Luscinia luscinia (Linné)

bearbeitet von

L. A. PORTENKO und K. WUNDERLICH
| 49. | Kreis Rostow | B | SARANKHAN 1906 |
| 50. | Sudanow-Rayen | B | BOBROWIK 1907 |
| 52. | Asmarka Nowa | B | DZEWKUN 1928 |
| 53. | Domnizaw (= Ewaptopia) | B | MOLTSCHANOW 1906 |
| 54. | Golubaja Pustyni | B | KLINEMKO 1950 |
| 55. | Sewerzowka | Be | NAZARENZKO 1957 |
| 56. | Wilkowo | Be | WOJTNISTENKOWI 1853 |
| 57. | Tschernawoda | A | TURCZONOWSKI u. FREIBERG 1905 |
| 58. | Rumänisches Donauufer | B | STEREMMANN 1948 |
| 59. | Arad | B | v. HOFFNER 1950 |
| 60. | W Siebenburgen | B | ZWEIG 1930 |
| 61. | Sopotulja Ujhezy | B | WAŻA 1929/30 |
| 62. | Łeoncz | B | STEREMMANN 1948 |

**LITERATUR**

Andersson 1972

Backman 1886

Barch 1916

Bönke 1924

Böhm 1958

Bobrowik 1907

Chachlow 1927

Dahlew 1945

Drezen 1947

Dziewunow 1928

Dolushyn 1951

Dumin 1953

Dubinski u. Toropawona 1956

Duschen 1935

Emsk 1936

Emkows 1971

Filomow 1965

Ghota 1936

Hamming u. Schule 1911

Hannah 1910

Hilzheimer 1945

Holmberg 1973

v. Hoffrey 1933

Jossefens 1920

Johnsens 1955

Kirchow 1953

Klinemko 1950

Korslow 1961

Kuhm 1939

Kuzminy 1970

Laikow 1956

Luchows 1974

Loschaft 1947

Lukas 1954

Melnitschicko 1938

Mikhalis 1958

Mewes 1886

Moltschanow 1906

Morgad 1961

Nazarensko 1957

Neufeldt 1958

Niethammer 1937

Orlow 1955

Pojasow 1914

Radunskaja 1936

Rosikow 1990

Rutkis 1943

Sarankhawa 1874

Sarankhawa 1908

Schava 1978

Schneidt 1975

Szewin 1953

Soklow 1941

Starck 1970

Storjewski 1948

Suskin 1938

Taruni 1928

Turczewski u. Förster 1966

Vrubel 1969

Vogel 1965

Wang 1929/30

Wochowow 1941

Wehrs 1955

Wojtnistewski 1953

Wolzschwiewskoj 1969

Wolschonewski, et al. 1950

Woronow 1949

Zaleszkew 1921

Zaleszkew 1930

Zarubink 1888

Zyze 1920

Zine 1973

Mat. Fauna Flora Ross. 7, 6; 7.

Ibis 103a, 161 – 162.

Prz. Odessa, Univ. 147, 205.


Zap. Melitopol. Ped. Inst. 2, 4; 5; 6, 8.


Iz. Geogr. Ob. 26, 10; 11.

Orn. Mem. 61, 52.


Bjull. Svedn. Univ. 21, 134.

Ornithofauna Bas. Suchoby (Dis.) 172.

Luscinia 41, 97.

Orn. Ber. 1, 195 – 222.


Uragus 3 – 4, 14.

Falke 12. 240.


Aquila 36, 136.

Zapom. Fauna Flora Sibir, 4. 5.


Zool. Sh. 9, 605.


Trudy Ob. iizod. Sibir. Novosiolowsk. 6, 12.

Mem. Acad. Sci. St.-Petersb. 57 (Erg.- Bd. 1), 49.

Aquila 27, 203.

Luscinia luscinia (Linné)

Sprosser

**Verbreitung**


Im Osten ist die Art über das mittlere Westsibirien bis etwa zum 91. östl. Länge verbreitet und kommt auch im Nord- altai vor (vgl. Johansen 1955).

Im südlichen sowjetischen Mittelsasien angeborefene Sprosser — Fluss Bjoaljyr (Doluschin 1961), Rayon Dushungar (Korelow 1961) und N Dehungrisicher Alatau (Kuzmina 1970) — sind nach Portenko (brf.) unverpaahte Stücke. „Sie singen, vermehren sich aber nicht.“

Spezialkarten der Verbreitung bei Emms 1928 (westliche Ostsee), Kühn 1939 (Mecklenburg), Weber 1955 (Mecklenburg) und Leuschnier 1974 (Raum Hamburg).

**Oekologie**

Siehe „Oekologie“ bei Luscinia megarhynchoe.


In Westsibirien (vgl. Johansen 1955) pflegen die feuchten, dichten, fast undurchdringlichen Weiden- und Buschbewuchsungen längs Flüssen und Altwässern am ehesten Bruthabitat zu sein. „In den steppigen Gebieten kommen sie in


Wanderungen


Nachtsigall und Sprosser schließen sich in ihren Wintervorkommen offenbar weitgehend aus (vgl. Grote 1936). Allerdings haben die östlichen Subspecies von Luscinia megarhynchos ihr Winterquartier stellenweise neben dem Sprosser (Kenia, Uganda, ehemaliges nördliches Tanganyika). „In der Hauptmasse aber überwintert er noch weiter im Süden, wohin ihm keine Nachtsigall folgt“ (Stresemann 1948).