is expectable that the reappearance of some lost characters should be introduced by physical or chemical agents. Beside these, we have accepted and applied the fundamental pattern of arrangement in the nodal branch, which has two prophylls at its base.

Following these considerations, we reach to the conclusion that the rice-flower is a compound flower made up of lower two male flowers and upper two female ones. It is shown in figs. 2-3.

In this pattern of flower, it is remarkable that the carpels of the third flower are the modification of two prophylls which are situated on the base of a branch-rachis with an ovule in the upper part and with a protruding tip in the top.

In the abaxial side of these two carpels, we can find a rudimentary bract, which can be often accelerated into a green small leafy appendage.

○地衣類思い出話 (6)（富樫 誠） Makoto Togashi: Miscellaneous notes on lichens or lichenological survey (6)

Nylander の日本の地衣 (1890 年版) には Parmelia Mougeotii Schaer. が挙られ、産地はヒロシマとなって居るが、これは原爆を受けた広島ではなく、瀬戸内海航路の一寄港地で丸亀の目の前にある島である。所で上記の Parmelia Mougeotii は其後日本のどこからも見附かって居らず、且 Nylander がそれをきめた原標本を朝比奈先生が借見された結果 P. Mougeotii ではないと云う確信を得られ、今一度原地へ行て採してこいと云われた。鬼に角 80 年も前の場所が仮令辺鄙な島であっても変動がある事は頼けるが、鬼に角先づ丸亀に行き広島行の渡船を待つ間に丸亀城の石垣を物色した所、どうやら所期の標本に似たようなものを見付け、一応参考品として先生へ郵送した後広島に渡り捜索した処、丸亀城壁の品と全く同一のものが多数見付かり、ごっそり採集して帰京した。これが其後 Parmelia seto-maritima Asahina と云う名で発表され其後土佐の太平洋側でも見付かって居る。