden（Gaufaanerus ber befanmen halurgifjen $\mathfrak{T}$ rias： Dolomit，（5ips und תoctjalz．
（Das ganze Terrain，wenige Miglien füdlid）von Pontedera，bildet ein fteriless，welliges，von ber Era uno ber（Secina mit ihren Mebenflitffen vielfact）zerriffenez （5ipsthonplateau mit gödfit fpärlicher Wegetation，baum＝ Los unt wafferarm，bis furz vor Bolterra ber Weg fidh $\mathfrak{r a j}(\underset{\text { d }}{ }$ in viefen Sdfnecfemvindungen als vortrefflidife תumffitrape bergan mindet und ben reid）bebauten fruchtbarent 2 Objang als §aje inmitten biefer Wiiftenei iiberfeben 【äpat．Ungefäfr $11 / 2$ Meilen vor ßomarance tritt ein Gellgelber poröfer תalftuff auf，ber gleiळ́ Ginter

[^10]Diefent Drte，zwei Miglien bon Monte Serboli，zuerft von bidhtem，leidyt verwitternoem Serpentin alz Maffen＝ eruption burchbrocken wirb．

In ber ben Qagoni ber ßomarance zunädjft liegenden Fabrif bon Mionte Serbolt reift fidd ein Baffin an bas andere，Form und Sröße find nerjdieden，je nadibem Die Jumarolen felbft fien ober bort maffenhafter her＝ borbrectien．Ein flemer hineingeleiteter Bact bient zut Fiullung；fie find in fortwäfrendent mallendem Sieden， 1 bis $0,5 \mathrm{~m}$ Gohen Sprubeln，gewaltige Dampjoolfent bildeno，die indes mux verbältnifmäßig mubebentend nadh Sdjmefefmafierftoff riechen．Das ganze $\mathfrak{T}$ errain ift burch und burdi zerfreffen，vont Sublimationen und Incruftationen gebildet，hier jajöne Sdurefelfryftalle in Iocferen Drujen，bort iduteemeipes ja）wefelfaute $\mathfrak{A M}=$ moniun als Sublimation，bier borjaures 9xmmonium， Earberellit，bort borfaure Tafferbe und Eifenoxho．

Die Ragunen werben erft feit $\mathfrak{A}$ nfang biefeछs $\mathfrak{J a h r}=$ Gunderts ausgebentet，und namentlid）erft，feitbem fie Befibthum bes franzöfifden Raufnannz，fpäter ©rafen Zarberel gemorben find．Die Fabrifation bot ant＝ fangs viele Sdjwierigfeiten bar，bie Gauptjäd）（idu）in bem gänzlichen Miangel an Bremmaterialien benthten．Sie murbe erft hacratio，alz Earderel bie Dampfrärme zux Concentration ber Röfungen benutzte．

In neutrer Beit bejduränft man fidu nidyt nebr auf bie Bemuthung ber natirlidifen Soffionen，fondern jutcht burch Bohrtoctier fitufticic）Dampfftröme zu gemintten． Bie Tiefe biefer Bohrlödjer ift fehr verfditedent．Dft wiro 15 big 20 m unter $\mathfrak{T}$ ag jujon eint mäcytiger （3）antpftrahl erbohrt；boch bie neiftent imb ergiebigften $\mathfrak{B o h r t o ̈ d j e r ~ f i t t o ~} 50$ bis 100 m tief．（Das tieffite $\mathfrak{B o h r}=$ loct）ift ber Foro ßietro auf ben Ragoni bell＇Srabalo mit 168 m Teufe；Der bemfelben entfrömende $\mathfrak{D a n} \mathrm{mf}$ hat eite Semperatur von $145^{\circ} \mathrm{C}$ ．Die Bohrlöd）er fuithen theilz trodfenen $\mathfrak{D a m p f}$ ，theilz Dampf und Waffer，von denen leß̨teres mitunter jo reid）an Borjäure ift，baf eछs unmittelbar zur Beroampiung fommen fanm．Der ©e＝
 vier verjdiebent derfelben int Siter nadi） $\mathfrak{R H t}^{1}{ }^{1}$ ）：


अayen ${ }^{2}$ ）Gat bie（Dämpfe einer Mnterfudumg unter＝ toorfen und forgendes 马ejultat erthalten：

Die nidit verbidftbaren（siafe beftehen aus：

（Die verbidtbaren Theile und bie Subitanzen，weldje mechanifd bon ben Bampfftröment fortgeriffen werben， variiren fehr．Sie enthalten außer Waffer geroöhnlid） Thon，（5ipg，Mmmoniaf，Thonerbe，Eifen，（Shlormafjer＝ ftoffiäure und organijdje Subjanzen，beren（3jerud）an

[^11]ben erinnert，welden man bäufig am 11 fer bes Meeres wahrainmt．Sie jdjeion Satwefel in allen Spalten und תliiften，bie fie buthftrömen，ab．Die Temperatur der Sbaje vartirt bon 96 bis $100^{\circ}$ ．
（Die Säure（äßt fid）nad） $\mathfrak{B a y e n ~ n i d i t ~ b u r d ) ~ B e r = ~}$ bidfutty ber Bümpje gewinnen．Um fie zut erbalten， ift esi unbedingt erforderlid），dap bie Mitnoungen bex Soffiont in ben Ragunen ober Wafferbehältern befind（id） jeien．Man hat häufig bemterft，סaß ein Theil bes Waffers plöthlid）verfafludit and fpäter burch die Dämpfe mieder in bie Seüje gejowleubert morben．Wie Itrjadje der ©かazatiftrömungen und die gohe Temperatur jobeint feit $\mathfrak{G}$ hrhunderten inverändert geblteben zu fein，wäh $=$ rend bie Erzeugung ober menigitenz bie Wutageförberung ber Borfäure von bem Eintreten desి Waffers abjängig zu jein jajeint．
（Duth Beobaditungen bon Sdimiot ift manders
 gemiefen．Borjätre ift fertig gebildet in bent gas＝ förmigen $\mathfrak{A} u \notin f t r o ̈ m u n g e n ~ e n t h a l t e n, ~ b i e ~ f o r g f a ̈ l t i g ~ b e r=~$ Did）teten Wafferoämpfe 【tefern bebeutende Miengen von Borfäure，beren Sutantität cr auf 0,1 ßroc．ber aus Den Sbajen und Dämpfen verbidfteten Fliifigfeit be＝ rechnet．Ferner beftebt nacty Schutiot bas ©os＝ gentenge hatptfäctifich auts roblenfätre neben menig Sdiwefelwafferftoff，ber Sauterftoff fehit aber entweder ganz ober ift $\mathfrak{n u r}$ in fehr geringen Mengen vorkanden， ebenjo hält Sdmiot ben von $\mathfrak{B}$ ayen gefundenen Stidftoffgebalt fiti zu hody und ninm an，סan Rebteremt bei ber Sammilung Der Baje Ruft in ben 2 Ppparat ge＝ brungen $\ddagger$ ei．

Das $\mathfrak{G o r f o m m e n t ~ b e r ~ B o r f a ̈ n t e ~ i n ~ b e n t ~ S o f f i o n e n ~ i f t ~}$ auf jegr verfdiedene Weije zu erflären verjudht morden．

Radj（Dumas ${ }^{1}$ ）entfteht bie Borfäne，indem er annimmt，baj fich in ber Tiefe ein Rager von Sxuefer＝ bor befinoe．Wenn biefes nit Seemaffer in Berührung fonmt，fo wiro eine beftige Reaction entfteben，derent Folge eine auferorbentlidie $\mathfrak{z e m p e r a t u r e r b o ̈ h u t g , ~ b i e ~}$ Bitbung bon Borjäure，Scjuefelwafferftofi＝，©jlor＝ wafferfoffiätre－burch Berfesung bees Rodifalzes burcf $\mathfrak{B o r f a ̈ u r e ~ - ~ u n d ~ A u m n t o n i a f , ~ a u s ~ o r g a n t i f i c u e t ~ S u b = ~}$ ftanzent，fein wiurbe．Wem bie Berjekutg in ber Mähe von תalfftein ftattfänoe，fo wïtoc bie Borfäure，indem fie bon Waffer und Bantpf fortgeriffen witrbe，auf ben foflenfauten תaff wirfen，moburd fith eine Suantität Rohlenfäure ben übrigen（5ajen bingugefellen wirbe． Jn gewiffen Entfernungen wird bie Borfäure abgelagert werben；Der Strom wird fie mit fich fortfïthen，fobald Waffer aut Den Ragunen biz zu Diejem Bunfte gelangt， Doer fonft immer mebr Säure abjeben．Die int See＝ waffer enthaltene Ruft oxtboixt einen Theil bes Satmefer wafferftoffe und bilbet Schmefelfäure，bie fich mit תalf， $\mathfrak{A}$ mmoniaf，Bhonerbe und Eijen zu ben entjprechenden Salzen vereinigt．Der תalf wiro aus bem תalfftein， Das Mmmontaf aus ben Dämpfen，bie Thonerbe unt Das（cifenoxy ans bem Thon aufgenommen．Die Ent＝ ftehung oiefer verfdiedentn Salze，bie fortwährent vom Waffer fortgefiitgrt werden，erflärt bie Derriffenteit uno


[^12] Des Sdipefetwafferfoffe．
（Das comftante 2 tuftreten von grofen Mengen vont
 bie 2 nuwejengeit von $\mathfrak{B o r f t i f i f t o f f , ~ w e l f j e r ~ b u r d ~ b i e ~}$ Keifen Dämpfe zerfeģt wiro wno $\mathfrak{B o r f a ̈ u t e ~ n e b e n ~} \mathfrak{A m}=$ moniaf liefert．©Die 2 nuahme ber Exiftenz eintes foldjen Sagers von Borftifitoff hat jebenfalls ebenio viel und ebenjo wenig $\mathfrak{B e r e c t f t i g u n g , ~ a l s ~ b i e ~ v o n ~} \mathfrak{A l n f u ̈ u f u n g e n ~}$
 fprung Der $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e}$ auf Das nadjgewiefene Bortonmen
 brodjenen（sefteinen zuriùčzuführen ift．So nahm zuerft （3．）Bifdoff an，baje borjaurer Raff oder borjaure Magnefia butch den Wafferoampf，unter gleidzeitiger Mitwirfung von תohlenfäure und Salniakt，Defien Borfomment in vulcanifden Eruptionen befannt ift $\left.(\mathfrak{B o f l e y})^{2}\right)$ ，betwirft werbe．（ESz mito biefe Erffärung $\mathfrak{u m}$ fo manrideenlider，als Scimiot in ben Serpen＝ tinent unt תalffeinent ber bortigen ©jegend ßorfäure gefunben hat unt da ess jetgt befannt ift，bā̃ in Stein＝ falzfagern（Stapfurt）nidft unbeträdftliche Mengen bor＝ faurer ভalze auftreten．Da bas Tiefitliegenbe ber bor＝ tigen（Segend zweifelsofne Steinfalz ift，fo if es mofil am wafridecinlidfiten，wenn man bas Bortommen ber Borfäure in ben Soffionen auf bie borfauten Salze des Steinfarzes zurituffitift，Da ber $\mathfrak{B o r f a ̈ u t r e g e h a l t ~ b e r ~ b o r = ~}$ tigen Serpentine uno תaffe möglidjer $\mathfrak{W e i f e}$ burdu） $\mathfrak{T n}=$ filtration in biefelben gelangt fein fann．Sdwarzent＝
 von $\mathfrak{T}$ oscana burd）vulcanifde $\mathfrak{I}$ gätigefeit im glithenoen Buftande fitaly befinden，ban Meermaffer in Diejelben ein＝ Dringe，in Dampf vermandelt werbe und aus borjauren Salzen Borfätre Ginwegfithre；2（mmoniat mitroe fidid aus ben organifden Subitanzen Des Mieerwafiers，
 Salze ober atz Sdumefeleifen bitben．
 fprung Der Borfäure ift in ben an Shlormagnefium reidjen Scdiciften von Steinfalzlagern，weldje Boracite eingeidilofien enthalten，zu juaden．Wsent in foldhe
 Thätigfeit erfight ift，cinoringt，fo finbet Berjegrung bes （5hlormagnefiums unter శreiverben bon Shlorwafierfoff ftatt．Bie jo gebildete ©hlorwafierftoffifurte zerfegt bie Boracite，beren frei getvorbent Borjäure burcti den Dampfitrom fortgefilitt wirb．
 hat trote vieffacher Radfforfduutg und vieler $\mathfrak{B o h r v e r =}$ futhe nie nur irgenowie ertheblidje Mengen bon borfauren Salzen in ben Maremmen auffinden tönten．Dagegent ift ber ophiolitifüde Serpentin，Deffert ఇette in Mittel＝ italien mit ber Rängenausobegnung ber Soffiont parallel〕äuft，beftändig borfäurefaltig．Diefe Säure findet fitw barin wahrifjeinlidy als Magnefiumborofiticat．Muper＝

[^13] etwa 0,1 pro Mille Sticfittoff．Wiro bas Seften in einem ふoblenfätre enthaltenden Dampfitronte auf $300^{\circ}$ erbigt，fo finbet fidd in Dent entweid）enden ©äntpfen $\mathfrak{B o r f a ̈ t r e , ~} \mathfrak{Z x m m o n i a f t , ~ © ~}$
 Der Serpentine burd Wafferbantpf，bie zur ©rflätung Dex Sgänomene ber $\mathfrak{B o r f a ̈ u r e}=$ Soffioni angenteffenfte §уроtந̧еfe abgäbe．

Sux ©eminnutg ber Borfäure legt man iber Den Spaltent，benen die Dämpfe entftrönten，wafferbidfte Bajints（¿agumen，Ragoni）an und leitet in bas am Gödfiten liegenbe aut einer benathbarten Suelle Wafier． Fig． 496 wirb bie（Eimididung verbeutlidfen．Madjom bie $\mathfrak{F l u f f i g}$ fieit 24 Stumben lang in ber Ragune $A$ ben Dämpfen ausigefegt gemejen ift，offnet man bas Mohr 0 ，läß̧t ben Guthalt von $A$ nach $B$ fließ̧en umb fü̆ll bie erftere mit frijdemt Wafier．Sn $B$ nimmt bie Qölung während ber folgenden 24 Stunden eine neut Mienge Säure auf． $\mathfrak{B}_{\mathrm{on}}$ bort gelangt fie nach $C$ und $D$ und， nadjoem fie alle vier §agunen pajfitt bat，in die ©ifterne $\boldsymbol{E}$ ．Jin biejer bleibt fie ftehen，tut fich fut flären．Der größte $\mathfrak{T h e i l}$ ber mectanif（ mit fortgerifienten Sub＝ ftanzen lagert fitio int Zaufe von 24 Stumben ab．H1m Die Qöiung aber fo rein wie möglid，zut erthalten，bringt man fie in ein zweites̊ תiärgefäß $F$ ，wo fid Der ఇeft
 feit ift auf Den einzelnen Werfent ein fefr beriddiebenter，
 reifferten \＆agunemafifers；

|  | （5） rufftano | Boriäure | Schuefelfures <br>  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Captelnuobo | $8,565 \mathrm{~g}$ | $4,154 \mathrm{~g}$ | 1，695 g |
| Sarderello | 6，720 | 4，032 | 0，760 |
| \＆agonti bi Monterotonoo： <br> a）Dex höafit gelegenen |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bugune ．．．． | 2，005 | $1,100 \mathrm{~m}$ | 0，253 n |
| b）Der tiefft gelegenen |  |  |  |
| Sagune．．．．． | 2，575 | 19，300 | 0，587 \＃ |

Die fefr geringhaltigen flitfigfeiten werben ourd） $\mathfrak{B e r b a m p f u n g}$ concentrixt．§iergu bebient man fidi ver＝ jodjedener Borridtungen．Die ältere beftegt aus einem Syften bou 16 it zwei Reigen von ie 8 ©titud terraffent förmig aufgefteller Bleipfanten bon 3 m \＆änge und $\mathfrak{B r e i t e}$ und 33 cm Titefe，welde auf gölzenen Truägern To aufgeftellt find，סā̧ ify Boben bie Decte eines fith unter bem ganzen Syftem hinziebenoen，in Sement ge＝ mauerten Canales bildet．Unter bie tiefite $\mathfrak{F j a n n e}$ jebes Syftemis wirb ber Dampf einer Soffione geleitet，diefer giebt feine Wärme an ben $\mathfrak{S n b}$ alt ber $\mathfrak{B j a n n e n ~} \mathfrak{a b}$ ，ber baburd fo weit erbitzt wiro，ban bie Fliiffigfeit in ber unterften Sfante eine Temperatur vout $80^{\circ}$ erfält， während bie ber oberften $60^{\circ}$ warm wirb．©®s finbet baburd）eine Yeblafte $\mathfrak{B e r b u n t u t g}$ ftatt．Der Betrieb with fo geleitet，baja man bie concentrirter werbenden Flitifigfeiten aus ben oberen Wfannen mittelft einez §ebers in Die tieferen abläßt und die oberen mit frifjer
 einer getwiffen Deit fryftallifationsfä̆fige 凤öfung enthält．

[^14] füllen bie Mutterlauge friiferer תryftallifationen, um Diefe mit aufzuarbeiten. Das in bem Қeizanale ver= didtete Waffer סient zum צuffiulten ber Raguten. Эn

Zatberel's Fabriten waren 30 folder Werbampf= finfteme, aljo 480 解amen im Betrieb.

Diefe ©yiteme bon fleiren $\mathfrak{B j a n n e n}$ werben, nadi Sdmarzenberg, befeitigt und butd je eine grope


Wjanne bon 125 m Ränge, $2 \frac{1}{2} \mathrm{~m}$ Breite and 20 cm Tiefe erfekt; ftatt ber hölzernen Träger verwenbet man eiferne Schietten, rooburd bie bon bem Dampfe be= riififte ßobenflädhe ber Wfame bergrößert wirb, ba bie
æig. 497

 träger. $\mathfrak{U t m}$ zu bermeiben, dás die $\mathfrak{F}$ Guifitigfeiten von verjifitedener (5oncentration fich bermiffien, find in ben Bfannen in ifren ఇueefdynitten $\mathfrak{B l e i f f r e i f e n ~ e i n g e l o ̈ t h e c t , ~}$ wodurd jebe grope Bfame it eine entiprectienbe $\mathfrak{A l n z a f l}$ Muspratt, ©bemie, bearb. d. Stofmant i. Seri. I.
von fleineren, bie unter fiad burdy in ben, Bleiftreifen angebradfte Deffnumgen communiciren, getbeilt wiro. Dafferfe, unter gleidzzeitiger $\mathfrak{F e r g r a ̈ ß ̈ e r u n g ~ D e r ~ § e i z = ~}$ flädje, erreiddt man baburch, dā́s man die $\mathfrak{P f a n m e n t ~}$ ช̌ig. 498.

 utio fie jdimadh geneigt auffeellt. Die obelt ununter= brocten zugetafiene gliffigfeit concentrixt fid in bem Mage, wie fie zum tieffen Punfte fommt mo hat hier
eine Didfte von 1,070 biz 1,080 ，bei weldfer fie fry $=$ fallijut．Währent ber 彐erbampfung idjeibet fid，in bent Maße wie die Didjte ber Flitifigfeit zunimmt，（5ips uno fajmefelfaures Magnefium＝2 $\mathfrak{A}$ monium

$$
\mathrm{MgSo}_{4} \cdot\left(\mathrm{NH}_{4}\right)_{2} \mathrm{SO}_{4} \cdot 6 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}
$$

auf bem $\mathfrak{B o b e n}$ ber $\mathfrak{B f a n n e n} \mathfrak{a b}$ ．Diefe Salze werben auf einigen Werten als Ditngitoffe vermerthet．Shre $\mathfrak{2}$（6） Der $\mathfrak{B e r b a m p f a p p a r a t e ~ b e i . ~}$
（Die genitgeno berbampite Qöfung mito in bie $\AA$ rty $=$ ftallijatione̊gefä̉e gebrafft uno fegt darin ben gröften
 hözerne Bottiche von 1 m Қひ̈he unt $0,75 \mathrm{~m}$ Weite．

Mach beendigter תunftallifation läßt man bie Mutter＝
 in bie Daneben ftehenden Bottiche $B$ ab und bringt bie iduppenförmigent תryftalle in Rörbe $G$ ，um bie noch antbaftenbe Fliiffigfeit abtropfen zu laffen．Bon dort werben fie in ben $\mathfrak{T}$ rodentofen $D$（æig． 498 a．v．S．）， Der ebenfalle Durd darunter circulirenoe Dämpfe erwärmt wiro，gebradyt，too fie fo lange vermeilent，bis fie feine Feudftigleit mehr abgeben．Sie find bann fuir ben Berfaut fertig．

In neuerer Beit hat man die Etimiditung ber $\mathfrak{R a}=$ gumen babin abgeinnoert，סаß man die פerbinoung det＝ felben und bas 2blaffen des Waffers aus ben oberen in bie unterent ganz aufgegeben bat，ba man gefunden
 biefe Sirculation nidt zu erlangen fei．Sdwarzen＝ berg madit Daritiber folgenbe Mittheilungen ${ }^{1}$ ）．（Die Formen und Dimenfionen ber Ragunen find fehr bet＝
 Dampfiftöme，weldje in einemt Einfang zufammengefañt werbent fömen．Die gröperen，weldje bis zu 15 Dampf＝ ftrönte umfafien，haben etwa 100，bie fleineren nur
 auf den zefn jegt beftegenden Wherfen if fehr ver＝ ¡仙ieden und beträgt je 10 bi̊ 35．Bei ber §erftellung Der \＆agunen bedefit man zunädfit bie Mündungen ber eimgufafienden Soffionen mit hölzernen Sdioten won geföriger Weite，burch weldje Die Dampfitröme in סie §öhe geleitet werben，unt bas 2 rbeiten it beren Mähe möglich zu madjen．Darauf fuiht man bie nöthigen Grbarbeiten aus．Die Soble ber \＆agumen brautht nut geebnet zu werben，fie bebarf feiner $\mathfrak{B e r f f l e i b u n g ~ b u r d ~}$ Mauerwert，weil bas Gebirge bald ourd）Berjdlam＝ mung wafferbid）t witro（biernad）wäre Die Beidgnung in Jig． 496 zu berid）tigen，weldje nad fritheren 2 2ngaben Die Ragunen ganz ausgemauert barftellt）．ఇady $\mathfrak{F o l l}=$ entoung ber Erbarbeiten erridftet man die $\mathfrak{H m f a f j u n g s =}$ matern ans Brudifteinen und gutem hyoraulijdjen Mörtel． 2 fit einer Stelle ber Uuffifurgb̊mauter，nahe über bem Boben ber \＆agune，matert man ein gölzerneछ
 fönten．

Sad ©rthärtung bes Mïrtels fant ber Betrieb be＝ gimnen．Die 引özzernen Saflote werben herausgenommen，

[^15] 1．Bruppe，©． 42 ．

Die Ragune wiro bis̊ zut நöffe von 2 m mit Waffer gefitut．Diefe Қöge darf nidht iiberfadritten werben， weil die Soffionen fidh leidit einen fremben 2 ativeg Gahnen，wenn die Wafferfüule zu hod，ber auf dem Dampfe laftenbe Druff zu gró̄ wiro．Dase $\mathfrak{A f f l i e g e n ~}$ Des $\mathfrak{W a f f e r s}$ in die engen und gemumbenten Spalten ber Soffionen miro butch bie bebeutenbe Spanutig ber au§ftrömenben Dümpfe verfinbert．Die（Dämpfe ver＝ didten fidh anfangs in bem falten Waffer，fobalo diefes aber ben Sitedepunlt erreidt hat，tritt $\mathfrak{B e r b a m p f u n g ~}$ ein，ba die Dämpfe mit einer Temperatur vort $120^{\circ}$ eimitrömen．Das Waffer berbleibt mäfreno einiger Tage in ben Raguten und erreidjt babei einen（Sehalt vont etwa $1 / 2$ ほroc．Borfüute．Die Beitbauter，twäfrend weltder man סie Dämpfe in Das æafier ftrömen 【äß̈t， ift bei ben beriffiebenen Qagunen nidgt gleid），für jebe cingelne if fie aber gleidymäßig，to lange bie Stärtfe ber Soffionen und bie ఏöhe ber Wafierididit unver＝ änbert bleibt．Da fidh Die Dampfitröme in Der æegel erft nad）längerer 3 eit verärbern，fo ift eg leidjt，eine vollfommene Regelmäßigfeit bes æetriebez herzuftelfen， nadjoem man fïr jede eingelne \＆agune bie bortheil＝ $\mathfrak{h a f t e f t e} \mathfrak{U m}$ mtriebgzeit ermittelt hat．Sobalo bie idj） $\mathfrak{l a m =}$ mige $\mathcal{F}$ luiffigfeit bie nöthige Menge Borjäure aufge＝ nommen hat，wirb fie burd das in die $\mathfrak{l u f a f i n g}$ gwand eingelaffene $\Re 0 h \mathrm{hr}$ in ein $\Re$（ärbafinin geleitet， $\mathfrak{u m}$ alle Tritbung abzujeben．Die Ragune miro jofort nadb ber Entleerung mit frififem Wafier gefiult．

Statt reinen Waffers verwenbet man aud）bas aus Soffionen verbifitete $\mathfrak{W a f f e r}$ ，woburd man ben $\mathfrak{B o r t h e i f}$ ergielt，Den in Den condenfirten Dämpfen enthaltenen Theit ber Borjäure zu gevinnen．E®B werben zu Dem $\mathfrak{B e g u f e}$ eingelme Soffionen mit $\mathfrak{M a u t w e r f ~ u b e r w o ̈ l b t , ~}$
 meldjess die Dämpfe pafifien uto butch die Beriifrung mit ber ungebenoen fälteren $\mathfrak{l u f t}$ iffe Wärme abgeben $\mathfrak{u t b}$ condenfirt werben．Die babei niedergejdlagene Fliiffigfleit enthält circa 0，1 ßroc．Borfüure．

Die bei ber ®ryiftallifation erhaltene rohe Borfäure ift niemals rein．Sie beftegt nadi）einer 2 nalyfe bon Wittftein aus：

$\mathfrak{B o g}{ }^{1}$ ）fand bei ber 2 tratyfe mefrerer $\mathfrak{B r o b e n : ~}$

| Borjäure ． | ． 80,09 | 83，33 | 85，45 | 80，15 | 86，19 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Weudtigfeit | 4，50 | 2，59 | 1，02． | 4，50 | 1，52 |
| Sdmefelfäure | 9，61 | 7，91 | 8，44 | 9，58 | 7，82 |
| \＆iejelfäure | 0，81 | 1，28 | 0，60 | 0，21 | 0，09 |
| Sand | 0，30 | 0，50 | 0，10 | 0，77 | 0，42 |

[^16]| Eijer | 0，13 | 0，16 | 0，09 | 0，10 | 0，04 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thonerde | 0，58 | 0，08 | 0，05 | 0，14 | 0，17 |
| Ralf | －0，01 | 0，31 | 0，52 | Spur | Spur |
| MRagrtefia | －0，61 | Spur | Spur | Spur | Spur |
| Rali | 0，18 | 0，26 | 0，52 | 0，61 | 0，41 |
| ${ }_{2}$ mimmoniaf． | 2，99 | 3，52 | 3，52 | 3，77 | 3，09 |
| ©5lornatrium | 0，10 | 0，04 | 0，04 | 0，17 | 0，03 |

$\mathfrak{B o n}$ ber $\mathfrak{F a b r i f} \mathfrak{b o n ~} \operatorname{Durval}$ joll ein $\mathfrak{F}$ abrifat bon butctjacunittlid 95 bis 98 Broc．Borfäure in ben Şanbel gebrad）t werben（ $\Omega u r t$ ）．（Dies fdjeint jeboch nidft alfgemein zu gefideben，Dem bie neuteften $\mathfrak{A}$ nalyfen bon $\mathfrak{5}$ ．（5itbert ${ }^{1}$ ）（1885）zeigen mejentlid gleiden（Gebalt twie die ätteren：

> Zostanifa) (Ealiformifac

Boriature

| Borfäure | ．82，32 | 90，11 |
| :---: | :---: | :---: |
| Ơeuthtigfeit | ．6，18 | 6，05 |
| $\mathfrak{U n l o ̈ 弓 l i c ̧ e s ~ . ~}$ | ．0，96 | 0，22 |
| 9mmoniat | ．．1，23 |  |
| Satron und Ralt | ．0，72 | 1，01 |
| Ralf | －0，40 | 0，47 |
| Magnefia | －0，83 | 0，15 |
| Gifenders und Egonerde | －0，28 | 0，07 |
| ©hlor．．．．．．． | ．0，06 | 0，97 |
| Sdimefelfäure | －7，04 | 1，17 |

Die Mutterlange，weldje bei der תryltallifation ber
 Sdmidt，zu benen bas̊ Material 1．im Jahre 18550 ， 2． 1855 gefammelt murve，folgende Beftandtheile：


Die 2 Htsbente an Borfäure beträgt in 民arberel＇s Fabriten burdiddnittlid） 2250000 kg iährlidy．

B．Mus Boconatrocalcit．Die zoefmäpigfte Methooe zur Werarbeitung Des Boronatrocalcite biryte folgenbe bon $\& u n g e^{2}$ ）angegebene fein：
（Das fein gepulberte Mineral with mit Waffer und Salziäure itbergoffen unt bei Siedefize folange digerirt， bis die Serfekutg erfolgt ift．Die heife flitfitgfeit läßt man fich elären，wobei untöslid）e Beftanotheile Dess Mrt＝ nerals，（Sips 2c．，fidif am Boden ablagern，morauf man Die geffärte Foflififigteit nod）fiedeno heif abziegt und in

 （Seffalt deş Minerals；bei circa 40 \＄roc．Borfäure be＝ barf mant auf $100 \mathfrak{T h}$ ．Mineral etma $66 \mathfrak{T h}$ ．fäuflidjer Salzjätre．Beint Ertalten fryftamifirt bie Borfänre子um bei weitem größten Theile aus，die Mutterlauge enthält aufer cinem leberjdux von Salziăure ©hlor＝ calcium uno Shlornatrium．Die תryftalle befreit man Durdi）2（tbtropfen und Waiden mit falten Waffer，am

[^17]beften it ciner Sentrifuge nout anthaftender Matterlauge， und kann fie bann mmittelbar auf Borar verarbeiten．
$\mathfrak{F} \mathfrak{M e b a d a}$ wird ber Boronatrocalcit mit Sdimefel＝ fäure zut cinem fteifen $\mathfrak{B r e i}$ in einer $\mathfrak{B l l e i p f a n m e}$ ver＝ Dampft．Die beim Erffalten erftarrende Maffe fommt in einen ftehenten gugeifernen（Sylinder und wixd hier in einemt Strome von ithergiţtem Wafferoampf zut Rothgluth ergitgt．Dabei fublimirt bie Borfäure mo fegt fich fryftallifirt，ays $\mathrm{B}(\mathrm{OH})_{3}$ ，in einer mit $\mathfrak{B H e i}$

 ber $\mathfrak{B o r o n a t r o c a l c i t ~ m i t ~} \mathfrak{W a}$ afier gefocht，allmälig bie er＝ forberlidje Menge von Sdipefelfätre zugefegt utto bie gebilfete Borfäurelöpung zu：ঞryftallifation abgezogen．

C． $\mathfrak{H} \mathfrak{E}$ Staffurtit．（Dic Berarbeitung bes Staffurtite ift im Wefentlidyen diefelbe wie die bes Boronatrocalcits．Die $\mathfrak{A u t f j})$ lieputg erfolgt ant zwecti＝ mäß̈igften durth Satzfäure in gölzernen，nit $\mathfrak{B l e i}$ aubs geffeideten $\mathfrak{3 n}$ denjelben wirb das̊ fein gemaflene Mineral mit Wafier angerïhrt，ourdh eimfrömenden Dampf zum Sieden erfigt und nad wo nady Salz＝ ¡ärre zugefent，wobei die Borficfit zu beobadten ift，ftetso eine fleine $\mathfrak{M e n g e}$ Des $\mathfrak{M i n e r a l m e h l s ~ i m ~ U e b e r j d u t ~ z u ~}$ laffen． $\mathfrak{U l s}$ paffendes $\mathfrak{B e r b a ̈ l t n i ̄ ̄ ~ g i l t ~ i m ~ A U l g e m e i n e n t ~}$ auf 100 kg Wtineral 150 kg Salzäatre von 1,175 ipec．（5em．und 350 Riter Waffer．Die burd Filtration geffärte Röfuty fommt in einem mit Blei ausgefdlagenent
 fation wirb bie auggefditome ভäure bon ber niddt weiter $\mathfrak{z u}^{1}$ verwerthenben Mitterlauge getrennt，mit Wafier ge＝ waidjen und，menn erforberlidy，burd $\mathfrak{H m i f r y}$ itallifitent au8 beigent Wafier gereinigt，wobei Die תryftalle，wemt fiir langfame 2（bfithlung ber Fliffigfeit gejorgt wirb， bon itberrafdenter ©röße und Sdjönheit erfalten mer＝ ben． $100 \mathfrak{T} \mathfrak{y}$ ．Stapfurtit liefern burdfichnittlidid） 82
 תraufe ${ }^{4}$ ）．
$\mathfrak{A}$ nwendung．Der größ̆te Theil סer Borfäute findet zur Fabritation bes Borax $\mathfrak{B e r w e n d u n g . ~ I n ~}$ neterer Beit benuţt man bie Borfätre auth vielfad wegen ifrer antifeptifden Wirfung zum（Somjerviren von $\mathfrak{M a b}$ nutge̊mitteln，§leifid $\mathfrak{u}$ ．Dergl．（5）aht it Upiafa verwendet zut Grbalturg von Milda itmo Fleijd ein （bemifich von $2 \mathfrak{T h}$ ．Borfäure und $1 \mathfrak{T h}$ ．Ralialaut unter bem Samen 2 （jeptin．Doppeltes $\mathfrak{A j p e p t i n}$ beftegt aus gleiden Theilen Borjäure und Mram．Bracialin， zum gleiden Bwerfe Dienend，ift eine Röjung bon Bor＝
 fervejalz ber（5hemifden すabrif Eijenbuittel bei Braun＝ idymeig，（D．$\Re$ ． $\mathfrak{F}$ ．Mr． 13545 ，wirb erfalten burdf Schmelzen von 4 Mol．Borjäure mit 1 Mol．phosiphor＝ faurem 刃atrium bei $120^{\circ}$ ，worauf Salpeter mis תodi）＝ $\mathfrak{j a t z}$ zugefegt und auf $130^{\circ}$ erfigt wirb．Boro＝

${ }^{2}$ ）Jabreaber．๖．ぁem．₹ednol．1884，ভ． 422.
${ }^{\text {3 }}$ ）Jabres̆ber．d．dem．₹edntol．1879，©． 351.
${ }^{4}$ ）Jabresber．b．dem．Iednol．1876，ভ． 516.
${ }^{5}$ ）Meíi）ardt，Desinfection und Deßinficirende Mittel （Эัena 1881），ऽ． 117.
glycerin von Barff，（D．গ．ß．Mr．18108，wirb erhalten，inbem $92 \mathfrak{T h}$ ．Silycerin umb $62 \mathfrak{T h}$ ． $\mathfrak{B o r}$ fäute auf $200^{\circ}$ erbigt werber．

Borax，fryfalfifirtes tetraborfaures Matron．Smn．zweifach borfatres Matron， $\mathrm{B}_{4} \mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}_{7} \cdot 10 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ ．Der शame Borax ftanmt aus Der arabifgen Spractie und ift von Baurach，weldjes Dem Nitrum ber（5riectien und Mömer entipridift，$a b=$ zuleiten．
©igeniduaften．Der reine Borar fryftalifint in
 falten unt $2 \mathfrak{T h}$ ．heifen W3affers．Weim Erfitben verliert er fein §ryftaffraffer，fif）willt auf und bilbet eine poröfe unourdfidftige Maffe－calcinirter Borax－bie bei $\Re 0$ othglith Der wafierfreie Borax abjorbirt きeudftigfeit uno verliert Dam burd）eine theilmeife $\Omega$ rnftallifation feine $(D u r d)=$ jiudftigfét．

Man fann fid ben wafferfreien Borax beftegeno Denten aus 1 Mol．Matron und 2 MRol．wafierfreier $\mathfrak{B o r f a ̈ u t e , ~} \mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}_{2} .2 \mathrm{~B}_{2} \mathrm{O}_{3}$ ，entipreçenठ folgenver $\mathfrak{Z u}=$ fammenjegung：

|  |  | Procentí（申） |  |
| :--- | ---: | ---: | :---: |
| Matron． |  |  |  |
| Borjäureanhyorio． |  |  |  |
|  | $\mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}$ | 62 | 30,69 |
|  | $2 \mathrm{~B}_{2} \mathrm{O}_{3}$ | 140 | 69,31 |
|  | 202 | 100,00 |  |

Doer in fryftalifirtem Buftande：


सuణ̃erbeut giebt es now einen anderen Borax，ber nur halb jo viel Waffer enthält wie biefer．（Er fry）＝ ftallifirt in Sctaebern und hat nadi $\mathfrak{B a y e n t}$ folgende procentifije Zufammenfetsug：

|  | Wrocentgefart |
| :---: | :---: |
| 1 Mtol．wafferfreier ßorar ．．． 202 | 69，18 |
| 5 \＃Wafier ．．．．．．． 90 | 30，82 |
| 1 Mol．octaebrijujer Borat 292 | 100，00 |

Der Borar wiro von Den meiften Säuren zerjegt． （Ex jd）mectt und reagirt（id）wad）affalijd）．Trok jeiner alfalifthen $\Re$ Raction ift er aber als bag normale，neu＝ trale Salz ber Tetraborfäure zu betradften．Die $\mathfrak{B e}_{\text {e }}=$ zeidifung zweifad borjatrezs Matron gefört einer Зeit an，in welferer bie Comftitution ber verfibiedenen $\mathfrak{B o r}=$ （äuren nod）nidgt erfannt war．
$\mathfrak{H}$ nwendung．Seine 2 mbenbungen find：zum Qöthen，zu（Slasfliffien，zu Emaile，in Der Thomwaaren＝ fabritation zur Erzeugung bon ©lafuren．Sm Rabo＝ ratorium gebraudht man ihn als §lupmittel，ferner als Ћeagens zur Erfennung ber Metalle mittelft bes \＆öth＝ rohts；er giebt mit ภupferoxyo grïne，mit תobalt blave，mit ©fromoryo gritue，mit Mangan amethyjt＝ farbige Berlen．Der Borar findet weitere $\mathfrak{B e r v e n o u n g ~}$

weid）und erfpart baburd）an Seife，ferner zur Be＝ reitung mander（Sosmetica，zum Wajden ber நaare， als Bahnpulver，in $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~ m i t ~ f a u r e m ~ f o b l e n f a u r e m ~}$ $\mathfrak{R a t r i u m t ~ u n d ~ W e i m f a ̈ u r e ~ z u r ~ B e r e i t u n g ~ e i n e ß ~ m o u f i i = ~}$ renten（Setränfeళ，endlid in ber Pharmacie．

Borfommen．Borax finbet fifif in mandifen $\mathfrak{M i n e r a l w a ̈ f f e r n , ~ 子 . ~} \mathfrak{B}$ ．in bem von San $\Re e f t i t u t a, ~ i t ~$ Seen in Thibet und Berfien，im Borar lafe，Slear lafe， תanfa in ©alifornien uno an mandjen anderen $\subseteq$ rten． Matiirfidider fryftallifirter Borar toumt von Subien， （Syina uno（Salifornien nady ©utopa；er ift niemale rein，jondern mus bor bemt（sebraud rafinirt werben． Der indifdje Borar bitbet getwïfrlidh fleine תiryftatle bon griunlidid＝blauer biz gelber Farbe，bie mit einer fetti＝ gen Subitanz überzogen find，umb wiro in biefem $3 u=$ ftande Iinfal genamt．Frither warbe ber $\mathfrak{Z}$ intal nur in $\mathfrak{B e n e d i g ~ r a f i n i t r t ~ u n d ~ e r f i e l t ~ b a n n ~ b e n ~ \Re a m e n ~}$ bentianijder Borax．Später murbe biefer Эnou＝ ftriezmeig radd 乌olland verpflanzt unt gelangte bon Dort nach §rantreid uno anderent §änoern．

Die erfte $\bigcirc$ peration Der ॠaffinerie befteft in ber Entfernung ber fettigen Subftanz，bie eine ${ }^{2} x t$ Seife zut jein jajeint．Diejes wirb entweder badurd bewirtt，bā̃ man，Die תuyftalle mit תalfmildh behandelt，wodurd bie Fette untöslid werben，ober indem man fie nit ver＝ Ditunter ఇatronlatge wäjidt，um die Seife in Röjung zu
 entfernen ift．Die תivitalle werben in fiedendem $\mathfrak{W B a f i e r}$ gelöft und mit 12 Broc．ihres（Semidts fryftalliter Soba vermiifdt．Die Fliifigifeit bringt man auf ein fpecififidez（Semid）t von 1，200（ $25^{0}$ B．），filtrirt bom Nieberjdlage ab uno läßt fie in conijfjent，mit Blei
 Tinfal bargeftelle Borar hat bor bem gemöhnliden einen Bortheir，Der beim \＆öthen jehr zu beriudfidftigen ift． Diefer befteht darin，dás er fefter ift uno beim Erfiken rufig familzt，währeno oer andere leifit zerbrödfelt uno bei Der Berithrung mit dem heigen Metall umheripribt． Dieje Gigenjhaft ideeint ifm won einem fleinen Sebalt Der fettigen Subjtanz extheilt zut werben；Denin went man bem tiunflidjen Borar bei der תiryjtalijaton etwas Tinfal zujegt and fehr langfam erfalten lägt，fo liefert
 nadfiteft．Der Borar hat fehr grofe $\mathcal{Y}$ zaziefunggitraft fiit Die organifde Subftanz，e§ gelingt faum，felbft bei
 entjernen．
 reidjen Bortommens in Salifornien farte Soncurrenz erwadfien．Der Borax lafe liegt etwa 40 englifdje Meilen vom Stillen Deean， 60 englifdje Meiten vont Suijum Bai in einer will bulcanifdjent Segeno．Seine Dimenfionen bariiten burd）theilmeifes 2 Lustrodnen fehr， in trodenen 3 Beiten verbumftet er volftändig，wäfrent er $\mathfrak{z}^{\text {un }}$ anderen Seiten butch SufluE von §uellen eine Wafferfläche bon 1200 m Ränge und 600 惫 Breite barftellt．Sein $\mathfrak{B o d e n t}$ tit nit תryftaflent bedeaft，bie vom niftroftopijd fleinen biz zu 10 cm \＆änge variiren． Die 2usbentung，weldue bon ber californifijen Borat＝ （Sefelffdaft betrieben wird，ergiebt burdfidprittlid，täglid）
einent ©rtrag von 1500 kg eines faft demifd reinen Salzes.

Barfelfung von robem Borax. Der bei weitem größere Theil bez Borax wirb fiunftlid) barge= ftellt, wozu bie toscanifide oder aus Boronatrocalcit Dargeftellte $\mathfrak{B o r f a ̈ u r e ~ b a s ~ \Re o b m a t e r i a l ~ l i e f e r t . ~ D i e ~}$ fabrifmäßige $\mathfrak{B e a r b e i t u n g ~ D e r f e l b e n ~ m u r b e ~ i n ~} \mathfrak{F r a n f r e i d ) ~}$ zuerft von ©artier mo Bayen eingejuftrt. Sie befteft in ber $\mathfrak{R}$ eutralijation ber in heißem Wafjer ge=
 fation bes Borar. So einfacd Diefe Dperation zu fein jujeint, fo hatte man bodf anfangs mit bielen Sdjwierig= feiten zu fämpent, ba eछs fehr fidmer war, Seryftalle bon ber nöthigen Feftigfeit und ©röße zu erhalten.
 uno fehr alfmälige 2aturhlung, alfo langiame תunftalli= jation, wurben diefe Schmierigfeiten jebod itberwumben.
 nidit vermuthet hatte, und auf meldhes wix abficittlid) לimweifen, ba eछ̊ zeigt, wie bas̊ ridftige llutheil gäuig von

ซ̌ig. 499.


Dem Reffel $C$ und geft burdib bie ఇöfre $c$, bie am $\mathfrak{B o d e n}$ in einem mit Rödhern burdfbohrten $\Re i n g e$ endet. Breei §äfne $r$ und $b$ bienen bagu, um $A$ zu entleeren. ithre obere Deffnung farm buxd einen Defel verjøloffen bradjt. Sobald alle Soba gelbift ift, futgt man $\mathfrak{B o r =}$ fäure in Quantitäten bon nidft meft alg 4 bis̊ 5 kg binzu. (Das loflenfaure Matrium wiro bann fogleif) wirb. Xajer ber תoflenfäure entweidft ftets etwas fohlenjaures $\mathfrak{A m m n o n i u m , ~ b e f f e n ~} \mathfrak{B a j t z}$ von ben $\mathfrak{A m}=$ moniumfarzen, weldje bie Borfäure begleiten, herrittyt. 2xbleitungerohr $d$ angebradyt, butif) weldies die (Saje in ein mit ©djwefeffäure gefiulltes ©efäß $D$ gelangen, wo jere ©pur $\mathfrak{Z}$ mmoniaf als jomefelfauress Salz zuritud= Durd bie ఇögre a werben die Materialicn eingeführt; werben. $\mathfrak{U m}$ an ben oberen Theil Dez $\mathfrak{B o t t i d j s}$ gelangen fu fönnen, find die Treppen $L$ und ©allerien $M$ ange $=$ zerfetst, תoglenjäure unter 2afbraujen entwicfert uno $\mathfrak{B o r a r}$ gebildet. Wemn man zu biel Säure auf einmal Ginzufïgt, fo entftegt ein jo heftiges Qutfidänmen, Dã ein $\mathfrak{Z h e i l}$ ber $\mathfrak{f l i f f i n g f e i t ~ a u s ~ b e m ~} 2$ Ppparate gefiflenbert
 bleibt. Sur Sätti= gung Der obigen Menge Soda fino ungefähr 1200 kg robe $\mathfrak{B o r f a ̈ t r e}$ erfor= Derlidi ; Die Rauge $\operatorname{mut}$ bei Siedebitge 21 bis $22^{\circ} \mathfrak{B}$. zeigen.

Sobald diefe ©on= centration erreid)t ift, iperrt man ben Dampf ab uto über=〔äß̄́ die oflitffigfeit 12 Stunden lang Der Яuhe, um ben Unrreinigfteiten Beit $z^{3} \mathrm{um}$ 2abjegen zu geben. Die flare Rauge witb bam Durd Den §agn $r$ in die תuytallifiridjiffe
eingemurzelter falidjer Meimung irre geleitet wirb. Sin ఏandel war man baran gewöfnt, den holländijan Borar in fleinen Seryftaffen mit abgerunbeten ©iften $z^{u}$ erbalten, uno verwarf Die fajönen idjarffantigen תiryftalle ber neutn Fabrif. Man fah fif) Daber genöthigt, Den Borar vor ber Berfenbung in Fajffer zu bringen, burd) die eine Welle ging, um weldfe das §an gebreft murbe, $\mathfrak{u m}$ סie $\mathfrak{F r y f t a l l e ~ z u ~ z e r t r i t u m e r n , ~ u n o ~ d i e ~ G o l l a ̈ n d i f i d e ~}$
 fiaftismagregeln fint heute unnöthig gemorben, Fabritanten anderer (Segenftände haben aber nod) täglid) gegen ähn= lidje $\mathfrak{F o r u r t h e i l e ~ z u ~ f a ̈ m p p e n . ~}$
$\Im \mathfrak{n}$ einem gropen, bölzernen (כefäz, weld)es mit $\mathfrak{B l e i}$ autgefidfaget ift und burch einftrömenden $\mathfrak{D a m p f}$ erwärmit werben fanm, löit man 1300 kg fryftallifirte Soda in 1500 §iter Wafifer und ervärnt alfmälig zunt Sieden. Die zur ßeutralijation dienenoen Bottidge und iibrigen 2 Pparate find in Fig. 499 bargeftellt, bie Qöjung wiro in $A$ bereitet. Der Dampf fommt von
$B$ und ber Bodenfat burd) $b$ in ben Bottich $\boldsymbol{E}$ ab= gelaifen. Rad bem Erfalten offnet man bie bleiernen Sapfen $i$, die Mutterlauge wirb in bent gemeinfdaft $=$ lidfen Bafint $F$ aufgefangen und bie תuyftalle werben auf bie jahiefe EGbene $G$ gebradht, umt bent æeft ber Mutterlauge, bie in bent ©anal $f$ gejammelt wird, abs ziefyen zu Lafien. Whf diefe Weife erbä́t man ben Borax in tleinen briituigen ßrignten, bie nod cinmal wieber aufgelöt umb amfryjtallifut werben milfien.

Æeinigung bes rogen Borax. Bum 2uflojen bient ber Bottid $A$ ( (zig. 500 a. f. ©.), Defien Эntaalt סurd Wafferdäntpfe mittelft beß ఇoftreß $K$ erfitgt wer= Den farm. Diefen füllt man zu $3 / 4$ mit $\mathfrak{W a f f e r , ~ m a d f t ~}$ Diefers fiedend heir und hängt dann ben Boract in cineut תorbe von burcflödjertem (Eijenbled beb unter bie〇berfliche ber Jlitifitgfeit. Man bringt, fobato bie $\Omega$ ruftalle gelöf fino, eine nene $\mathfrak{R u}$ antität Gitein, wobei man aber ftets auf je $100 \mathfrak{T h}$. Borar $5 \mathfrak{T h}$. fryftalli=

 flären，um fie nadh einiger Beit burd）Den Қabn $C$ und

 unter $B$ ein wafferoidtes，geneigtes Prlafter angebradht， von bem bie ¿öfung in ben Ganal $\boldsymbol{F}$ abflieft．Die תunttallifationegefäße find große hölzerne Behälter，mit $\mathfrak{B l e i}$ ausigejflagen，von 1,5 bis 2 m Tiefe und $2,5 \mathrm{~m}$ Durdmeffer．Shre Dimenfionen werben fo gewählt，


Fig． 500.

weldiem fie aufgeftellt fint，beriifiten．Die Brifiden＝ räume $H$ werben mit irgeno einem fajledten Wỉarme＝ Ieiter ausigefitllt；fie merben ang̃erbem mit einem aut Dielen angefertigten und mit Bhlei befleibeten Deifel verjalofien，banit bie abtiithing jo langfam wie irgeno mög（id）vor fid gehe，twas zur Bilfunt bon groĝen תryftalfen unbebingt erforberlid）ift；aukerbem geroährt Diefe $\mathfrak{B e b e c f u n g ~ b e n ~ B o r t h e i f , ~ b a \tilde { ~ b e r ~ a u s ~ b e r ~ f i e d e r i b = ~ }}$ Geigen Fliifitgteit，fith entwifefnde Dampf baran ver＝ Didjet wirb unt als Waffer auf bie obere Sajidft ber Röjung zuriliafliept，modurd）bie Bilbung von fleinen תutyfallen an ber Sberfläd）bermieben und bie $\mathfrak{A 1 u}=$ bildung grozer תryftalle am Boben umo an ben $\mathfrak{W a ̈ n b e n t}$ beförbert wirb，indem bie fleinen fonft an ber Dberflädje anidieegenden תiryftalle qui bie am Boben befindidicn תiryftalle herabfallen und bort bie $\mathfrak{2}$（u8biloung gleid $=$ mäßig großer תiryftallindiviout hindern．
（Die Reryftallifation erforbert nad Bayen je nad） Der $\mathfrak{T}$ emperatut 16 biz 28 Tage．Sie wirb unter＝ brocjen，jo balo bie Wärme ber ælitfigficit auf 27 bis $28^{\circ}$ berabgejunfen ift．Die Mhutterlauge wirb bann raju mit einem §eber abgezogen，bie תiryftalle merben mit einem Sdjwamme abgewijdht，um ben æeft ber Ffluifigfeit zu entfernen，und bann ber Dedel mieber aufgelegt，bamit die תuyptalle ganz alfmälig erfaltert， da fie jomft ipröbe merben mitiben．शadj einiger Seit bricht man fie heratg，worauf fie nad）bem Trodinen für ben $\mathfrak{M a r l t}$ fertig fint．

Der bon झayen zuerft bargeftellte octaedrijde Borax hat den Bortheil，סaß er nut halb jo biel Wafier，wie ber gemöbrilidye Borax enthält．（Ex fry）＝ ftallifirt aut einer concentrixten Qöjung bei einer Göheren Temperatur．Man farm baher bei ber Darftellutg ganz auf die oben angefithrte Weife operiven，nut mit bem
 To weit fättigt，dan fie ein jpecififjues（Semid）von

1,260 oder $30^{\circ}$ B．zeigt．Man bringt fie bann in die Rufftallifirgefäbe uno jitht die Muttertauge ab，fobalo die Fliufifgteit biz auf $60^{\circ}$ abgetiuhlt ijt．Wiurbe man fie tänger mit ben תuryfallen in Beriithrung laffen，io wittbe fith gewölnnlidjer Borat abjezern．

Die einzelnen תeyftale haften febr feft an einanber， jo baje fie harte flingenbe Platten bilben，fie haben eine
 wandefn，fie nehmen in feudfter $\wp u f t$ ，unter $\mathfrak{B e r w i t t e r u n g ~}$ 5 Mil．WGafier auf．Эm ltebrigen baben beibe gleide Etigenijuaften．

ఇach（\＄ernez ${ }^{1}$ ）entftegt octaedrifiter $\mathfrak{B o r a x}$ ftets， went itberfättigte 凤öjungen bes gewöhnlifjen Borar， 1,5 ． $\mathfrak{i h}$ ．Salz auf $2 \mathfrak{T h}$ ．Wafier，langiam erfalten． Die Billoung erfolgt bei jeber $\mathfrak{I e m p e r a t u r}$ mähreno ber abbtibiung．Sobalo aber ber flemfte Aryitall von prismatififent Borax in Die Fliififigfeit gelangt，jo fry） ftallifirt mur gemöhnfidyer Borax．

תoegnfe bat cin Batent für bie Boraxfabrifation genommen，weldes fiti barauf grithdet，ba反̃ er zur $\mathfrak{\Re e u =}$ tralifation ber $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e , ~ f t a t t ~ b e ß ~ f o b l e n j a u r e n ~ f a u f t i f d e ß ~}$ Matron anmendet uno die Reryftalijation aus einer ftarf alfalif（b）en Röumg bemirtt．

Jean will bas billigere Scymefelnatrium mit Bor＝ fäure zerfegen und ben fid babei entwifetnoen Sapmefer＝ wafierftoff verwerthen，－ein Berfahren，Dem fid bei ber
 fange in ben Wegeg ftellen werben，báz baburd）bie an ber Soda gemadfett Eriparniffe reidflid aufgemogen werben．

Sautter erfielt ein Watent für ein $\mathfrak{B e r f a b r e n}$ ， Borar ofne Mithiiffe bon Waffer barzuftellen．Der Wortheil feiner 刃ethode griinbet fith barauf，eine $\mathfrak{B e r}=$ binoung von denjelfen Efigemjdaften，wie ber getwöhn＝ lide Borax，zu gewimen，bie fidd aber mit meit gerin＝ geren $\Omega$ oftert ergielen $\mathfrak{a}$ äft．Er wenbet 38 Th．reine fryftallifirte Borfärre in feinem ßutver an und ver＝ mifidt fie immig mit 45 IV ．Hoflemfauremt Natrium． Das（Fiemenge ber beiben ßutver wiro 24 bis 27 Stun＝ Den einer Temperatur bon 30 bis $45^{\circ}$ ausgeject，nodurd Die Borjäure bie 凤ofilenjäure ber Soba verbrängen uno borjaurreß $\mathfrak{N a t r i u m ~ b i l d e n ~ f o l l . ~ M a n t ~ e r g a ̈ l t ~ e i n e ~ t o ̈ r n i g e ~}$ Mafie，bie alle Eigenjdaften beE Borax befitgt．Wiit mandue Swecfe，bei benen es nidyt barauf antommt，ein vollfommen reineछ $\mathfrak{B r o b}$ out gut erhalten，fann man die robe Borjätre ammenden．Man erbält bant aber einen Borar，ber alle Berurreintigungen bes §obmaterials enthällt．
（iefes $\mathfrak{B e r f a b r e n}$ idjeint in ber $\mathfrak{T e d f n i t}$ nidgt Ein＝ gang gefunbent \}ut haben. Rad $\mathfrak{F u n g e}{ }^{2}$ ）wiro in mandjen englifiden Fabriten ber Borar zwar auf trocte＝ nem Wege，aber butrd）Bujammenjdmelzen von ie 1 （Jem．＝Th．fryftalifitter Sürre mit $1 / 2$ Sew $=\mathfrak{T} \mathfrak{h}$ ． calciniuter Soba gebitbet．Die Erhibung gejajeft im Muffelofen；bie Mafile frittet dabei zunäcifit zufanment und geräth bann in ichaumigen $\mathfrak{F l u f}$ ，mobei fie fort＝ während mit そithytruitfen bearbeitet wirb．（Die auts bem Dfen tommende erfaltete Maffe wito in fiebenbem

[^18]Waffer gelöft．Die Röjung wirb burd）Abjiten bon Tribbem befreit und fommt bann zur תitytallifation． $\mathfrak{H}\left(\mathscr{S}_{\mathfrak{B}} \mathfrak{B e}\right.$ erumeinigung findet fich in ber Rauge eint geringe Menge bon ©itifnoxyo，meldures fitil ungemein idywer abs fegt und fdflieflid in Die תuyftalle，Dieje roth färbeno， eingeht．Sur $\mathfrak{B e j e i t i g u n g ~ D e s ̧ ~ E i f e n o r n d ~}$ geringe Menge Sdjwefelcalcium－Miutfftand ber Soba＝ fabritation－zu．Diejes verwandelt bas Eifenoryo in Sdifmefeleifen，gleidzzeitig entitegt eine entiprect）ende Menge von borjaurem תalf，ber bas Scjwefeleifen unt＝ hiullt umb es mit zu Boden zieft，fo dáß man auf biefe Weife eine eifenfreie Fflitifigfeit ergält．

ふu Columbus in Mebada mitr ber bort borfom＝
 faurent $\Re a t r i u m$ und borjaurem $\Re$ Raff gemengt ift，nach （Durand ${ }^{1}$ ）raffinirt，indem man ifn in gölzernen $\mathfrak{B o t}=$ tidjen von 16 cbm §nhalt，bie mit fiedendent Wafier ge＝ füllt find，unter Dampfeinftrömung löft，bis die æfliffigteit eime Didfte bon $23^{\circ} \mathfrak{B}$ ．hat．Sit Diefe Didfte erreidht， \｛o überläßt man die Röjung ber Ruthe，nobei ein Theif ber Unreinigfeiten an bie Dberflädhe fteigt und abgejuböpft wirb．Die §litfigfeit miro burcd תautiduuffal
 und 1 m Breite geleitet． $\mathfrak{R a c h} 10$ Tagen ift bie Tem＝ peratur ber ¿öjung auf $25^{\circ}$（5．gefintifen．ゆierauf öfinet man einten Bapfen ant unteren Theite bes §aftenछ Hid entfernt die Mutterlange，dent Sjlamm unt die grosen Borartiryfalle，welde fidh burch Antinanter＝ lagerung fleiner תryftalle gebilbet Gaben．Dieje תint＝ ftalle wäjoft man mit ber Mantterlauge in ein anberes （うefäß̄，inbent man fie in einem langen，mit Waffer ge＝ fitllten $\mathfrak{T}$ roge mit einem 刃iührer Durdarbeitet，und fry $=$
 gefäfers finbet fiah eine Boraxididit von circa 15 mm Diffe，weldje mit ber 乌aue losgebrodjen wirb．Die an ber Quft getrodineten תryftalle find ђanbelsimaare，fie entfaalten nadí）$\Re$ obotto m ${ }^{2}$ ） 99,75 अroc．reinen $\mathfrak{B}$ orar．

Bell und Sholefields erfielten Batente auf bie （Semimung bes ßorax aus bem Boronatrocalcit． Sie zerjegen ben barin enthaltenen boriauren תaft ent＝ weder burdd Behanolung mit Sdjwefeljäure，wobei bie Borfäure frei mirb，uno neutralifiten biefe，nacfocm fie vom（5ips getrennt if，mit foblenfaurem Natrium； ober fie behandefn bas in fiedendem Waffer vertheitte Minteral ummittelbar mit foblenfaurem $\Re$ Ratrium，wobei borjaures 刃atrium unt fohlenjaurer תaft gebildet wirb．
 Boronatrocalcit\＆ 145 kg concentritte Säure，zur Ber＝ feşung mit toblenfaurem $\Re$ Ratrium 500 kg fryffallifirte Soda erforberlid．

Die Werarbeitung Deß Boronatrocalcitg hat viele Schmierigteiten gemadit．शach $\mathfrak{Z u n g e}$ miro bei ber $\mathfrak{B e h a n o l u n g}$ mit Sdjwefelfäure ein Theil des unzerjetgten Minerals io didit bon bem gebildeten（Stips unthitht，
 wie beim Sdmelzen nit fohlenfautent Matrium joll bie Zerfeţung ebenfalle nid）vollftändig erfolgen，es jieht

1）${ }^{1}$ PoIyt．Iourn．227， 561.
${ }^{2}$ ）§ahreęber．D．ゅem．โedmol．1876，Є． 517.
¿unge bafer die oben ©． 1989 beifuriebene Befandlung mit Salzfüre vor．Werjuche，Den Borar in ©hilt，burd Berieģung Des bort maffenthaft voctommenden $\mathfrak{B o r o n a t r o}=$ calcita barzuftellen，find neutroings mieder aufgegeben．

Brüfung bes Borax．（Die Werthbejtinmung bes＇Borar if fiut ben $\mathfrak{I e c}$ niffer Gäufig von Jnterefie， ba man gefunden hat，bãe er，menn auth nidjt oft，mit anderen Subftanzen verfälfoht auf ben Martt gebradht
 Erfteres famn leidft daran erfamt werben，dag̃ falpeter＝ jaures Silber in ber mit Salpeterfäure verfesten Röjung einen weifen floctigen $刃$ itederfilag von ©hilor＝ filber hervorbringt．Den Allaun entoeft man burth）
 gelatinöfe Fällung，סie סuntch תali leid）t mieder gelöft with，ergetigt，fo ift Thonerde zugegent．Der reine Borax hat eine fdymad alfalifde，ber Mfaun ein
 einen Fingerzeig ergalten．Man priife baher die \＆öjung mit rothent mo blauem Radinuspapier．Eint（jefolt an Soda giebt fith Durd）2 von Salfätue in Folge entmeidjender Roflerfäure zut ertennen．Den wirtlidifen छehalt an Borar fann man auth auf alfalimetrifdem Wege beftimmen，fobald ex feine foflenfauten ober freien 2 Iffalien enthält．Whent man zu einter Borarauflöfung gerade fo biel Samefer： ¡äure hinzufiggt，als erforberlich ift，bie Borfäure frei zut madjen，fo ertheift bie Rölung ber Radfmustinctur eine weinrothe Farbe，bie fid aber in Swiebel roth unändert，fobalb bie Schmefelfäure im geringften Heberfduß vorganiben ift． 1 Mol．Borax 383 erforbert 1 Mor．Sdimefelfäure 98 zur Berfeß̧ung．Man ftellt fid buerft eine titrirte Säure bar，indem man 98 g reine
 Bolum der folifitgfeit gerade 1 Riter ausmadit， 100 cm enthalten bamt aljo $9,8 \mathrm{~g}$ Sçmefelfätue und werben Ginreiden， $38,2 \mathrm{~g}$ chemifd reinen Borax zu neutrali＝ fiven，oder jeber Cubifcentimeter wirb einem \＄rocente $\mathfrak{B o r a x}$ entipredjen．Buterft tägt mant fid genau $38,2 \mathrm{~g}$ Dess Salzes ab，went man gewögnlidjen Borax bat； von bem octaedrifiden nimmit nan aber nut $29,2 \mathrm{~g}$ ，löft in ungefähr 150 cem todjenden Waffers in einer $\mathfrak{D}$ ： gerirflafdee auf und fügt io viel Ractumstinctur ginzu， bis die gliiffigleit deutlidy blaut eridyeint．Su gleider Seit bringt man biefelbe Mienge Waffer und Qadmus＝ tinctur in eine äfrlitide $\mathfrak{F l}$ lajd）unt fügt einige $\mathfrak{Z}$ ropfen ber Säure $\mathfrak{j i n z u}$ ，umt ipäter bie §arbe getauer bent＝ theilen zu fömmen．Dam fiult man eine Bitrette biz
 bavon in Die Borartöfung flieğen，biz die weinrothe Farbe verf（d）wnoen ift uno bie charafteriftiid）zwieber＝ rothe Färbung Des̊ ¿actmus eintritt．Die $\mathfrak{H} \mathfrak{n}_{z} a \mathfrak{K l}$ ber verbraudden（Subifcentimeter giebt unmittelbar ben Procentgehalt an．

Crffemung unb Beitinmuty ber ßorjäure． Bur Ertemung ber Borfüure bienen Reactionten，welfe fie bon affen iibrigen Säuren unteridjeioen．Bunäd）ft
 ber Säure bermantoelt bie gelbe §arbe beffelfen in

அöthlidifbraun, weldees namentlid. hervortritt, wem man Die Röjung ber reinen Säute, ober eine ihter Salze nad) Bujat von Salzäute auf Surcumapapier eins trooftren läßt. ©̧s tritt bamn eine röthlidubraune för= bung ein, Die fehr berfdieden won Der durd freie 2uffafien bewirtten ebenfalls braunen $\mathfrak{F}$ ärbung ift. Das zroite daratteriftiidue $\mathfrak{B e r f a l t e n}$ zeigt fita beim $\mathcal{2}$ ngizuben einer weingeifitgen Qöfung ber Seäure, ober cinter mit 2 Offofor vermijften Söfung Der Sarze, it twelduer bie $280 r j a ̈ u r e$ burch Sajwefelfäure frei gemadjt ift. Die Ffamme Dez verbrenmenten $\mathfrak{A l f f o g o l s ~ w i r o ~ b a b e i ~ d e u t l i t h ) ~ g r i u ̈ n ~ g e f a ̈ r b t , ~}$ und zwar if bie Frärbung bei fleinen Mengen ber ऽäure vorzugsiveife an ben ॠänbern der Flamme, beim $\mathfrak{U m}=$ ritifuren ber Ffitifigfeit umo nach bem 2 Husblajen int erften Moment ber Wiederentz̈innoung bemertbar. Die griine Färbung ber $\mathfrak{F l a m m e}$ tritt aber mur auf, went Die Röjung freie Borfüure enthält; aus diefemt (futnde mitifien bie Salze berfelben zuvor nuit Sdjwefelfäure zerfeşt jein, und befier nod mit einem $\mathfrak{H e b e r f i d u n g ~}$ Diefer Säute vorfjer erfiģt werbent, unt ©hlormetalle zu zerfegen, beren frei merbenbe Salzäure mit dem 2lfobol (5hloräthyl bildet, weldjes eine ähntidue Färbung ber Slamme bewirtt. Freie Whosphorfäure und Weinfäure verfindern die färbutg, biefelbe tritt bei Gegemwart diefer Sätren aber auf Bufat von concentrirter Sdjwefelfäute Gervor. Die gritue Färbung der Flamme wiro auger Durd) Borjäure autd burd תupferfalze betwirtt; ehe man Dajer auf $\mathfrak{B o r f a ̈ u r e ~ u n t e r f u d f t , ~ m u ß ~ m a n ~ f i c h ~ v o n t ~ b e r ~}$ Hbwefenheit des תuppers itberzengen und biejeళ eventuell Durd) Sdimefelwafierftoff entfernen.

Mittelft bes Spectralapparates erfernt man bie $\mathfrak{B o r f a ̈ u r e ~ a n ~ b e m ~} 2$ uftreten bon brei cjarafteriftifiden grïmen umo einer fdywach bläulidy geärbbten Rinie.

Zum Natimeis von minimaliten Mengen von Bor= jäure, wie fie fidh in bem Berbampfungestituftande von Minteralwäffern, Meerwaffer u. Dergl. finben, verfäfrt mant radh $\mathfrak{D}$ ieutafait ${ }^{1}$ ) fotgendermaßer.
$\mathfrak{Y} \mathfrak{H}$ bemt Ento eintes ßlatinbrahtes läßt man einen Tropfent einter gejättigten Röfung von ©blornagnefium in ber Flamme eints (fjasbremers verbampfent uno wiederyolt dies fo oft, biz fitid) eine 4 mm ftarte fajwam= mige Maffe von Magrefia gebilfet bat. Diefe Maffe befeudftet man mit einem Tropfen ber zu unterfudjenden §liiffigfeit und fiegt alsbam, wenn berfelbe nidft weniger $\mathfrak{a l z} 0,0000025 \mathrm{~g} \mathrm{Bor}$ enthält, int Spectralapparate Die brei Borlinien beutlidh ericheinen.
 priifente $\mathfrak{F l i i f f i g i g f i t ~ w i r o ~ m i t ~ S d j w e f e l f a ̈ u r e ~ a n g e f a ̈ u e r t ~}$ umb cin Tropfen bavon an einem difen ßratinoraht in Den äugerften, unjichtbaren $\mathfrak{F l a m m e n f a u m ~ e i n e s ~ m i t ~}$ Wajiertioff ober aud mit Reudftgas gefpeiften Bumjen= bremer8 gebracht. Bei nidjt gu geringen Mengen vont $\mathfrak{B o r j a ̈ a r e ~ e n t i t e g t ~ e i n e ~ d j a r a f t e r i f i t i f a ) ~ g r i t u e ~ \& f l a m m e , ~}$ wemt bit Entfernung bes äukeren fidttbaren Theileg ber Flamme ungefäbr 4 mm beträgt; ift die Mienge ber
 baren Theile ber folamme etwas mehr, aber niemal̊ auf weniger als 2 mm 2tbtano genähert werben. Bringt man bas Salzgemijh bem inneren $\mathfrak{T h e i l e}$ der
${ }^{1}$ ) Ann. Chim. Phys. [5] 12, 323.

Flanme zu nafe, jo tritt bie gelfe Natriumflamme auf
 biefe $\Re$ Reaction nod $0,000001 \mathrm{~g}$ Bor beutlid) erfenmen (Dieulafait).
$\mathfrak{U}$ m bei $\mathfrak{A}$ (nwejenheit von תupfer Borfäure burd) bie Flammenreaction nadzumeifen, bringt man nad)
 gieft nit concentrirter S(j)wefelfäure und fïgt nad) bemt Erfarten Methyfaffohol hinzu. Wiro Dant eint Strom vont Wafferftoff ober Reuctagas burch die Fliiffigfitit ge= Ieitet, jo oumftet ber fidid bilbende, fehr flitiftige Boriäure= Methyläther in bent Saje ab und ertheilt ber Flamme Deffelben, went es beim 2 usftrömen entz̧iundet wiro, bie daratteriftiód gritue Farbe.

Bur Radfmeifung ber Borfüure in Sificaten hat man biefetben burd Samelzen nit fohlenfaurem Ratrium= Rafium aufzufdfiegen, Die in Wafjer getöfte Sdinelze vom $\mathfrak{U n}$ nöztidjen zut filtriten uno in ber $\mathbb{Q} 0$
 zuntennen. நandelt es fidu um bie Erfenmung von Spuren von $\mathfrak{B o r f a ̈ t u r e ~ i n ~ M i n t e r a t w a ̈ f f e r n , ~ f o ~ c o n c e n t r i n t ~}$ man biefelben - bei vermutheter 2nmefenheit von freier Borfätre unter Bujas von foblenfautem $\mathfrak{M a =}$
 ftandes und prifift סiefen auf $\mathfrak{F l a n m e n f a ̈ r b u n g . ~}$

Die quantitative Beftimmung ber Borfäure bietet viele Sdifierigfeiten, indem fie feine ©alze bilbet, die in Waffer unlöstid genug fino, oder eine hinceidjens
 Irennuggemethooe begritnoen zu fömen. Man ift Dajer in ben meiften Fällen gezmungen, fie indirect ober aus bem $\mathfrak{B e r l u f t e}$ zu beftimmen, nadfoem afle übrigen Stoffe nadigemiefent fint.

Sat utatt in einer Qöfung nut freie Borfäure, fo Läp̆t fidd ber Sehalt beftimmen, indem man biefelbe mit einer genau geroogenen Menge bon fohlenjaurent Ma=
 glitift. Das (Semidht befielben bezeidnnet die Menge des zugefegten foflemjauren §atrons + Des vorfandenen $\mathfrak{B o r =}$ fäureanhyoriós - ber burcdy bie $\mathfrak{B o c j a ̈ u r e ~ a u g g e t r i e b e n e n ~}$ Rohlenfänre an. Man beftinmet baher barin bie Menge Der nod vorgandenen תoglenfätre, berecthet wie biel Natron in bent angemanoten foghenjauren 刃atrium ent= Galten ift, abdirt zut biefem die Menge ber birect be= ftimmten תohlentätre unt fiegt bie Summe non dem Semifite bes शiutiftandes ab; bie Differenz giebt bie Menge ber $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e}$.

Die borfauren Salze zerjegen fidd, wie תraut nadi)= gewiefen hat, beim תodjen mit Salmiat geradezu in freie $\mathfrak{B o r}$ [äure, ©hlormetaff unt 2 (mmoniat, wobei für јеbes 2 Utout mit ber $\mathfrak{B o r f a ̈ t u r e ~ b e r b u n b e n e n ~ M e t a l l e ~ e i n e ~}$ ifm äquivalente $\mathfrak{M}$ enge 2 (mmoniaff frei wirb, nadf) Der Formel:

$$
\begin{aligned}
\underbrace{\mathrm{B}_{4} \mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}_{7}}_{\text {Borag }} & +\underbrace{2 \mathrm{NH}_{4} \mathrm{Cl}}_{\text {©hlorammonium }}+\underbrace{5 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}}_{\text {Bafier }}=\underbrace{2 \mathrm{NaCl}}_{\text {©hlornatrium }} \\
& +\underbrace{4 \mathrm{~B}(0 \mathrm{OH})_{3}}_{\text {Borfäure }}+\underbrace{2 \mathrm{~N} \mathrm{H}_{3}}_{\text {2tumoniat }}
\end{aligned}
$$

${ }^{1}$ ) 3eitidur. f. analyt. ©hem. 26, 19.

Wan fann biejes benuţen，um die Menge ber $\mathfrak{B o r}=$ fäure indirect zu beftimmen．Die Subftanz wirb mit einer $\mathbb{Q o ̈ b j u n g}^{\text {bon }}$ Salmiat in bem zur Beftimmung des $\mathfrak{2 x m m o n i a t z ~ b i e n t r i d e n ~ S . ~} 902$ beiduriebenen 2 सpparate $3^{3} \mathrm{~m}$ תochen erbigt uno Die Dämpfe in titrirter Schmefei＝ fäture aufgefangen．Maç bem vouftändigen 2 ustreiben Dez 2 Mmmonials titrirt man die Menge ber nidgt gebunt＝ benen Schrofelfäure uno findet fo bas burd）bie bor＝
 beredfnet man die $\mathfrak{M e n g e}$ der mit Der Borjäure verbun＝ Denen Bajen．
$\mathfrak{Z 1}$ B Beifpiel fitr bie $\mathfrak{A}$ nalyje fämmtlicjer Borate mag bie bes Boronatrocalcits angejithtrt werben．Erv fann betraciftet werbent ats eine Berbinoung bon bor＝ faurem §atrium mit borfautem אalf und Waffer， gemengt mit ©ffornatrium und ifjwefelfauremt תalf． （Dutd）（5liifhen einer beftimuten Suantität beftinnut man ben Waffergehalt．Eine zweite Brobe，in Salpeter＝ ¡äure gelöft，witro mit jalpeterjauren Sifber verjeţt，um Dass ©blor als Chlorfitber abzufdecioen，nad）deficn（5e＝ widht ber Rodifalzgehalt beredunet wirb．Eine britte Brobe，in Salzäure gelöft，dient zur Beftimmung ber S（）wefelfäure，Die burd Chlorbaryum gefällt uno alz id）wefelfauter $\mathfrak{B a r y t}$ gemogen wird，um banad ben
 wiro mit $\mathfrak{F}$ luorwafierftoffiäure und Sdjwefelfäute zut Troafne berbampft und bis zum Berbampfen der ©amefer ¡äure erfikgt，mobei bie（bejamutmenge ber Borjäure atz Fluorbor entweidt；ber Æiüffano befteft aus idmefel＝ ¡aurem $\Re$ atrium und jdfwefelfaurem תalf．Diefer twiro unter $\mathfrak{Z u l a t}$ von Salzjäure in Wafier getöft，mit $\mathfrak{A m}=$ moniat bis zur alfalifden Reaction verfegt，bann mit Efifigfäure angefäuert，子um Sieben erhibt und ber §alf mit oralfaurent 2 mmonium gefält．Der oralfaure תalt wirt nad）bem 2 uswajden und $\mathfrak{Z}$ rodinen entweder burd（Siliben in tohlemfauren תaff，oder beffer burd）（Ex＝ biten mit Sdywefelfänte in fifmefelfauren תaft ver＝ wanbelt und banad）Die（befamminnenge bess תalts bereffnet，von ber man ben mit ber Sçpefelfäure ber＝ bundenen，als jdmefelfauren $\Omega a f f$ im Boronatrocalcit vorfommenden abzieht，um die Menge bes mit ber Bor＝ ¡äure verbundenen תalfis zu fuben．Endlid wiro nod） eine ßrobe，wie oben bejdrieben，mit Salmiaf zerfegt． （Die Menge bes 2 mmontats ift ber Menge des Rafts und bess 刃atrons äquivalent，zieft man baher für 1 Miol．
 moniaf ab，io ift bas itbrige 2 （mmoniat bem vorbandenen Ratron äquivalent uno biernadh läß̄t fidh ber Matron＝ gehalt ber borfauren Salze berednnen．2xbirt man bann bie gefundene Menge des Wafiers，des ©hlor＝
 Matrons，fo giebt bie Summe biefer：（Simidfte，abgezogen von ber angerwandten Menge ber ©ubitanz，burch die （Differenz die Menge ber vorthandenen $\mathfrak{B o r f a ̈ u r e . ~}$

Bei ber 2 nalyje borjaurer Salze mū́s man befufg ber Beftimmung ber Bafen immer zuerft bie Borfäure entfernen，ehe man zur 2 （bjdjeibung jidureitet，wie oben bei ber Beftimunung beş תartes erwähnt wurbe．Die

Yeidifefte und ficferfte Methode befteft barin，סaẼ man Die Subjtanz mit．چ̛turwafierftoffifüre und Sdjwefel＝ jäure bis̊ zum 色erbampfen ber uberjduifitig zugefegten Sdjmefelfätre erbiz̨t，mobei alle $\mathfrak{B o r f a ̈ u r e ~ a l s ~} \mathfrak{F l u o r b o r ~}$ befflitaf）tigt wirb．

Fiir bie tefunijdie 2 nalyje Dez Boronatrocarcitz tam man naç $\mathfrak{Z u n g e}^{1}$ ）bie läftige Behandung nit §lapjäure umgehen．Man fällt aug faljfaurer 凤öjung ben $\Re a(f f, ~ n a c ̧) ~ U e b e r f a ̈ t t i g u n g ~ m i t ~ \mathfrak{A m m o n i a f ~ u n d ~} \mathfrak{A n}=$ fätren mit ©fifigäure，סutc）oralfaures 2 Mmmoniun． （Eine weitere Probe witro in einem beftimmten Bolum titrirter ©glorwafierftofffäure gelöft und ber Ueberfduß berferben mit alfali von befamntem（§efalte zuriudtitrixt． Die Menge ber verbraudten Salzfäure ift ein 2 Pequi＝ valent für bie vorbandenten $\mathfrak{B a j e n}$ ，weldje mit $\mathfrak{B o c j a ̈ u r e ~}$ verbunden waren．

Bur directen $\mathfrak{B e f t i m m u n g ~ D e r ~} \mathfrak{B o r f a ̈ u r e , ~ \delta i e ~ n a m e n t = ~}$ lid bei ©iegenmart bon ®iefelfäute jdmierig mirb， empfieglt $\Re_{\text {ojenblabt }}{ }^{2}$ ），fie in $\mathfrak{B o r j a ̈ u r e}=$ Methyläther $z^{4}$ berwandeln，Diefen burch Deftillation abzujcheiben， und ourd）Berlegung bes $\mathfrak{2 e t h e r g ~ D i e ~ B o r f a ̈ u r e ~ i u ~ w a ̈ g = ~}$ barer Form zu erhalten．Der dazu dienende 2tpparat bejteft in einem תodjfölbdjen，weldjes burd einen ooppelt
 ift，während durd）Die zweite $\mathfrak{B o h r u n g ~ e i n ~} \mathfrak{W a h n t r i d h t e r ~}$ bis nabe auf ben Boden bes תölbctens reidf．Das
 lage berbunden und bon biefer führt ein Gjasiogr in ein weiteres，mit einer wäfferigen $\mathrm{Qöj}^{\mathrm{j}} \mathrm{ung}$ von tohlen＝
 fuchende，fein gepulperte Subitanz wiro in Das̊ תody）＝ fölbdfen gcidguittet uno mit Metfylaffogor befeudftet． Darauf fommt etwa bie boppelte Menge ber ange wandten Subftanz concentrite Schwefelfäure in Das
 abgefiifift und bant die ©djuefelfäure tropfenmeife zuge＝ fügt，worauf man burd benjelben Tridter（angjam nod）
 mant $\mathfrak{a b}$ ，läß̆ wieder 5 cem Methylalfohol nadflliefert， beftillity von 刃euem und wieberfolt daffelbe，bis auf ie $0,3 \mathrm{~g}$ vorhandener Worfäute etwa 40 bis 50 ccm Metfynlalfogol verbraudt finb．Sut bent in ber Borlage befinolidjen Deftillate fügt man bas in ber zweiten Flajde enthaltene toflenjaute 2 （numonitut und ver＝ dampft oie ganze，mit einem Ueberíhū̃ vôn foblen＝ faurem 2 mmonium verfeste $\mathfrak{F}$ fiufifigfeit mit einter ge＝ mogenen Menge von gebramnter，ummittelfar vor bent Wägen frifd geglithter Magnefia zut $\mathfrak{z r o c t u e}$ ．Die （Semidtzzunahme ber Magnefia ergiebt bie Menge der vorłandenen $\mathfrak{B o r f a ̈ u r e . ~ \Im n ~ S u ̈ u r e n ~ u n t o ̈ s l i d j e ~} \mathfrak{B e r}=$ binoungen，wie Silicate，merben bor ber Deftillation mit fohlenfaurem ఇatrium＝תafium aufgejdlofien，toorauf ote Schmelze wie oben behanoelt wirb．Die mitgetheilten Beleganalyfen ergeben fehr günflige ßefultate．

Stohmann．

[^19]
## 

Br. Attomgemidit 80.
(Mtomgemid)t nad) \&. Meyer uno Seubert 79,76.)

Brom ift einer von den תörpern, סie in ber Matur verbreitet, aber ftets nur in geringer Menge vortommen. ©8 wurbe 1826 zuerft von Balard in ber Mutter= lauge des Mieerwaffers entoeft und von ihm ale ein ein= fader ®örper befdrieben. Ex nannte eq Mutibe, fein Same wurbe aber balo in $\mathfrak{B r o m}$, von $\beta \varrho \omega \mu \rho$, ber (5eftant, wegen feines daratterifitif)en (Seruthes ver= wandelt. $\mathfrak{J n}$ allen jeinen Eigenfdaften and jeinem Bergatten hat es bie gröpte 2 ehnlidfeit nuit bem $\mathfrak{j o d}$ und (Sblor. Ees fommt in ber gitur nie allein, fonbern fets in $\mathfrak{B e g}$ leitung menigiten® eineß diefer beiben Elemente vor. So finbet fid Brom in Mrinerafreid) neben (Sflor mit Silber verbumben, alz §ornfitber in Erzen von Mexico umb Shili, jowie von §oelgoeth in ber Bretagne, ferner ift es in Sdjlefiidian Binferzen uno in Stein= tohlen, fowie in ben aus legteren erbattenen Gabraffern, neben $\mathfrak{F}$ ob nadfogewiefen. $\Im \mathfrak{m}$ (Sjitijalpeter fomme $\mathfrak{B r o m}$ neben (Shtor und Sob vor, und werben aus beffen Mintterlaugen, nach) 2 bjajeioung Dess Sodes, jogar fleine Mengen von eintigen Salpeterfabriten in berfelben $\mathfrak{M r t}$ gemonnen, wie bies bei den aus ber Sobgetututurg reftirenben Saugen ber תelpajden in Sdjottland and in Frarfteid geimiebt.

Die fïr bie Tecturif widftigften §auptoortomment Des $\mathfrak{B r o m}$, bieten jebod) bie Mutterfatgen verjujiedener Soolquellen, und bas Meerwafier nadj feiner Eoncen= tration für bie Seefalzgetvinturtg, fowie bie ats $\mathfrak{F r o b u c t}$ einer won ber Matur bewirtten Matterlaugen = und Witterlaugerfal $z_{z}$ bildung anjufegenden Wafier Dez tobten Mieeres, unt die 尺alifalzlager von Staffurt.
 gebraudht wirbe, genitgten bie flemen Mengen, melde man als 刃eberprobuct ber Sobgewinnung aus תelp, fowie aus ben an Brom bejonbers̊ reiden Mhutterlaugen vort Sdjönebecf, $\Re$ Reufalzwerf unt Rreuznach barftellte, ale jebod) ber $\mathfrak{B e d a r f}$ für $\mathfrak{A l n}$ mendung in ber Theer= farbeninduftrie, wie für medicinijden (ebrautd ftieg, war man genöthigt billigere und ausgiebigere $\mathfrak{B e z u g g =}$ quellent aufzufucten. Man faß̧te bierfitr शlafangz der 60 ger $\Im a f$ be, neben ben nach $\mathfrak{B a l a r d}$ ' Boridflägen verarbeiteten Mutterlangen ber Seefalzgemimung, auth die Wafier des todten Miceres ins $\mathfrak{A u g e}$, weldje letgtere bis 0,4 ßroc. Brom enthalter. Reģterer Wlan gelangte aber nidgt zur 2usfilhrung, ba, ganz abgejeben von Den Sdywierigfeiten, welde fid cinem tednijiden $\mathfrak{B}_{\mathrm{B}}=$ triebe an biejem $\mathfrak{P}$ untte entgegenftelten, bie int Jayre 1861 burd $\mathfrak{F r a n t}$ begrïndete induftrielle $\mathfrak{B e r w e r t h u n g ~}$ ber Stapjurter תalifalze, und bie 1864 bon bempelbent
begonnene Darftellung Deß Bromz auz סen Mutterlaugen Der Shlorfaliumfabritation, allen Yaforberungen bes Bebarfs bolffommen geniigte, uno auth ein rafijeß Sinfen ber bamtalz jehr hohen Wreife diefes תörperछ Gerbeifüh te.

Die don $\mathfrak{F r a n f}$ für $\mathfrak{M a f f e n g e m i m u n g ~ b e s ~ B r o m s ~}$ erprobte Miethode murbe bann nach menigen Sajren autd in ben Sereinigten Staaten fitr $\mathfrak{B e r a r b e i t u n g ~ b e r ~}$ fedr: brontreiden Matterfangent eingefithrt, welde bie bedeutenden Salinembetriebe in den Stanten $\Re$ Rem= $=$ ) orft, Wermflyanien, in juibliden Shio und in Weftvirginien
 Broms find $\mathrm{z}^{\mathrm{u}}$ nemten bie Salinen bei Tarentum, Saginaro uno Saratoga.

Die (Sefanumtutenge bes jeßst probucirten $\mathfrak{B r o m}$ beträgt etra 400000 kg , Davon fommen auf Stapfurt circa 260000 kg , auf amerifanifdy $\mathfrak{F}$ abrifen etma
 Salinen, wie aů Salpeter $=$ mo $\Re$ ®elpnutterlaugen ge $=$ womenen Mengen vertheitt. Der ßreis Des Bromı, weldjer bei Begimn ber ভtaffurter Fabrifation 50 biঞ 60 Marf pro תilogramm betrug, ift in Folge ber ver= mefitent ©seminnug und Concurrenz auf 3 bigs 4 Marf pro תilogramm berabgegangen.
(Darftelluitg. Der demifide Brocés bei Der Srwimung deß Broms beruht einfad darauf, Daß bie Bromberbindurgen burd) (5h) lor unter 2 (bideiding von freiem $\mathfrak{B r o m}$ zerlegt werben. Bei ber frither in fleinem Majftabe betriebenen Darftellung bes Broms murbe in ben Salinemutterfangen Dirth Einbampen mo
 Magnefumfalze - eine möglidffte Concentration Dess Darin meift it $\mathfrak{B e r b i n b u n g ~ m i t ~ M i a g n e f i u m ~ u n d ~} \mathfrak{M a =}$ trium enthaltenen Brome bemift, und die fo ange= reidjerte Matterlauge in bleiernen Deftillationsgefäßen mit $\mathfrak{B r a u m f t e i n ~ u n d ~ S a l z f i u ̈ u r e ~ e r w a ̈ r m i t . ~ D u r d ~ b a \xi ̊ ~}$ entwidfelte ©flor wiro bas Brom in Freifeit gefeģt und fein Dampf in einer bleiernen, burch Wafier ge= fiifiten Sdflange veroidftet. Mit dent תithfrohre ift ein tubulirter Glasfolben verbumben, weldjer bas fliffige $\mathfrak{B r o m}$ aufnimmt, währeno bas nidit conbenfinte $\mathfrak{B r o m}$ und (5hlorbrom butc) eine, int $\mathfrak{T}$ tbuluz bes Rolbeng einlutirte, zweimal refftwinflig gebogene (Shasröhre in
 forption geleitet wirb. Sachoem allez Brom abbeftillirt ift, wito ber ફefm der Blaje abgenommen, burd) cinen am Boden ber legteren befindichen $\mathfrak{W a h n}$ die eridjöpfte

Fritiffigfeit abgetafien und bie Dperation bann mit neuen Mengen wiederyolt．Die Borlage，weldete das condenfitte Brom aufnimmt，wirb erft nady einer Æeite bon Deftillationten，wenn fie ziemlific）gefithlt ift，ge＝ wedjfelt．Die anzuwentende Menge von $\mathfrak{B r a n t u f t e i n}$ und Sazzätre ridutet fith nach bem Brontgefalte der Mutterlaugen，natat findet bafitr nad）einigen Berfutifent Die ridftigen $\mathfrak{B e r g a ̈ l t n i f i f e ~ u n d ~ g i e b t , ~ u m ~ f e i n ~} \mathfrak{B r o m}$ mit Den abgetriebernen \＆atgen zu verlieren，lieber einen fleinen Ueberjdufs ber zut Shloretzeugutg bienenoen Miate＝ rialien．

Die bei ber Brombeftillation in ber zweiten $\mathfrak{W o r}=$ lage erbaltene $\mathbb{R}^{\circ}$ juth von Bromnatrium uno bromjaurem Matrium famt man nid）gut zur（Bewimung biefer beiben Salze benuk̨en，ba fid baneben fteto nid）t unbebeutenoe Mengen von Chlorverbinoungen oorfinden，man bampft


Geierne Deftillationsgefäße und תuthlidlangen burd die $\mathfrak{B r o n t b a ̈ m p f e ~ f e h r ~ r a j d ~ z e r f t o ̈ r t ~ w e r o e n , ~ f i n o ~ a u d ~ b i e ~}$ $\mathfrak{B e r l u f t e}$ an Braumitein uno Salzfäure zu bedenteno． （Die in Staffurt als Rohmaterial für bie Bromgemin＝ nung bientenoen letgten Sauget bon ber Carnalit＝und תainitverarbeitung haben nut einen（5efaat von 0,18 bis 0,25 Broc．Brommagnefium neben 30 bis 34 Sroc． （5hlormagnefium，eine weitere（5oncentration burd $\mathfrak{B e r}=$ bampfen ift aljo nidt alfein fidwierig und foiftpielig， jonbern man läuft babei aud nod）（Jefaht bebeutenoe Bromberlufte zu haben，da ©blormagnefunt fide bei ftärferer $\mathfrak{y i z e}$ zerfegt und die frei werbende（5hlorwafier＝ ftoffiäure סie idjwädjere Brommafierftoffiäure austreibt． $\mathfrak{F n}$ Beritucfichtitigung Diefer $\mathfrak{B e r h a ̈ l t n i f f e ~ v e r w e n b e t e ~ m a n ~}$ Daber in Staffurt bon $\mathfrak{A}$ njang an grope fteinerne $\mathfrak{D e}=$
 rial für bieje nady $\mathfrak{Z r t}$ Der 5 glorentwifeler conftruirten，in ber er＝ ften $\mathfrak{D}^{\text {eit }}$ aus einem Stiut ${ }^{2}$ ausgearbeiteten Sefäß̌e biente entmeder in Theer atzgefoctter gerwöbnlicher ভantoftein， Doer Blödfe von Roglen＝ fandiftein Doder Eranit， bie autd）ohne $\mathfrak{T h}$ beeturg ber Säure wiberftehen； fpäter finto autd aus einzelnen ßlatten zu＝ fammengefügte Stein＝ fufen verwenbet，bie mit einent geeigneten ge $=$ Didgtet uno durdh eiferne Sdjienen und 2rnter zufammengehalten wer＝ ben．In ben Steinfufent $b$（گ゙ig．501）${ }^{2}$ ）befinoct fiid it geringer Ent＝
 fano befufs Serftörung Dess bromfauren Natriums mit etwas Solzfohle，löft bant wieder auf und zerlegt ifn entweder in ciner befonderen Dperation unter Bufat von Braumftein und Säure，ober fügt ihn fuccefiive bei ber \＆augendeftillation ebenjo zu，wie man bies mit bem in ber erften Borlage über bem Brom ftefenden Brom＝ waffer thut．

Eeigler ließ fixi in Englano ein Berfafren paten＝ tiven，bie ©florentwifefung in ber brombaltigen Rauge
 fäure zu bewirfen；ein Bortheil biefer Methooe gegent iiber ber vorbefprodenen billtgeren mit Braumfein ift faum zut erfement．Rach einemt anberen $\mathfrak{B e r f a f r e n t}$ fifeibet man bas Brom ab，indem man Ehlorgas in bie Fliuffigfeit leitet und diefe erwärmt，uut bag $\mathfrak{B r o m}$ uibergutreiben，Doch ift hierbei oie 2（usbeute wegen \｛dmie＝ riger æeguliutung Des ©hforftromess eine wenig fidjere．

Sämmetlid）e bişber erłäuterten Darftellunge̊veifen find，wie feifgt erficfitlid，fïr ben ©ruofbetrieb，bei bent man mit Mafjer geringhaltiger Raugen operiven muß̃，nidgt geeignet，benn ganz abgefeben babon，bás
fermung vom Boben ein auf fteinernen lunterlagen ruthender falffier Bodent $r$ ，ber auछ Dutrdfödjerten Blatten bon gleidfem Steinmaterial befteft，und auf weldem eine grobe für cine längere $\Re$ Reifye von Dperationen ge $=$ nügenoe Menge bon Braumftein in nußgroßen Stitifent
 wirb burch eine einzige，in auggehauenem Falz ruthenbe und nuit $\mathfrak{I}$ honkitt abgediffete fatwere Steimplatte be＝ winft；Dieje Slatte hat in ber Mitte ein Qodj von etra 250 mm in $\mathfrak{N u t a b r a t ,}$ ，ourd meldjezs ein biz zum Boden reidfendes Steinnofr difit cingefitgt ift．Diejes zur Ein＝ fïthrutg des Dampfes bientende Mohr $d$ hat unten feit＝ lidje Deffinugen，bamit der Dampf unterfalb des faliden Bodens austreten und fid vertheilen fann．In bent oberen Steinbecfel befinbet fida auperbent ein Mannlod $f$ ， ferter eit zum §inlaffen von \＆augen und ©äute bienen＝ Deణ，fleintes，burid）Stöpfel umo（Sewidfte veridilofiences Fitlloch $d$ ，und endlidy eine etroas größere runde Deff＝

[^20] Die entwifelten Bromoämpfe nady ben תiithlern gelcitet werben．Die aus glafirtem Thon hergeftellten $\Omega$ aitht $=$ fajlangen $i$ wirben friiher ans England－Sambeth $=$ Botteries－bezogen，iezst werben diejelben in Deutjdrano von mebreren ₹irmen in einer bie englif币jen weit uber＝ treffenben Qualität und Dautrbaftigfteit angefertigt． Das untere Enbe ber תitiflidflange ift ourd）einen gläfernen $\mathfrak{B o r f t o ß ~} v$ unt dem mittleren $\mathfrak{T u b u s}$ einer grofen Dreifalfigen ${ }^{2}$ oulff＇iden olaidje verbumben，aus deren
 ber in einem mit Eifenorehipähnen uno Waffer gefitlten eifernen $\mathfrak{Z}$ opfe $m$ fteht．Diefe Fiullung mit Eifenbreh）$=$ ¡päbnen genügt zur 2 Objorption aller $\mathfrak{D a ̈ m p j e , ~ w e l d h e ~ b i e ~}$ erfte $\mathfrak{B o r l a g e}$ unconbeufirt pafitien． $3 \mathfrak{n}$ bem britten Tubus ber $\mathscr{F}_{3}$ oulff＇idjen glajde ift mittelft einez （Gummiftopiens ein heberförmiges $\Re$ Rohr $k$ befétigt，סurch meldjes，ie nad）feirer Stellung，bas mit bem $\mathfrak{B r o m}$ ithergehende Wafier，ober bas barunter lagernbe an＝ gefanmelte $\mathfrak{B r o m}$ ，abgezogen weroen fann，fo dás eine Entfernung der $\mathfrak{B o r l a g e}$ felbit nidyt nöthig wirb．

Nadjoem ber 2tpparat vollfommen bergeridftet ift， wiro bie bereitళ vorgemärmte £auge ourd Das §itulod eingetaffen und gleid banach bie exforberlidye Menge Schwefelfäure nadigefüllt，fooann giep̄t mant noch das̊ von ber vorkergebenden Dperation ergaltene Brommafier zufammen mit ber unteinen $\mathfrak{B r o m e i f e n l o ̈ f u n g ~ a u s ~ d e m ~}$ 2bjorptions̊gefäß ein，uno ífließ̄t סas̊ Fiüllod idnnell．

Die Deftillation beginnt nach mäßigem 马ulafien bes Dampfez，welther aud bie Durdmifdyung ber §liiffig＝ feiten bewirtt，fegt bald und nadi 2 bis 3 Stunden ift Die fiillung abgetrieben；als ficheres Beidjen für $\mathfrak{B e}=$ envigung der Dperation gilt bag aliftreten lifter，oder griintidjer Dämpie bon（Gflorbrom oder（Eflor in bem
 Flajdie．Sobalo bies eintritt，wiro ber Dampf $a b=$
 eine nahe am Boden befindidife，mit $\mathfrak{5}$ ahn oder Stöpjel verfidlofiene Deffiming abgelafien，umt banad gleid） wieber mit Raugerno Säure bejdifit zu werben．

Die für Darftellurt beß Brome auf biefent Wege bemitgten 2lpparate fino zwar einfad），erforbern aber zur
 trole，namentlid ift bei ignen ber Berbraud an Braut＝ ftein und Säure oft fehr groß，und bie meitere Berwerthung ber ablaufenoen mit Manganfalzen verunt＝ reinigten \＆augen eine fifiererge．
$\mathfrak{H}$ m aud biejen Mtangeln abzubeffen，hat Franf 1877 einen 2 Ppparat fiur contimuirlidfe $\mathfrak{D a r f t e l l} u n g$ bes Bromes aus Saugen conftruit，itber weldfent er it
 mittheilt：

2 2nftatt ber bisjer üblidjen，utit bromfattiger \＆auge unt ben Shlor entwidefnben Subftanzen bejdifiten ein＝ zelnen Deftillationsblajen wirb eine ఇeife tervafienförmig oder fentred）t itbercinander ftefender Deftillationsigefäße angetventet，weld）e Durd）Ћöhren uno §ähne verbunden find．In baş oberfte biefer ©refäge tritt bie zur Brom＝ gerimuung bienende Flitifigfeit：bromhaltige \＆ange，in bas unterfte Dagegen ein Strom von ©florgas uno Wafferbampf．

Die in baś unterfte Centbindungggefäß birect ein＝ tretenben Ströme von ©hlor und Wafierbampf machen bas Brom aus feinen Berbindurgen frei und treiben Dafjelbe theits als reineछ Brom，theils als Chlorbrom und genifift mit etwa nodh freiem（5hlor in bas nädft Göberftefiente，mit frifidjerer ミauge angefüllte Deftilla＝ tions＝Entbinoungegefäß unt jo ourd）Die ganze（Solome fort．Dabei bienen fomoht das freie（5hlor，wie bas Chlor im Chlorbrom，foweit fie borthanden，zur Ber＝ legung ber in ben $\mathfrak{F l i f f i t i g f e i t e n}$ enthaltenen $\mathfrak{B r o m w e r}=$ binoungen，und（कfließ lid entweiden nad）bem（Durd）＝ ftrömen ber fämmtlidijen ©refä̉e der Deftillationscolomne faft reine $\mathfrak{B r o m b a ̈ m p f e ~ u n d ~ W a f f e r b a m p f ~ n a c h ~ b e r ~ ( S o n = ~}$ Denfationsoorridutung．Die $\mathfrak{A}$ nabl ber in Colome auf＝ zuftellenden Deftillations＝bezz．Entbindungiggeä̈be hängt von der（Sröße berfelben bezw，von Menge uno Brom＝ gehalt ber zu verarbeitenden Rauge $\mathfrak{a b}$ ．

Sobalb Das niedrigftehende Bromentbinoungs̊gefä下 genuigeno abgetrieben ift，geht fein Эnbalt in cin burch Жöhren uno §üfne bamit verbumbenes，tiefer fiehendes
 dämpfe einftrömen；Diefe treiben das in ber Rauge noch gelöfte freie Brom uno（5hlor burd ein Rohr in daş unterfte $\mathfrak{B r o m e n t b i n b u n g g ̆ g e ł a ̈ ß ̆ , ~ w e l d e e z , ~ n a c h ~ f e i n e r ~}$ Entleerung in bas תochgefäß，aus Dent nädfithöberen （Sefäß jofort wieber gefitilt wirb．Das im תodgefäß ausigetriebene，in ber Flitifigfeit nod enthaltene，freie Shlor utto Brom fommen io zur vollen Wirifiug und （Seminnung，uno die bas Rociggefäß nach beendigter 2 （tto $=$ fodiung verlaffende Mutterfauge ift faft dlorfrei，fowie felbftrebeno frei bon anberen Berumreinigungen，Mangan＝ falzen $2 c$ ．und zu weiterer tedfnijder Berarbeitutg und Werwerthung ebenjo geeignet，wie fie frei ift von ben beläftigenoen Eigeniduaften ber Bromgeminnutgerilid＝ ftänoe dees bişher ïblidjen ほroceffes．

Die Fitllung uno Entleerung ber einzelnen überein＝
 tönnen bei paffender $\Re$ egulivurg bes zuftömenden ©hfors und Wafferbampfes autd）continuirifich，jonft aber berart intermittireno erfolgen，dā́ fetz ber $\Im \mathfrak{n t h a l t}$ eines（5）$=$ fäßes in bas zuntädjit barunter ftejende eingetaffen wirb． Die Entbindung uto Deftillation bess Bromes läß̧t fiff in beiben §uallen contimutrlidy fuifhren．

Der 2pparat ift in Fig． 502 in fchematificher 马eidy＝ nung bargeftellt．Darin find $B B B$ Bromentbinoungg：
 Eimridftung bese 2pparatesి nach localen Werbältnifien abgeändert merben．

Mach Dem im voritegenden befifriebenen Syitem find fpäter nođן einige 2lpparate zur §atentirung gelangt，
 lidhe 2 （bänberungen bei ber Bertfeilung ber Rauge unter＝ ¡ぁjeioen．

Bur Beit mitb it Staffurt，fowoht nady Dem feit 1864 eingefübrten ale nach）bem neueren contimuirlidjen Syftem gearbeitet．

Das auf die eine ober andere Weife gewonnene robe Brom ift fets nod mit etroas（Ehlor fowie nit fliid）ti＝ gen organifijen Subitanzen und anderen Stofien，bie eళ aus ben $\Re$ ohren，Bleiftutent 2c．aufgenommen hat，ver＝ unreinigt，und muĒ besbalb nod rectificirt werben．Diefe
zweite Deftillation geidieht ang großen © Saşretorten， welife jede fït fith in bemt Sandbabe einer mit Dampf gefecizten，eifernen ©apelle liegen und mit ifren langent

 Bromnatrium ober（Fijerbromio gewajoner，ober es mirb Der bei ber 彐ectification zuerft itbergehende $\mathfrak{T}$ heil，weldjer bas flitatigere © Sblorbromt enthält，bejeitigt，und bant bas reine $\mathfrak{B r o m}$ gewornen． $\mathfrak{I n}$ den $\mathfrak{K e t o r t e n t}$ bleibt eit
 Broms auf bie organifdent Beitantheile ber Raugen， wie ber Stöplel，©ummiverbindungen $2 c$ ．herriititrt． Wiro diefe Maffe gefanmeft und bas daraus bei gögerer Temperatur gervomnene Deftillat，zur Entfernung Des nod）Darin enthaltenen freien $\mathfrak{B r o m}$ e mit Ratronlauge gewaidjen，fo verbleibt eine wafferbelle，angenefgn riedjenoe §luiffigteit，weldue man fuir Bromoform ober $\mathfrak{B r o m =}$ toblenftoff angeiprodjen，aber nod）nidyt genau cjarafte＝ rifirt hat；nadf ந̧erntann＇s Unterfudfungen ift bie æig． 502.

©̌8 exftarrt bet $-7,3^{0}$ zu einer bleigrauen biz gelb $=$ braumen，briiddigen，fryftallinifiden Mafie．Sein $\mathfrak{i p e c i =}$ fifidees（5emidt ift bei $0^{0}=3,187$ ，es fiebet bei $63^{\circ}$ und giebt eint ©ai von 5,3933 fpec．©emidft．EE8 ift löslidy in Waffer，2lffobol，2tether und Egloroform． $\mathfrak{D a s}$ gefättigte Bronmaffer hat 1,02367 fpec．（bemidyt uno enthält it 1000 Theilen 31 Th．Brom．Ein （Semifia von Wafier mit überjdiajfigem Brom erfart in bemt wäfierigen $\mathfrak{I g}$ geile bei $4^{0}$ zu einer Mafie vont Gyacintfrothen，regefmäpigen Detaedern，beren $\mathfrak{B u j a m m e n =}$ ［etbung durd）Die zormel， $\mathrm{Br}_{2}+10 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ ，ausgedriictit witro．Beim ©rwärmen auf $15^{\circ}$ jdimelzen bie §ryftafle und zerfetsen fid in Bromwafier uno abgefditebenezs
 ringfter ©rwärmung，ober bei Beriufhrung mit ber Ruft $\mathfrak{B r o m}$ entweidjen；unter Einwirifung Desి Sonnenlidtes bilbet fie $\mathfrak{B r o m w a f i f e r f t o f f i f u r u r e . ~} \mathfrak{J n}$ concentrirter ©al $_{z=}=$ fäure ift Brom Ceidft töslid．Mach Berthelot nefynen 100 ccm （5hformafferftoffifäure bon 1,153 ईpec．（5ewidht $40,1 \mathrm{~g}$ Brom auf． 2 นะ biefer Qöfung wiro e\＆burd） eingeleitete \＆uft leidht ver＝ orängt．Röfungen von Shlorbartum uno Shlor＝ ftrontium nefgmen g（eid）＝ allo reidflidje Mengen bon Bromt auf．

Das Brom hat bie meiften Eigenidaften Deछ （5hlores．EE\＆zerftört orga＝ nifdje Farbert，wirft ats fräftig besinficirenbes Mit＝ tef，Gat Denfetbert iffäbli＝ djen Einfluz auf die Rebens＝ organe wie jentes Elentent． ほ．färbt bie §aut gelb＝ braunt，helter ats Yoo und wirft ftärfer äţeno auf bag̊ §autgewebe，bie Farbe vet＝ idfuindet aber balo wieder． Stärtemefl wird butud
 deren Siedepuntt von $80^{\circ}$ bis $125^{\circ}$ beträgt．
 ift eine berfdiedene，bas aus Riüfftänben ber Эobfabrifa＝ tion bargeftellte if inmer etwas jodhaltig，bas amerifa＝ nifdje entbält oft bebeutente Miengen ©blor，am reimften ift bas bon Staffurt gelieferte und einzelne ber bortigen Marten find nahezu djemiíd rein．Wie fehr veridiede＝ nen $\mathfrak{A}$ ngaben，weldge ficd namentlid）in ätteren Refys＝ biutc）ern uiber ben Siēepuntt uno Das［pecififide（Jervidft bes $\mathfrak{B r o m}$ s borfinden，beruhen mahridjeinlide auf einem megr oder minter goben ©iefalt an ©flor und Sod in Dem zur Unterfudiung bemtgten Material．
©igenidaften．Da\＆ $\mathfrak{B r o m}$ if bei gemöfnlidjer Temperatur ein flififiger תörper，ber bei auffallendent Qidgte eine braumrothe Earbe zeigt，bei durdfallenbem Qifyt ift feine Farbe in ofinnen S（fidjten hyacinthroth． ©Sis ift jehr fliudtig，verbampit bei gewögnlideer $\mathfrak{T e m p e =}$ ratur uno billbet ein ber falpetrigen ©äute äfulidjes（bas．

Brom bräuntid）gelb gefärbt．Ěş hat grone $\mathfrak{M f f i n i t a ̈ t ~ g u t ~}$ ben Metallen，und verbindet fidh mit den meiften ber＝ felben zu in Wiafier Ceifgt löztidjen Salzen；©ijen，2trjen， $\mathfrak{A n t i n t o n} \mathfrak{u}$ ．f．w．verbrentert in feinem（S）aje．©\＆geht auberoen $\mathfrak{B e r b i n d}$ ungen mit Wafferfoff und ben meiften Metalloidert eir．

Atweubutg．Sitt freien Suftanbe findet bag $\mathfrak{B r o m}$ ，in ber Theerfarbeninduftrie，namentlidi 子ur Dat＝ ftelluty von Eofit（f．©．992）eine ziemlid）au8gedehnte $\mathfrak{B e r w e n d u g}$ ；Der von $\mathfrak{F r a n t}$ auf（Srund ber Mrbeiten bon $\mathfrak{A}$ ．W．פofmant angeregte $\mathfrak{B e r f u c h , ~ a u t d ) ~ b a b ~}$ in ber 2anilinfarbenfabrifation vielfact）benuţte $\Im_{0} 08=$ methyl durdd bas natezu bei gleidfer Temperatur fiebende Bromäthyl zut erjegen，hatte nid）t bent erfofften ©rfolg， da bie 3 romibe gegenitber ben 马odiben geringere æeac＝ tionsfäfigteit，uno bie mit thnen gemomenen Farben weniger ङ゙anz zeigen．Эmmerfin toiro ber，mit æüul＝
 Sob，relatio wie abjolut billigere $\mathfrak{F r e i z}$ beg Brome ben

 nahme zeigt ber $\mathfrak{F e r b r a t a}$ b von $\mathfrak{B r o m b e r b i n d m g e n : ~}$ $\mathfrak{B r o m f a t i n t}, \mathfrak{B r o m n a t r i u m , ~ B r o m a m m o n i u m ~} 2 c$ ，in ber Mebicin umo in ber Whotographie für §erftellung von Trocferplatten（Bromfilbergelatine）．

Sut Darftellurg biefer Bromibe wirb an Stelle beg bei oer $\mathfrak{B e r f e n t o u n g ~ u n t ~} \mathfrak{B e r a r b e i t u n g ~ u n b e q u e m e n ~ f l i t f i t i = ~}$ gen $\mathfrak{B r o m s}$ jest faft allgemein bas von den Staffurter Fabrifent gelieferte ©iffenbromitrbromio benuţt．Diefess $\mathfrak{B r o m e l}$ ien，weldjes eingebampft in form einer hatten， trodnen Maffe in Қolzäfifern veridicit wivo，hat cinent Dutd）Die 2 tnalyje leidut controlitbaten Bromgehalt von .65 bis 70 ஒroc．；סurd einfaches 2uffodjen peiner ¿öfung mit 2exalfalien ober Mffalicarbonaten wito ess in bae betreffende 2utaalibromio，uno in bidteśs leid）t auts＝ wajdjbaress eifenorybulornd ungefeţt．

Wie jajon oben bemerlt，fteht bag Brom in vielen feiner 2 Britungen bem Shlor fo nahe，baß man eछ ge＝ wiffermajen alz flitffiges（5hlor bezeidnuen fann． Mit §ituffidgt hierauf，mie auf ben jegt und mogl fut Die Dauer niebrigen $\mathfrak{F r e i}$ des $\mathfrak{B r o m} \mathfrak{B}$ hat es Franf
 welde autch bie bizher nod beftebenden Sdimierigteiten bei Demt $\mathfrak{T}$ ransport，Der $\mathfrak{A l u f b e w a f r u n g ~ u n d ~} \mathfrak{B e r t h e i l u n g ~ D e r ~}$
 bejeitigt．Unter ber Bezeiffung Bromum solidi－ ficatum，Bromfiefelgutr ftell er cin Material her，weldes aus（ maffe beftegt，bie mit ifrem dreifachen（Sewidgt an $\mathfrak{B r o m}$ getränft find．Die（Sylinder baben bei 50 mm Ränge entweder 15 Doer 8 mm Durd）mefier，und enthalten erftere 15 g ，Leģtere 5 g reines Brom．Die（5ylinder find dolffommen trocten und fönnen ohne jede © Sejahr angefapt mod vertheilt werben；an ber £uft geben fie bas von ihnen aufgefogene $\mathfrak{B r o m}$ nady und nad bampfförmig ab．Beim（Einwerfen ber Stängeldyen in Wafier wird Da® Brom fofort herausgeobrängt，die poröfe תiefefgutumafie bleibt in ber uxipriingliden ey）linorijifen Fornt mber＝ ändert zuritite，und fant nad bemt Trocinen aufs 刃ent mit Brom imprägnirt weroen．Währeno alfo die Gnt＝ wiffelung bon Shlorgas zur Desinfection wie für andere 3 wedefe ftetg complicirte $\mathfrak{B o r b e r e i t u n g e n ~ e r f o r b e r t , ~ u n d ~}$ iduwer zut reguliren ift ，fann man beim feften $\mathfrak{B r o m}$ Sie nöthigen ఇuantitäten muluthelos abtheilen und hat， nadjoem die Stangen abgebunftet fint，סie Sidjerbeit， DaEß Das angewanote Material aud boll zur W3ifung gelangte．Эm Bergleid）zu（Shlorgas hat Brombampf ein beinat ooppelt jo ho $e$ is ipecifififes ©femidit，es ge＝ wäfrt diess den ßortheil，daß man letgterezs wie cine Flitfifigteit it Räume hinableiten fanm，weldue fonft （idjwer zugänglid）finb，wie 子．B．Silf（d）ädte uno tiefe ©ruben，®ieltäume ber Sçiffe 2 ．शư̆ bie comftante Entwidelung jefr geringer Mengen oon Brombampf fiir Ћeinigung Der \＆uft in \＆eiden＝uno תrantentäufern，
 $\mathfrak{B r o m s}$ in biefer Form leid）ausführbar，ba $\mathscr{A}_{\text {mmoniaf，}}$
 ftoffe，anturalifffen 2usbinftungent，fifon bei Begenwart Des geringiten $\mathfrak{H e b e r f ( d ) u f f e s ~ v o n ~} 3$ rom，gebumben oder zerfeģt werben．Lleber die ebenfallz von franf für bie

Desinfection mit Brom comftruiten $\mathfrak{A p p a r a t e}$ bet＝

$\mathfrak{B e}$ zïglidy ber Esinwirtung beß Brome auf Stoffe， Tapeten u．f．w．Kat $\mathfrak{F r a n f}$ gefunben，Daß̧ burch $\mathfrak{B e}=$ iprengen berfelben mit Wetroleum ober $^{\text {Qigroin ober aud }}$ Durd）nadjträglidje（Entwiféelung von ßetroleumibämpfen in mit $\mathfrak{B r o m}$ besinficirten $\Re$ Räumen（serudi）und $\mathfrak{\Re a d})=$ wirfung Dezs Bromes rajd befeitigt merben fönnen，aud） bei den mandinal fehr jámerghaften unt fif）wer beilen＝ ben $\mathfrak{Z e r b r e n n u n g e n ~ b e r ~} \mathfrak{y}$ aut mit fluffigem $\mathfrak{B r o m}$ wirb reidflidjes Betupfen ber geästen Stelle mit ßetroleum atz ein wirffames நjuiffsmittel in ben Bromjabrifen benugt．

Bei vielen analytifdjen $\mathcal{A r b e i t e n}$ fann bas Brom als bequemer und ftets bereiter Eriat fitr ©hlor Berwen＝ bung finden，fo z． $\mathfrak{B}$ ．an Stelle bes ftete umzuerläfigen （5hlormafiers，fowie auth anftatt bes ©hlorgafes fitr oryoirente Sperationen，bei $u$ nterfudifutg bon Sdmefel＝ fiefen，Blenden，Ə̌ablerzen ${ }^{1}$ ） 2 c．2c．Stuth zur（Dat＝

 empfiefit $\mathfrak{\& u n g e}{ }^{2}$ ）Die Diumen Stangen bon Brom＝ fiefelguht，von benen 1 cm Qänge ziemlidy genaut 1 g $\mathfrak{B r o m t}$ entfält．Die zur $\mathfrak{I}$ ränfung mit $\mathfrak{B r o m}$ benuţ̧ten תiejef（äurecylinder werben nach Franf＇ §atent ähnlid） mie Dinabridis hergeftellt indem תiefeldiatomeen， Die behufz ©rhaltung ihrer ßorofität mit gelöjten，orga＝ nifd）en Subftanzen getränft fino，burch geringe Miengen von $2 l t f a l i e n$ bei hober Қiße zufammengefrittet werben． Das̊ fo erbaltene Material wiro nur von §lufifätre und fanmelzenden Xlffalien angegriffen，fant alfo mit ben meiften $\mathbb{Q}$ öjungen birect in $\mathfrak{B e r i i f h}$ ，ung fommen．

Bromt ift auth vorgefdlagen zur Trenmutg bes Silbers vom Solto bei bem T．W3．Miller＇fden 2ffinationsperfahren，ferner zur Extraction Dee ©ooldeß
 Sanben und Suarzen，fowie enolid）zum Ơarben und 2nfiteden Des̊（5iddes 3）．

Einer weiteren Steigerung Des $\mathfrak{B r o m b e r b r a u d j e z ~}$ fann bie jegt beftehende హabrifation nod）auf lange ふeit hinauz genitgen．
$\mathfrak{B e r b i n b u n g e n ~ b e s ~} \mathfrak{B r o m s}$ ．Das Brom if ein einwerthiges ©flement，es fättigt in feinen ⿹erbin＝ dungen ie cine $\mathfrak{B e r w a n d t}$ jádafteinheit eines anberen Elementeß．Die bei weitem meiften feiner $\mathfrak{B e r b i n d u n g e n ~}$ ertlären fidg reidft und einfaç unter biefer $\mathfrak{Z n n a h m e .}$ Einige Sdjwierigteiten in Diefer Erflärung haben die Shemifer，weldge eime Solybalenz ber 2ttome annehnent， veranlaght，bas brom bato als cint，bald ats brei＝ober fünfwerthiges Element aufzufaifen．
$\mathfrak{A 1}$ einwerthiges Eflement bereint fith bas Brom mit anberen einwerthigen ©fementen folgenbernagen：

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{H}-\mathrm{Br} \mathfrak{B r o m t w a f i e r f t o f f i a ̈ u r e . ~} \\
& \mathrm{~K}-\mathrm{Br} \mathfrak{B r o m f a f i u m .} \\
& \mathrm{Na}-\mathrm{Br} \text { Bronmatrium. } \\
& \mathrm{Ag}-\mathrm{Br} \mathfrak{B r o m f i l b e r}^{2}
\end{aligned}
$$

[^21]Cbenfo geff Brom mit eitmerthigen Atomgruppent Berbindungen ein ：
$\mathrm{Br}-(0 \mathrm{H}) \mathfrak{U n t e r b r o m i g e ~ \subseteq a ̈ u r e . ~}$
$\mathrm{Br}-(0 \mathrm{~K}) \mathfrak{U n}$ nterbromigjauresి 凤alium.

Mit zweimertfigen ©fementen entftefen folgende $\mathfrak{W e r b i n d u n g e n ~ : ~}$

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{Ca}<\frac{\mathrm{Br}}{\mathrm{Br}} \text { ®romcalcium, } \\
& \mathrm{Mg}<\frac{\mathrm{Br}}{\mathrm{Br}} \text { ㅇommagnefium. }
\end{aligned}
$$

Die gefättigte Sauterfoffiverbindung
$0<\frac{\mathrm{Br}}{\mathrm{Br}}$ 2ntyborio ber unterbromigen ऽäure
exiftirt int freien 3 uftande nidgt．
Eine andere Sautertoffiperbinbung，Die ßromiäure， $\mathrm{BrO}_{3} \mathrm{H}$ ，ift aufzufaffen al§ eme Berbindung bon $1 \mathfrak{Y t}$ ． $\mathfrak{B r o m}$ mit einer ©ruppe von 2 2tomen Sauerftoff，die
 Sauterfoffatoms verwandt haben，und an weldje bann einerfeits $1 \mathfrak{U l}$ ．Brom，andererfeits die einmertfige §ybroxylgruppe angelagert if． $\mathfrak{A l f j}$ ：

$$
\mathrm{Br}-\mathrm{O}-\mathrm{O}-(\mathrm{OH})
$$

Das niff）befanute $\mathfrak{A r n g h b r i o}$ biefer Gäure witrbe fein：

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{Br}-0-0 \\
& \mathrm{Br}-0-0
\end{aligned}
$$

（1ie Berbinoungen biefer Säure fino ungemein leid）t zerjetgbar，bas̊ bromiaure $\Re a l i u m, ~ \mathrm{BrO}_{2} .0 \mathrm{~K}$ ，giebt bie （Sejammtmenge des Sauerftoffs bei gelinoem ©̧tüten ab uno Ginterläp̆ Bromfalium．Mit teid）t orydirbaren תörpern，Sduwefel，Roble $2 c$. gemijidt，zerjegt es fiid fijon bei blogem Stof oder Æeibung unter Explofion， Bromfalium zuriitflaffeno，iebenfalls ein Beweis bafiit， daj̃ ber Sauerftoff fegr lodfer barin gebumben if．Be＝ trachtet man bas Brom in ber Bromiäure als fün $\bar{F}=$ weithiges Elfment，io erflärt fidid Die（Sonftitution ber Bromfätre butch bie formel：

$$
\mathrm{Br}\left\{\begin{array}{l}
=0 \\
=0 \\
-0 \mathrm{H} .
\end{array}\right.
$$

Bromtwafieritoffiäure， HBr ．Die Bromwaffer＝ ftoffäure billoet fidf auf veridiebene Weifen： $\mathfrak{J n}$ Bromt＝ mafier Yeitet man Sdumefetmafierftoff bis zum ⿹勹巳t＝ idjuinden ber bramen Farbe，fättigt bon neuem mit $\mathfrak{B r o m}$ ，Yeitet wieber Sdhwefermafieritoff ein und mieber＝ Golt diefe abmedfielnde Qöfung bon Brom und Behand＝ lung mit Sdjwefelwafferftoff bis zur geniigenden（Son＝ centration．Das ennorefultat ber Jerfegzung fann man butd folgente（s）feidung ausoruicten：

$$
\mathrm{H}_{2} \mathrm{~S}+2 \mathrm{Br}=2 \mathrm{HBr}+\mathrm{S}
$$

Die gebildete Brommafierftoffiäure trennt man bon bem ausgeidhiebenen Sdjwefel burch Filtration．Thyeils wegen der läftigen $\mathfrak{B e r w e n d u n g ~ d e s ~ S d p w e f e l w a f f e r f t o f i s , ~}$ theils meill fidi dabei fecumodre $\mathfrak{B r o d u c t e}$ bitben，melde Der $\mathfrak{B r o m m a f i e r f t o f f i a ̈ u r e ~ b e i g e m i f d t ~ b l e i b e n , ~ i f t ~ b i e f e ~}$

Darftellurgintetgooe wenig zu empfehlen．Reid）t rein erthält man bie Brommafferitoffiäure Dutch Berfeßung von Bromphosphor mit Waffer nad folgenber（Sleidjung：
$\mathfrak{O n}$ einem，mit einem zweimal burdfbofrten תorf verjallofienen＠olben übergieß̉̉t man $1 \mathfrak{T h}$ ．amorphen Whosphor mit $2 \mathfrak{T h}$ ．Wafier．Der תorlt trägt ein unten
 oben eine，mittelft einess（5lazfagnez abiperrbare תugel angeblajen itt．Sn legtere＇werben $10 \mathfrak{T h}$ ．Brom cin＝
 ［o ban einzelne $\mathfrak{z r o p f e n}$ Brom in den mit $\mathfrak{P b o s p h o r ~}$ und Waffer bejdidten תolben fallen，fo fintet fofort $\mathfrak{B i l b u n g}$ bon Bromphosiphor und Berjeß̧ung beffelbeth ftatt．Die babei entftetenbe gasförmige $\mathfrak{B r o m w a f f e r =}$ ftoffiäure tanu entweser burcd ein（Sasteiturgsiofir abs gefiuitu unt itber Quedfiitber aufgefangen，oder burcd cin morin fie mit Qeidftigfeeit lösfich ift．

Die Brommafierftoffifaure ift ein farblofes（5aas，von Gödft faurem（beruch und（beid）mact，die 2ttguturgs＝ orgarte wie（Shlorwafferfloffifare reizend，röthet Qactmus． Spec．（Sewidht $=2,799$ ．Röft fich leifft in Wafier， abjorbint mit Begierbe Feuthtigfeit aus ber Ruft uno bilfet 刃ebet．

Durch anhaltendes（Einteiten von Bromwafierftoff＝ ¡äure in faltes Wafier erfält ntan eine farbloje wäfferige Sätre von 1,78 fpec：（5ewidft und einem（5ebalt von $82 \mathfrak{B r o c}$ ．Brontwafferftoff．Erwärut nuat biefe ge＝ jättigte Säure，fo giebt fie beftandig Brommafierftoff＝ $\mathfrak{g a s} \mathfrak{a b}$ ，bi\＆einte Säure zutitứbleibt，weldje bei $125^{0}$ unverändert beftillint uno 48,17 Frocent HBr enthält． Eine Säure non Demfelben ©eefalte ergält man，wemt man eine fdwädfere Cäure langiam verbampit，biefe giebt Waffer ab，bis fie zu obiger ©oncentration ge＝ fommen ift．Die gefättigte wäfferige Säure entipridht in iffer Sufanmenfekyng ber Formel $\mathrm{HBr}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ ， Die bei $125^{\circ}$ deftillitende ber Formel $\mathrm{HBr}+5 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$ ． Die wäffertgen Süuten zeigen bei wedfietndem ©jehalt folgenbe fpccififiden（Stemidfte，nach $\mathfrak{Z}_{\text {opiöe }}{ }^{1}$ ）：

| Epec． 5 sem ． | Gelbaft an HBr ． | ভpec．${ }^{\text {bew }}$ | Gebalt | Gpec． 6 cm ． | Gelyart an HBr ． |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1，055 | 7，67 | 1，200 | 24，35 | 1，419 | 43，12 |
| 1，075 | 10，19 | 1，232 | 27，62 | 1，431 | 43，99 |
| 1，089 | 11，94 | 1，253 | 29，68 | 1，438 | 44，62 |
| 1，097 | 12，96 | 1，302 | 33，84 | 1，451 | 45，45 |
| 1，118 | 15，37 | 1，335 | 36，67 | 1，460 | 46，09 |
| 1，131 | 16，92 | 1，349 | 37，86 | 1，485 | 47，87 |
| 1，164 | 20，25 | 1，368 | 39，13 | 1，490 | 48，17 |

 für die fpecififiden（Sewidte ber wäfferigen Bromwaffer＝ ftoffiäure bon verfdiebenem（Selfalt ermittelt：

| अroc． H Br | Svec．©sew．bei $15^{0}$ 厄． |
| :---: | :---: |
| 10,4 | 1,080 |
| 23,5 | 1,190 |
| 30,0 | 1,248 |
| 40,8 | 1,385 |
| 48,5 | 1,475 |
| 49,8 | 1,515 |

[^22]Hnterbromige ©äure， $\operatorname{Br}(\mathrm{OH})$ ，entftegt als̊ unter＝ bromigfautess Salz，neben $\mathfrak{B r o m j a l}$ ，went man $\mathfrak{B r o m}$ auf falte veroitnnte ¿öfungen Don תalitybrat ober auf תalftydrat wirfetı läß̆t：

Doer：
（Durd） $\mathfrak{Z e r}$［ę̧ung mit anberen ©äuren läß̆t fidid）bie unterbromige Säure aue ihren Salzen nidyt abfajeiben， fie zerfäll babei fofort．Man ergăłt fie im freien $\mathfrak{S u}=$ ftanbe Durd）Einwirfung veroünnter Qölungen von Brom auf ïberfduifitges ©ilberoxto：

Die Säure ift ungemein leicht zerfeţbar，סie mäfierige Qöfung auf $60^{\circ}$ ervärmt，zerfällt in freies Brom uno $\mathfrak{B r o m f a ̈ t r e}$ ．Segen organijide ©toffe verbalten fith bie unterbromige ©äure und ifre Salze wie die entipredjen＝ Den ©hlorverbindungen，fie zerfitoren die meiften unter〇xhoationseridjeinungen；§arbftoffe werben von ihnen gebleidt．2tmmoniaf wiro in Wafier mo Stifftoff itbergefithtrt，morauf fith die azotometriid）Beftimmung ${ }^{2}=$ methode Des $\mathfrak{2}$（mmoniatz griundet（f．©．913）．
$\mathfrak{B r o m} \ddagger$ äure， $\mathrm{BrO}_{2}(\mathrm{OH})$ ，bilbet fid）alణ bromiaureß $\mathrm{Sal}_{z}$ neben $\mathfrak{B r o m i a I _ { z }}$ ，wemn Brom mit concentritten warnen＠öfungen oon A（fafitigbrat zujammentommt：

$$
\underbrace{6 \mathrm{KHO}}_{\text {Ralifuorat. }}+\underbrace{6 \mathrm{Br}}_{\text {Brom. }}=\underbrace{\mathrm{Br} \mathrm{O}_{2} .0 \mathrm{~K}}_{\text {Bromiaute satium. }}+\underbrace{5 \mathrm{~K} \mathrm{Br}}_{\text {Bromfatiumu. }}
$$

In freien 3 uftanbe erbält man fie，wenn man auf bromjautes Sitber in verbilnnter ¿öjung Brom ein＝ wirten läßt：

$$
\begin{aligned}
& +\underbrace{5 \mathrm{Ag} \mathrm{Br}}_{\text {Brom Tilber. }}
\end{aligned}
$$

Dite bromfauten Salze find ureift leidgt fryftallifirbar uno jajwerer löslid als die entiprechenben Bronumetalle， jo dás man alfo bas bromfaure תalium burd תityfalli＝ fation bon Bromtalium tremen fam．Die freie Cätre
 （Siefalt von etwa 4 Sroc．concentriren，fie zerjegt fidh） bant in Brom，Sauerftoff und Waffer；beim Berbumften in ไuftleeren Æaume bei gewögnlidjer $\mathfrak{T}$ emperatur famn matt fie biz auf einten Biehalt von 50 Broc．bringen， aber autd bier beginnt bant Berfegung．Die freie Säure，wie bie bromfaurent Salze merben burch Sod unter 2 bjdeioung bon Brom und Biloung jobjanter Salze zerfetet；©bllor wirtt nidht auf die Brompäure und
deren Salze．Bromfaure Salze mit תoghle，Stumefel ober organififjer Materie erbitgt，exploditen．Bromfaure Salze mit Suffer gemifidt，Lafien auf Bufak eines Iropfens concentrirter ©cipeeflfäure Entzitnoung ein＝ treten．

Eine $\mathfrak{H e b e r b r o m i a ̈ u r e , ~} \mathrm{BrO}_{3}(\mathrm{OH})$ ，weldje nact $\Omega$ ämmerer ${ }^{1}$ ）Durd）Eimwirtung von Brom auf leber＝ ळflorfäure entftefen foll，jdeint nad，Unterjudfungen von Mac $\mathfrak{G o d}{ }^{2}$ ）nidt zut eriftiren．

Crfenmutg uit Beitimmuig beぶ Bromほ．Das Brom als foltjes ift nidit leifift mit irgend einem ande＝ $\mathfrak{r e n}$ תörper zu verweefficln． $\mathfrak{n} \mathfrak{n}$ ben meiften Füllen hat man ez aber nid）t in freier form，fondern als Brom＝ metall，und biefes nut in fo fleinen Miengen und mit fo
 ganz cinfach ift．Man thut bamn ant beften，bie §öfung， Die Soole，Seewaffer，Doer in welder form es zur Unterfuduung borliegt，jo weit einzubampfen，ban ber größte Theil ber Salze beim Erfalten ober idjon in ber Siedfize abgeidieden wiro．Man trent bie תuyftalle von ber Mutterlauge und theilt diefe in zwei §älften． Die eine §älfte bringt man in eine Broberöhtre ober einen（Sylinder，bedeft fie mit ciner Sdididt 2 ether und leitet einige Blajen ©hlorgas in die Fliiffigfeit．Der $\mathfrak{H}$ Pether nimmt bas freimerbende $\mathfrak{B r o m}$ fehr Leidft auf und entziegt es bem Wafier，in weldeem eछ gelöft ift．Man
 feit beftig umgeidjuittelt war，gelb ober braut erfdeint． Sollte man auf biefe Weife feine beftimute 2 ndeutung erfalten，fo zerjeţt man die in ber zweiten §älite der Mutterlauge enthaltenen Bromioe und Chlorioe deg （5alciums，Meagnefinms u．f．m．סurd）Bufat von foglen＝ faurem $\Re$ atrium，filtritt von ben ausgefdiedenen foblen＝ fauren छrben ut．f．w．und beroamplt zur Trodine．Den Riidfftand behandelt man mit ftarfem 彐（fiohol，modurd） Die Bromberbinoungen gelöft verben，während die meiften übrigen Salze unlöglid）zurititbleteiben．Die alfoyolifdhe $\mathfrak{F}$（iiifigfteit wiro bon ben feften Salzen abfiltrirt，mit etwas Wafier vermifidt，und auf ein fehr fleines Bolum verompft，jedenfalls aber to weit，daß fein $\mathfrak{H}$（tobot mehr vorbanben ift．Dann priift man mit（Sblor und nimmt oas freigeworbene $\mathfrak{B r o m}$ mit $\mathfrak{A}$ ether auf．Die geringften Mengen biefes ©fementes tönnen bei biefer Behanolung nidgt ber Entbedung entgehen．

Bethuf ciner rafden，freilidich nidy fehr genaten quantitativen Beftimmung bes Bromgefaftez von job＝ freien \＆augen，bringt man eine abgemefiene Menge ber＝ felben in einen Eylinder，fügt etwas ©hloroform Ginzu， und verfent die Fliuffigfeit fo lange mit einem ©hlor＝ wafier von beftimmtem（Seljalt；bis bie burch $\mathfrak{2} u 8=$
 （Shloroforms in Folge ber Billoung von Sylorbrom wieder veriduminbet．Das in ber ફaäfte bez zugemefic＝ nen（Shlorwafiers enthaltene（Shlor entiprid）t bem Brom＝ gehalt der unterfudten Qaugemenge．

Bei oer quantitativen $\mathfrak{B e f f i m m u n g ~ h a t ~ m a n ~ b a s ~}$ Brom meiftens vom ©hlor zu trenten．

[^23]Die einzige $\mathfrak{B e r b i n o t n g}$ ，welde fidi gut Beftimmung des $\mathfrak{B r o m s}$ eignet，ift bas $\mathfrak{B r o m i t i t b e r . ~ D a s ~ S h l o r ~ g i e b t ~}$ aber eine ganz analoge Berbinoung，bie fiid fut dent Reagentien faft ebenfo wie Bromfilber verbält．©̌s löft fid）mit Qeidftigfeit in $\mathfrak{Q m m o n i a f}$ ， $\mathfrak{B r o m f i t b e r}$ ift eben＝ falle barin Cöslid）；ift unlöslid．in Salpeterfäure，morin Bromfilber fixh nur fegr famer aufloit．Die Trenming ift baher nidit auf bieje $\mathfrak{B c}$ eife auszufithren．Sie fant nur geifetjen，indem man 5 ghlor umb Brom in bie Silberverbindung überfuthrt，Das̊（Semidft bes gemijaften
 völlig in ©blorfitber verwandelt and bann aus ber ©Diffe＝ renz Des（Gemidjtes den ©fefalt an Brom berechnet．

Die $\mathfrak{B e r w a n t l u n g ~ i n ~ S h l o r f i t b e r ~ w i r d ~ a u f ~ d i e ~} \mathfrak{W}$ eife
 id）lages in eine תugelröhre bringt，beren（5jewid）genaut befant ift．Dann mägt man wieber，unt jo bie Menge Der Silberverbindung fu erfafren．Dag ஞemenge von Shfor＝und $\mathfrak{B r o m f i t b e r}$ wito geldmolzen und eit Langiamer Strom bon getroctinetem ©hlorgaz bariiber geleitet．Das Brom entweidt dabei fehr allmälig．©®̧ ift erforberlidi，bie Beffandung einige Stunden lang fortzufeţen． 2 2lsbann läpt man bie תugel erfalten， verorängt das ©florgas，weldfes nodi in ber ఇöhre be＝ findlidi ift，burcd atmofpgärifide suft und beftimmt das
 ftändig fei，fügt man bie æöhre nod cinmal an ben Shlorentwidfelungsapparat，erbigt die Silberverbindutg mieber zum Sdifuelzen umb behanoelt fie nodh eine Stunde mit（Shlorgas．Sit bas（5emidnt nadi）bem ©r＝ farten baffelbe wie nady bem erften $\mathfrak{B e r j u c h}$ geblieben， fo it Die $\mathfrak{A l n a l y j e}$ eollembet．
 Methode zut erhalten，da die Berfeşing ber legten Sputen Bromfitber bei einemt fo grogen Meberfaus don Shlorfitber nur langiam von Statten geht．（Es war baher eine wefentlidje $\mathfrak{B e r b e f f e r u n g , ~ a t z ~} \mathfrak{F e h l i n g}{ }^{1}$ ）nadi）$=$ wiez，Dá̄ bie ganze Menge bez ßromfitbers gefält werde，ehe eine bedeutende Menge Shlorfilber nieber＝ gefiflagen wirb．Man fann daher bas $\mathfrak{B r o m}$ böllig entfernen，Den Miederfdlag abfiltriven，wie oben mit （5hlor behandeln，und bann im Fititrat ben Rejt bes ©hlors mit falpeterfaurem Silber beftimmen．Bei Der grogen Menge deê $\mathfrak{B r o m s}$ ，welde im erften ßieber＝
 ber Behandlung mit CShlorgas weit bebeutenber fein， als menn man bie fleine Menge Brom in einer fo gropen Quantität Chlorfitber vertheilt gätte．

Die Berechnung Des Æefultates ift hödfit cinfad． Das Moleculargemidyt bess ©fllorfitbers̊ ift 143，6，Daß Deş Bromfitibers 188，1，bie Differenzz beträgt baber 44，5． Der（5emid）timuterjfied ber Silberverbinoung vor und nad ber Behandlung mit（5hlor verjält fith zu $\times$ wie $44,5 \mathrm{zu} 80$ ，Dem 2 Itomgervidft Des Bromes．Wir woultu antehmen，bas̊ utipriinglidje（5emidt beze chlor＝uno Bromfilbers fei $4,721 \mathrm{~g}$ gewefen，bas bes ©florfitbers $4,304 \mathrm{~g}$ ，Die $\mathfrak{D i f f c r e n z}$ beträgt Daher $0,417 \mathrm{~g}$ ；bierauళ ergiebt fidi）folgende Froportion：

$$
44,5: 80=0,417: x=0,749 \mathrm{~g}
$$

[^24] tat erbält man，went man bie Differenz mit 1,798 multiplicitu．
（Fine weit einfactere und bequentere Metfode ift bout $\mathfrak{M o h r}$ eingefiitift．Sie unterideioet fiab baburd，ban man bie Menge bes Silberz，weldjez man zur fäl＝ lung anwenbet，beftimmt．Man fann bann reidft beredituen，wie viel Sflorfitber Diefem entfprifit，und
 Menge Dez Broms ableiten．Mogr bejareibt jein Berfafren folgenbermagen：彐achoem man das Silber in berienigen Menge abgewogen $\mathfrak{y a t}$ ，dás es in jebem Falle hirreidt，ben ganzen Bromgefalt und nody etwas
 flaidic，röjt es in veroitnnter Salpeteriäure auf und fügt bie bromhaltige Fliiffigfeit binzu．Mhan läß́ bag （5anze 24 Stunden unter öfterent $\mathfrak{l t u r i t t e l n t}$ ftegen uno beftinmt bann bas（5ctid）t des ఇtiederjdlages．Man fan biepes ofne Filtration thun．Da bie Silfornieder＝
 man bie flitfigfeit ober ziegt fie mit einem நeber ab．
 ber 〇berflätule．Die Mafie liegt feit am Boben．Man hat aljo mit bem Seber nur bie Mitteljdjidjt herauzzu＝ ziehen．Rach wentigen Dperationen ift bas abfliegende Wafier ganz rein．Mant troctnet nut den 刃ieberidjlag in ber vorber getwogenen flajdje，indem nant $\mathfrak{R u f t r e c d j e l}$ burd $\mathfrak{A l u s f a u g e n ~ o b e r ~ b u r d ~ e i n e n ~ f l e i n e n ~} \mathfrak{y}$ andoblajebalg madjt．Mian erfährt bas（Semidht bes troctnent halb＝ geidimolzenten Siteberifilages und fent vorher bas Des Darin entyaltenten Silberฐ． $\mathfrak{U l u s}$ beiden $\mathfrak{D a t e n}$ beredinet man bas $\mathfrak{B r o m .}$

20 g ber Mintterlauge ber Saline Miunfter bom Stein bei §reuznad witben mit einer frifid bereiteten Röiung von 3 g reimemt Sitber vermififit．Der ganze
 （Sblorfitber beftanben，fo gätte er nur $3,9849 \mathrm{~g}$ wiegent
 gegen das reine（Shlorfitber beträgt $0,0721 \mathrm{~g}$ und diefe nuit 1,798 multiplicirt geben $0,1296 \mathrm{~g}$ Brom in obiger Quantität．
© $\mathfrak{b}$ © 5 for unt $\mathfrak{B r o m}$ farn zufammen in einem Experimente beftimmt werben，werm man zur Fällung eine titrirte Silberlöfung anwenbet und ganz autällt． Man weif bann，wie biel Silber man angemendet hat， wie vielem CShlofitiber biefes entipreffen witro，und findet aut demt（Semidft des 刃iederjdlages bent Sefalt an $\mathfrak{B r o m}$ ．

Sit neben סemt（5hlor und Brom autd Sod vorhant＝

 jate von falpeterfaurem ßaMladium alz Sobpallabium ausfält，ober es butud Bujag von jalpetriger ©äure，in
 idjuitteln mit Sajwefelfohlenfoff entfernt．Wat man das
 zugefügten Pallabiums burd）Einteiten bon Sajpefel＝ wafierfoff abzuidecioen，und ber idflieflich in ber
 ¡äure，unter getindem Grmärmen，子u verorängen，morauf． （Shlor und Brom wie oben getvent werben．

Wart und Berglund geben die folgende Methode子ur $\mathfrak{B e f t i n m m u n g ~ v o n ~ S o d ~ u n d ~ B r o m ~ n e b e n t ~ ( S h l o r ~}{ }^{1}$ ）．

Яadjom zunädft etwa vorthandene jobjaure Salze burch Reduction in Gobmetalle übergefiulyrt fint，läğt man in einem תölbdjen，weldfes mit einem $\Omega u g e l a p p a r a t$
 Eijenoryo，Eijenorybalaun，auf bie zu unterjucfende ¿öfung cinmirfern．Das §oo mirb bolffänoig ausge＝ fofieden uno burd）einen Yangjamen $\Omega$ uftitrom，bei gleid $=$ zeitigem ©ryiken des תolbens bis zum תocjen，in den vorgelegten mit Sobtaliumikojung gefitiflen תugelapparat gefiuhtrt．Treten feine violetten Soobäntpfe mehr auf，fo wird ber $\Omega u g e l a p p a r a t ~ a b g e n o m u t e n ~ u n d ~ ס a s ~ i b b e r g e g a n=~$ gene $\mathfrak{Y} 00$ Durd $\mathfrak{Z}$ itriren mit unterfidmefligiaurem $\mathfrak{R a t r i u m}$ beftimmt（vergl． $2\left(x t . \Im_{00}\right)$ ．Зut ber im תolben ber＝ bliebenen ¿öfung，weldye nod）Brom und（5hlor entbält， fügt man，nadjoem fie abgefiifit ift，eine Röfung von übermanganjaurem fialium．Das Gierourch frei ge＝ madte $\mathfrak{B r o m}$ wirb nacd mäßigem（frwärmen，mittelft $\mathscr{U}^{2} p$ pirator，in einen mit berdiinnter Natronlauge ge＝ füllten $\Re$ Itgelapparat gefithtt；went bie Bromentwidelung

 ftanoene unterbromigiaure Satrium fither in Bromio
 in ein Becherglą，fäurert mit Salpeterfäure an und beftimmt borhandeneß $\mathfrak{B r o m}$ al̊ $\mathfrak{B r o m i t i l b e r . ~}$
${ }^{1}$ ） 3 eitifidr．f．analyt．（Ggem．24， 182.

Bur $\mathfrak{B e f t i m m u n g ~ b e s ి ~ B r o m s s , ~ j o w i e ~ D e s s ~ © h l o r g ~}$ und bez Sods，in joldjen organifujent Berbindungen， weldje ourd）Sillberjalze nidit zerfegt werbent，verbrennt man bie Subftanz int Glasrohre mit Matronfalf auf gleide Weife wie bei ber Stififtoffbeftimmung（f．Seite 920）．Der סаbei зи verwendende গatronfalf mū felffterftünolidid frei von（Shlorverbindungen fein．§flid）＝ tige Subfanzen werben in（Slastügeldien eingeidm molzen gewogen．Beim fuillen wiro die ©pike bes תitgeldens abgebrodien unt Das תuigetden an bas äugerite Enne bes runt abgeidguolzenen $\mathfrak{B e r b r e n m u n g s i o h ~}$ morauf bas शohr mit Matronfaff gefitlt miro．Die zu verbremende ©ubftanz miro erft erfint，wenn ber vor＝ Dere，mit Matrontaff gefitillte Theil Dess 刃obress zum vollen ©slityen gefommen ift．刃ad beensigter Berbren＝ nung wirb bas शohr äußerlich jorgfältig gereinigt unto nod Geif in Wafier getaudft，mobei eళs zerjpringt，morauf
 gelöft ift． $\mathfrak{J n}$ ber von ben（ 5 lastriitmutern befreiten §litifigteit wiro bas Brom it．f．w．auf gewö́gnlide Weife beftimmt．

Rad）（5arit $\xi^{1}$ ）zerjest man bie organifiden $\mathfrak{B e r}=$ binbungen burud）©rgitzen mit Salpeterfäure von 1,5 fpec． （Semidjt unter Bujak von feftem falpeterfaurem Sitber． Die 3 erfeşung erforgt im zugejdgmolzenen，ftartwandigen （GIaszohr，meldhes je nady Der Beftändigfeit Der betreffen＝ ben Berbindung auf 150 bis $200^{\circ}$ zu erhiten ift．

Stohmann．
${ }^{1}$ ）Зeitiagr．f．anaryt．©bem．10， 103.


[^0]:    ${ }^{1}$ ）Sehrb．D．Geologie（ßonn 1868）2， 277,
    2）Journ．f．pratt．Egem．102， 463.
    ${ }^{3}$ ）Ann．Chim．Phys．［5］12， 318.
    4）\＄abres ber．मem．Tednol．1877，©． 13.
    ${ }^{5}$ Philos．Transact．155， 203.
    

[^1]:    $\left.{ }^{1}\right) \mathfrak{A}$ nn．©hem．101，113， $347 ; 103,67 ; 141,268$.

[^2]:    ${ }^{1}$ ） $\mathfrak{9} \mathfrak{n n}$ ．©hem．183， 75.

[^3]:    ${ }^{1)}$ Bergl．©ouncler，journ．f．praft．©hem．［2］，

[^4]:    1）அad $\mathfrak{4 b z a t g}$ bon 3,17 ßroc．©htornatrium， 0,41 ßroc． idmefeljaurem siatron und 0,39 Sroc．fintwefeljaurem Ralf berectunt．
    
    3）§abrezber．১．巨hem．1853，ভ． 852.

[^5]:     Rodjalz beredinet．
    ${ }^{2}$ ）J゙abrę̨ber．D．©hem．1858，ऽ． 737.

[^6]:    ${ }^{1}$ ）Jahre
    ${ }^{2}$ ） $\mathfrak{B e r}$ ．あem．©ej．14， 2134.
    ${ }^{\text {3）}}$ ）Die Steinjalzwerfe bei Stapfurt（5alfe 1864）， ऽ． 37.

    4）．Die Biloung ber Steinfalzlager und ihrer 刃iutter＝ Laugenjalze（5alle 1877），ভ． 121.
    ${ }^{5}$ 5）Jahreĕber．๖．ぁem．Tedmnol．1882，ভ． 309.
    ${ }^{6}$ ）Ber．đem．©ef．17， 1584.

[^7]:    ${ }^{1}$ ）Jabreaber，๖．あem．โednol．1885，©． 344.
    ${ }^{2}$ ）Jahresber．b．dent．Tednol．1876，ভ． 517.
    
    ${ }^{4}$ ）Jahrea̧ber．D．фem．Zednnl．1871，ऽ． 322.
    ${ }^{5}$ ）Ann．Chim．Phys．［5］12， 318.

[^8]:    1) ©hem. ©sef. Ber. 7, 1742.
    ${ }^{2}$ ) ©hem. Gej. Ber. 11, 347.
    $\left.{ }^{3}\right)$ Ann. Chim. Phys. [5] 13, 67.
[^9]:    ${ }^{1}$ ) ©hem. ©̌ej. Ber, 8, 1191.

[^10]:    

[^11]:    1）Folyt．Jourt．212， 493.
    ${ }^{2}$ ）Annal．Chim．Phys．［3］1， 247 ff．

[^12]:    ${ }^{1}$ ） $\mathfrak{F o g g . ~ Y}$ Mnal．57， 604.

[^13]:    1）Manal．Sbem．105， 71.
    2） $\mathfrak{A}$ nnal．©hem．68， 122.
     ऽ． 38 ．
    ${ }^{4}$ ）Annal．Chim．Phys．［5］12， 318.
    ${ }^{5}$ ）Ber．đem．Gef．11， 1690.

[^14]:    $\left.{ }^{1}\right)$ Forbt．צourn．212， 500.

[^15]:    

[^16]:    ${ }^{1}$ ） $\mathfrak{P o l y t}$ ．§ourn．182， 173 ，

[^17]:    ${ }^{1}$ ）Folyt．Joutn．259， 383.
    ${ }^{2}$ ）ゆingl．ふัจurn．181， 370.

[^18]:    1）Sbem．©entralbl．1874，©． 228.
    ${ }^{2}$ ）Bolyt．Journ．181， 370.

[^19]:    ${ }^{1}$ ）शolyt．§ourn．181， 375.
    ${ }^{\text {2 }}$ ）Зeitifur．f．analyt．＇巨bem．26， 20.

[^20]:    1）Sofmann＇ふ Beridat fiber bie Entwiffelung ber ぁ）In，InDuftrie，S． 127 bi弓 136.

    2）Mad $\mathfrak{P}$ feiffer，Malt＝Snouftrie．

[^21]:    1）Beitidir．f．analyt．©byem．26， 222.
    ${ }^{2}$ ）Ehemifide Sinduftrie 1885，Seft 6.
    

[^22]:    1）Ehem．Bej．Ber．3， 404.
    ${ }^{2}$ ）Jahre¿ber．D．©hem．1871， 223.

[^23]:    1）J゙abresber．D．Shem．1863， 154.
    ${ }^{2}$ ）Chem．News 55， 203.

[^24]:    ${ }^{1}$ ）Journ．f．praft．©hem．45， 269.
    Mubpratt，（5bemie，bearb．v．Stohmann u．Rerl．I．

