

Chapitre 4 : Terre externe

Introduction

* La géodynamique externe étudie les processus dynamiques mis en jeu dans les phénomènes géologiques de surface (le cycle d’évolution des roches au sens large);
* La géomorphologie explique et décrit les formes du relief (la morphologie des paysages), en fonction de la structure géologique du sous-sol, du climat et de son évolution, des lithologies en présence, etc.



À la surface de la Terre, à l’interface entre la lithosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère, les roches sont en perpétuelle évolution et décrivent un cycle. Il en résulte l’aplanissement des reliefs et le modelé des paysages… (Les particules érodées sont transportées dans les creux où elles sédimentent…).

**I – Géodynamique externe**

*1 – Les facteurs du cycle d’évolution des roches à la surface de la Terre*

A – La tectonique

B – Le climat

C – La biosphère

*2 – Altération chimique & érosion mécanique*

A – Altération chimique

B – Érosion mécanique (désagrégation physique)

C – Le rôle du climat

*3 – Le transport*

A – Action de la gravité

B – Action de l’eau

C – Action du vent

*4 – La sédimentation*

A – Modalités de dépôt

B – Les principaux environnements de dépôt

*5 – Du sédiment à la roche: la diagenèse*

**1. LES FACTEURS DU CYCLE D’ÉVOLUTION DES ROCHES**

Le cycle d’évolution des roches dépend d’un certain nombre de facteurs mais deux sont déterminants:

- La **tectonique**, responsable de la surrection des reliefs (orogenèses) ou au contraire, de la subsidence dans les creux.

- Le **climat**, en lien avec la dynamique des enveloppes fluides de la Terre (atmo- / hydrosphère), induite par l’énergie solaire. (La gravité et les fluides (eau, air) permettent aux éléments de se déplacer des points hauts vers les points bas).

A. La tectonique

Les processus de surface sont fortement influencés par la tectonique :

- Zones en élévation (création de relief, surrection) : L’érosion physique est plus active que l’altération chimique.

- Zones stables : L’altération chimique est plus active que l’érosion physique (les produits de l’érosion n’étant pas évacués)

- Zones en subsidence (création d’espace disponible dans les dépressions, les creux) : Sédimentation (bassins sédimentaires).

B. Le climat

La dégradation météorique des roches résulte de l’interaction de deux types de processus : l’altération chimique et la désagrégation mécanique (= érosion ou altération physique, selon que cette désagrégation mécanique soit associée ou non à un agent de transport…).

L’efficacité de ces processus de surface est fortement conditionnée par la nature du climat. Sous des climats différents, une même roche ne sera ainsi pas dégradée de la même manière.

Par exemple, un climat froid (climats polaires) favorise la désagrégation mécanique (altération et érosion physiques) :

- Erosion physique : exemple des glaciers, qui sont de véritables ‘machines à éroder’…

- Altération physique : exemple de la gélifraction ou cryoclastie (en gelant, l’eau augmente de 9% son volume et fracture ainsi les roches…)

Par exemple, un climat chaud et humide (climats équatoriaux) favorise l’altération chimique (l’humidité et la température favorisent et catalysent les réactions chimiques).

C. La biosphère

La biosphère prélève, redistribue et échange de la matière avec le domaine minéral (roche, sol,…).

Les lichens, algues et champignons sont souvent les premiers pionniers des surfaces rocheuses, on parle alors de bioérosion et altération biochimique…

Les végétaux également sont des acteurs majeurs de la bioérosion (désagrégation mécanique des roches par les racines) et de la bioaltération (la respiration au niveau des racines produit du CO2 qui acidifie le milieu environnant et favorise les processus d'altération chimique). En outre, la désagrégation mécanique des roches par les racines des végétaux multiplie la surface d’échange avec le milieu extérieur (eaux du sol), ce qui favorise l’altération chimique.

Les animaux aussi contribuent à la bioérosion, en particulier les organismes lithophages (ex. de la bioérosion littorale ou des récifs coralliens) et fouisseurs (dans une moindre mesure -> cf. bioturbation).

N’oublions pas l’homme, qui joue un rôle de 1ère importance dans l’altération et l’érosion physique et chimique (dégradation anthropique des sols…).



Le couvert végétal protège les sols contre l’érosion (= effet protecteur de la biosphère). Par exemple, l’oyat protège le littoral en stabilisant la dune…

En revanche, la déforestation peut induire une érosion très agressive (exemple de Lavaka à Madagascar).

L’homme influence aussi l’évolution des paysages…

**2. ALTÉRATION CHIMIQUE & ÉROSION MÉCANIQUE**

A. Altération chimique




B. Érosion mécanique

* *Ensemble des processus physiques qui désagrègent les roches mécaniquement*

*Processus les plus actifs:*

* Les variations de T° (thermoclastie / cryoclastie)
* L’eau (hydroclastie, etc.)
* Le vent (abrasion éolienne)
* Les êtres vivants
* Le sel (haloclastie).



**3. LE TRANSPORT**

A. Action de la gravité

* *Évènements* *catastrophiques* *ou continus*

*Processus :*

* Écroulements / Éboulements
* Coulées de boue
* Glissements de terrain
* Reptation des sols

(Pas de vecteur direct comme l’air ou l’eau)

B. Action de l’eau

* *Transport de particules et transport en solution*

*Processus :*

* Eau du sol (solifluxion)
* Eau superficielle (ruissellement, ravinement, torrents)
* Systèmes fluviatiles (en tresse, méandriformes, etc.)
* Neige (avalanches) et glace (glaciers)

(Vecteur direct comme l’air)


C. Action du vent

**4. LA SÉDIMENTATION**


A. Modalités de dépôt




Le **Diagramme de Hjulström** permet de connaître l'activité d'un grain en fonction de la vitesse du courant dans le cours d'eau où il se trouve, et en fonction de sa taille.



B. Les principaux environnements de dépôt



Zonation du domaine océanique (cas d’une sédimentation à dominante détritique)



Zonation du domaine océanique

(Cas d’une sédimentation à dominante biogène)

**5. DU SÉDIMENT À LA ROCHE: LA DIAGENÈSE**

* *Ensemble des processus physiques et (bio)chimiques* *qui affectent un sédiment après son dépôt.*
* Compaction: Diminution de la porosité
* Cimentation: Précipitation de ciment dans la porosité restante (ex: sparite)
* Dissolution / recristallisation

**II – Éléments de géomorphologie**

*1 – Géomorphologie structurale*

A – Grandes unités structurales

B – Morphologies volcaniques

C – Relief en structure tabulaire et monoclinale

D – Relief en structure faillée

E – Relief en structure plissée

F – Implication sur le réseau hydrographique

*2 – Lithologie & géomorphologie*

A – Modelé calcaire


B – Modelé argileux

C – Modelé granitique

**1. GÉOMORPHOLOGIE STRUCTURALE**

A. Grandes unités structurales

Les grandes unités structurales observées à la surface de la planète sont un héritage de la Terre profonde et de sa dynamique interne…




Faits de croûte continentale, les cratons sont les noyaux anciens des continents, ayant échappé à la tectonique des plaques (cf. cycles de Wilson). Les parties des cratons exposées à l’affleurement sont nommées des boucliers.  
Les cratons sont classés en plusieurs catégories en fonction de leur âge:


- Les tectons, composés de roches datant du Néoprotérozoique (> 0.54 Ga) ;

- Les protons, composés de roches datant du Paléo- et du Mésoprotérozoique (> 1 Ga) ;

- Les archons, composés de roches datant de l’Archéen (> 2.5 Ga).


B. Morphologies volcaniques

**Illustration :** Cette photographie a été prise le 31 mars 2008 par un astronaute de la NASA, depuis la 'station spatiale internationale' (ISS). Il s'agit d'une vue aérienne du champ volcanique de Harrat-Khaybar en Arabie-Saoudite. On y observe au sud *(à gauche sur la photo)* des édifices volcaniques et des coulées de laves très claires et au nord *(à droite sur la photo)* des cratères de volcans et des coulées très sombres. Il s'agit typiquement de rhyolithes *(roches acides claires, sur-saturées en silice)* et de basaltes *(roches basiques sombres, sous-saturées en silice, et riches en éléments ferromagnésiens)*, respectivement issus de magmas felsiques et mafiques. Comme on peut l’observer, les morphologies volcaniques de ces deux types de volcanismes (acide ou basique) sont différentes. Pour survoler cette zone en utilisant le logiciel Google-Earth, utiliser les coordonnées suivantes: 25°40′0″N 39°57′0″E.



Bien que des liens existent, ne pas confondre la typologie des éruptions explosives et effusives (types hawaïen, strombolien, vulcanien, péléen, plinien, surtseyen) avec celle des morphologies volcaniques (boucliers, dômes, strato-volcans, caldera, etc.).

En fonction du type de magma et d’éruption, il en résulte des morphologies très variées…



C. Relief en structure tabulaire et monoclinale

**LES STRUCTURES ACLINALES**

**Relief aclinal (*syn.* Relief tabulaire)**: Ensemble topographique édifié sur des couches sédimentaires superposées, horizontales ou très faiblement inclinées (<5°), sculpté en gradins par l'érosion, montrant des replats étagés limités par des escarpements ou des talus.

**Butte-témoin**: Relief résiduel dans des roches sédimentaires à pendage faible (0° à 10°), colline isolé, portion de plateau épargné par l'érosion.

**Replat (structural)**: Surface plate, horizontale, de roche en place affleurant au sommet d'un ressaut ou d'une corniche, en gradin ou en palier, déterminé par l'affleurement d'une couche résistante suite à l'érosion d'un versant.

**Avant-butte**: Butte-témoin érodée, qui a perdu son chapeau de roche résistante.

**Coteau**: Terme général désignant un versant de faible amplitude formé par une corniche surmontant un talus.



**Corniche**: Escarpement raide (>35°) formé, en bordure d'un replat ou d'un plateau, par une couche résistante surplombant une pente plus douce. (Voir coteau).

**Talus**: Pente modérée à raide (20° à 35°) de roche tendre au pied d'un escarpement ou d'une corniche de roche résistante. Un talus peut aussi s'intercaler entre deux replats. (Voir coteau).

**Reculée**: Vallée ou canyon de courte dimension, fermé en amont par un abrupt rocheux à la tête du cours d'eau, syn. bouts-du-monde.

**Canyon**: Vallée karstique étroite et profonde à flancs verticaux creusée dans la roche en place par un cours d'eau, dans une fracture (gorge) ou par l'effondrement du toit d'une galerie souterraine.

**Relief ruiniforme**: Ensemble de formes rocheuses résiduelles, rochers fragmentés et mis en saillie par l'érosion superficielle dans des formations sédimentaires, en particulier karstique.



**LES STRUCTURES MONOCLINALES**

**Relief monoclinal**: Ensemble topographique dont les couches en structures alternée présentent un pendage modéré (5° à 45°) dans une même direction.

**Cuesta**: relief monoclinal dissymétrique, taillé dans un couple lithologique formé d'une couche dure surmontant une couche tendre.



**Cuesta double**: Cuestas résultant du dégagement de deux couches résistantes séparées par une couche tendre.


**Cuesta dédoublée**: Cuesta dont le revers a été entaillé par une vallée perpendiculaire au pendage jusqu'à atteindre la couche tendre sous-jacente.

**Revers**: Versant opposé au front de cuesta, en pente plus douce (< 10°), conforme au pendage et correspondant généralement au toit de la couche résistante inclinée.

**Front**: Escarpement monoclinal, versant à forte pente, taillé à contre-pendage, composé d'une couronne de roche résistante surmontant un talus de roche tendre.

**Cuesta découpée (*syn.* Cuesta élancée)**: Cuesta festonnée, échancrée par des entailles d'érosion affectant une couche résistante mince sur une couche tendre épaisse.

**Cuesta massive**: Cuesta rigide au tracé rectiligne ou peu découpé, formée par une couche résistante épaisse surmontant une couche tendre plus mince.



D. Relief en structure faillée

**LES FAILLES**

**\* LES FRACTURES**


**Structure cassante**: Déformations par rupture dans un milieu rocheux soumis à des contraintes en extension ou en compression, accompagnées d'un déplacement relatif des deux blocs isolés par le plan de cassure.

**Faille**: Fracture dans une masse rocheuse rigide avec déplacement relatif (dm à km) des deux compartiments ainsi séparés.


**Champ de failles**: Groupement de failles disposé en système, obliquement, perpendiculairement ou parallèlement entre elles (réseau de failles, structure en damier).


**Diaclase**: Fentes de tension simple et linéaire sans déplacement des blocs rocheux.

**Champ de diaclases**: Groupement de diaclases se recoupant selon des directions prépondérantes.

**\* LA NOMENCLATURE**

**Compartiment**: Bloc rocheux séparés par une faille.

**Lèvre**: Surfaces de contact engendrées par la cassure sur chacun des blocs séparés.

**Rejet**: Ampleur du déplacement relatif d'un compartiment par rapport à l'autre le long du plan de faille.

**Regard**: Côté vers lequel plonge la lèvre du compartiment soulevé.

**Plan de faille**: Surface de glissement d'un compartiment par rapport à l'autre. Il peut être vertical ou oblique.


**Miroir de faille**: Section du plan de faille ayant subi par frottement un polissage mécanique ou affecté de stries, de rayures, de cannelures orientées dans le sens du déplacement. Partie visible en surface du plan de faille.

**Crochon de faille**: Courbure brusque des couches au contact d'une faille, due au mouvement relatif des deux compartiments et permettant de le déterminer. La torsion des couches s'effectue en sens inverse du déplacement.

**\* LES TYPES DE FAILLE**

**Faille normale**: Faille de distension, le plan de faille est incliné dans le sens du compartiment affaissé. Elles découpent souvent des gradins.


**Faille inverse**: Faille de compression, le plan de faille est incliné dans le sens du compartiment soulevé.

**Faille de décrochement**: Faille à déplacement horizontal (m à km) provoquant le coulissement des deux compartiments le long du plan de faille.


**Faille conforme**: En milieu stratifié, lorsque le pendage du plan de faille est dans le même sens que le pendage des couches.

**Faille contraire**: En milieu stratifié, lorsque le pendage du plan de faille est dans le sens inverse du pendage des couches.

**Faille chevauchante**: Dans les nappes de charriage, faille inverse faiblement inclinée entre deux écailles.

**\* LES RELIEFS STRUCTURAUX**

**Escarpement de faille**: Dénivellation topographique entre un compartiment soulevé (ou gradin) et un compartiment affaissé engendrée par le jeu tectonique de la faille.

**Escarpement de ligne de faille**: Escarpement topographique dû au recul de l’escarpement de faille ou à l'effet de l'érosion différentielle sur des compartiments (blocs) de résistance inégale.



**Vallée de ligne de faille**: Vallée alignée sur une ligne de faille, adaptée au réseau des failles ou des fractures, le cours d'eau exploitant la zone de broyage ou la résistance différente des roches mises en contact.

**Touches de piano (*syn.* Bloc basculé)**: Structure déprimée, faillée en distension formée de horsts et de grabens parallèles, inégalement inclinés (ex: Contact Laurentides - Basses-Terres du Saint-Laurent au sud du Québec).

**Demi-graben**: Compartiment affaissé encadré par des failles normales de même regard occasionnant une morphologie en escalier de failles ou en gradin de failles.

**Horst (*syn.* Môle, bloc soulevé)**: Bloc encadré par des failles normales à regards divergents exposé (relief positif) par l'effondrement des blocs juxtaposés.

**Bloc basculé (*syn.* Bloc affaissé, horst dissymétrique, horst monoclinal)**: Bloc faillé et incliné.

**Écaille**: Lame ou bloc rocheux limité par des failles chevauchantes et déplacé.

E. Relief en structure plissée