## 样品采集篇（11）

样品采集篇中的第一节矿产地质样品采集工作的任务与意义，第二节矿产预查阶段的采样工作，第三节矿产普查阶段的采样工作，第四节矿产详查阶段的采样工作和第五节矿产勘探阶段的采样工作，已陆续刊登在本刊 2015 年 $1 \sim 6$ 期及 2016 年 1～4 期，本期及下期将刊登第六节矿产勘查中专题研究的样品采集（上）和（下）。

## 第六节 矿产勘查中专题研究的样品采集（上）

在矿产勘查的不同阶段，为了完成＂规范＂所规定的任务，如普查阶段的＂大致查明＂地质构造和矿体特征的任务；详查阶段的＂基本查明＂地质构造和矿体特征的任务；勘探阶段的＂详细查明＂地质构造和矿体特征的任务，通常在常规的地质勘查工作中还要进行某方面的专题性研究，这种专题性研究在矿产勘查中所占的份额比较有限，而且研究程度也受到各方面条件的限制，但是研究的目的与任务却是十分具体，明确的，就是为了解决矿产地质勘查中的某些问题，例如为划分矿石类型而开展的矿石学专题研究工作；为阐述有益伴生组分利用的可能性而开展的成矿物质组分研究工作等等，而不对成矿物质来源，机制，成因等内容做过多妙幻式的推想。近年来，随着国家经济技术的发展和社会对矿产资源需求量的增长，地质勘查不但得到社会的重视，而且技术装备及其工作水平也相应提高，其中专题性研究的内容与质量也都有所增强和提升。目前在地质勘查中，除上述各节提到的专题研究外，最常进行的专题性研究包括常量元素，成矿温度和成矿年代三个方面。

## 1 矿产勘查工作中常量元素专题研究

在矿产勘查中经常进行常量元素专题研究，特别是在与岩浆作用有关的矿产勘查中。其目的在于厘定岩体／岩层的岩石化学属性，以便判断其成矿的条件和可能性。常量元素专题研究需对研究对象进行岩石化学全分析，在获得常量元素含量的基础上，配合岩石矿物组分的显微镜下研究。这其中的采样与数据处理是至关重要的环节，许多研究未能取得理想的成果，往往问题就出在这里。

## 1.1 样品采集

常量元素专题研究中采样位置的选择是十分讲究的，如何获得代表性的样品是采样中的核心问题。当矿区中常量元素专题研究对象是侵入岩体，并且只有一个岩体时，则应采集岩体中心相的岩石做样品，除非要研究岩体各相带常量元素变化之外，尽量不要采集过渡相岩石样品，更不能采集边缘相岩石样品。若岩体是复式岩体，则必须将其各侵入期次划分清楚后，以每个侵入期次岩体的中心相岩石作为采样对象，以便对比；当研究对象是火山岩时，也应将喷发期次划分清楚，以主体喷发期中分布稳定，粒度均匀的岩石作为样品；当研究对象为沉积岩时，不但要考虑沉积岩的产出分布及其粒度特征；选择地层厚度大，岩性相对稳定的岩石为采样对象，还要考虑其与成矿的关系。

可在新鲜露头或钻孔岩芯中进行样品采集。在露头上的采样方法以拣块法为主，但绝不能在采样点上打一块标本就了事，而是要以采样点为中心，呈梅花状在其周围采集岩石碎块，然后将它们合并为 1 个样品，

其质量不少于 2 kg 。采集钻孔岩芯样品，也不可拿一节岩芯作样品，而要上下照顾，随机采集。所采的岩石样品要具备如下条件：未遭受过蚀变作用，没有被后期的岩脉，石英脉穿插，没有构造剪切或滑动面，不含外来包体或砾石，未遭受各类风化作用等。总之，要保证样品是原生的，新鲜的。

如何保证样品是新鲜的，人们进行过很多尝试，也有许多经验与教训。一开始都以肉眼观察为准，将肉眼视觉新鲜的样品送去分析，但往往分析结果与岩石特征不完全一致，难以解释。后来通过大量的显微镜下工作，发现岩石中许多隐形现象对岩石化学组分的含量有较大影响，而这些隐形现象又不易被肉眼发现，因而造成一些偏差。例如，肉眼看花岗岩手标本，斜长石和钾长石数量多，晶形完好，无疑是十分新鲜的，但在镜下发现斜长石表面常有不同程度的高岭石化与绢云母化；钾长石虽晶形完好，但表面也存在不同程度的绢云母化。这些不被人们肉眼看到的现象将对岩石化学成分，特别是 $\mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}$ 和 $\mathrm{K}_{2} \mathrm{O}$ 含量产生影响。因此，后来对常量元素研究的样品有个不成文的规定，即样品必须先经过室内的镜下工作，对野外所采样品进行筛选后，方可送往化验室测试。这样做的目的一方面是使分析化验结果与镜下鉴定结果有所比照；另一方面是确保样品新鲜。后来人们为保证样品分析的可靠性，选用切片后的同一标本进行化学全分析。

样品采集后应按规定编号，登记，造册。样品编号应写在样品袋或标签上，严禁在标本上涂一块白色油漆，然后用墨汁在上面书写样品编号，更不允许用彩色笔，墨笔，铅笔等直接在标本上标注样品编号，防止样品被污染。

## 1.2 数据处理

岩石化学全分析一般要获取 $\mathrm{SiO}_{2}, ~ \mathrm{Al}_{2} \mathrm{O}_{3}, ~ \mathrm{Fe}_{2} \mathrm{O}_{3}, ~ \mathrm{FeO}, ~ \mathrm{MnO}, ~ \mathrm{MgO}, ~ \mathrm{CaO}, ~ \mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}, ~ \mathrm{~K}_{2} \mathrm{O}, ~ \mathrm{TiO}_{2}, ~ \mathrm{P}_{2} \mathrm{O}_{5}, ~ \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}^{-}, ~$ $\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}^{+}$等 13 项组分含量，若需要还可补充其他分析项目，如 $\mathrm{F}, ~ \mathrm{P}$ 等挥发组分。按要求，分析结果的总质量要达到 $99.99 \%$ ，但在实际中一般只能达到 $99.9 \%$ ，对于超标太大的不宜采用，应予删除。关于分析化验数据的处理与解释有各种方法与思路，但综合起来不外乎两方面内容：常规性岩石性质判定和区域性生成环境分析。

常规性岩石性质判定这项工作由来已久，并取得了一定进展。早在 20 世纪 60 年代基本上采用前苏联扎瓦里斯基的岩石化学判定方法，对岩浆岩类岩石进行计算，分类与判别。虽然其计算方法比较繁锁，但比较严密，其中有关铝质花岗岩的判定计算至今人们还在使用。 20 世纪 70 年代后期，大量引入西方国家有关岩石化学的判别指数，并且依据板块生成环境分类，例如钙碱指数，分异指数，固结指数，结晶指数，风化指数，碱度率，氧化率和镁铁比值等。同时，在各个指数中又据比值不同做了进一步的划分，例如，以铁镁比值 （ $\mathrm{M} / \mathrm{F}=\mathrm{MgO} / \mathrm{Fe}_{2} \mathrm{O}_{3}+\mathrm{FeO}+\mathrm{MnO}+\mathrm{NiO}$ ）把超基性，基性侵入岩分为镁质超基性（ $\mathrm{M} / \mathrm{F}>6.5$ ），铁质超基性 （ $\mathrm{M} / \mathrm{F}=6.5 \sim 2$ ），富铁质超基性岩（ $\mathrm{M} / \mathrm{F}=2 \sim 0.5$ ），铁质基性岩（ $\mathrm{M} / \mathrm{F}=0.5 \sim 2$ ），富铁质基性岩（ $\mathrm{M} / \mathrm{F}=0 \sim$ $0.5) 5$ 类。钙碱指数也叫皮科克指数，它依据 $\mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}+\mathrm{K}_{2} \mathrm{O}$ 对 $\mathrm{SiO}_{2}$ 的曲线与 CaO 对 $\mathrm{SiO}_{2}$ 的曲线在图上的交点 CA 数值，划分了碱性（ $C A<51$ ），碱钙性（ $C A=51 \sim 56$ ），䥻碱性（ $C A=56 \sim 61$ ）和钽性（ $C A>61$ ） 4 个岩系。后来又据 $\mathrm{K}_{2} \mathrm{O}$ 与 $\mathrm{SiO}_{2}$ 关系做出图解，划分了低钾，钙碱，高钾钙碱，钾玄岩 4 个系列。在沉积岩中，例如对碳酸盐岩，依据 $\mathrm{CaO}-\mathrm{MgO}-\mathrm{SiO}_{2}$ 的比值进行划分。这些指数及其划分目前绝大多数得到实践的验证，并取得了人们共识，因此，在岩石常量元素专题研究中应充分参照上述指数计算方法，对该区岩石化学常量元素的数据进行处理，判定其岩石化学属性与性质，以便为矿区地质特征和成矿远景阐述提供充分资料，同时亦可通过与邻区相似属性的岩体／地层的比照，推断其与矿化的空间关系。

关于区域性生成环境分析问题。在区域岩石化学研究中，许多学者通过区域地质构造环境的演化将岩石化学数据与其联系起来，编制出该区岩石化学与成岩环境的关系图，以便更直观地反映该地区的成岩演化过程。显然，它是在深入研究区域地质构造与成岩过程的基础之上，在大量岩石化学数据综合分析研究后形成的，因此，它往往具有地区性色彩或专题性色彩，使用它们是有条件的。现在我们很多人在矿区岩石常量元素专题研究中，阐述岩石的形成环境，经常不是通过区域地质构造环境的演化去分析岩石生成的环境，而是直接采用某地岩石化学与成岩环境的关系图，用图解投点方法去判别，这是很不严谨的。因为不同的地区，其岩石化学与成岩环境的关系图是在不同地质环境中总结出来的，而我们的工作地区与关系图中所反映的地区，其地质构造特征是否一致或相似？这都是值得考虑的问题。曾有一份研究中国某地新元古宙裂谷

环境下地质构造特征的研究报告，然而却拿日本海中生代岛弧带环境下岩石化学与成岩环境的关系图作为底图，并在它上面用图解投点方法来判定新元古宙研究区的岩石生成的环境。这完全缺失了比照的前提。现在很多人不赞成单纯用岩石化学数据在岩石化学与成岩环境的关系图上，用投点方法判定岩石的生成环境，就是因为岩石生成环境的判定一定要在矿区地质构造演化研究的基础上进行，只有选定与研究区地质特征或环境相同／相似地区的岩石化学与成岩环境的关系图作为判别底图，用岩石化学数据投点才能起到作用，否则将适得其反。

岩石常量元素研究由于涉及面大，并且测试费用较高，以往人们出自事业的责任心，在处理样品及其结果上都比较认真。现在随着测试技术的进步和工作资金的充沛，许多单位在一小矿区内的常量元素研究样品一般都在 $7 \sim 8$ 个，甚至十几个。然而在报告中经常可以看到：所附的镜下照片斜长石表面蚀变为绢云母，黑云母被角闪石交代的现象；分析数据中各个组分的总和从 $97 \%$ 到 $105 \%$ ，或烧失量达 $2 \% \sim 3 \%$ 等现象；有的样品就是一块手标本。这些现象都反映了在常量元素研究中，样品没有按规范进行采样；采的样品根本没有经过镜下鉴定，分选后送出；样品分析结果出来后对其数据也不加鉴别就利用，而对成岩环境判别的底图更是随心所欲，不问地质条件是否相同或类似，拿来就用，如此草率轻浮，使人难以相信其成果的可靠性。在此，不禁想起 20 世纪 90 年代初，李先念副总理在全国地质工作会议上讲的一句讲＂错误的资料比没有资料更危险＂。

## 2 矿产勘查中流体包裹体测温的专题研究

在矿产勘查中为了阐明矿床生成条件，有时要进行成矿温度，压力研究，以便划分成矿期次与矿石矿物生成的世代，为矿石类型的划分以及伴生有益组分的确定提供依据。对于一些石英脉型和伟晶岩型矿床而言，成矿温度及其变化不仅为寻找共生矿物提供信息，而且对成矿深度以及矿脉延伸趋向也有一定的指示意义。成矿温度研究由于理论与技术方法尚不成熟，还处于探索研究阶段，因此，目前直接用于矿产勘查的实例还十分有限。

矿床成矿温度确定的方法较多，有的用矿物相变温度，固溶体的分溶温度来确定，有的用矿物的热发光性，矿物晕色圈颜色的变化，矿物的有序度以及矿物的类质同象关系等来推算，也有的应用氧同位素，矿物对之间微量元素分配系数进行计算。但目前应用最多的还是流体包裹体测温方法。

流体包裹体测温方法是基于矿物在流体中结晶生长时，将部分成矿流体包裹于矿物中，矿物形成后由于温度，压力等环境的变化使原先单一的均匀体系的流体包裹体变为二相或三相的非均匀体系的流体包裹体。若将流体包裹体进行人工加热，假定它可恢复到形成时的均一状态，这时人工测试的温度则相当于或接近于流体包裹体捕获时的温度，并以此推定矿物生成时的温度及其在时空上的变化。通常人们将冷热台所获得的包裹体均一时的温度称为均一温度；若将 $5 \sim 10 \mathrm{~g}$ 细颗粒单矿物进行真空热爆裂法，所获得的温度为爆裂温度。目前在流体包裹体研究中，均一法测温应用的比较广泛。

从上述流体包裹体测温方法的基本概况可以看出，流体包裹体与它载体的矿物有着十分密切的成生关系，因此不论是均一法还是爆裂法测温，其所获得的温度以及其他数据都在一定程度上反映了其载体矿物生成的信息，并且通过载体矿物生成的信息还可推断与它相邻或相关的矿物生成条件。然而，由于流体包裹体的产出分布受许多条件的控制，导致流体包裹体不是在所有矿物中都普遍出现，存在一定局限性。同时受技术条件的限制，目前流体包裹体测温对象主要是一些透明矿物，如石英，方解石，萤石以及其他透明矿物，而不透明矿物，如黑钨矿，磁铁矿中的流体包裹体工作开展极少，并且技术方法和仪器设备也都未能及时跟进。这是该方法应用中的缺陷。因此，我们在流体包裹体测温时，选准作为测试对象的载体矿物是极其关键的。从矿产勘查要求角度，选择作为测试对象的载体矿物一般注重于如下 2 个条件：一是在矿物中应具有一定数量的流体包裹体，并且大小合适，形态清晰；二是选择作为测试对象的载体矿物与其他矿物关系要清楚，特别是与矿石矿物的关系要清楚，以便阐明矿床特征。所以在流体包裹体测温之前都要对矿床的矿物学，特别是透明矿物进行细致的显微镜下研究，详细划分矿物的不同世代，期次及其习性和流体包裹体产出分布情况。

例如，如果选择流体包裹体的重要载体矿物石英作为对象，采样前应将各个期次与世代的石英进行详细的划分与研究，采集有代表性的样品磨制成流体包裹体测温片，在显微镜下详细观察包裹体片中流体包裹体的特征，标定出待测的包裹体，通过冷热台测定其冰点，均一温度及部分均一温度，将不同期与世代的差异性反映出来，进而阐明矿床生成的特征。总之，由于流体包裹体与其载体矿物的关系以及流体包裹体测温存在的技术性问题，在开展这项工作时必须与矿床的矿物学研究工作相配合，并以矿物生成顺序为导向，系统地开展流体包裹体测温工作，才能体现出其实际的意义。

现在很多单位都有冷热台，能独立进行流体包裹体测温工作，并且取得了有意义的成果，但也出现了不少偏差，其中主要体现在采样问题上。最常见的问题是采样的随意性。例如某单位进行某矽卡岩型矿床的详查工作，目的是为了阐述矿床地质特征，但仅在矿石和矽卡岩中挑选一些石英作为流体包裹体测温工作的样品。虽然他们对包裹体的描述很细致，测温工作也很认真，但所测的温度均在 $250^{\circ} \mathrm{C}$ 以下，与矽卡岩型矿床无法对应。究其原因才发现，用于测温的石英均属于矽卡岩矿床中石英－硫化物期的产物，没有一个样品属于矽卡岩期和氧化物期。这样的样品所测定的温度怎能代表矽卡岩型矿床呢？现在回头看，其错误的根本原因在于：在进行流体包裹体测温之前没有做系统的矿物学镜下研究工作，没有依据矿物生成顺序关系去寻找和发现矽卡岩矿物中的流体包裹体，并且未在全面的了解与分析其产出分布情况后，对矿床生成各个阶段的样品进行采样与测试，将矿床生成中温度及其变化特征呈现出来。而是随意地选择几组石英，既不了解石英的生成期次与世代，也不清楚它与其他矿物的关系，就进行流体包裹体测温，具有很大的盲目性，其结果只能反映矿床某阶段或某时期的温度情况，甚至只有散乱的测温数据而得不出与矿床生成有关的结论。

最近还看到一份报告。作者在网脉状矿体露头上采集数件石英脉样品，进行了流体包裹体测温工作，并将获得的温度数据进行了统计分析，画出了直方图，依据直方图上的温度变化划分出 3 个区间，作者认为这 3 个温度区间就是该矿床的 3 个成矿时段。乍看起来满有道理，有工作，有数据，有图表，但只要略加思考就会发现，这些数据缺乏地质内容：这些测温数据代表哪一个世代或哪一期次石英的温度，而石英与其他矿物，特别是矿石矿物之间是什么关系呢？显然，作者没有认真思考这些基本问题，因此，这些数据没有实际意义，也无利用价值。

总之，不要将流体包裹体测温工作作为孤立的一项工作，必须与矿床的矿物生成序列研究紧密地联系在一起，依据流体包裹体与矿物生成序列的关系，进行系统采样，系统测试和综合分析，才能获得理想的成果。另外，还应该看到流体包裹体测温工作中自身存在的理论与技求方法尚未成熟之处。所测的流体包裹体的温度未必就是其载体矿物生成的温度，因此用它推断成矿温度要当心；由流体温度推算的流体盐度，密度，压力以及生成的深度基本上是理论数据，可做参考，但并非绝对，应结合其他条件综合分析；流体包裹体成分的分析，往往由于次生流体包裹体的存在以及处理不当而产生误差，至于流体包裹体的 Rb－Se 法年代测年，样品提取与测定方法都存在改正和提高的问题。因而我们在流体包裹体温度测定时应清醒地看到这些问题，以便合理而适度地利用其结果。

