D̈ffnungen an ben Stỏzeln zurücf, io baß̃ biejenigen derjelben, beren Warzen fid an bie $\mathfrak{F a n t e n}$ ber aufgezogenen Platinen anlegen, mit ifrem fifneibigen Ende Gerbortreten und bie mit der Scflagplatte bagegen gepreßte $\mathfrak{P a p p e}$ סurdf) lochen müffen. ©Sleidzeitig werben aber bieejenigen Stößel, Deren Warzen in

 die תartenpappe felbjt zurücfifedrängt, uno gleiten mit ifrem bafenförmigen $\mathfrak{2}$ ubfditite auf bem $\mathfrak{R o j t e} \mathrm{p}$ finterwärta.
 $\mathfrak{B o r b e r w a g e n , ~ b a ~ n u r ~ b e f f e n ~} \mathfrak{G r m e}$ Damit verbunden find. Şat fictl die Scflag=

 die freien Enben ber Wagenarme N , und e马 erfolgt jo bie gemeinjdaftlidje Bewegung beiber Wagen bis zur uriprüngliden Stellung.
 der ßappfarten infofern zmecfmäßig, ala die Wirfung der Stößel eine allmäfige
 noch $\mathfrak{z u}$ erfeidfern, meldye viele Diffnungen befizen, find Die Stößeltwarzert io angeordnet, סaja bie 5̌orizontafreiben der Stößel abwectiefnd etwas efer herbortreten und burdzupreffen anfangen, alz andere. So find bei den
 geraden Æeifhen umt nafe 3 mm länger, ala die geraden $\Re$ Reifen.

 $\mathfrak{W i r f i n g}$ gelangen, inden fämtlid) ভtößelenben in einer fonfaven Flädje liegen.
$\mathfrak{D a}$ aus der gegebenen Befdreifung ber 3wed ber ßlatinen und Stößel Deutlid Gervorgeht, fo wirb ein ber gleidnamigen $\mathfrak{B e z e i d f n u n g ~ f a f b e r ~}$
 leifyt ben Unteridited wahneefmen laffen, daja bei der Salagmafdine bie
 wogegen bei ber §acquaromaidine zuerit 'bie תarten auf bie Mabetn und bieje hiernad) auf bie æratinen wiffen.

 gedrängte $\mathfrak{R a r t e}$ frei gemadyt mird und abfält, nötigenfafle regufiren zu fönen, witb ber Weg der Drutfheber O burd) Stellenfarauben r in ben $\mathfrak{B a c f e n}$ s Figur 2004 und 2006 an bem Dutrriegel der einen Geftellwand begrenzt, an weldee Sdurauben fich bas untere Enne biefes ફૃebele anlegt. Damit dieje §efeel eine ganz genaue ßarallelbewegung auf die \&ödherplatten übertragen, geitattet die fipalfförmige Difnung biefer §eebel eine regulirende Berzapfung Der ßugitangen T.
 platte an ben vorberen ©feftellfäulen angeiduraubter gölzerner תaften U , weldfer audf bie ausgeid)lagene sarte aunnimmt.

Da von den aufgezogenen Blatinen zuweilen nidut alle volltändig wieder niederfallen, jo werben folde burch eine bejondere Borridtung, burdif den fo: genannten Æedjen V, Figur 2004 und 2005 , niedergebrürft. Derjelfe bildet einen recfenförmigen $\Re a \mathfrak{h m e n}$, Gergeftellt aus 13 auf zwei \&ängenidienen auf $=$
 auf die oberen Enben einer BSatinenreife treffen, beren Schnuren durd Bwidjen= räume biefer ฏuerifienen gefen. Die auf= und niebergefende $\mathfrak{B e m e g u n g}$ bes
 Enbe ber $\mathfrak{W e l l e}$ Q ift ein $\mathfrak{F}$ ad t befeftigt, welthes in bas ©etriebe u eingreift, auf befien 3apfen fifl ein mit einer Friftionşolle v verfehener $\mathfrak{A r m}$ w be= findet. Diefer $\mathfrak{Z r m}$ bewegt fixb baher in einem der §urbelbewegung entipredfenden
 und 2007 Dargeiteflen Gewidfthebel $\mathrm{x} \mathrm{x}^{1}$, befien $\mathfrak{b e b e f a r m} \times$ Das beftefl umidfliegt und aud an ber anberfeitigen Geftellwand berzapit, am querlaufenden Ende aber mit einem Gegengewifft $W$ belajtet ift. Der fürzere $\mathfrak{A r m} \mathrm{x}^{1}$ ift mit einem im $\mathfrak{D r e g p u n t t e}$ diefes fatbels verzapten Mitnehmer y verfehen,
 Der תurbel gefit ber $\mathfrak{H r m}$ w mit ber Friftionsrolle v aufwärtȩ, erfebt burd biefe ben Mitnefmer y und läßt ign bei weiterem $\mathfrak{A l u f t e i g e n ~ w i e b e r ~ a u f ~ d e n ~}$
 Dagegen die §urbel mieder zuriüfgeführt, io trifft die Friftiontrolle auf ben

 in bie in Figur 2004 verzeidynete Stellung zurüffgefüfrt. Da nun ber Rechen burdf bie $\mathfrak{A r m e} \mathrm{b} \leq$ mit ben Scuubitangen j verbumben ift, und dieje fich mit ifren ©abelenden auf einen 马apjen auf ber §iutfieite Der ફ̧ebetarme x ftüben,

 und bas beabjitftigte Miederbrüafen ber झiatinen verriffen. Somie dies
 Das frrimerben Des Gegengemidts $W$ vermittelft Der Scfubjtange j fanell mieder gefoben.
 rö̆fren $\mathrm{C}^{1}$ verbunden, weldje auf den äuêeren ©täben $\mathrm{d}^{1}$ gleiten. Зumeilen fommt es bor, bá mefrere farten fintereinander ganz gleid auzzujafagen und bie burch ben Sempel ober burch bie sacquarbmajdine aufgezgenen $\mathfrak{P l a}=$ tinen in ber erfobenen Stellung zu erbatten find. Unt gierbei bas 彐ieber= Drücfen ber gefobenen Blatinen burd ben Redfen zut anterbrecten, ift es nur nötig, ben Mitnefmer y fo lange zurüffulegen, bis ein neuer Bratinenaufzug bedingt wird.
$\mathfrak{D a}$ bie $\mathfrak{B i n d e =}$ unt $\mathfrak{W a r z e n t i b c h e r ~ i n ~ a f l e n ~ \Omega a r t e n ~ v o r f o m m e n , ~ f o ~ f i n d ~}$ für bie Stönel Derfelben feine mit Sdfnuren zum $\mathfrak{A l f f u g e ~ o d e r ~ m i t ~} \mathfrak{A u s}=$
 für bie Binbelöfter fidy nidft nact ber inneren Seite einbiegen fömen, werben
auf biejer Seite nod $\mathfrak{A u s f u ̈ l l p l a t i n e n ~ e i n g e f e g t , ~ w e l d y e ~ m i e ~ b i e j e n i g e n ~ d e r ~}$ $\mathfrak{B i n d e l o ̈ d}$ er ofen mit einem $\mathfrak{R o p f e}$ g $^{1}$, Figur 2004 und 2005 zum $\mathfrak{A} n f a f i e n$ veriegen fino.

Die größeren D̈ffnungen in Den Qödjerplatten für bie Barzenlödler be= finden fíd in ber Mitte Der תartenbreite und für die zugebörigen circa 9 mm ftarfen Stobjel werben ganz gleide Blatinen wie für bie Bindelödjer eingefegt.
$\mathfrak{U n t e r}$ ben Warzentödjern befibgt die vorbere Qödjerplatte K noch eine Reife von 5 @öchern ber gemöfntidfen $\mathfrak{B o h r u n g ~ z u m ~ © i n i e k ̨ e n ~ b e s ~ § a r t e n = ~}$ brabteả mit jeinen redftwinflid umgebogenen Enben. Derfelbe trägt bie zwifdet
 vorwärtsgefen ber finteren Röcherplatte $L$ io weit zurücfgedrängt, daß bie gefdlagene תarte baburd) in ben §aften U fallen famn.
 werben folfen, wird ber תartendraft in die unteriten der fünf Röcter jeder Reibe eingefegt, meldje nod) um bie Entfernung einer Qobderreife tiefer liegen $\mathfrak{a l z}$ bie unterften $\Re$ Rihen ber ¿ödferplaten $K$ und $L$. Sollen aber §arten für fleinere ala 600 er §acquarbmajdinen geidiagen werbeu, 子. $\mathfrak{B}$. für $5=4=$, $3=$ ober 200 er Majdinen, fo müffen auf jeber Qängenjeite ber fiarte eiue,
 $\mathfrak{u m}$ jo biel jamäler geidnitten und ber תartenorabt muf bez. in bas̃ $2 ., 3$. ober 4. Loct nact aufwärts eingejeģt werben.
 Reiben am §acquarbeblinder and beren zugebörigen Radefreifen unwirffam zu madjen, bient ein Bfeduafnen mit umgefogenen æändern, bas fogenannte
 Borftecfer befeftigt wirb. §it bie auf einer Sdhlagmafdine befinditde $\mathfrak{F a c}=$

 feiten oben und unten je zwei $\mathfrak{R a b e l r e i h e n ~ u ̈ b e r b e c f e n . ~}$
$\mathfrak{F n}$ ber $\mathfrak{F e g e l}$ ift jebe $\mathfrak{B l a t i n e}$ mit einer Sempetfinur berbutben, Dod
 gleidzeitig aufgezogen werben.

Die Sdfagmajdinen werden, wie bie gegebenen Beidnungen aud ber= anfçaulicfen, meift für 600 ßlatinen gebaut. Man ridftet jedoch) 3 Sempel bor, einen für 200 er (fommt nur noch vereingelt bor), einen für 400 er and einen für 600 er ßarten.


 jenfrecht Iaufende Sdfuuren gezogen, weldye unten auf ben Bäumen enben. Dieje ভdnuren find oberfalb beß fogenannten Chorbrette马 (befier Ridutung $=$ bretteß mit wagrecfiten Sifnuren verbunden. Die leţteren find hoch int
 welde die Sdjnuren gleidfzeitig geteilt und in Dronung erfalten werben.


Foldout rotated $90^{\circ}$ and reduced to $46 \%$ to fit on page.
 majdine ant fie ftefen mit ben $\mathfrak{B l a t i n e n}$ Derjelben in Berbindung．Wenn bie Sdflagmajchine，wie obige Beidfung 2004，linfer 5̌and feft，fo würbe




Die jenfrectiten Schuren jebes Sempeta find zwifiden 2 ftarfen wag＝


 Da马̧ Genommene und Gelafiene mit ben Fingern recter ફૂand im תreuz ablieft und über und unter die finger ber finfen fand nimmt．Šat man einen Sçuk ber 马eidnung zu Ende liviert，jo zieft man in die entfandene Diffnung eine wagredfte Sanur．So fertigt man jeben ভdun der Beidnung，biz bas
 und geidjieft dies，indem bie Ribiererint bie eingelejenen vorberen Sdinuren an fich zieft，modurd die betreffenden ßratinen ber ©dflagmajdine geffoben werben． Während biejer 马eit legt eine andere Werfon die bereits borher nummerierte


 fdieft bura $\mathfrak{D r u d f}$ ．）
－ $\mathfrak{A x}$ Den anderen Sempelz fönnen die Liviererinnen ungeifört fortarbeiten，
 außübt．Sit vermitteft be马 einen Sempela Sduణ fïr Sdyuf gezogen und bas Mufter fertig gefflagen，fo fann baş §artenjflagen mit einem demnädfit fertig geworbenen Sempel beginnen．EEZ ift borteiffaft，einen Sempel \｛o vor＝
 hebt． $\mathfrak{H}$（ßbann hat man Müfterden bon $200 \mathfrak{F a b e n t ~ n u r ~ e i n m a l ~ f u ̈ r ~ b i e ~} 400$ er Sante einzulivierent．

Sind תarten zu vervielfältigen, fo benubt man bie auf ber Sdflag= maidine befindlide $\mathfrak{J a c q u a r b m a i d j i n e ~ ( F i g . ~ 2 0 0 4 ) , ~ l e g t ~ b i e ~ a l t e ~} \mathfrak{y a c q u a r o f a r t e ~}$ auf deren ©ylinder, tritt bie Majdine auf (modurd) bie Miatinen ber Sdlag= maidine gefoben merben) und preß̉t die eingelegte Bappfarte burd). Man wird einjegen, Daj bas §opieren ber תarten jefr fidnell wor fith gefen fann.
$\mathfrak{J n}$ größeren תartenfd\{ägereien hat man aud bejondere תopiernajdinen in $\mathfrak{A l n w e n b u n g , ~ w e l d e e ~ n i d g t ~ m i t ~ b e n ~ E e m p e l z ~ i n ~ B e r b i n d u n g ~ f t e f e n , ~ w o ~ a l f o ~}$ bie Sdmuren q Fig. 2004 megfallen.

Sđfließlidy fei noch zu erflären verfudft, meĕhalb eş für bie Mufter=
 vornin ber Majuine borgerifftet fei.

Die Beidnung wirb won lints nady rectit liviert (alio in berjelben Reibenfolge wie mit ber ©fabiaturmafdine gejdlagen wirb), bodif ift bie $\mathfrak{F o r =}$
 Der Sdflagmajdine zieht, d. i. Diejenige, weldye in folgender Figur mit 1 be= zeidfnet ift.

| 11 | 13 |  | \| 589 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 |
|  |  | Bratinen <br> ber | 1 |
|  |  | ©djagmajdine. | 1 |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | \| |
|  |  |  | , |
| 12 | \| 24 |  | \| 600 |

A


Bedenft man，סan in ben Spalt A סaß彐 ßappblatt vertical eingelegt wirb，



Qegt man bie תarte auf ben ©ulinder ber Jacquarbmaidine，jo werben
 nad rectut folgte．（Man vergleidfe bie Mufterzeidnuug 2016 und bas
 mant fieht，wie bie 20 öffer bon $\mathfrak{h i n t e n t} \mathfrak{n a d j}$ vorn zu folgen．）（Esz wirb bem＝ nadf eine Figur nur bann in ber gezeidneten $\mathfrak{Z a g e}$ aud int Gemebe erideinen， wenn ber Sarnifid bon hinten nady vorn eingetefen und gereift ift．
$\mathfrak{D a b}$ Sduüren bder $\mathfrak{B i n d e n}$ Der Rarten wirb neuerding mit Mafdinen auģg uityrt．Diejelben arbeiten im äfnfidfen Sinne mie eine
 feit，ale Bindereitgen nötig find．（Bei gemöfnliden 400 er und 600 er תarten je 3．）

## Dả Maiterzerlegen．

（Muferausachmen，Mufterabjeben，Decomponieren．）

 $\mathfrak{B e r b i n d u n g}$ ber Faben getau ermittelt und aufzeidynet，ebenio aber audd die $\Re$ eifenfolge ber $\mathfrak{R e t t e n}=\mathfrak{u n d}$ Sduffarben io beftimmt umb． feifftell，wie fie beim Sderen ber 凡ette und bei bem ßerweben auf einander geforgt find．

Ferner ift zu beftimmen：
die $\mathfrak{D i d}$ te von Rette und Schup；
ob bie Mare woll＝，ftrang＝ober ftüafarbig ift；
$\mathfrak{p b}$ Das̃ Muiter gewebt ober burd Drucf erzeugt ift（im Iek̨teren Falle，og e马 תettendrud ober Warenoruf ift）；
die $\mathfrak{f f a r n f o r t e n , ~ o b ~ e s ̃ ~ e i n f a c t e , ~ g e z w i r n t e , ~ g e b r u c t e ~ o b e r ~ m e f i e r t e ~}$ Garne find：
bite $\mathfrak{D r e h u n g}$ Des Gannez；
ob bie ©farne aus Baummolle，Wolle， $\mathfrak{M u n f t m o l l e , ~ S e i b e , ~} \mathfrak{L e i n e n}$ ， Jite zc．beftegen，die Дualität und Rummer berfetben；
ob fämtliffe $\mathfrak{F a b e n}$ auf einen $\mathfrak{B a u m}$ gendmuen werben fionten doer

Die，Qängen＝und $\mathfrak{B r e i t e n e i n f t e l l u m g ~ d e r ~ \mathfrak { S a r e ; ~ }}$
bie Sadafteanzahl und der Einzug Der Faben in bie Riken，ben $\mathfrak{B l a t t e i n z u g ; ~}$
die $\mathfrak{A} \mathfrak{z z a h l}$ ©inzugsrapporte über bie Warenbreite uno bie $\mathfrak{A n z a b l}$ der $\mathfrak{L i \xi g e n , ~ d i e ~ a u f ~ j e d e m ~ S c h a f t ~ n o ̈ t i g ~ f i n d ; ~}$
auf welden ©daften gewiffe Faben und Farben gereigt werben müiffer．
 jenige dez $\mathfrak{W a r e n p r e i f e s ~ a n z u j f f l i e ß ̃ e n . ~}$

Mit $\mathfrak{R a c f i f t e f e n d e m ~ j o l l ~ b o r ~ M e m ~ b a s ~} \mathfrak{A u f f i n d e n ~ b e r ~} \mathfrak{B i n d u n g}$ in $\mathfrak{B e t r a d f t} \mathfrak{g e z o g e t t}$ werben.

Daæ M Mufterzerlegen ift eine Gäufig vortommende $\mathfrak{A r b e i t ~ u n d ~ e s ̧ ~ i f t ~ w o f l ~}$ zu \{agen, ban es aud eine gute ひ̈bung erforbert. Biele Webidulen legen јedod einen zu grdßen Wert auf bas Mufterzerlegen und beidaftigen die
 eine $\mathfrak{F e r t i g f e i t ~ b a b e i ~ e r l a n g t , ~ n i e ~ a b e r ~ f e n n e n ~ l e r n t , ~ w a s ~ f u ̈ r ~} \mathfrak{G r u n d g e f e g e}$ beim urfprünglidfen $\mathfrak{A u f b a u}$ des Stofes mapgebend waren, wie man die $\mathfrak{B i n d u n g ~ f e l f i t ~ e n t w i r f t ~ u n d ~ z u f a n m e n f e l l t , ~ w e l d e e ~ E i n m i r f u n g ~ d i e ~ F a r b e n ~}$ Der תette und des Sduffes barauf baben und gemeinfam für einen effect liefern $\mathfrak{u}$. Dergl.

Man foll viefmehr ben Selbjtaufbau ber Warenmufter ftudieren und bas Berlegen der fremben gewebten Mufter nur impofern Getreiben, Dáz man eine genügende Fertigfeit und $\mathfrak{A x j f a n u n g ~ b a b o n ~ e r l a n g t ; ~ u ̈ b r i g e n s ~ f o l l ~ f i c t ~ d i e ~}$
 lefre ridften.

Dodd fommen wir zur Sadje felfit:
Alfe Stoffgattungen, ale leinene, baummollene, Galbwollene, mollene, batb= feidene und feibene, bie vom Stufl weg fertig find oder nur einer ${ }^{2}$ (ppretur unterliegen, welde Die verwebter Faben nidft verfilzt, Laffen Den Bindungzeffect jofort erfenten, wenigitens fann man benferben mit Šilfe einer guten $\mathfrak{Z u p e}$ ausfindig madjen. (Sammete und sfiujde verlangen aud bejondere תenntnis Der $\mathfrak{W e b e r e i}$.) Selbit die Faben lajien fity ofne $\mathfrak{y}$ inderniz $\mathfrak{g e r b o r i c h i e b e n . ~}$

Daß Berlegen ber gewalften Waren jeboch ift mit vielen Sdiwierig= feiten verfnüpft, ba burd bie Walfe bie Faben verfizt werben und in ber
 nidyt auf bemfelben æiake eridjeinen, wo fie ber Reite nach eigentlid) ge= webt warent.
 Gandelt, werben burd Walfen und æauhen umfidtbar gemacht unb wenn audi סaş Scjeren wefentlid dazu beiträgt, Dem geïbten $\mathfrak{A}$ uge einen dürftigen Ein= $\mathfrak{b l i f f} \mathfrak{z u}$ veridaffen, io ift es immer nodi die $\mathfrak{B e r f i l z u n g ~ d e r ~ F a b e n , ~ w e l d e ~}$ jebwebe $\mathfrak{U n t e r j u t f i n g}$ ungemein eridwert.
 vor und eß ginge uns jebroedes $\mathfrak{U r t e i l}$ über bie in demfelben voryandene Binbung $\mathfrak{a b}$.

Sunädfit frabt oder bürftet man die Schnur etwas auf und fengt die Wolltaare ab, indem man bie $\mathfrak{B r o b e}$ mefrere Mate einige $\mathfrak{A l u g e n b l i c t i e ~ l a n g ~}$ uber ein Sidt ober eine Gaßflamme führt. Sierauf fáabt man mit einem
 fich $\mathfrak{u n d}$ deren $\mathfrak{B i n d e w e i f e ~ m e n i g i t e n s ~ a u n a ̈ h e r n d ~} \mathfrak{z u}$ erfennen giebt.

Man nimmt nut die $\mathfrak{P r o b e}$ jo in die Finger finter ફyand, dan bie Rettenfaden der Ränge nadf und bie Safuffaben ber ßreite nact laufen, alfo fo, wie ber Stofi auf dem Stufl geweft morben ift.
 $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ entidyeiben, in anderen Muftern dagegen bebarf es bieler gemonnener ers fabrungsjäbe und reidft ein theoretifdea æiffen bei Weitem nidt aus. Wer=
 zut geben.

1. Seat man eine $\mathfrak{F r o b e}$, an ber fitid noch bie $\mathfrak{Z e t i f e}$ befindet, fo ift bie Ridftung ber תette bamit comftatiert.
2. Sit bie Ware gemafft, gerauft und geidjoren, fo entideibet die $\mathfrak{Z a g e}$
 תette geft.
3. Sit bas eine (sarn färfer gedreft, afz bas andere, fo ift meift bas

4. Silt bas eine Garn recfut ift meift Das Erytere bie תette.
5. Sind bie einen Faben baummollene ©arn und die anderen idfaf= wollenez ©arn, fo find namentlid) in gerwalften Stoffen bie baum= wodlenen die תettenfaden.
6. Liegen bie einen Faben in regermäpigen, bie anderen bagegen in $\mathfrak{u n =}$ regelmäßigen 2 ajtänben non einander, jo find meift bie, weldie regel $=$ mäßigen $\mathfrak{N}$ Gftand baben, bie תettenfaden.
7. $\mathfrak{F l f}$ ein Mufter vom $\mathfrak{W e b}$ \{tufl, alfo unappretient oder nur gewafden, jo fann man aus dem geringeren ober größ̉eren bogenartigen Ein=
 matifen.
8. Fit bie eine Fabenforte bon befferem und längerem Material und
 Differe und Gattiopere ©farn Der ভaut.
Diefe wenigen Sąke mögen genügen; es würben fith noch viele anbere Regefn und Merfmale aufitellen laifen, die jedoch nidgt allgemeine ©eftung $\mathfrak{h a b e n t i o n n t e n . ~ S o ~ i f t ~ e s ̧ ~ o f t ~ d i e ~ g a n z e ~ G e f t a l t u n g ~ b e s ~} \mathfrak{M u f t e r s , ~ d i e ~ F o r m a t i o n ~}$ Der Figuren $\mathfrak{u}$. bergl., bie auf ben erjten $\mathfrak{A}$ (nblicf bie $\mathfrak{Z a g e}$ ber תette ent=

 תenners nidft jo leidyt entgeht. (Der §ettenfaden liegt meift geftrecfter in der Ware afs ber Schug.)

Sit man nun Dariiber ins ßlare gefommen, nadf welder ßidatung bie Sette geft, fo entfernt man jo biele Scfubfaben aus dem 'Gemebe, bá man 3 bis 4 Mitlimeter lange Fabenenden vor fíd Gat;-operiere fierfei aber rectit beffutjam, Damit beim Borjdieben und Ђ̧erauzziehen der Scfubfaben nidft einzelne Gettenfaben zerftocfen ober abgerifien werben; dud büte man fid bor


Man beftimmt nun einen Rettenfaden ber $\mathfrak{B r o b e}$ als erften. Sn pielen

[^0]Faülent ift es ziemlidy gleidggïltig，welden Faden man zum erjten nimmt， Gauptjäclifid）dann，wenn die Bindung fich mehrmals in Der $\mathfrak{F r o b e}$ wieder＝ bolt．Eigentlidy follte ber autberfte Faben linfig ber $\mathfrak{A n f a n g s f a b e n ~ f e i n ; ~}$ manchmal befinden fiab aud einzeene anderฐfarbige Faben im Mufter，weldje man zum 彐anfang nefmen fant ober ez̧ find deutlidy bemerfbare Streifen und
 finden fidf feine derartigen Merfmale im Mafter und ift aud Der äußerfte $\mathfrak{F a b e n t}$ der $\mathfrak{B r o b e}$ nidft zum $\mathfrak{A l n f a n g}$ geeignet，fo nebme man einen $\mathfrak{b e f i e f i g e n ~}$ $\mathfrak{F e t t e n f a d e n ~ d e r ~ M i t t e , ~ o d e r ~ e i n e r ~ j o n f t i g e n ~ S t e l l e , ~ w o ~ d i e ~ F a b e n ~ m o ̈ g l i d f i t ~}$ offen liegen und menig gefädoigt find，als erften an und gebe bemfelben mit Farbe ein Erffunungzzeiden．92ud faneibe man bie herborragenden $\mathfrak{F a b e n =}$ pkülfident bis an die Stelle desjenigen Fabens hin，bon weldfem aus man die

 allein feegen bleiben，bezw．länger find．



 bon Da an aud bie Beidnung falid．Bemerft man jeboci Den Berluft bes $\mathfrak{A n f a n g s f a b e n s ~ n o c h ~ r e c t i z e i t i g , ~ f o ~ n e f m e ~ m a n ~ r u h i g ~ w e i t e r ~ a u s , ~ z e i d n n e ~ j e b o c t ~}$ bie gefundene Bindeart von bem zweitent suadrate ant begimnend auf．

Wix begimen nun mit Sem eigentlidyen Mafterzerlegen．
$3 \mathfrak{u}$ biejem Befufe bedient man fidy einer langen $\mathfrak{R a b e l}$ deer eines nabelartigen $\mathfrak{J n f t r u m e n t a x , ~ f a j e f t ~ b a m i t ~ D e n ~ o b e r f e n ~ © c h u n ~ b e f u t i a n t ~ e t w a s ~}$ vor und unterfutft unter und über melcfe Faben berjelbe bindet．Senau in derielben Weife，ale man von linfs nad redte bas Dben＝ober Untentiegen der אiettenfaben findet，zeicfnet man basjelfe auct auf bas Mufterpapier uto
 über bem Sdjugfaden lag．Man zeidfret alio bas ⿹\zh26xadfact，wie es früther beim Weben gewejen iit，oder furz：manzeiduet ben תettenfaben．
$\mathfrak{R u m m e f g}$ entfernt man ben aufgezeidneten Sdu⿺ aus bem Gemebe，
 über welde תettenfaden berjerbe bindet und zeidynet ben $\mathfrak{B e f u n d}$ auf die nädfite （unteryalb der bereita bezeid）neten）Sxukflinie auf．

ફ̌ierauf entfernt man biejen ভctuf mieberum aus dem（Semebe，bringt Den nädfiften Sauk vor，unterjudft und zeidnet Denfelben auf die 3．Scfup̌inie von oben herein und verfährt mit jeden Єcfun fo fort，bis bie Bindung fich wiedergolt hat．\｛ltwonn fiegt man，wie viel Schüfie zu einem Rapport ge＝ Gören，überfaupt wie viel bindig das Gewebe ift．

Sede Ware mird，wie wir ja aus den vielen früferen Beidgnungen ge＝ fefent $\mathfrak{h a b e n}$ ，won unten nact oben aufgezeidnnet，alfo fo，wie fie ber 马eit nact gerweft wirb．


Der Æeibenforge nad retour unterfucten, alz fie gewebt worben find; erft bent
 baja bie S(füffe von oben nach unten zat aufgezeidynet werben müffen.

Würbe man bie gefundene $\mathfrak{B i n d e m e i f e}$ bon unten nady oben aufzeidnen, fo befänte bas Bitb auf ber Beidnung eine umgedrefte Lage gegen diejenige des ©ferwebey. Wollt man basjerbe Mufter abermals herftellen, fo mürbe
 wenn die Drefung des Garnes und ber Brat vereint Effeft macten follen.
 $\mathfrak{A}$ Hfzeifnent eines gewebten Mufters bejprochen, ift baßferbe cin= und allemal vorzunebmen, wenn man nidft die Fäbigfeit befibt, fiid es felbit nadit irgeno einer $\mathfrak{A r t} \mathfrak{z u}$ erleidutern.

## 

 ift, fo baf man taum im Stande ift, einen Sduf berauszubringen, io nimmt

 faden und nimmt Gierauf bie $\mathfrak{\Re e t t e} \mathfrak{a} \mathfrak{\sharp}$, unterfucht alfo über und unter was für Scdubfaden ein Rettenfaden nach dem andern bindet.
 herumgedreht werben muk, ober wenn man bies nifft thut, Dak man auf bas= felfe bie gefundene Bindung bon oben nadi unten aufzeidnet. Stud ift aus=
 Stelyenzuzetdinen hat, wo bie Faben tief liegen, da ja bort ber fietfaben ubber bie saubfaben finmeg gegt.
 Borteil; witrbe man z. $\mathfrak{B}$. eine $\mathfrak{W a r e} \mathfrak{b a b e n}$, in ber fita fteile Diagonallinien Dentlidy fentzeifuteten, b. G. Linien wie bergleiden Muiter 464-525, Seite
 zweier Settenfaden bedürfen und der ganze weitere ßerlauf der ßindung wäre entidieden. Scyon ber erfte Faben zeigt die $\mathfrak{Y}$ rt ber $\mathfrak{B i n b u n g}$; finbet man bann, baß ber zweite $\mathfrak{F a b e n ~ u n t ~ z w e i ~ o b e r ~ b r e i ~ ভ d u n ~ f o r t g e r u ̈ c t t , ~ b i e ~ g l e i d f e n ~}$ Bindeftelfen fat, nun, jo weip man, ban auth alle anderen $\mathfrak{F a b e n} \mathfrak{u m}$ zwei ober brei forticheitend diefelbe Webung genacht baben. ©fiz ift alfo nur not= mendig, bie ßeidnung in berfetben Regel fortzufeten und bas Muiter mirb


Würbe man Dagegen ben $\subseteq \mathfrak{d} \mathfrak{u} \tilde{\mathfrak{s}}$ ausitegmen, wie es ja eigentlidit ge=
 fuçen, um ben Bufanmentang ber Bindung zu erfennen und um im Stanbe $\mathfrak{z u}$ fein, bie Bindung nađi $\mathfrak{F}$ rt ber gefundenen $\mathfrak{B e r f f e c f i t u n g ~ f r e i ~ f o r t z u f e k e n ~}$ und zu bollenden.


ridftiges $\mathfrak{U r t e i l}$ über ben weiteren $\mathfrak{B e r}\left\{\begin{array}{c}\text { auf } \\ \text { Der } \mathfrak{B i n b u n g} \text { befommt．Ermäfnt }\end{array}\right.$ feien 子． $\mathfrak{B}$ ．Die mefrfaden $\mathfrak{\Re} \mathfrak{D p e r g e w e b e , ~ w i e ~ f o l d j e ~ m i t ~ d e n ~ F i g u r e n ~} 618$ bis 670 Dargeitellt find ；beşgl．bie burdeinander geidmobenen תöper Fig． 682 Ђiร̧ 700.
 branclje，bei denen es nachteilig wäre，wollte man bie §ette ausnefmen．

So fei nur angefuitht：Şandelt es fich um ©fewebe，bei benen Dber＝und
 еॄ̧ jei nur Double，æatiné，Floconé $\mathfrak{u}$ ．Dergl．erwäfnt，fo würbe man beim


 $\mathfrak{B i n b u n g e n ~ z u ~ e n t i d e i b e n ~ b e r m a g . ~ S i t ~ m a n ~ b a n n ~ d u r c h ~ v i e l e ~} \mathfrak{u}$ bung im Stanbe，ein ridtiges $\mathfrak{M r t e i l}$ barüber abzugeben，was bei biefer oder jener Stoffgattung für $\mathfrak{B i n d u n g e n ~ a n g e m e n d e t ~ w e r b e n , ~ o d e r ~ w i e ~ n a c h ~ b e m ~ a ̈ u ß ̉ e r e n ~}$ $\mathfrak{B i l d e}$ die Dberbindung ift und wie barnach audf die $\mathfrak{U n t e r}$ bindung fein muk， fo fann es mur einer oberfläcflictien meiteren $\mathfrak{U n t e r f u c t u n g ~ b e b u ̈ r f e n , ~ u n ~ d i e ~}$ Exiftenz biejer doer jenter Bindung zu fonftatieren．Man wïroe，furz gefagt，
 bann den weiteren $\mathfrak{B e r l a u f}$ ber $\mathfrak{B i n d u n g}$ frei aufzeidfnen，wogegen man beim
 Biele gelangen fönte，da die ভcfüfie untereinander liegen．
 $\mathfrak{a} \mathfrak{\mathfrak { n }} \boldsymbol{\operatorname { n g h }} \mathfrak{m e n}$ berauæzubringen．
 ift dies mit einer Sdmierigfeit berfnüpft，melde darin befteft，dás man jehr
 ber Erfere zubor gewebt morden ift．©S马 ift hier angenommen，daj̃ die Ware abwechielnd 1 Dber 1 Unteriduf gewebt wurbe und dañ mitgin erft ber $\mathfrak{U n t e r i d u} \mathfrak{z}$ und bann ber Dberiduf auşgenommen werden follte．
 zubor und darnact gleid binden，fo ift es gar fein Winder，benn man bie eine ©dukiorte immer früher berbor befommt，als es ber Wirflidfeit nad） fein follte．
 nefmen bie Bindungszeidniung falij）wirb．Man fann fid סiȩ ganz gut vergegenwärtigen，wenn man bedentt，daja 子． $\mathfrak{B}$ ． 8 Sajuffe die 1 biz 8 wie Fig 2019 gemebt find und folglid ber 凡eife nadd，aljo 8 biz 1 auggenommen werben müßten，in forgender $\Re$ eifenfolge $7,8,5,6,3,4,1,2$ gefunden und aufgezeidnnet werben（wie Figur 2020）．

Man befonmt fomit falidje 马eidfungen，ogne ban ber


Fig． 2020.

falifye 8 eitifnung．

Für Derartige $\mathfrak{u} b e l f t a ̈ n b e ~ \mathfrak{G i f f} \mathfrak{n u r}$ ein jorgfäłtiges Stubium ber Eigen＝
 Fig． 1345 biz 1390）．

Sat man fith Deren（Srundgejebe einmal eingeprägt，fo ift man aud）im
 $\mathfrak{U}$ rteil Darüber zu bilden，ob bie Beidnung ridftig mird，D．h．ob die Bindung



 zeidfyung ridftig wirb．
 vorgenommen werden follte，fo fange man nidyt mit der $\mathfrak{Y r t}$ und Beife ber
 （Semebe vertraut ift．
$\mathfrak{M a n}$ ¡tubiere alio bie Bindungşgefete eingefend und wird bann fither babin gefangen，dáz man e马 einer Ware fo zu fagen anjieht，welder $\mathfrak{H r t}$

 fein， $\mathfrak{n u n}$ ，dann ift es hödfifens notwendig，der Sidferbeit halber einent oder zwei ©duuifie zu unterfuchen．Man fonftatient damit die $\mathfrak{A r t}$ ber $\mathfrak{B i n d} \mathfrak{n g}$ und zeidnet diejelbe ofne Weitereß auf．Wer fíd beim \｛ußneymen eine马 $\mathfrak{B u t f} \mathfrak{F i n j t o f f e \mathfrak { s }}$ nur barauf verlafjen muణ，was für $\mathfrak{B i n d u n g}$ gefunden wirb， und nidgt im Stande ift，fdon im Boraus beftimmen za fönnen，wie das Serausfommenbe bejdaffen fein muß，bem wirb eß mohl nur jelten gelingen， eine $\mathfrak{B i n d u g}$ fifwieriger $\mathfrak{A x t}$ riftig $\mathfrak{G e r a u g z u b r i n g e n . ~}$
$\mathfrak{D a B}$ Berlegen der

## $\mathfrak{D o p p e r f t o f f e}$ ．

飞゙ß ift in Den meiften FFallen leift，eine Entideioung dahin abzugeben，
 $\mathfrak{b e f t e h t , ~ o d e r ~ o b ~ z w e i ~ W a r e n ~ u ̈ b e r ~ e i n a n d e r ~ g e m e b t ~ f i n d , ~ b . ~} \mathfrak{h}$ ．ob Dberfette und Dberfaup und $\mathfrak{U n t e r f e t t e}$ und $\mathfrak{U n t e r}$ idus vortanden find．
 gewebes fprecten．Grwähnenswert find：

2．Exnthält bie Bare auf ber æiucffeite vrbinären und farfen Shoddy＝
 bąrbanden find，indem Dergleidfen Scau nidt mit ber Oberfette arbeiten foll．
3．Sit beim ßoryandenjein von grobem $\mathfrak{U n t e r i d} u \mathfrak{\beta}$ die Dberfeite fein $\mathfrak{u n d}$ gut in ber $\mathfrak{A l p p r e t u r ~ a u g g e a r b e i t e t , ~ f o ~ l a ̈ ß t ~ f i d ) ~} \mathfrak{u m}$ fo mehr Daraus fafließen，dan die grobe æüuffeite eine $\mathfrak{B a r e}$ für fich bilbet und nur Durd 9nfinden ifrer Яettenfaden mit Der Oberware ver＝ einigt ift．
 die geffäufelte bogenartige Lage ber תetten= oder ভdjuffaber oft recfit Deutlid) erfeunen, ob zwei Waren übereinander gewebt find, Deren $\mathfrak{F a b e n} \mathfrak{i n}$ entiprecfender Entfernung über einander liegen $\mathfrak{u t}$ Die fajeinbar nidft mit einander in $\mathfrak{B e r u ̈ f} \mathfrak{f u n g}$ fommen.
5. ©nthält סie Dberjeite irgend eine $\mathfrak{M u f t e r f t e l l u n g , ~ f e i ~ e ß ~ g e f t r e i f t ~ o d e r ~}$ fariert, in weldjer bunfle und helle Gettenfaben borfonmen, io ift $\mathfrak{a l l e}$ Mal nod eine zweite Ware borfanden, wenn man auf ber $\mathfrak{Y}$ = jeite gar nidftz bon beiben Farben bemerft. Enttfielt bie Ware nur $\mathfrak{U n t e r i d u n z}$, fo mürben bie Gellen und dunflen Rettenfaden rücfieitig $z^{4}$ fehen fein und zwar mimbeftens fo viel, als bie Bindung um die $\mathfrak{H n t e r j} \mathfrak{b u i f f e ~ a u s m a d y t . ~}$
 ift als die Dberfeite (wie zuweilen in Damenmantelitoffen, Sdylafroct= Double z. $\mathfrak{B}$. oben grau, unten griin), io ift afle Mal auf ein $\mathfrak{D o p p e l}=$
 im genannten $\mathfrak{A r t i f e l}$ bie 〇berfeite etwa graumeliert und bie $\mathfrak{U n t e r}=$ jeite buntmürfelig ober fathotiid fariert ift.
 beftimmt anzunehmen, Dan ein zweiteş (semebe barunter ift, indent ofne basfelbe bie Ware nidht farf genug-wübe.
8. Findet man auf ber $\mathfrak{D b e r}$ feite figurenartige Bindungen, wogegen die Abjeite gratt und tudfbindend ausjieht, fo ift ebenfalls auf Doppet= jtoff zu jchließ̃en.
$\mathfrak{A} \mathfrak{m}$ fituerften geht man, wem man die Schur auffrab̧t und Den Stoff auf beiben Geiten abjengt; almbann hat man bie Dber= und $\mathfrak{u n t e r b i n d u n g ~}$ Deutlid vorliegen. Befinden fid zwei ©ewebe iiber einander, fo erfennt man
 und feine Einbiegungen nadb oben ober unten gim madfen.

תommt man felfit auf Diefe Weife nod) nidft ins fiare, jo nefme man eine $\mathfrak{R a d e l}$, füfre bieferbe ungefähr in Der Mitte Der $\mathfrak{F r o b e}$ unter einen oben liegenden Settenfaden und ziehe Damit biefen Faben jo ftraff ant, bán man es beutlid fieht, über was für andere Sausfaden er in nädufter $\mathfrak{P a ̈ g h e ~ G i n d e t . ~}$ $\mathfrak{S i t}$ bie Ware ein Doppel= Sfewebe, fo geht bies leidft von Statten, ba ber betreffende Faben nur mit feiner Ware webt und fidit nidft mit den $\mathfrak{U n t e r}=$ jaiffen verbindet; man bemerft ben fraffgezogenen Faben bann nidft auf ber
 aud Gier wirb man jofort fehen, ob der Faben nur mit den $\mathfrak{U n t e r f a j i f f i e n ~}$ binbet. Webt ber תettenfaben mer Rectifeite nur mit ben Oberjduafien und weft der §ettenfaben der Æürffeite nur mit ben $\mathfrak{U n t e r i d u ̈ f i f e n , ~ f o ~ i f t ~ b i e s ~ d i e ~}$ ficferjte Enticheibung für bie Exiftenz zweier über einander gemebter Waren.

Durch baş Straffzieben ber Faben befommt man audd gleidzeitig ben
 $\mathfrak{B e r f a f r e n ~}$ danfbar, ferfft wenn eß fich nur um die $\mathfrak{A}$ uffindung ber Bindung $=$
 －Bindungen＂Tudh und 4 bindiger Sefupfreuzföper＂in getalfenen Waren ein＝ ander fehr äbnlid）fehen．Taxiert man das（Gemebe auf eine biejer Binde＝ arten und will bie weitere $\mathfrak{U n t e r j u c h u n g}$ exiparen，nun，jo nehme man bie Nabel zur Seand und beginne mit dem Straffziehen eineß Rettenfabens．Bieht （idd）Diejer $\mathfrak{F a b e n}$ im britten Safuffe，den erjten mitgerectnet，fo ban aljo ein
 Scuüffe dazmifden liegen，bebor ber Faben wieder über einen Safupfaden bindet，jo ift bas semebe Schuffreuzföper．

Sine $\mathfrak{F r o b e}$ 〔äft im abgejenften $\mathcal{V}$ uftande bie Bindeart Yeidft erfennen， zuntal in Doppelftoffen，da es in benfelben häufig gentig vorfommt，bap unten eine ganz andere Bindung vorbanden ift als oben．


erfennen läp̃t，fo ift ber $\mathfrak{D o p p e l f t o f f}$ fonftatiert，infofern，ala berartige untere $\mathfrak{B i n d m g e n}$ nidit vom Unterifún allein gefdaffen werben fonnen．
$\mathfrak{W a s}$ baz Mus̉ehmen der Doppelftoffe anbelangt，io ift e马 am beften， man zieft auf einer Stelle der Probe die Unterfettenfaben berats，almbann janeibet man bie dajetbft flottfiegenden Untexjaüfie weg，morauf bas Sber＝ gemebe für fict allein fteben bleibt．
$\mathfrak{B e i}$ einem $\mathfrak{D o p p e r f t o f f ~ f i n d ~ b i e ~ F a b e n ~ e i n e s ~ B e w e b e s ~ u n t e r e i n a n d e r ~}$
 ber Dberbindung allein（alfo nach Bejeitigung ber Unterware），mit weit meyr Sidjerfeit und ©senauigfeit vorgenommen werden fann．

Seat man fix）die Serbindung ber Dberfaben aufgezeidnt，io bejeitigt mant auf einer anderen Stelle bie Dberfetten＝und Safffaben ber Brobe，jo dáz bie $\mathfrak{F a b e n}$ Der $\mathfrak{U n t e r m a r e} \mathfrak{a l l e i n}$ ftehen bleiben umo unterfucht nun，was


Seat man fid）audi）bie Unterware aufgezeidnet，nun，fo bedarf e马 nur
 $\mathfrak{M u j t e r}$ zeidhung vereinigt werben（fiehe Seite 530 biz 547）．

Bewor man damit beginnt，muf man den Stand ber Fadendidaten zu einander unterfuchen．Seäfig erfennt oas geübte $\mathfrak{A l u g e}$ fofort，ob fo viele Unterfaben alz $\subseteq$ berfaben oder ob weniger Unterfaben als Sberfaben auf gleidjem Raume ftehen．Diejes Didhtenverfältniz muf jebr genau bejtinmt

 3 （Sentimeter zu zäblen．Findet man auf einem Raume 20 Ober＝und aud 20 Unterfaben，fo ift die Webart 1 Dber＝， 1 Unterfaben gewejen；findet
man bagegen mährend diefer 20 Dberfaden nur 10 Unterfaden, fo iit ber Stoff wedfermeife $2 \mathrm{Dber}=1$ Unterfaben geweft worben.
$\mathfrak{F n}$ gleider Weife erforidit man aud bie fattgefundene Schußforge, ob 1 Ober= 1 Unterjafue, 2 Dber= 1 Unter=, Dber 3 Dber= 1 Unteriduup und bergl. geifdoffen morben ift. 9ud biejeß ift nact einiger Muife bald Geraus zu finden.

Wenn man einen Doppelfitff bon einander trent, alfo bie Fabenforte einer $\mathfrak{B a r e} \mathfrak{H e r a u s z i e f t , ~ u m ~ b i e ~} \mathfrak{B i n d u n g}$ jeber einzelnen $\mathfrak{B a r e}$ zu finden $\mathfrak{u n d}$ um überfaupt einen flaren Einfliff in bas Doppel=Semebe zu gewinnen, jo $\mathfrak{h a t}$ man dabei den Worteil, dáz man beutlitif fieft, in welcher Weife die Berbindung ber beiben Sewebe ftattgefunden $\mathfrak{G a t}$.
 gefförigen $\mathfrak{U n t e r i d u}$ iffe gleid weggenommen werben tönnen; ift dies nidyt der $\mathfrak{F a l l}$, find alfo bie Scjuifie nod gebalten, fo haben תettenfaben ber oberen Ware nady unten gebunden, es bat demnady die 2 (nbindung von oben nadf unten Ytattgefunben.

Wenn man int entgegengejeß̧ten $\mathfrak{F a l f e}$ erft die $\mathfrak{U}$ nteriduäfie $\mathfrak{G e r v o r g e z o g e n ~}$ Gat und Dann bie zugełg̈rigen Rettenfaben nur abidneiben will, io ift, wenn dieferfen nifft $\mathfrak{l o j e}$ liegen und mit ber Dberware in $\mathfrak{B e r u ̈ f f r a n g}$ ftehen, die $\mathfrak{A} \mathfrak{n b}$ bidung von untén nady oben fonitatiert.

 entfernt $\mathfrak{m a n}$ auf einer unbefä̈oigten Stelle ber $\mathfrak{B a r e}$ bie Dberfettenfaben, io
 Man nimmt bann wie gemöfnlidy aus; bei ben Dberjaüifen fieft man jefy bentlidy, ob alle $\mathfrak{U n t e r f e t t e n f a d e n ~ n a c h ~ u n d ~ n a c t ~ u ̈ b e r ~ b i e ~ D b e r i d u u ̈ f i e ~ b i n d e n , ~}$
 $\mathfrak{A} \mathfrak{n b i n b u n g}$ itattfindet und bergl. Selgftrebend hat man bas ©fefunbene auf=
 findet man gleiffzeitig aucly bie Bindung des unteren ©fenebes.

Die atrbindung ift affo auf alle Faille zu erfennen und bebarf es folg=
 zu bringen.



 miefen und mag nur nod erwäfnt fein, dá man ofne borheriges Studium wohl jawer im Stande ift, einen Doppelitoff auszunehmen.

Die Faden fajeben fich fo leidf nach biejer ober jener æidtung unter= einander, bañ man mit dem blozen $\mathfrak{A l u s i n e f m e n ~ w o g l ~ e i n i g e ~ S a j u f i e ~ r i d f t i g ~}$
 Webart eines ganzen Mufters mieder zu geben.

## Gewebe bcionderer mid fomplizierterer Sexftelutg $\mathfrak{A x t}$.

a. ธaxfiammt. (Baumbollfammt.)
(Manclejter, velours coton, velveteen.)
$\mathfrak{D e r}$ Manclefter erforbert zu feiner $\mathfrak{B e}$ bung nur eine $\mathfrak{R e t t e}$ und in ber
 fejten ©frundgewebeß bienen, wäbrend die anderen bie $\mathfrak{F o l e}$ erzeugen; beibe folgen entweder abmedfelno ober nach einer beftimmten Regel aufeinander und zwar folgen größtenteils nad) einem ©rumbjaun zwei ßolfauifie. Die

 bie $\mathfrak{B o l} f(b i u f f e$ verfdiebenartig über 3, 5 ober 7 Fraben flottliegen und bann einen Siettenfaben unterbinden. Die flott= und roßliegenden Stellen bilben Sdläutce, bie aufgefdnitten werben und woburd) Der Filor entitegt. Siehe ben $\mathfrak{Z u e r i d n i t t ~ F i g . ~} 2021$ und 2022. Befufs beffen breitet man bas fertige Gewebe abteilungsweife (je $1 \frac{1}{2}$ bis $13 / 4 \mathrm{~m}$ ) auf dem Sctneibetifd) aus und
 fiegenben Scfußfaben und ftößt bann bas Meffer der aufgefpanuten Ware
 nadf Dem andern ausgefühtt. Dem äukerft dünnen Schneibemeffer geht eine lange fabmadye $\mathfrak{R a b e l}$ vorauz $\mathfrak{u n d}$ es ift ber Griff an bem ganzen $\mathfrak{n j f t r u m e n t e ~}$

§ig. 2021.


Fig. 2022.
 ぼร entfteht eine Errleidferung beim Sdaneiben ber Mole, wenn zubor die Rüffeite ber Ware mit §leifter be= ftriden, etraas fteif gemadit mirb. Die Fabenenbden bes geiddnittenen Mandfeiteres merben dann mittelft einer Majdine aufgeburftet und zer= fajert, wodurch eine bidfte Şaarbecfe entfteft. FFig. 2022. Mit Sengen ober Scheeren bringt man bie F̧aarenden in gleidfe \&änge; übrigens trägt bei diejem Stoffe bie Farrbung und $\mathfrak{A} p p r e t u r$ zur $\mathfrak{B e r e b e l u n g ~ w e f e n t l i c t ~}$
 icfuiffe mittelft Miaidinen auszuführen (neuerbing von Loctmood und תeighley in $\mathfrak{f}$ иobererfield).

Die Binbung ber $\mathfrak{B o l i d j u f f f e ~ i f t ~ m e i f t ~ b e r a r t , ~ b a k ~ b e r ~ z w e i t e ~ i n ~ b e r ~ g e = ~}$ nauen Mitte ber flottliegenden Stelle beß erfteren jeine Bindeftellen gat. 9tuch breiftellige $\mathfrak{H b b i n d u n g e n ~ b e r ~} \mathfrak{P o l f a u ̈ f i c e ~ m e n b e t ~ m a n t ~ a n . ~ D i e ~ g e w o ̈ f n t i d f e n ~}$ $\mathfrak{W e b a r t e n}$ bes $\mathfrak{M a n c h e f t e r \mathfrak { Z }}$ find folgende:


Mit＂ $\mathfrak{N}$ orb＂bezeidnnet man jolde Mandyefergewebe，welde eine freifige $\mathfrak{B e j}$ ）affenheit $\mathfrak{y a b e n}$ ，mie z． $\mathfrak{B}$ ．Die $\mathfrak{R a t r o n e n ~} \mathfrak{F i g}$ ． 2030 und 2031．Bieje Gemebe lafien fich noch vielfach verändern，ofne eine 乌̈tnoerung des ßrinzipes vorzunefmen． $\mathfrak{A n}$ bere $\mathfrak{A b j t u f u n g e n ~ e n t j t e b e n ~ a u s ~ d e m ~ g e j c h n i t t e n e n ~ u n d ~ u n = ~}$
 und feinem，gewebt und es bient bann ber feine Cinidylag als Floridus．Den gemőhnliden Bauntwollfammt webt man mit 70 er 2 fadi）Rette（gejd）liditet） $\mathfrak{u n d} 46$ er einf．Saup．Man jaie $\mathfrak{\beta}$ t bei Mittelqualität $112-116$ ，bei bejferer Дualität 140 Scuu $\mathfrak{B}$ à（tm．Dem（Semidyt nad）machen 5 Meter 52 （Stm． breit circa 1 תilo aus．


$\mathfrak{z}^{4}$ bezeifunen. Die 5̌erftellung berjelben ift forgenbe.
$\mathfrak{M a n}$ fertigt zunäcfit ein Yeinwandrindendes Gewefe, zieft in 1 §ohr 4 feine, gezmirnte $\mathfrak{F a d e n}$ und läß̆t barauf eine größere $\mathfrak{A n z a f l} \mathfrak{B l a t t r o f r e ~ f r e i . ~}$ Die Schuffe werben bon ben 4 Яiettenfaden Yeinmandbindig abgebunben, bas gegen flotten fie natürlich uiber alle jene Stellen, wo feine Mettenfaben wor= $\mathfrak{H a n b e n}$ fino. Mad ßollendung biefer erften Ware wirb biefelbe in Der $\mathfrak{P j e i l}=$ ridftung, $\mathfrak{F i g}$. 2032, zerjfuntten und zwar in jo viele ¿ängsitreifen, alæ je 4 Faben vorfanden find, wobei bie 4 Rettenfaden den Mittelpunft des Streifdeņ bilben und linte und redte die ভchußenden bervoritelyen. Sedes biefer Streifden wirb bann auf einem Drefrade janaubenartig um fich felfgt gebreht, auch hat man hierzu $\mathfrak{M a j}$ bituen in $\mathfrak{T h a ̈ t i g f e i t ~}$ und es mird auf diefe Weife eine Sdyur doer
 eine Raupe gebildet, bie bann erft zu ভdun in Damenffeiberftoffen, Weften= ftoffen, Pojamenten, Tüdjern, Teppidfen u. f. w. Berwenbung findet.

Die Šerftellung der Chenille für bie $\mathfrak{U x} \mathfrak{m i n f t e r = \mathfrak { T } e p p i d f e ~ g e f d i e h t ~}$ Der $\mathfrak{B i e l f a r b i g f e i t ~ m e g e n ~ a u f ~ Ђ ̌ a n d w e b i t u ̈ b l e n . ~ © i e ~} 4$ Baummolfaben eines Streifajen werben an ben Santen burd) je einen Dreferfaden zufammen= geffatten, weldfer abwectifelno nady lintz und rectis bindet. Sbrumb und Drefer=
 Lisère genamt, ridftet fich nady ber Florgöhe; eine gangbare $\mathfrak{Z a b l}$ ift 98 à 1 cm über die Breite.
 zeidfnet und mit Den gemünidten $\mathfrak{F a r b e n}$ auణgenaft. ©o viele Chyenilleiduiffe cin $\mathfrak{T}$ eppid $\mathfrak{H a t}$, in ebenfo viele Streifen wird die Beidfung burd Striffe geteilt. Daneben legt man Dann idnale Zeimmanoftreifen und. giebt darauf mit Stridfen die Farbenfläden an und zwar für Scfuk 1 bon (intis nad)


 weil fpäter Der Ebenillefaben bon lints nady rectit und bar̃auf bon recfits nad linfs in ben Teppidy eingetragen mirb.

 §aflen geidfieben find, die mit den $\mathfrak{R u m m e r n}$ der ©arnfarben übereinfimmen; er legt ben ©treifen glatt auf daw ©fewebe und jajeßt die Farbe z. $\mathfrak{B}$. 1 io lange, bis die Benutiung einer andern $\mathfrak{F a r b e}$, 子. $\mathfrak{B} .2$ angedeutet ift $\mathfrak{u}$. $\mathfrak{f}$. w.

zweiten, britten Streifen $\mathfrak{u}$. $\mathfrak{f}$. $\mathfrak{f}$. $\mathfrak{B o n}$ genannten 98 \&ifèren fallen bie Randftreifen ab, fo dan 96 Lijèren füt bie Teppidyweberei verbleiben und menn bei ভpik̨muftern 2 gleicfe Lifèren für einen Teppid gebraucfit twerben, fo geben bie 96 Qifèren 48 Teppidfe vom gleidfen Mufter und Farbenftellung.
 ber Chenille. Daffelbe geidjeht auf der Sdfneibemajdine. \{luf berfelben miro die Ware über einen 'Đalbcylinder gefüfrt, welder burchgefenbe Ber= tiefungen fat. ひ̈ber bemfelben ift eine fanell rotirende Walze gelagert, bie auf ifrem $\mathfrak{U m f r e i f e}$ mit 8 vertifatidaneibenden Mefferreiben bejeķt ift. Da bie Ware ftraff geft, jo treten bie baummodlenen תettenfaben in Bertiefungen ber
 feitlidjeß $\mathfrak{B e r j f j e b e n ~ b e r ~ W a r e ~ u n d ~ u n g l e i d m a ̈ ß ̈ i g e s ̧ ~ S a f n e i b e n ~ v e r f i n d e r t . ~}$ $\mathfrak{D i e}$ Streifen pafiren bann ben hohlen Brennchlinber, weldfer mittelft $\mathfrak{D a m p f}$ gefeizt wiro und welcter auf jeiner Oberfläd) tiefe $\vee$ förmige Fig. 2033. Æillen enthält, in welde fiad bie Streifajen einlegen und woburd)
 die innen gegebene Stellung firiert wirb. Efin Streifaen hat dann bas $\mathfrak{A}$ ußfehen wie Fig. 2033. Rach dem Paffiren bes ßrenncylinders
 werben fie bann einzeln abgemiffelt und ben veridjiedenen Teppid)= ftühlen, die das $\mathfrak{M u f t e r}$ arbeiten jollen, itbergeben.
b. Eigentlidfer ©ammt. (velours, velvet.)
 ( $\operatorname{Belpef}$ ) beftehen aus zwei beridfiedenen Setten, won benen bie eine bie
 gename wirb.

 nad) ber Sammt jeine Benemung erfält. Die Grindfette wird fehr ftraff gefpannt und befteft aus Seibe doer Baummollenzmirn.
$\mathfrak{D i e}$ §offette, bie in semeinfdaft mit einem anberen $\mathfrak{y}$ ilfasmittel zur Erzeugung bes flors bient und burd welde bie Möglidfeit zur (Erreitung einer aufrectiftehenden Majidje gegeben ift, muf jefr nadfgiebig geppannt werben.

Die zum Weben bez̉ glatten Sammta nötigen 2 Rettenbäume baben

 (5ang nad) Dem ©sewebe zu und fommen zwifden Gefajirr und $\mathfrak{B l a t t}$ io hoct

$\mathfrak{B e t}$ einem Sammtgewebe gat man zunäduft die gegenjeitige $\mathfrak{A}$ bmectiferung


 folgende Gfundfaden mit bem $\mathfrak{P o l f a b e n ~ f r e u z e n , ~ g e h t ~ b e r ~ e i n e ~} \mathfrak{F a b e n} \mathfrak{h o c a}$, io
 von linfz nadf recfte erforgt，namentlidy deffalb，damit der ßolfaden nidft
 Bindungen mit Dem Solfaden begonnen worden）．

Die Grundfaden reift man in ber Æegel auf 2 ober 4 Scaäfte binten， die $\mathfrak{B o l f a b e n t ~ a u f ~ z m e i ~ S a j a f t e ~ v o r n ~ a b m e c h j e t n o . ~ ( \Im f t ~ D e m ~ F r i n z i p ~ n a c h ~}$ mie 尺íaije 8 der Einzüge Seite 335．Die Erzeugung Deß Florß geidiefft eigentlich auf forgende $\mathfrak{W e i f e}$ ： $\mathfrak{R a c h b e m}$ man mittelft einiger $\mathfrak{T r i t t e} \mathfrak{u n d}$ einiger
 in ein Fach，baß nur jäntlidife $\mathfrak{P o l f a d e n ~ o b e n ~ e n t h a ̈ l t , ~ e i n e ~ b u ̈ n n e ~ M e f f i n g r u t e ~}$ ein und jaflägt diejelbe jo heran，dás fie auf bas berunogewebe zu ftefen fommt．Das Cinlegen einer $\Re$ fute erfolgt nun fortgefegt alle 2 oder 3 Grunbo
 Sdfleifen，bem Einidlage nadlaufend，um jebe Rute bilden．

Wenn man die Æuten wieder auß bem Gemebe entfernt，jo bleiben bie Sđૉeifen ftehen．Die 飞ntfernung einer æute auß bem Sewebe erforgt，went
 ober heraugigezgen，und Deshalb untericteibet man geidnittenen und ge＝
 fiegenden Scfleifen in ifrer Mitte burch，morauf fich die $\mathfrak{R u t e}$ ofne $\mathfrak{B e}$ eiteres enternen läßt．Diefe fogenannten Scinetberuten find unten，wo fie auf Dem Gewebe ftehen，ipiz und auf ifrer oberen breiteren Seite enthalten fie eine Æinne，burd） welde beim Musjunciden ein feineş Meffer ge＝ führt wirb．Fig． 2034 veranidfaulidy eine folche
§ig． 2034.
 Rute in vergröß̉ertem Mapftabe，im 冗uerjanitte und $\mathfrak{B o r b e r a n f i d f t . ~ D i e ~ F o r m ~ b e r ~ \Re u t e n ~ o b e r ~} \mathfrak{R a b e l n}$ ift verfdiedentlidy， flacje Segnabeln mit 2 ßinnen zeigt in aueridnittegeftaft fig． 2035.


 fommen oft nod höhere $\mathfrak{R u t e n}$ zur $\mathfrak{B e r w e n d u n g . ~}$
 $\mathfrak{D r e g e t}$ genannt wird． $\mathfrak{D i e} \mathfrak{F o r m}$ Deß gebräuctiflidiften $\mathfrak{D r e g e t e ß ~ z e i g t ~} \mathfrak{F i g}$ ． 2036.
 find． $\mathfrak{A} \mathfrak{n}$ ber Wand B ift bas Stüct D befeftigt，zwifden beffen Seiten Daş Meffer A vermittelft tleiner תeile eingeflemmt wird；Das Meffer Gat
 Die Mand $\mathbf{B}$ an ber legteingeidflagenen æute vorbeitäuft；es tritt dann die Spibe bee Meffers in bie Rinne ber zuerft vermebten Æute und indem mun
 Deş Gewebes führt，erfolgt bas Beridueiden \｛ämtlidfer über bie $\mathfrak{F u t e}$ liegender
 erfordert．


Fig． 2037.

（Ein anderes und namentlid）zu Röperiantibe＝ nüb̧teş Dreget zeigt Fig．2037．©゙루 enthält bies nur eine Metallpfatte，an welder bas Meffer a burdi die Borridytung b befeftigt ift．§ur befieren Fübrung bringt man an ber anderen Seite ber $\mathfrak{B l a t t e}$ und zwar rechta nod eine $\mathfrak{R o l l e}$ an．Beim ©ebraud wirb bie $\mathfrak{B l a t t e}$ ebenfalle gn die zuteģt eingetragene Rute angelefnt．
$\mathfrak{A} \mathfrak{H f}$ Den mectanifden Stüflen；wo bas Einlegen und 乌erauzziefen der

 Ruten werben gleidzeitig die oberbalb liegenden ふittenfaben zeridnnitten．

Fig． 2038.
 Samtes erforderififen 3 ugruten， $\mathfrak{F r i f e ́ =}$ $\mathfrak{r u t e n}$ ober Bugnabeln zerfallen ifrem


 und ßolanfbindungen．Soldurdfindungen nent man folde，wo der Bolfaden vor und nad ber $\mathfrak{R u t e}$ in die Ware einfindet， Bolaufbindungen Dagegen foldje，two Der $\mathfrak{F o l f a d e n ~ n o d ~} \mathfrak{u b e r}$ einen oder mehrere Sduuffe bin＝ wegliegt．Beim 2 \｛duufiigen Samt folgt nad 2 （brundiduifien der Rutenichlag，
 zwar eine beffere Decfe als die 3 \｛caífiige，jeboct gat der $\mathfrak{F}$ offaden vermöge feiner geringeren $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~ m i t ~ d e m ~ B r u n d g e w e b e ~ ( n u r ~ m i t ~} 1$ Sadufie）weit meniger $\mathfrak{W a a l t b a r f e i t .}$
$\mathfrak{D a s}$ Meben des 2 \｛fuuffigen Santes ift forgendes：


Ə̌ig． 2040.


Fig． 2041.


 (•) im Dberfach find; bann
 gehoben und fäntlidfe $\mathfrak{B o l f a d e n ~ t r e t e n ~ i n ' s ~} \mathfrak{u n t e r f a c h}$ ( $\circ$ ).

Satrone und Qängenidunitt biejer $\mathfrak{A r t}$ zeigt $\mathfrak{F i g}$. 2039 und 2040.
Die linfe Seite diefes Gemebes ift mie $\mathfrak{P a t r o n e} \mathfrak{F i g}$. 2041.

 ift. ©b folgt bann:
 faden ( $x$ ) oben.
§utenfacty: ©ämtlidye $\mathfrak{P o f f a d e n ~ o b e n ~ ( - ) . ~}$
 fadent unten. ( $0^{\circ}$ )
 faben oben.
Rutenfact): Sämtliche $\mathfrak{P o l f a b e n ~ o b e n . ~}$
 faden unten.
 $\mathfrak{F i g u r e n} 2042$ und 2043; bie linfe Seite diefes Gemebe马 Fig. 2044.


Der 3ifüfifige samt hat forgende Webart:
 Kolfaben unten.
Rutenfady: Säntlidfe $\mathfrak{P o l f a d e n ~ o b e n ~ ( ~}-$ ).
 ßolfaben unten.
Grumbichũ 3: ©rumbfaden 2, 4, 6, 8 и. โ. w. oben, \{äntlictie $\mathfrak{P o l}=$ facen oben (x).
 faden unten.
Rutenfach: Sämtlidye ßolfaben oben ( $\quad$ ).
 faben $\mathfrak{u n t e n}$.
 faben oben ( $x$ ).
ßatrone und \&ängenidnitt biejer Mrt zeigen Fig. 2045 und 2046; bie $\mathfrak{B i n b u n g}$ ber $\mathfrak{R u ̈ u f f e i t e ~ D e r ~ W a r e ~} \mathfrak{F i g}$. 2047.


ケrig. 2046.

 von ber vorgenannten Daburd), Dás man bie (brundibuifie vor und nach bem
 $\mathfrak{F}$ Fors auf die recfte Warenjeite wefentlid unterftükt. Diefe Webung ift mie folgt:
 ほolfaden oben ( $x$ ).
Ģrundiduk 2: Gfrundfaden $1,3,5,7$ u. $\mathfrak{f}$. w. oben, fämtlidfe $\mathfrak{F o f}=$ faden unten.
ßutenfach: ©ämtlidye $\mathfrak{P o l f a d e n ~ o b e n ~ ( \cdot ) . ~}$
 faden untent.
Die $\mathfrak{B a t r o n e} \mathfrak{G i e r} \mathfrak{z u}$, fowie ber ¿ängenidnitt fei mit dent $\mathfrak{F i g}$. 2048 und 2049 bargeftellt. Die ßindung ber $\mathfrak{R u ̈ u f f e i t e ~ b i e f e r ~} \mathfrak{B a r e}$ zeigt $\mathfrak{F i g} 2050$.

æig 2049.

$\mathfrak{U m}$ סie Stellung und ben Sealt ber Flornoppen now meiter fu erbjögen, Gringt man ben $\mathfrak{P o l f a d e n}$ audb zwifden 2 gleidfbindende (Grunbfaben. Die

$\mathfrak{D e n}$ Stand ber $\mathfrak{F l o r n o p p e n ~} \mathfrak{b a t}$ man ferner zu

Fig. 2051.

$\mathfrak{b e f e f t i g e n ~ g e f u c d t ~ b u r d i t ~} 2$ anwenoung von Decficuiffen,
 und eß find eine größere $\mathfrak{M e n g e} \mathfrak{R e u}$ erungen diefer Yext patentirt worben.
 erfolgt und bat man bie Grundbindung ebenfalla fo conftruirt, Dan der Scfu


$\mathfrak{B e i}$ flüdtig ftehenden 2 jaüffigen auch 4 \{çüfifig genannten Samten
 icuuffe in ein Fach fallen und bebt behufz befferer Fưflung dea Stoffeß bie Bolfaden reinmandartig verjebt bei jedem $\mathfrak{R u t e n i c h l a g e . ~ \& z ~ f i n d ~ b e z h a l b ~} 2$ $\mathfrak{B o l b a ̈ u m e ~ e r f o r d e r l i d . ~}$. Dieje $\mathfrak{W e b}$ art ergiebt fich aus $\mathfrak{F o l g e n d e n t : ~}$

Rutenfach: $\quad$ Polfaden $1,3,5,7$ u. \{. w. oben ( - ).
 $2,4,6,8$ u. §. w. oben (х).
 $1,3,5,7$ u. \{. w. oben ( $\mathbf{~})$.
आutenfach: Folfaden 2, 4, 6, 8 i. ;. w. oben ( ) .
 $1,3,5,7$ u. \{. w. oben ( $\otimes$ ).
 $2,4,6,8$ u. โ. w. oben ( $\pm$ ).
Die $\mathfrak{P a t r o n e ~ G i e r z u , ~ j o w i e ~ e i n e n ~ Q a ̈ n g e n i c h n i t t ~ b i e j e r ~ W a r e ~ v e r a n t i d a u = ~}$ lichen die Fig. 2053 und 2054. Waß 9åieken ber linten Seite ift mie Fig. 2055.

Fig. 2053.


Fig. 2054.

 wäfrend 2 Scfüffen, vor dem Rutenjalag im Sberfadi bleibett und nur bei
 Die folgende \{yngabe verftänolid) werben.
(5) Bolfaden oben.
 faden oben ( $\times$ ).
ঞutenfact): Polfaben jämtlich oben ( $\quad$ ).
(Gnundiduß 3 : Grundfaben $1,3,5,7$ u. §. w. oben, \{ümtlidje $\mathfrak{P o l}=$ faben unten.
 faden oben.
 faben oben.
Mutenfact : $\quad$ Poffaben jäntlid oben.
Ģrundifun 6: Gfrunofaden 2, 4, 6, 8 u. \{. w. oben, \{ämtlidife ßolfaben unten.
Raduitehende $\mathfrak{F a t r o n e} \mathfrak{F i g}$. 2056, Der ¿ängenichnitt 2057, fowie baş linfzeitige $\mathfrak{B i l d} \mathfrak{F i g} .2058$ iduftrieren Das $\mathfrak{B o r g e n a n n t e . ~}$


Bei ©feweben diefer ©Sattung, von benen eine größere $\mathfrak{D i t f f e ~ u n d ~ S a a t t ~}$

 Siette, welde weber oben nodi) unten fichtbar werben joll und ber Ware bie obigen Eigenidanten verleigt. Die Webart ift bann folgendermanen nötig:
(sfundiduk 1: Ģrundfaden $1,3,5,7$ и. โ. m. oben, fämtlidfe $\mathfrak{P o l}=$ und $\mathfrak{F u}$ unfaden unten.
 $\mathfrak{P o l}=$ und $\mathfrak{F u} \ddot{1}$ ffaben oben.

 $\mathfrak{P o l}=$ und $\mathfrak{F u l l f f a b e n ~ u n t e n . ~}$
Gfrundiaun 4: Grumbfaben 2, 4, 6, 8, น. โ. w., fowie fämtlidje $\mathfrak{P o l}=$ und $\mathfrak{F u ̈ l f a d e n ~ o b e n , ~}$
Rutenfact): Bolfaben jämtlich oben.
Fig. 2059 zeigt die ßatrone Kierfür und Fig. 2059a ben \&ängenidnnitt
 faben a.)

Fig. 2059.

 man ebenfalf s mit Fiulll = ober Sdflappfette an, namentlidf fügt man dieferbe
folduen Mufterftellen bei，wo in Der Qängrridatung feine weiteren Figurfaben borfommen，fondern nur $\mathfrak{F o f f a d e n ~ f u ̈ r ~ b i e ~ © ̛ r u m b f l a ̈ d i f ~ n o ̈ t i g ~ f i n d . ~}$

Man hat audy Berfuche gemadyt，auf beiben Marenfeiten Samt zu erzeugen und hat dann zwei Sorten $\mathfrak{F o f f a b e n ~ n o ̈ t i g , ~ z . ~ B . ~ B l a u ~ u n d ~}$ gelb，wowon die einen（blauen）über bie obere Æute und die anderen（gelben） untergalb einer unten einzuldiefenden 刃iute zu liegen fommen．Die Bindung ift mie Fig．2060．ஜ゙z folgt nady 2 Grundiduificn 1 obere und 1 untere Rute．Die $\mathfrak{P o l e}$ arbeitet beiberjeitig verfegt und ift gut eingebunden．o be＝



Sur praftifden Borridftung der ©amtfoffe fei ermähnt，Dá auzer ben gemőgnlicyen 4 （Brund＝und 2 タolidäften nod 4 Sadafte für bie Santen De马 Stoffes exforbert merben，ba diejelben in ber Regel 4 bindigen ®öper weben．Bei תöperjamten find natürlid feine beipnberen תontenichäte erforberlid． Webt man mit תontermarid，fo fanuirt man ben $\mathfrak{L}$ ritt für Dģ Æutenfact ieparat und ztoar lintz von ben


 nur $\mathfrak{y e r u n t e r} \mathfrak{g e z o g e n ~ z u ~ m e r b e n . ~}$

Den Eamt fann man nidft wie die anderen Stoffe auf den $\mathfrak{B r u f t =}$ baum doer Baarbaum aufwinden，weil fonft der Fflor Yeiden wiurde．Deêhalb $\mathfrak{m u} \mathfrak{\beta}$ ber Bruitbaum eines Samifugle eine bejondere．Einrifftung erfaften， welde ben Samt jo lange feithält，bis er nady unten gefend in einen תaften Samtfaften，geleitet wirb．

Die Cinridftung befteht barin，Dak man Den $\mathfrak{B r u f t b a u m}$ entreeder mit einer rauhen Dberflädhe verfieft，ober ben jogenanuten Einlegebaum berwendet．
 erreidit，indem man auf ihn feinen Sand vermittelft einer Zeimfdidt oder fleine $\mathfrak{R a b e l j t i f t e ~ b e f e f t i g t ~ ( g e i d i e f t ~ g e w o ̈ g n t i d ) ~ b e i ~ d e r ~} \mathfrak{P l i f i f i f m e b e r e i ) , ~}$
 Meinele fpibige Erfïfungen aumgeidlagen find（Staflyaut），ober enolidif ifn felbit mit Stahlipiten bejegt，die in ifn eingetrieben werben．
$\mathfrak{D i e} \mathfrak{A} \mathfrak{n w e n d} \mathfrak{n g}$ Deß ©inlegebaumes macft den gemöfnliden $\mathfrak{B r u f t}$ －Gaum entbefrctid．
 $\mathfrak{F l o r}$ bilben，bebeutend länger geidjeert werben müfien als die Grumbfaden．


 $\mathfrak{B e r e c}$ ）nung der $\mathfrak{B o f l a ̈ n g e " ) . ~}$

3ur Erzeugung eine马

## Samt mit $\mathfrak{F i g u r e n}$

Gat man noch mefr Möglicuffiten，als bies bei gemöhnliden ©toffen ber Fafl ift．So fann man den ©amt \｛dion burd bie Wolfette figurieren，indem man
 man geidgnittenen und gezogenen Samt mit einander abwectjeln läß̆t，doer dáb man Samt mit anderen ©eemeben vermifdy wio z． $\mathfrak{B}$ ．Samt mit brofdierten in $\mathfrak{U t f a} \mathfrak{B}$ aufgelegten $\mathfrak{B l u m e n}$ barftelft．

Sollen figuren burd）den $\mathfrak{F l o r}$ gebildet，oder bunte Farben im $\mathfrak{F l o r}$ verjegt erideinen，ober Samtfiguren auf $\mathfrak{Y t 1 a} \mathfrak{s}=$ oder ®öpergrumb，zu ftehen fommen，jo müfifen bann eben fo biele $\mathfrak{F o l f a ̈ u m e , ~ a l s ~ v e r i d f i e d e n ~ b i n d e n d e ~}$ Polfaden vorhanden find，angewenbet werben．

So muß man felfft für biejenigen $\mathfrak{B o l f a d e n , ~ m e l d f e ~ z w a r ~ i m ~ G b a n z e n ~}$ gleid）einarbeiten，Dody nidf an gleidjen Stellen Deß（bemebe马 binden，veridiedene $\mathfrak{B a ̈ u m e ~ i n ~} \mathfrak{A}$ trwendung bringen．
$\mathfrak{W e r b e n}$ Samtfiguren auf Samtgrund getwebt，bie aus meft als einer Farbe beftefen，jo wectjeln diejefben nie mit bem Grumb ab，fondern es wird ein Samtfaben，乌ierauf jämtlidfe figurfaden fintereinander und dann 1 ober 2 Gfrund＝ faben auf bie bazu beftimmten ©cfäfte und in das betreffende $\mathfrak{R o g r}$ eingezogen．
$\mathcal{B u r} \mathfrak{D e u t l i f f f e c i t ~ i f t ~ m i t ~ F i g . ~} 2061$ eine einfache brei＝


 2 Grumbfaden．Dieje 4 Faben fins in ein $\mathfrak{R o g r}$ zu ziehen． Der 1．，2．und 5．Raum find Grumdjaifif，wowon ber 2.



Der 3．und 4．wagredte Raum find zmei aufeinander forgende sutenfädjer， movon bas erite ber gemöfnlicfen §olfette，Das andere aber ber Figurpolfette
 mird für biefelben autd nur ein §olbaum nötig．Sur ganzen ßorridftung merben Demnact 3 ßäume gebraucty， 2 für bie $\mathfrak{B o l}=$ und 1 für bie Grunbfette．

 Dann die Majdine einfallen läß̉ unto für die ভdfnittrute nur diejenigen $\mathfrak{F a b e n}$
 rute gefobenen Foben aud über bie 3 gugrate zu liegen．Man fann auch erft Die Sdfnitt＝und bann bie Bugrute einfüfren．
$\mathfrak{B e i}$ Yacquardfant nimmt man bie $\mathfrak{B o l f a b e n}$ in ben 5arnifay und die Grumbjaben in Sdaffe，bie kinter den Sarnifd angebract find．Bemerft fei nody，ban man ben gemögntiden friféjamt auth badurch figurirt，ban man auf einen $\mathfrak{R u t e n f t u f l}$ glatte $\mathfrak{F r i j e ̈}$ gewebe（burdi）Sugrutfen）heritellt， und ben $\mathfrak{F l o r}$ ftellenmeif mittelft gravierter $\mathfrak{W a z}$ zen nieberpreēt；fierauf werben Die bodgebliebenen floritelfen geidforen，io ban Sdinitjamt entteht und


## $\mathfrak{D i c}$ Spannug der $\mathfrak{B o l f a d e n}$ bei gemufterten Samt und Buiid.

Führt man baß Samtgemebe gemuftert (façonniert) auş, io dan bie
 ichiebenen Ginarbeitung viele $\mathfrak{F o l f a ̈ u m e ~ n o ̈ t i g ~ m e r b e n , ~ f o ~ e r j e g ̧ t ~ m a n ~ b i e ~} \mathfrak{S B O}_{3}=$ fettenbäume burcif Rollen, bie man in einem befonderen bseftelle, dem Spulen=
 (fiehe folgende Figuren $2062 \mathfrak{b i z} 2069$ ) hat neben dem $\mathfrak{A u f n a f m e r a u m ~ d e s ~}$ §olfabens einen $\mathfrak{y a l z}$, an meldfen eine mit Gemidyt (Bleifugel) verjehene Sdunur befeftigt iit. Wirb Der Wolfaden dutd das Weben abgemifelt, jo widfelt fitif), bie Sdfur nact und nach auf, bis das Bemidit oben angelangt


Fig. 2065.

ift, worauf eş fich überidflägt und in bie tiefere Stellung zurüffällt. Fig. 2062 und 2063. Der Faben bleibt zwar fortmährend gefpant, jeboct wiro die Spannung geringer, wenn baß Cfewifft a oben ift (Fig. 2063) unto wenn


Fig. 2066.


Fig. 2067.

jăädicid. Diefe Spannung ift bie franzöiiidue $\mathfrak{A r t}$, bie beutidje bagegen ift, báp man bie Æollen mit einem engeren Syals verfieht und über bemferben an
 fid nidft aufwicfelt (Fig. 2064). Muß aber ber Weber, um zerrififene $\mathfrak{F a b e n}$ zu früpfen doer neue Spulen im תanter einzulegen, in bie nach dem Sarnifín Yaufenben $\mathfrak{F a b e n}$ eingreifen, fo merben die bei Seite gedrängten $\mathfrak{F a b e n ~ l o c f e r . ~}$ $\mathfrak{D a}$ bie abgezogenten $\mathfrak{P o f f a ̈ d e n ~ n i d y t ~ i m ~ S t a n d e ~ f i n d , ~ f i c h ~ w i e b e r ~ a u f z u n s i f f e l n , ~}$ jo Gängt man über biefelben, um fie beftandig geppannt zu erfalten, ein mit einem $\mathfrak{y a f e n}$ verjefenes (Sewidftufen c, Fig. 2065 und 2066. Bei locteren Faben fenft ficd Daş Gewidftujen c, Dafferbe ift circa 10 (3x. fdmer. Fig. 2067
 $\mathfrak{F} a b e n$ geft $\mathfrak{v o n}$ ber ©pule um ben §ifenitab d, סann mieber zurücf nack der Spule und mirb Durdy bas Schleifen auf deriflben gebremft. Das Gewidttien c jorgt für gleidanäpige ©pannung. Ermäfnt \{ei, סaß man aud) $\mathfrak{R o l l e n ~ o f n e ~}$

 eintritt. Eine andere eigenartige Spannung ijt, baj man auf einem langen
 Sedes Stäbdjen ift etwas länger als bie Spule und es̆ ift auf ben Stäbchen
 man nun auf ein foldjes Stäbctien eine Spule, fo mird beim Albwinden bes $\mathfrak{F a d e n \mathfrak { z }}$ die Feder mitgedreft doer gefdileift und jobald man ben $\mathfrak{F a b e n} \mathfrak{l o z}$ läßt, jo bringt bie Feder Spule und Faben wieber zurü̆f. Die Epule barf nur jomeit gebohrt fein, ban fie fnapp über die Feber geft.

Sdfließ̧lidy fei noch auf Fig. 2069 Gingemiefen. Bei biefer ভpannung



 zuzuführen, und um einen beim Weben zerrififenen §olfaden baldigit wieder auffinden zu fönnen, ift in einiger Entfernung von ben תettenrollen ein
 weldjem bie Faben ber Reife nach－in ber ganzen $\mathfrak{B r e i t e}$ neben einander liegen．
$\mathfrak{B e m e r f t}$ jei bier nod，Dáp auth beim mectaniifiden Weben der Cocos＝ teppide bas Rettengarn nidit auf einen $\mathfrak{B a u m}$ gewiffelt wird，fondern bá jeber Faben für fiid auf eine Spule gebradt und die $\mathfrak{A n z a h l}$ Spulen in einem $\mathfrak{\Re a b m e n ~}$ $\mathfrak{G i n t e r}$ dem Stuhle untergebradit wird．©ine ©fizze diefer $\mathfrak{A T t}$ gieft $\mathfrak{F i g}$ ． 2070.
$\mathfrak{D i e} \mathfrak{F a b r i f a t i o n ~ b e r ~}$

## Santbänder


Bunächit unteridecidet man סie ভamtbänder in＂mit＂und „ofne＂fefte §anten．

Die $\mathfrak{B a ̈ n d e r ~ m i t ~ f e f t e n ~ \Re a n t e n ~ e r f o r b e r n ~ e i n e ~ e i g e n t u ̈ m l i d y e ~ S t u f l e i n v i d f u n g . ~}$
 welde ie in einem，an den Ginteren Stubljäulen angebradfen $\mathfrak{R a j t e n}$ placiert find．
$\mathfrak{D e r ~ \Re a f t e n ~ f u ̈ r ~ b i e ~ \Re o l l e n ~ d e r ~ \Re o l f a b e n ~ i f t ~ f o ~ h o d ~ u ̈ b e r ~ d e n j e n i g e n , ~ w e l c h e r ~}$


$\mathfrak{D a m i t}$ bie $\mathfrak{F}$ aden in $\mathfrak{D r b n u n g ~ e r f a l t e n ~ m e r b e n , ~ w e r b e n ~ d i e ~ G f r u m b a d e n , ~}$ wie audh die ßolfaben je burdy ein Teilungs＝æiether gezogen，Das，wie jdion ermägnt，mit ©duuren jafwebend aufgebängt wirb．

Eint bejondere ©igentumlidffeit beim Samtbandtuhy ift bie Lade．Sie enttgält jo viele Blätter nebeneinander，als Bänder auf einmal gewebt werben follen．Würde man z． $\mathfrak{B} .6$ ßänder zu weben beabfitatigen，fo mürden aud 6 Blätter（Fiether）nötig twerben．
$\mathfrak{D e r}$ weientlide $\mathfrak{U}$ nteridited gegen die anderen $\mathfrak{L a b e n}$ befteft jeboch dariu， bak biefelbe auth jo viel Sau゙ken enthält，ala 彐iether vorbanden fitb，wodurd man die Möglicffeit eryält，jedem $\mathfrak{B a n d}$ eint fefte $\mathfrak{\Re a n t e}$ zu geben．
 Zadenflok und $\mathfrak{Z a d e n d e c f e l ~} 7$ Smifdenräume，wo fict feine $\mathfrak{B l a ̈ t t e r}$ befinden． $\mathfrak{D i e f e}$ æäume，weldye übrigens breiter alz die æietbitellen jein müffen，werden

$\mathfrak{D a s}$ Safieß̃en geidfieft mit allen Sajuben zu gleidjer 及eit und wird ourd eine fleine medfanifde Borricftung bewirft．צebes Saiffden ift an Dem Teile，welder in einer $\mathfrak{M u t h}$ gleitet，oben zu einer 3 abnftange geftaltet， in weldye $\mathfrak{Z a b n r a ̈ d d j e n ~ e i n g r e i f e n . ~ S e t ̧ t e r e ~ w e r b e n ~ b u r d ~ e i n e ~ f u ̈ r ~ a l l e ~ \Re a ̈ d d j e n ~}$ gemeinfame Zabnftange georeft und füfren baburdf fämtlidfe Sdjiffden bin oder zurüdf．Die 3afnftange eryält ibre bin＝und Gergefenoe Berjdiebung durd）eine Buguorridftung an ber Qabe．Man hat die Banbituble überbaupt in jüngiter 3eit mit recfy finnreiden ©inridutugen auggeruiftet．

Die $\mathfrak{F o l f}$ faden der Samtbänder baben ifrer Berbindung nact gemöhnfid）

 im $\mathfrak{H u t t e r f a c h}$ fich befindet．
$\mathfrak{U n t e r j u c f t ~ m a n ~ n u n ~ b i e ~ e r f t e n ~} 2$ Sđuifie ( (Grundifuiffe) von Fig. 2071,
 gewählt find, Yeinmandartig mit diefen 2 Sifuffen verbinden. Der 3. Sđjú

 und einer zu ben $\mathfrak{B o l f j u i f i f e n . ~}$


Sn ben erfen 4 Brumbiduififen ber anderen Samtbanipatrone Fig. 2072 binden die $\mathfrak{F o l f a d e n ~ e b e n f a l l e ~ a b w e c t f e t n d , ~ u n d ~ z w a r ~ t r e t e n ~ i m ~ 1 . ~ u n d ~ 4 . ~ S a f u \tilde { ~ }}$
 ben beftimmten Şrumbaden jämtlidje Bolfaden gefoben.
 ijt bas jogenannte Æutenfact.
 binden muß als bie linfe Rante und zivar, bamit fity ber Safup nidf zurüti=
 bindenden Brandfaden eingefdidffen ift, was zur befferen Geithaltung diefes $\mathfrak{P o l f a d e n s ~ b e i t r a ̈ g t . ~}$

Die Webung der Samtbänder ogne fefte §anten bedingt feine bejondere Stufleinridftung, da fie alz Stüffamt Dargeftellt und meiftenteile burct Sdilingfaben getrennt werben. Die Sdflingfaben, welche ben Bändern bie feften ঞanten erjeţen follen, find $\mathfrak{D r e f e r f a b e n ~ u n d ~ w e r b e n ~ g e m o ̈ g n t i d y ~ m i t ~ d e m ~}$ $\mathfrak{B e r l f o p p}$ gearbeitet.
$\mathfrak{D u r d} \mathfrak{F}$ ig. 2073 wirb ber 飞ilizug $\mathfrak{z u}$ einem Derartigen ©amtbande borgefüfrt. Der 1. Teil wagerecfter \&inien gefört Den Gfundfaden an, der 2. Teil Den תantenfaben, ber 3. Teil den $\mathfrak{D r e f e r}=$ faben, ber 4. Teil ben $\mathfrak{F o l f a b e n ~ u n d ~ b e r ~ 5 . ~ T e i l ~}$ wieder ben Dreferfaden.

Sbgleid) biefer (Einzug feifit verftänolid) ift, jo wirb eß doch auffallen, baj bie ale fante
 bienenden $\mathfrak{F a b e n}$ an der redften Seite jebeş $\mathfrak{B a n d e s}$ Doppelt borfommen, wogegen fie auf ber finfen Seite nur einmal borbanden find. Diefes hat feinen ©rumb darin, weil beim Scineiben bas Meffer bon
 mit nad recfte durd) bas Meffer gezogen mird und fich auf bieje Seite legt. Man mue bebfalb die redfe תante mit einigen Faben mefr verjeben.
$\mathfrak{D i e}$ :

weldfen eine veriditedene $\mathfrak{A l z z a f l}$ von $\mathfrak{B a ̈ n d e r n ~ m i t ~ S d n e l f j d u ̈ k e n ~ h e r g e f t e l t ~}$ werben fann, und endrid) auf Banbwebemaidinen, welde mittelft Dampf= oder Gaßfraft betrieben werben. Werben die $\mathfrak{B a ̈ n d e r}$ mitteft §acquarbmafdine bargeftellt, fo arbeitet bie Mafdine nur einmal für alle Bänder bes Stufle
 vorganden find.

Die beften Sorten Samte werben ganz auz Seibe gefertigt; die üfrigen Dualitäten fabrizizert man:
auß Seide zum $\mathfrak{P o l}$ und zur Grundfette, Baummolle zum Sauf ober
" " " "Baummolle zur Grumbfette, " " " " auş ©happe zum ßol, Baummolle zur ©rundette und Baummolle zum Sduj.

Bur baummolfenen Grundfette nimmt man 2fadhe gafierte ©arne, in den Rummern 100 biz 180 , zum Sđuน einfact Mediogarn in ben $\mathfrak{M u m m e r n}$ 60 bis 80.
$\mathfrak{T a \mathfrak { z }}$ Wliiidgewebe,
(worsted velvet, worsted shag)
an fich dem Samt glridi, ift meiftens gröber und hat längeren $\mathfrak{F f l}$. $\mathfrak{M} \mathfrak{b} \mathfrak{b e l p l u ̈ j}$ ( $\mathfrak{l l t r e c d t e r ~ S a m t , ~ V e l o u r s ~ d ' U t r e c h t , ~ V e l o u r s ~ A n g l a i s ) ~}$ webt man aus yeinener Gfrundfette und baummollenem छbrundiduf. Bum $\mathfrak{P o l}$ nimmt man $\mathfrak{F a m m g a r n}$ ( $\mathfrak{W e f t}$ ) oder Mohair; Der Mofairplüid $\mathfrak{H a t}$ auker bem befonderen Bflanz einen befferen Stand, indem er fich beim Gebrauth weniger yeidyt niederbriüct ale der wollenpliific.

Den Mohairplitid (Velours d'Utrecht,) meft man je nady ben §ualitäten
aus 25er biz 30er echtblau Reinengarn zur Grundtette
" 32 er " 36 er 2fact $\mathfrak{M o h a i r}$ zut ben beiben $\mathfrak{P o l f e t t e n ~ u n d ~}$
16 er " 20er Water zum Sduup.
 auf 10 cm . Die Faben ber Яette wectiern 1 §ol, 1 Grumb, beibe Faben
 didt. Die $\mathfrak{B e b a r t}$ ift, wie bereits mit $\mathfrak{F i g} .2053$ Seite 853 veranidjaulidft, nadf je 2 Grumbiduuffen forgt ein Æutenfdiag. Man nimmt 4 Sdäfte (binten) für

 $\mathfrak{F a n g i d a f t e s , ~ d a ~ b i e ~ S d i u ̈ f e ~ v o r ~ u n d ~ n a d ~ b e r ~ \Re u t e ~ i n ~ e i n ~}$ Fact) fallen. Daß (Sewebe wird int Stüf gefärbt, bann ge= bämpft und geidjoren.
(Semiffe Sorten Mofairpxüfde weroen mit $3-5 \mathrm{~mm}$ hofen $\mathfrak{R u t e n} \mathfrak{G e r}=$ geftellt und führen den Mamen Velours de Smyrne. Die Webart ift mie zubar, bie $\mathfrak{D i d f t e}$ jeboct etwas geringer und nimmt man beshalb 20er ©fund= fette wid 14er Materjduy.


indem man fie in möglidift ftraff gefpanntem 3 uftande 20 Minuten $\mathfrak{Y a n g}$ in ein focfendes $\mathfrak{B a f j e r b a b}$ bringt．
$\mathfrak{D e n} \mathfrak{B e f t p l u ̈ d ~ ( V e l o u r s ~ A n g l a i s ) ~ w e b t ~ m a n ~ m i t ~ g e f a ̈ r b t e n ~} \mathfrak{B o f f e t t e n , ~}$ bie Bindung und $\mathfrak{B o r r i f f t u n g ~ i f t ~ b e m ~ V e l o u r s ~ d ' U t r e c h t ~ g l e i d y . ~ D a s ~ B r a t t ~}$ nimmt man 110－120 Rohre à 10 cm didft，zieft $2 \mathfrak{F a b e n}$ in $1 \mathfrak{R o h r}\left(1 \mathfrak{S}_{\mathfrak{j o l}}\right.$ ， 1 （Srund）und wählt 36 er 2 fach $\mathfrak{W e f t}$ zu ben beiden $\mathfrak{B o l f e t t e n , ~}$

20 er bis 25 er Leinengarn zur Grumbfftte und
$14 \mathrm{er} ; 16 \mathrm{er}$ Water zum ธぬuణ．
Man webt 120－140 Ruten aui 10 cm ．
 vor，z． $\mathfrak{B}$ ．Dtterplüid， $\mathfrak{F i b e r , ~ © a j t o r ~ u . ~ b e r g l . ~}$
 Den beiben $\mathfrak{P o l f f e t t e n t ~ n i m m t ~ m a n ~} 32$ er 2 fach Mohair，zur $\mathfrak{G r u m b f e t t e} \mathfrak{W a t e r}$ $\mathfrak{N r}$ ． 20 （ 2 Faben Dabon in eine $\mathfrak{L i b e}$ gezogen）und zum ©dfuf Mute $\mathfrak{M r}$ ．6－8． $\mathfrak{A u f} 10 \mathrm{~cm}$ falägt mant $80-90$ ßuten．Das $\mathfrak{B l a t t}$ nimmt man $90-110$ Rogre à 10 cm didft．
$\mathfrak{B i b e r}$ fertigt man mit $3-4 \mathrm{~mm}$ hohen $\Re$ ften，fd）

 didft．Die Webart und $\mathfrak{B o r r i d f t u t g ~ i f t ~ w i e ~ z u b o r ~ G e f p r o c t e n ~ ( f i e f l e ~ F i g . ~ 2 0 5 3 ) . ~}$
 idjief̃t 90 Ruten auf 10 cm ．

 30 m lang， 130 cm breit：

Grundfett 3150 Faben 20 er $\mathfrak{B a t e r}, 2 \mathfrak{F a b e n}$ in 1 Libie， 34 m lang
Folfette 760 ＂ 32 er 2f．Mobair， 1 ＂＂＂ $276 \mathrm{~m} "$

Grundfette 2460 Faben 14er Water， 2 Faben in 1 ミike， 34 m lang
FoIfette 1180 ＂ 32 er 2 f ．Mohair， 1 ＂＂＂ 180 m ＂

Grublfette 2650 Faben 40er 3wirn， 1 Faben in 1 Libe， 34 m Yang
Poffette 1260 ＂36er 2f．Mobair， 1 ＂＂＂ 220 m ＂
ভdunj 16er Water， 60 §uten à 3 ভduuz auf 10 cm ．FFlorgöhe 2 mm ．
$\mathfrak{Z a m b z f i n ~ i f t ~ e i n ~ 【 a m m f e l l a r t i g e s ~ © f e w e b e , ~}$ weldeẻ zu feiner ફ઼erftellung 2 Solbäume brauct． Die Bindung und den Efinzuy veranidaulidyt Fig． 2074． $\mathfrak{B u}^{\mathfrak{u}}$ einer 120 cm breiten und 30 m langen Ware nimmt man $2260 \mathfrak{F a b e n t} 14$ er $\mathfrak{W a t e r}$ zur $(6 r u n d f e t t e, 2 \mathfrak{F}$ aben in 1 Liķe gezogen， 34 m

＊）Senfstin nennt man aud ein aus groben Wollen ober Şaaren gefertigteß Streich＝ garngewebe，wo ber Ffor burch Rauth umb ßlopfen erzeugt wirb．
 1 Qibe gezogen．Schup 16er Water．Fflorböhe 8 mm .48 Sdifittruten
 man die $\mathfrak{W a r e}$ in einem ftarfen，Geifen Seifenbad gandient und bann in faltem Wafjer ipült．
 befonderer Unterware und läß̆t biefelbe in ber Regel §reuzföper Ginden．

Man braudgt 4 Sdaffte für bie $\mathfrak{U n t e r f a b e n}$ （Ginten）， 2 ভduafte für bie こberfaden（mitten） und 2 Scfäfte für bie ßolfaden（born）．©5 werben $3 \mathfrak{F a b e n}$ in 1 fofr gezogen und zran 1 Unterfaden， 1 Doppelter $\mathfrak{O b e r f a D e n ~ u n d ~} 1$ ßol＝ faben． $3 \mathfrak{Z u r}$ Dber＝und $\mathfrak{U n t e r f e t t e}$ nimmt man
 den beiben $\mathfrak{F o l f f e t t e n ~ 3 2 e r ~ 2 f a c h ~ M o g a i r , ~ z u m ~}$〇beriduuß Ser Mule edfitidn warz und zum Unter＝
 Ruten bon 4 mm 5äbe und jalägt 80 derieltien $\mathfrak{a u f} 10 \mathrm{~cm}$ ． $\mathfrak{D} \mathfrak{a z} \mathfrak{B l a t t}$ nimmt man $94 \mathfrak{R o h r e}$ auf 10 cm fidit．Die Ware mird im Stüff
 gefärbt，gebämpft und gefdgoren，fowie bie linfe Seite geraubt． $\mathfrak{D a s} \mathfrak{\Re a ̈ h}$ ere für die Weberei veranfifaulidd beiftefende Figur 2075．Sđußflinie 1 und 6 find bie Rutenfädjer und erfalten effabrung $=$ mäßig bie $\Re$ Ruten bei biefer $\mathfrak{B i n b u n g ~ e i n e n ~ g u t e n ~ S t a n o . ~}$

Sämtlidfe $ß$ ßuifildarten müffen mit offenem Factle gearbeitet merben．

## $\mathfrak{D e r}$ תrimmer．

 faben（Mohairgarn）find meift diff；ez forgt nach 2， 3,4 und mehr Yeinwand＝ bindendem ๒frumbfaben 1 ほolfaben und zieft man
bei 2 ⓕumb $=1$ ほoffaden $3 \mathfrak{F a b e n ~ a ̀ ~} \mathfrak{R o h r}$ ，

in das andere $\mathfrak{R o f r} 1$ Grund＝und 1 Solfaden．Leeßeren Blatteinzug nimmt man namentlid bann vor，menn ftarfe $\mathfrak{P o f f a b e n ~ z u ~ v e r a r b e i t e n ~ f i n d ~ w n d ~ t h u t ~}$ man dies bes befieren Webent halber．



 $\mathfrak{F i g}$ ． 2076 bis 2079 zeigen．Einige nähere，ber $\mathfrak{F r a x i z}$ entlegnte $\mathfrak{A n g a b e n t}$ über bie Яrimmerftoffe mögen hierzu folgen． 1 Stüct zu 30 m Qänge und 120 cm fertiger $\mathfrak{B r e i t e}$ angenommen．
$3 \mathfrak{3} \quad 2$ (Grund, 1 §ol in §ette; 3 Faben à $\mathfrak{R o h r}$.

(Srunofette $2500 \mathfrak{F a b e n} 16 \mathrm{er}$ Water, $2 \mathfrak{F a b e n}$ in 1 like, 33 m lang
ßolfette 600 " 8er 2f. Mobair, 1 " " " 126 m ."
 (Man mebt aud 36 Ruten auf 10 cm . Florgïge 8 mm ).


Grundfette 2500 Faben 16 er Water, $2 \mathfrak{F a b e n}$ in 1 Rike, 33 m lang Bolfette 600 " 8er 2f. Mohair, 1 " " " 68 m "
Schú 8 ev Mule. 34 Ruten à 4 Scfub auf 10 cm . Fforgïbe 4 mm .
$3 \mathfrak{3 u} 4$ Grumb, 1 Ppol in Rette; 3 und $2 \mathfrak{F a b e n}$ à $\mathfrak{R o g r}$.

Grundfette 2660 Faben 16er Water, $2 \mathfrak{F a b e n}$ in 1 Likee, 33 m lang
Polfette 320 " 1 er Mofair, 1 " " " 60 m "
Sajuk 8er Mule. 28 §uten à 4 ভdur auf 10 cm . FFforföge 4 mm . (Man webt aucd $24 \mathfrak{R u t e n}$ auf 10 cm . Fflorgöhe 5 mm ).

3u Fig. 6 (sfrund, 1 ßot in §ette; 2, 2 und 3fadig.
2079и. 2079 a. 6 Gfumbifukf. 1 Rutenfach. For 8 fabig gebregt.
Grunofette $2500 \mathfrak{F a b e n} 16$ er Water, 2 Faben in 1 Like, 33 m lang Wolfette 200 " $1 \mathrm{er} \mathfrak{M i d h a i r}^{2} 1$ " " " 94 m
 $\mathfrak{D i e}$ Sdfäte für bie $\mathfrak{B o l f a d e n}$ bringt man vorn am $\mathfrak{B l a t t e}$ an.


Fig 2079.

§ig. 2079 a.


Wei gemuiterten ©erweben imlägt man oft abwecfielnd niebrige uno hofe $\mathfrak{R u t e n}$ ein, wobei man zu den legeteren Schntiberuten mäblt. Die $\mathfrak{B o l f a b e n}$ bebt man behufs befierer Fuille abrectjelno beim Rutenfach, bei genufterten §rimmerftoffen natürlid Dem Motiv entiprechend. Die Brundfaden werben
 forbert, als berfdieden arbeitende Solfaben borbanden find. (3u ofigen Muftern zmei.)

Der $\mathfrak{S}$ auptunterfaied ber §rimmerftoffe von ben ßlüichen befteht in dem eigens dafür zubereiteten Solfabengarn. Daß $\mathfrak{\Re r i m m e n ~ o d e r ~} \mathfrak{R r a ̈ n f e f n ~}$ biefer Wolfäden gefdieft in ber Weife, dan man einige Fäden und zwar in

 ein Seil zulammenbreft (Polbreherei).

Braudgt eine ßrimmerfette 272 Faben 1er Mohair, fo fajert man 8 Faben zu einem Strang und benötigt jomit 34 Stränge zu einer §ette. Daß Drehen geiddieft auf einem Seiterrade entgegengejekt zur uriprüngliden $\mathfrak{G a r n o r e f u n g ~ u n d ~ z a a r ~ m i r d ~} \mathfrak{b a z}$ Drefen jo lange fortgejeķt biz Der Strähn ubberbreft ift. Man gängt bie efnden bes Strangs an 2 Spindelliaten a,

fig. 2080.


Sit bas $\mathfrak{D r e f e n ~ b e e n d e t , ~ f o ~ w e r b e n ~ b i e ~ S t r a n g e n b e n ~ a ~ v e r b u n d e n , ~ b a m i t ~}$
 (25-30 ®itio) in Jutefäfée gebracht, feft verbunden und $21 / 2$ Stunden in
 circa 2 Stunden abtüblen und hängt bann bie ben Sädfen entnommenen Stränge in gut gefeizten $\mathfrak{P a ̈ u m e n ~ z u m ~ T r o d i n e n ~ a u f , ~ m e l d f e s ~ 5 - 6 ~ T a g e ~ m a ̈ h r t . ~}$
$\mathfrak{R a d}$ dem $\mathfrak{T}$ rocfinen folgt bas $\mathfrak{A} u$ forehen ber Strähne. Waßferbe geiduieft, indem man bie beiben Enden des Strangs an je einen Yeidy bref)=
 baren Şafen a FFig. 2081 antängt und bei Der umgebogenen Stelle b Fig. 2080 ftraff ziegt. Die Safen verfegen fid fofort in
 Dadurd) entfernt, Dás man den ভträfn mit Den $\mathfrak{F i n g e r n}$ teilt und die $\mathfrak{D r e f u n g e n ~ n a c t i ~ d e n ~ S a t e n ~ z u ~ b r a ̈ n g t . ~}$

 Suntere ber gedreften Stränge nidft eituringen und es verbleiben dajelbjt weike Stellen.)

Run erft wird bas Garn zur Webfette genommen. Sobard nun bie Spannung, in weldfer bie einzefnen Faben auf den Webftuti befufz ßer= webung erfalten merben muifien, aufgort, baben bie geloctten Fäben beş Æe=


## $\mathfrak{D e r}$ efitradian.

 fegende ©semebe, bas bejonders zu Damenpaletots und ©arnituren bient.

Die Webart ift dem $\mathfrak{P l i i f i d}$ greidy und findet bei baummollenem Material zum ©frund und einer $\mathfrak{D i f f t e}$ von 19/20 תettfaben und 16/18 Schubfaden



 auf gemöhnlidfe grt und gehen vor bem Rutenfach erit unter 1, bann über 2

[^1]und hierauf wieber unter 1 ভdfuffaben weg. §ur Bildung beß $\mathfrak{F l o r 马}$, weldjer 3 bis 6 mm hod ift, binden bie Faben abmedjelnd; als im 1. Rutenjdlag

 MUl Zeiden bedeuten die Šebung Der תettfaden.
$\mathfrak{D e r} \mathfrak{P r a x i s ~ f i n d ~ f o l g e n d e ~ w e i t e r e ~} \mathfrak{A}$ ngaben $\mathfrak{u b}$ ber die zum $\mathfrak{A}$ (tradfanifieren beftimmten gangbariten $\mathfrak{\text { Püifidqualitäten ent= }}$ Yehnt: Sür 1 ©tüd $\mathfrak{M o b a i r p l u ̈ f d ~} 30 \mathrm{~m}$ lang, 140 cm breit: a) Grunbfette $2100 \mathfrak{F a b e n ~ 1 2 e r ~ \{ c h w a r z ~} \mathfrak{W a t e r}, 33 \mathrm{~m}$ Yang
 zu idjeren, $\mathfrak{P o l f f t t e} 1000 \mathfrak{F a b e n} 32$ er2f. rohweía $\mathfrak{M o h a i r}$,

 ifjeren.)
b) Grumbfette $2430 \mathfrak{F a d e n} 14 e r$ ichwarz $\mathfrak{W a t e r}, 33 \mathrm{~m}$ lang $\mathfrak{z u}$ \{deren Polfette 1165 „ 32 er 2 F . rohwei $\mathfrak{B}$ Mohair, 158 m ভduñ 6er fchwarz Mule, 75 Ruten auf 10 cm . Fflorhöfe 4 mm .
c) Grundftte 2430 Fraben 14er \{dyarz Water, 33 m lang zu \{cjeren Bolfette 1165 „ 32 er 2 f . rohmeiß Muhair, 210 m

d) Grundfette $2940 \mathfrak{F a b e n} 40 \mathrm{er}$ idmarz 3wirn, 33 m lang zu fateren ßolfette 1420 „ 36er 2f. rohweiß Mohair, 33 m

$\mathfrak{D e r}$ glatt gemebte Stoff erfült fein gemuftertȩ $\mathfrak{A x j e h e n ~ D u r c h ~ e i g e n t u ̈ m = ~}$ Yiçje Manipulationen während jeinter Buridfung. Das Berfabren läß̆t fífl ungefähr in Folgendent wiedergeben: Das Gewebe wirb zunädfit gefärbt, $\mathfrak{j}=$ Dann gefnautidt umb hierauf gedämpjt. Mittelft bes תnautidens wird auf gewiffen Steflen dem Şaar ganz andere Qage gegeben, סaßffelbe erfdeint gebrücfit und oft aud anderefarbig, D. G. etwas hefler doer dunfler mie ber brumb. Diefe gefnautidten Stellen nun bilden bas Deffin, un® fönen berjaiedenartig als $\mathfrak{F l e f f}$, 2 d ern, überfaupt $\mathfrak{F e l l}$ imitierend, erideinen. Daß תnautiden felbit geifdiegt, indem man fleine oder größere $\mathfrak{B a r e n t e i l e ~ m i t t e l f t ~ B i n d f a d e n t ~ u m = ~}$ $\mathfrak{b i n d e t}$. $\mathfrak{R a c}$ ber $\mathfrak{F o r m}$ Deß zu bildenden $\mathfrak{M u f t e r s ̧ ~ f i n d ~ n u n ~ d i e ~} \mathfrak{Z m b i n d u n g e n ~}$ in Der ganzer Qänge oder ßreite des Stüctes vorzunefmen. Die Figuren Gaben meiftens berfeķt zu erideeinen $\mathfrak{u n d}$ jo ift es einem mit Sinn für Symmetrie und gutem $\mathfrak{A} u g e n m a \mathfrak{b}$ begabten $\mathfrak{Y}$ rbeiter möglidy, die $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~}$ auร freier ફృand vorzunebmen.

3u gleidem Bmecte legt man audd baş (sewebe über einen $\mathfrak{R a h m e n ~ m i t ~}$
 Gemidgt ftets ba, wo fein 3 abn ift; mo jeboch ein folcher vorbanden ift, umt= bindet man den Stoff. Rach Der Form bes $\mathfrak{D e f f i n g ~ t o ̈ n e n ~ d i e ~ ß f l i f e ~ e i n = ~}$ $\mathfrak{g e f e g} \mathrm{t}$ und bie $\mathfrak{l m b i n d u n g e n ~ v o r g e n o m m e n ~ w e r b e n . ~}$
 wäfrend nun eine $\mathfrak{F e r} \mathfrak{j o n}$ Den Stoff bei ben offenen Stelfen bes Mekes mit

 zeidfnet und banad bie Umbindungen vornimmt.
 recht faltig, frippig und fnitterig zu mactyen, und fo fertigt man den $\operatorname{Ajfrachan}$ meift fo, ban man ein Stüf refft fattig und fnitterig zulanmentegt, in Qeinen einnäht, zufammenidnuirt und hierauf focdt.

Bei diefer Manipulation legt man Reinen oder Segertux glatt auf den Tiifd, falägt bie Reiften circa 15 cm breit nady oben und hängt diefefben


 Querreihe $\mathfrak{S n i t t e r f a l t e n ~ f e f t ~ a n ~ d i e ~ a n d e r e . ~ \Re a c h ~ B e e n d i g u n g ~ d i e f e r ~} \mathfrak{A r b e i t}$ wird bas Seinen mit dem $\mathfrak{P l u ̈ f d}$ nact imen gerollt $\mathfrak{u n d}$ alle 10 cm feft um= fannirt. Sn biefem 3uftande mixd Das Ganze $3 / 4$ ©tunden 1ang ber Ein=
 lange in einem $\mathfrak{B a f f e r b a b e ~ g e f o d i t . ~}$
 finden. Bei dunflen Farben ift bies ofne befondere Bedeutung, bei beellen $\mathfrak{M}$ ODefarben jeboch fpridyt die $\mathfrak{F i x i e r u n g}$ Der תniffe mit. Wird ber Stoff zuerft gefnautidit und werben babei bie $\mathfrak{U m b i n d u n g e n ~ f e f r ~ f e i t ~ g e m a d f t , ~ j o ~}$ erbalten während des Färbens feftgebundene Stellen viel hellere ober nach $\mathfrak{B e f i n d e n ~ g a r ~ f e i n e ~} \mathfrak{F a r b e} \mathfrak{u n d}$ es bilben fitif eigentümliche Flammenmufter. Solde Stelyen fönen noct in einem anderen $\mathfrak{B a b e}$ bejondere abgetönt werben.

## Meifedefen aut Muild und frimmer.

Die $\Re$ eifedecfen fommen in vieffeitigfter Mufterung, als glatt, geftreift, farriext ober mit verjdiedenen ©ffeften verjehen zur 9uæführung. Einige einfache der $\mathfrak{F r a x i}$ entlehnte $\mathfrak{B e i f p i e l e}$ mögen nadfitefeno wiebergegeben fein: Eine fertige Derfe ift 120 cm breit und 160 cm lang; zu 6 Deffen wirb $9,80 \mathrm{~m}$ Ћobware gebrauct.

 11 m lang, $2 \mathfrak{F a b e n}$ in 1 ミibe. Wolfette $1000 \mathfrak{F a b e n}$ $2 / 32 \mathrm{er}$ Mohair 66 m lang, 1 Faben in 1 ミike. $\mathfrak{B l a t t}=$ einzug ein $\mathfrak{F o l f a d e n , ~} 1$ doppelter Grunbfaben a $\Re$ ºgr. 1000 Æogr auf 130 cm ßreite. Florÿghe 6 mm

$\mathfrak{D i e}$ §olfaben werben Guntfarbig zu einem $\mathfrak{M u f t e r}$ zufammengefteflt und ift bas ©sarn vor bem Färben zu ftreffen.

Man vereinigt auch ßfliiid und תrimmereffefte zu einer Decfe im Sime von Streifen ober ©aros. $3 \mathfrak{b u}$ einer gejtreiften Decfie obiger $\mathfrak{D u a l i t a ̈ t ~ n i m m t ~}$



jeitig mit \｛djwarzem Mitradjan oder englijchem Seal gefüttert．
$\mathfrak{B a ̈ r e n f e l l a r t i g e ~ D e c f e n , ~}$ Dursdecfen fertigt man mit zwei＝ poligem $\mathfrak{B l u ̈ j}$ ch． $\mathfrak{P o l f f e t t e ~} 900 \mathfrak{F a b e n}$ 2／32 ex Mohair 92 m lang，（zu 6 Decfen）．Blattbreite 130 cm ．Floryöhe 24 mm gefánitten． $3 Q$ ßuten à 6


## Die Berectumg Der Bolfänge bei Blüjagemeben．

子u beachten：

1．ob bie $\mathfrak{F} \boldsymbol{b l f a b e n ~ g e m e i n f ( x a f t l i d ~ a r b e i t e n ~ o b e r ~} \mathfrak{a b}=$ wedifelnd über bie $\Re u t e n z \mathfrak{L i e g e n}$ fommen，
2．Die $\mathfrak{G}$ b̈ge des $\mathfrak{F l o r g}$ ，
3．Die Finarbeitung ber Folfaben in Folge der 飞in＝ $\mathfrak{b i n d u n g}$ in $\delta \mathfrak{a s}$ sfanndgewebe．
4．bie $\mathfrak{F a r e n l a ̈ n g e ~ f e l b f t . ~}$
Zum befferen Berjtänonie fei ein Beifpiel angefübrt，wie jolcheß，was $\mathfrak{B i n d u n g}$ ，Einjtellung，Florböbe u．f．w．betrifft，bereits Seite 866 unter c angegeben ift ．

Die Ware 30 m lang und 140 cm breit bejteht aus 2430 Faben


ad 1．Da bie Fforfaben abwectielno zur Florbinoung fommen，＂（fiege
 （ $\mathfrak{P o l f a b e n}) 45 \mathrm{mal}$ ．
ad 2．Wenn Der $\mathfrak{F l o r}$ eine Seöhe von 5 mm hat，fo wird für jede æute 10 mm Garnlänge gebraudft；Dieß giebt $45 \times 10=450 \mathrm{~mm} \mathrm{Sarn}$ auf $10 \mathrm{~cm} \times 10=4500 \mathrm{~mm}$ Dder $4,5 \mathrm{~m}$ Wol zu 1 m Ware，mit＝ $\mathfrak{G i n} 4,5 \times 30 \mathrm{~m}$ Stüdtlänge $=135 \mathrm{~m}$ Pole．
ad 3．Die Einarbeitung ber Fole burch die Einbindung in bas Brund＝ gemebe ift abbängig vont ber Didfte，Der ©farnjtärfe，Der תetten＝ ¡pannung u． $\mathfrak{j}$ ．w．；im obigen Beijpiele find $150 \%$ ber Warenlänge zu rechnen，bies giebt 45 m ．
ad 4． $\mathfrak{A}$ ufer ber（Finarbeitung mird nody der Faben in berjenigen Länge gebraudt，ala bie Ware lang ift，in biefem Falle 30 m ．
Die（Sejamtlänge des Pols ift demnad）

| für Den Flor | 135 m |
| :--- | ---: |
| für Die Einarbeitung | 45 m |
| für Die Stüctänge | 30 m |

ぶn gleiduer Weife fat man aud bei anderen ßfüfagemeben zu verfabren．

## Ieppide.

$\mathfrak{B e i}$ ber gemöhnfidfen $\mathfrak{A x t}$ buntgewefter Teppidfe zieft man in jebes Rohr 2 Grunbfaben und jo biele \$olfaden, alz in ber \&ängsiridtung bes ©ewebes farben vorthanden find. Wei 4 farfigen ( 4 därigen) Teppidfen fommen bemnady 6 Faden in 1 Rohr; man beginnt mit 1 Grundfaden, nimmt bann
 Polfaben fommen nidt nebeneinander, fondern mehr untereinander zu liegen. Bur Grunbfette nimmt man ftarfen Qeinenzwirn, zur Poffette §ammgarnzwirn und läß̃t behufz befferer Decfe 2 gezwirnte ßammgarnfaben burch eine ミige gefen, natürlidy foldye zubor audb auf 1 Rolle aufipulen. Die Spulen ber Folfette werben der Reife nadi im Ranter gelagert und jede Spule be= fonders gebremif, wic bieş Seite 857 bereits beidrieben worden ift.

Die ©srundfaben ziegt man in 2 Sdäfte, weldje reedfielmeife gody und tief gefen und bie bor bem Sarnifde placiert find, während die $\mathfrak{B o f f a d e n ~ i n ~}$
 (in jo viel $\mathfrak{P a r t i e n}$ Seite 678), als Farben im Teppide borfommen und werben bei jebent $\mathfrak{M a b e l f a c t i e ~ n u r ~ b i e ~ b e r ~ ß a t r o n e ~ e n t i p r e c t i e n d e n ~ F a r b e n ~ b e r ~ ほ o l f e t t e ~}$ gefoben. Das eigentlidfe $\mathfrak{W e b e n}$ ber $\mathfrak{T}$ eppidye geidieht, inden man zunädfit סie Sacquarbmajdine auftritt und unter bie baburd gefobenen ßolfaben bie Rabel einjdjeft und anidjägt. (Unterbalb ber $\mathfrak{R a b e l}$ liegen die nicht ge=
 Majdine einfallen und tritt den erfen (Grumbjamel, welfuer die eine Şäffe der

 2 Fächer auf einmal und es wirb erft in bas obere Fach (über Der ફpolfette) ein Saju eingeidyoffen und angejffagen und bann in das untere Fadd (unter
 tritt man bie Majdine wieber auf, jdiebt in diefes $\mathfrak{F a d f}$ die 2. Madel ein, \äß̆ $\mathfrak{D a n n}$ bie Mafdine mieder einfallen uno tritt Gierauf den 2. ©rumoidjemel,
 übrige $\mathfrak{G r u m b f e t t e}$ unter die $\mathfrak{P o l f a d e n ~ g e z o g e n ~ m i r d , ~ f o ~ d a j ~ w i e b e r u m ~} 2$ Fäcfer, eins über und eins unter ber Poffette, entiteben. In dieje Fächer werben wie $z^{2} \mathbf{v o r} 2$ (Srundidüffe eingeidylagen. So nimmt Das Weben jeinen Fortgang. $\mathfrak{B e m e r f t}$ fei, dáp man bei bieldubrigen (alfo in Sette biduten) Teppiden oft genötigt ift, Das fact por bem Eintragen ber Mabel erft mit bem Sajwert, einem zugejdärften linealartigen $\mathfrak{5} \mathfrak{a} z e$, aufzuteilen.
$\mathfrak{D i e}$ gejogenen Teppidje werben $\mathfrak{B r u ̈ f f e l e r} \mathfrak{T}$ eppidye (moquette bouclëe, Brüssel carpets), bie geidnnittenen $\mathfrak{I o u r n a y}=\mathfrak{B e l o u r t e p p i c h e , ~}$ $\mathfrak{F r} \mathfrak{u}$ ifteppidfe (tapis de Tournay, Wilton carpets, moquette velantée) benannt.
$\mathfrak{D r u f t e p p i d e}$.
Die buntgemebten Teppidfitofie werben auch burch Druct nacdgeafmt und zwar, indem man entweder eine weipe Polfette auffpant und borber auf diefelbe bas gewünidate bunte Mufter aufoructt doer dan man den Teppid) erft
einfarbig mebt und bann mit bem Mufter bebruct. (Tapeftry=\{ Teppidje.) Bei ben buntgewebten $\mathfrak{T e p p i d e n}$ liegen bie je nach ber Mufterbildung $\mathfrak{u n g e b r a u b t e n ~ W o l l f a ̈ d e n ~ i m ~ S n n e r n ~ b e ß ~ G f u n o g e m e b e s , ~ b e i ~ b e n ~ b u r c i ~} \mathfrak{D r u d f}$ erzeugten Teppidfen erifitieren joldje Faben nidft. ESp tritt alio bei den Regteren eine wefentlide Sparung bon Wollmaterial ein, jedoci ift Das $\mathfrak{B r o b u f t ~ e n t = ~}$ iprectiend minderwertig.
$\mathfrak{B e i}$ ben $\mathfrak{D r u d t e p p i d f e n ~ n i m m t ~ m a n ~ z u r ~ C f u n d f e t t e ~ u n d ~ z u m ~ S c f u s ~}$
 oder 16 er 2 fad) gezwirnt, (engl. $\mathfrak{\Re u m m e r ) ~} 3$ fad) und zur $\mathfrak{F u ̈ l f f e t t e}$ orbinäres $\mathfrak{B a u m b o l l g a r n , ~ c a . ~} 2000 \mathrm{~m}$ pr. Rilo.
 faden (Stopffaden) und $1 \mathfrak{B i n d e f a b e n . ~ D i e ~ B i n d u n g ~ i f t ~ e i m p o l i g ~ m i t ~ F i u ̈ r f e t t e , ~}$

 gehoben. Die Schujipulen (Sdflaudfipulen) werben mit Qeim böllig burd)= brängt, ber Reim wird mit einer $\mathfrak{F}$ umpe hindurctigejaugt.
$\mathfrak{D a s}$ Binde= und Stopfergarn wird auf große $\mathfrak{B f e i f e n}$ getrieben und baxauß auf ber Sdjer=, \&eim=, Troden= und Bäummafdine eine תette gebildet. Der Reimmafie fügt man billige jdjwarze ober bunfelgraue Farbe bei, um jo
 waiden, geipült und getrocfnet, Dann geidfwefelt oder mit Bafferftoffiuperoxyd gebleidft. Wierauf wird gebeizt und getrocfint. Das ©barn wird Dann auf Bfeifen getrieben und bon biefen auf bie großen Drucftrommeln $\mathfrak{F a b e n}$ neben $\mathfrak{F a b e n}$ gemunden. Der $\mathfrak{U} \mathfrak{m f a n g}$ biefer $\mathfrak{T r}$ nmmeln beträgt $15 \mathfrak{F u z}$ engl. $(4,770 \mathrm{~m})$ bis $54 \mathfrak{F u n}$ engl. ( $16,450 \mathrm{~m}$ ) und mefr und riçtet fith ber $\mathfrak{H m =}$
 Majterrapporte. Die Drufttrommel enthält einen ßahnfranz; naç befjen ßägne=
 Trommel ift ein auf ভdienen laufender $\mathfrak{\Re a f t e n ~ a n g e b r a c h t , ~ D e r ~ b i e ~} \mathfrak{D r u c f f a r b e ~}$ entbält, und mittelft einer תautiduufrolle wird bie Farbe in einfađen ober Doppelfitidfen quer über fämtliche $\mathfrak{F a b e n}$ gedructit. Der $\mathfrak{B e g i n n}$ Des $\mathfrak{D r u t f e s ~}$ geffitegt mit Der hellften Farbe und endigt mit der bunfeliten. Sit viel heller (Stund worfanden, jo färbt man bae Garn in diefer Tonart vor. Der $\mathfrak{D r u f f e r}$ Gat fich genau nach ben erfaltenen Boridriften ber Beidnung zu ridften.

Dem $\mathfrak{D r u c f e n}$ folgt das Dämpfen. Selerbei werben die umfangreiden
 $\mathfrak{R a c ̧}$ bem $\mathfrak{D a z m p e n ~ w i r b ~ b e r ~ a u f g e i p a n n t e ~ S t r a ̈ h n ~ g e w a j d e n , ~ g e f p i i l t ~ u n d ~ g e = ~}$ troffinet. Die Gträgne werben nummeriert, auf groke $\mathfrak{R o l l f n}$ gemunben und bann bem Mufter entiprectend auf ben Rafmen ber Sebmaidine gefradt.
 und auf den Webjtuhtbaum fraff aufgebäumt.

## 


 1 Jutefaben, 1 £einenfaben, 1 צ̌utefaden, 1 ¿einenfaben, 1 Baummolffaden. Der Einzug auf 5 Sdäften ift folgend (Fig. 2083). Die ftarfe J̛ute= tette $\mathfrak{i f t}$ bie Grunbfette und wirb biefe fehr fraff gefpannt, Die \&einen= fette ift bie Bindefette und bie Baummollfette (ßolfette ■.) Dient zur $\mathfrak{A}$ =


Fig. 2084.


Gindung Deş ©henillefaufies. Man fertigt 3wei= und Bierfdupanare, je nact Dem einen ©henillejfū 2 ober 4 ©frunbiduß forgen. Die $\mathfrak{B i n d e a r t}$ ift wie Fig. 2084. Beim 1. Safū̃ hebt ȩ die ganze Bindefette, beim 2. ©duf bie ganze ©sundfette und Solfette, beim 3. ভdup die Soffette allein und biez ift das für den ©bhenilleiduß beftimmte Fady.

Der Weber miffelt den ©genilleidun auf ben ভafitten, ein Iförmiges
 geftecti. Šierauf wirb mit einem Stahlfamm bab haar ber ©genille burct)

 $\mathfrak{G r u n d j}$ düfie barauf. Beim medjanifden Weben bleibt der Stubl jelbittyätig ftehen, wenn das ©henillefact gebildet ijt. Bei breiten Teppiden biefer $\mathfrak{A r t}$
 $\mathfrak{F}$ adfämmen oder $\mathfrak{F}$ erausfraben ber Chenille. Die ©henille ift genau io zu verweben, wie fie beim ßorweben auf der Beidfnung abgelejen wurbe (Seite 847),

 die Farben genau dem Mufter entiprectiend zu liegen fommen. Bur $\mathfrak{B e r}=$ ftärfung deas ©funogewebez bringt man aubl eine ftarfe fitufette an, wie biez bereitả mit Fig. 2060 illuffriert murbe.
 zäflen die Smyrna=\{eppide, türfifden Teppide, Sabonatrie= Teppide oder

## תuüptreppide.

Die Serftellung Derjelben geidieft auf einem Webftuble mit jenfredit
 $\mathfrak{B a u m e}$ a über bie Seitwalze b und ift bann abmectifetnd in bie mageredfen Liben e und d eingezogen. Die Rizen find an bie Walzen e und f befeftigt und das Drefen einer berfelben fat naturlidy bie Factibibung zur foige, mie bieß mit $\mathfrak{F i g} .2085$ ftizziert jein mag.

Ess werben bie Majden ober Florbüidel nidy meht burch fünflide Webung erzeugt, fondern סurdf ©infiupfen gebirbet. Swar ift bies eine
 und der fomit erfangten gofen Dauer bes Teppidjs, fowie burch die volfommene Freikeit in der $\mathfrak{B a h l}$ ber Farben behufz ber Mufterzufammenftellung.


Ffig. 2085.
Mefeinridtung mit jentredt aufgeipainter Rette.
 teppidje beftegt aus farfen Wollent, Qeinen= oder $\mathfrak{J u t e f a ̈ d e n ~ u n d ~ i f t ~ l e i n = ~}$ wandbindend. Man berwebt zunäcift 2 Gfundiduüfie nadfeinander und nimmt Gierzu an Stelle bes web= (duikent aud) eine geferbte Scfiene (Fig. 2086), $\mathfrak{u m}$ melde dap (Einfidlag= garn gemunden ijt.
$\mathfrak{S}$ ierauf beginnt nuan bas Ein= fnüpfen oder Einfdilingen ber aus ftarfem Mollenzwirn beftebenden, ca. 5 cm langen $\mathfrak{F a b e n e n d e n t ~ u n d ~ z w a r ~}$ um ie 2 תettenfaden herum, wie dies beigefügte Fig. 2087 und 2088 zeigen. Эede Sळlinge fann von andrer $\mathfrak{F a r b e}$ fein und ridftet fitif) dies̉ nack ber $\mathfrak{A}$ nweifung der $\mathfrak{\text { Patrone. }}$ Machbem eine Æeihe ভdflingen über die ganje Warenbreite gebirbet ift, werben foldje mit einem gezagnten $\mathfrak{y a m m e r a r t i g e n ~} \mathfrak{J n f t r u m e n t , ~ f o w i e}$ Dann mit Der eigentlicten $\mathfrak{B e b j t u t h}$ l= lade feit an bas vorberige (frumb= gewebe geidfagen, morauf wiederum 2 Grundidüfie verwebt werben und baæ Einffüppen einer netuen Saflingenreife beginnt. Y\{ breiten Teppiden fönnen



 Doch mürbe eine fpecielle Bejdreibung und Beramjdaulidyung der einzelnen §atente zu weit füfren; bemerft fei bier nod, bá̉ Der §erferteppid auz feinerem Material bejteht und eine größ̄ere ßnotenmenge enthält.

## (sabelins

Doer gefloctitene $\mathfrak{T e p p i d j e}$ und $\mathfrak{T}$ apeten fertigt man ebenfalla auf einem Stufl mit jenfreith aufgepannter תette. Das 【einwandbindende ©̌ewefe (eigentlid)

 eingefloctiten werben. $\mathbb{B u}$ biefem $\mathfrak{B e f u f e}$ werben einige Rettenfaben, 子. $\mathfrak{B}$. 1 und 3, mit ber einen Şand etwas borgezogen und mit der anberen Şand
 werben die anderen Rettenfaben, z. $\mathfrak{B}$. 2, 4, gezogen und die Spule bon rudtz

 exfolgt bas abgejonderte $\mathfrak{W e b e n}$ einer anderen Farbenpartie, indem man die $\mathfrak{G i e r} \mathfrak{z u}$ nötige Spule wieberum fo lange $\mathfrak{G i n}=$ und $\mathfrak{g e r f u ̈ f r t , ~ b i s ~ n a d i ~ o b e n ~ f u ~}$ audb diefer Teil beenbet ift. Das diffe Bufammenfdlagen ber einzefnen

 Dą © Gewebe nadfträglidy zufammengenäht werden.

(Ein Brudditüff eineş foldern Gemebes veranifaulidyt $\mathfrak{F i g}$. 2089. Die Gobbelin= gemebe zäflen zu Den mübjamften und andererjeits zu ben fünfltidfifen in $\mathfrak{B e z u g}$ auf bie beinabe ge= treue Mactbildung von ©semälden. §̊n den vorigen $\mathfrak{J a h r y m u b e r =}$ ten hat man biele Gobelin=Tapeten er= zeugt, $\mathfrak{A}$ rbeiten $\mathfrak{j a f r e}=$ langen Flfî̉eß, die namentrid biftorifde Scenen, $\mathfrak{L a n b j}$ daften u. Dgl. Darfteflen.

Die idjottiiden $\mathfrak{Z e p p i d f e}$ (triple carpets)
beftehen aus brei übereinander befindlidfen Qeinmandgemefen, won benen jedes andere $\mathfrak{F a r b e} \mathfrak{h a t , ~ u n d ~ w e l d g e ~ i e ~ n a c t ~ b e r ~ F o r m ~ u n d ~ b e n ~ F a r b e n i d e e n ~ b e 马 ~}$
 webe 1 à 1 à 1 , alz $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{B}$. 1 \{djwarz, 1 grün, 1 weiß́, und e $\mathfrak{z a n n} \mathfrak{v o n}$ סiefen $\mathfrak{F a r b e n ~ f a t w a r z ~ b e n ~ G r u n d ~ b i l d e n , ~ w a ̈ f r e n d ~ m i t ~ d e m ~ g r u ̈ n e n ~ u n d ~ w e i ß ̨ e n ~}$ Gemebe die Figuren auģefüht werben. Man fann aber auperbem nod viele andere $\mathfrak{F a r b e n t o ̈ n e ~ z u r ~} \mathfrak{B e r b e f f e r u n g ~ u n d ~} \mathfrak{B e l e b u n g ~} \mathfrak{D e r} \mathfrak{M u j f e r p a r t i e n ~ i d a f f e n t ~}$


|  | " | " | " | " | " | meipen " |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ober | " | grünen | " | " | " | fofwarzen " |
|  | " | " | " | ' | " | meigen sette, |
| " | " | weitgen | " | " | " | fotmarzen |
|  | " | " | ' | " | " | grünent |

in Qeinmand binden läft.
Bei den gewögntidjen Ridderminjter=\{eppidjen hat man zwei Waren ӥber einander und biefe treten wectjefnd nady ohen (f. Seite 793) und wätrend z. $\mathfrak{B}$. bei biefen Stoffen bie Dberfeite aus jamarzem ©rund und roter Figur Gefteft, ift linfsfeitig bas $\mathfrak{U m g e f e f r t e , ~ a f f o ~ r o t e r ~ G r u n d ~ u n d ~ i d f w a r z e ~ f i g u r ~}$ $\mathfrak{z}^{4}$ finden. Wei ben breifadjen $\mathfrak{T}$ eppidjen ift eß Dagegen möglid, bie linfe Warenjeite gemiffermaffen unabyängig von ber oberen zu muftern, indem man von ben ftets unten liegenden 2 Geweben fowofl bas eine als bas andere auf die unterfte Warenfeite nefmen fann.
 an der $\mathfrak{D}$ berjeite beteiligen, mag folgendes Beifpiel bienen. Fig. 2090 ift

そig. 2090.
Motid.


Das gemäflte Motiv, nad Dem die Waren wectijeln follen. - \{ei jafrarz, x grün, : mein. F̛ür jeden Faben Deæ Motides mird ein $D$ ber $=$, ein Mittel= und ein Unterfaden erfordert. Die mit Fig. 2091 veramidaulidfte Specialzeid)= nung enthält bemnach (ba Das Motiv 16) 48 Faben.

Fig. 2091.
Speciafpatione zu nebenftegendem Mivtio.


Eine andere $\mathfrak{T e p p i d f a r t ~ ( S t u ̈ f t w a r e ) ~ z u r ~} \mathfrak{B e b e c f u n g}$ ber $\mathfrak{F u b j b a ̈ d e n}$ fertigt man mit zwei übereinander liegenden §einwandgewehen, bon benen
 behufz errföhung bes ©fffettẻ zwei oder brei veridiedenfarbige Figuridüffe voryanden find.

Se nact den 飞rforderniffen des Mufters mird bald die eine bald bie andere $\mathfrak{F a r b e} \mathfrak{a l z ~}$ Dberidun benugt, wäfrend bie übrigen nidt gebraudten ভ๙üfie zufammen in ein Fad fallen und gemeinjam einen $\mathfrak{U n t e r i d j u ß ~ b e r ~}$ getoöhntidfen Doppeltưffindung ausmadien.

Ein fleinez 4 farbiges Motiv für ein derartiges $\mathfrak{x e p p i d f g e w e b e ~ i f t ~ m i t ~}$ Fig. 2092a veranidautidt, weldes 子. B. 1 modefarbigen ( $\quad$ ), 1 roten ( x ), 1 meipen (*) und 1 \{dwarzen Sđuß ( $\quad$ ) abmectifern joll. Das Motio
 Sewebe 96 §etten= und 192 ভdugfaden umfaffen. Wit Fig. 2092b find bie erften 2 ऽçuplinien bes Miotibes fpeciell auggefüfrt.
$\mathfrak{B e t r a d f t e t}$ man die $\mathfrak{B i n d u n g}$ der einzetnen Sajiffe, fo findet man, ban


 machen.
$\mathfrak{F i g} .2092 \mathrm{a}$. Motiv.


Man nimnt zur Sexftel= lung 16 er $\mathfrak{B a t e r f e t t e}$ und ungefäfr 2 er Mulejduß ftellt die Яette 27/28 $\mathfrak{F a b e n t}$ à cm bidat eiar und jajient eben jo viele ভduß a cm .

Dem Gemebe gieft man größ̉ere Feftigfeit burct enge Berbindung der foghlen Mufterftellen.

Faü diefe Teppidfitoffe rifftet man eigentlidf ben Webftubl befondere por und zwar, indem man einte $\mathfrak{F i g u r}=$ und eine $\mathfrak{B i n d e f e t t e}$ anbringt, wowon bie erftere in bie Jacquarditizen, die Bindefette aber in $\mathfrak{B o r b e r}=$


 תarte wie folgt $3 \boldsymbol{j u}$ \{jlagen:

Fig． 2092 b．SpezziaIzeitfnung סer Sđ⿰亻尹ffe 1 und 2.



$\mathfrak{B e i}$ einer ferneren $\mathfrak{U r t}$ Teppidftoff，im übrigen aber in bie gleide §ategorie wie die voŗer befandelten gegörend，nimmt man Dber＝und $\mathfrak{l n t e r}=$ fette，fowie Dher＝und Unteridubz zur Mufterung und jdert dabei die §ette
 an，mowon jebe auf ber geeigneten Figurfelle zur rediten Warenjeite tritt， während fie jonit in ein $\mathfrak{U n t e r i d u b f a d y ~ f a l l e n . ~ D e n ~ g a n z e n ~ M u f t e r e f f e f t ~}$
 mit den fatwarzen，bald mit den weizen §ettenfaden binden läßt．
$\mathfrak{U m}$ audd bieje intereffante Webart zu veramidaulidjen，jei mit Fig． 2094 ©． 877 ein 5 farbiges Motiv und mit $\mathfrak{F i g}$ ． 2095 Seite 878，ein $\mathfrak{B i e r t e i l}$ Deşelten als Spezialpatrone vorgefüfitt．
$\mathfrak{J m}$ Motiv foll


ifluftrieren．
 Spezialzeidnung umfaßte bemnad 96 Retten= $\mathfrak{u n d}$ ( $\mathfrak{b a} 3$ farbig im Sdjuß) 144 Sdußffaden; eş ift jeboch mit Fig. 2095 S. 878 nur baş linfe $\mathfrak{B i e r t e l}$ (mit Strid) angedeutet) Deß Motivs näher bearbeitet. Die Treppenform deß Doppeltuctes ift fofort zu erfennen, beęgleiden auch, סá̉ bon den 3 beridiedenen

 dá z. $\mathfrak{B}$.





Man nimmt zur ફ઼er= ftellung biefezె Stoffeş 24 er 2 fach $\mathfrak{B a u m m o l z m i r n ~ z u r ~}$ §ette und Wollengarn 8000 m pr. ®ifo 2 fact ge $=$ zwirnt zum Sduß M. Man $\mathfrak{f t e l l l}$ bie תette 24 Faben à cm bidift ein und jdieß̄t 15 Saun à cm .

Sdliéplid) fei noch ber Webung ber fogenannten $\mathfrak{T}$ apififerie= $\mathfrak{I} e p p i d e$, Decfen u. โ. w. gedadft, bei benen die Figurierung nur burd veridfiedenfarfige Sđüffe geijdieft. Diefelben binden ftetă über oder unter 3 neben einander befindlidfe תettenfaden, јe nadybem еэ Das geplante. Farbenbild berlangt. Mach diefen drei Faben folgen beftändig 2 תettenfaben, welde die M(bbindung fämtlicher §arbenfaüffe leimwandartig au£führen.
$\mathfrak{B e b u f ( ~} \mathfrak{B e r a n i d f a u l i d f u n g ~ b i e f e r ~} \mathfrak{B e b a r t}$ ift mit Fig. 2096 Seite 878 ein breifarbiges Motiv gegeben, bei meldem jedea $\mathfrak{M u b b a t}$ bem $\mathfrak{u} b e r b i n d e n$ von brei ßettenfaben entipridit. Das Miuftercfen umfant $24 \mathfrak{F a b e n ~ u n d ~ j o ~}$ gefgören für bagjelbe $24 \times 3=72$ Mufterfaben und $24 \times 2 \mathfrak{B e r b i n d e f a d e n ~}$
 und 72 Safuêfaben (ba 3farbig $24 \times 3$ ) Geftefen würde.

Mit Fig. 2097 Seite 879 ift bie fpezielle Fabenberbindung angegeben, jedoct ift bas Mlufter in ber Breite nur zu zwei Drittteiten (bis zu bem

Fig. 2095.
Brud)fiüt ber Spezialpatrane zu Motiv Fig. 2094.


Strich an dem Motid), in ber Seöhe aber volljtändig ausigeführt. Betradytet man in biefer Beiffung bie einen Gemebeabidnitt bil= denden Scuüffe 1, 2, 3 und nimmt man an, baf́ Schuf 1 hellbraun, ভduf 2 Dunfelbraun uno Sdun 3 crêmfarbig ift, fo Dürfte man finden, dañ

S九ū $1 \times$ über Die $\mathfrak{F}$ adenteile $1,2,3,4,5,-7,8,9,10,11, \ldots 13,14,15,16$


Fig. 2096. Mutiv.

zu liegen fommt. Dieje $\mathfrak{B e}=$ ftimmung fann man aud) in Scuub 1 des Motivs verfolgen. Je brei ber zu= \{ammengehörenden Sçüffe werben bon ben beiden $\mathfrak{B i n d e f a d e n}$ über= und unterbumben und fallen $b a=$ felbit jo zu jagen in ein Fach. Ieppichjtoffe biejer Urt webt man mit $16 e \mathrm{er}$ Waterfette $32 / 34$ Fraden à cm und $\mathfrak{c a}$. 2er Malefu)uß, :30 ভム) uk à cm. Die Decfen= ftoffe der gleiden Webart, die übrigens meift nur 2farbig find, arbeitet man
mit einer תettendidfe von ca. 28/30 Faben und verwebt feineren $\mathfrak{B a u m m o l f =}$ (fun 2 fad gefpult.

Fig. 2097.


## Doppelter Samt.


 auker den Grundfaden 4 verifieden arbeitende Polfaden und lié biefelben
 forgender Längenidnitt figur 2098 zeigt. $\mathfrak{J n}$ Der $\mathfrak{M i t t e}$ ber beiben Gewebe

## Fig. 2098.


warben bie fidy freuzenden $\mathfrak{P o l f a d e n}$ zerfidnitten (f. Linie AB ), natürlid) $\mathfrak{e r}=$ folgte der Єdfnitt in ber Breitenridftung der $\mathfrak{B a r e}$. Der $\mathfrak{F l o r}$ wird $\mathfrak{b i e r b e i}$
 ftehen nad) auken, die Ffloreiten nad) innen. Yedes Gemebe miro in fiff burc) befondere ©frundjaüffe abgebunden.

Den Qauf der $\mathfrak{P}$ Bolfaden $\mathfrak{h a t ~ m a n ~ i n ~ j u ̈ n g i t e r ~ B e i t ~ b e r j d i e d e n t l i d y ~ g e o r o n e t ~}$

 (Fig. 2099) giebt.

 Der ©rfinder zum Nadulafien jeber erforberliden ફoffabenmenge je eine befonders Geweglide Waffwelle.
$\mathfrak{D a b}$ ßroblem ,zwei $\mathfrak{F}$ aren Samt ïbereinander auf medua= $\mathfrak{n i j}$ den Stühlen zu weben", 夕̆at übrigens feit wenigen Jahren feine ¿ö|ung it recht entiprecfiender Weife gefunden.

Den $\mathfrak{F l o r}$ bilbet man, wie bereith oben ermäfnt, daburct, dak bie $\mathfrak{F o l}=$
 feiten beiber Waren ftefèn nad auß̃en, die Florjeiten nadi innen. Man ge= braucht 2 Sçäfte für bie Gsrunbfette ber oberen Ware, Degెgleidjen 2 Sdäfte für bie Grumbfette ber unteren Bare und einen Poffdaft. (Mlan nimmt
 (movon 2 ber oberen, 2 ber unteren Ware angebören) folgt 1 Solfaben. Säntlitye $5 \mathfrak{F a b e n} \mathfrak{f o m m e n ~ i n ~ e i n ~ \Re i e t h . ~ D e r ~} \mathfrak{F a b e n e i n z u g ~ i f t ~ w i e ~ f o l g t : ~}$


Die Faben ber unteren $\mathfrak{B a r e}$ befindent fiti auf Sdaft 1 und 3 , die= jenigen ber oberen $\mathfrak{W a r e}$ auf Schaft 2 und 4 , bie $\mathfrak{P o l f a b e n}$ auf Sdaft 5. $3 \mathfrak{a}$ Den ©fundfettenfaden find 2 Bäume, zu Den Solfaben ift 1 Baum vor= Ganden; es mird alfo mit 3 Bäumen gewebt. Der eine $\mathfrak{G r u m b b a u m}$ enthält die Faben ber jogenannten Schlapplette; es find dies die Faben auf ben Sdäften $3 \mathfrak{u m b} 4$; int ¿ängenidnitt Fig. 2102 S. 882 fitno Dieferben durch Sunfte gefennzeiffnet. Der andere Grundbaum enthält bie Faben ber joge= nannten \{teifen תette; es ift bies der erfte Faden der unteren und oberen Ware (Schaft 1 und 2). Die Sdflappffettenfaden müfien zur Erziefung eineß guten Sammtes weit mefr einarbeiten als die übrigen Grundfaden.

Der Weg der $\mathfrak{F a b e n}$ nach dent Werf (Gefajirr) fei mit folgender Sfizze (Fig 2101) veramidfaulidyt:

Fig. 2101.


A ijt ber $\mathfrak{B a u m}$ für bie Scflappfettenfabent, B der $\mathfrak{B a u m ~ f u ̈ r ~ d i e ~ f t e i f e n ~}$ Rettenfaden, C ber $\mathfrak{B a u m}$ für die $\mathfrak{B o f f a b e n . ~ S e b ̧ t e r e ~ n e h m e n ~ i f r e n ~} \mathfrak{W e g}$ um 2 ß(uif) Sdäften gefen. Der Stab E ift linfz und rechtz mit Schnuren aufgetängt, in weide jedoch Febern eingeidfaltet find, fo bã̉ ber Stab beim Tiefgehen
 werf beenegt und füfiren bem ©sewebe das erforberliche ఇuantum ßolfette zu.
$\mathfrak{B e i m}$ Seraustrenten ber Scaüffe wiffeft fid bie תette felbitthätig wieder auf.

 mittelft einer feitlidy am Stufle angebrabyten Excentertrommel berart, Dap bei Den Sajuffen ber Dberware Sajafte nact unten geten und bei ben Sajuffen Der $\mathfrak{U n t e r w a r e}$ Sdäfte geffoben werben. Man fann infolge befien mit einem

 ftellung eines einfacken (semebe马.

Die Scdafte $\mathfrak{y a b e n ~ b e i m ~ W e b e n ~ f o l g e n d e ~ B e w e g u n g : ~}$
Scun 1 (für bie Oberware): ©daft 2 (1. Dherfaden) verbleibt oben, Safaft 4 (2. Dberfaben) wirb gejenft,
Sdfuß 2 (für bie Dberware): Sdaft 2 (1. Dberfaden) wirb gefenft, Sdjaft 4 (2. Dberfaben) bleibt dben,
Schus 3 (für bie Oberware): S丸aft 2 (1. Oberfaden) verbleibt oben, Sciaft 4 (2. Dherfabent) wird gejentt,
 Sdaft 3 (2. Unterfaden) wird gefober,
ভctuß 5 (fïr bie $\mathfrak{H n t e r w a r e ) : ~ S c h a f t ~} 1$ (1. Unterfaden) wirb gefoben, Schaft 3 (2. Unterfadent) bleibt unten,
Scyuf 6 (für bie $\mathfrak{U n t e r w a r e ) : ~ S ( f a f t ~} 1$ (1. Unterfaben) verbleibt unten, Sdiaft 3 (2. Unterfaden) wird gehoben.
 3 Scaiffe für bas untere. ©ine Qürfer entfegt burch biefe Æeifenfolge it



Fig. 2102.


Fig. 2103.


Der Scüffie 1, 2, 3 ein und gleidit Demnad bie Ware bem \&ängenidnitt $\mathfrak{F i g}$. 2103.

Der Bolfaden ift bei Schun 1 oben, gebt bei 2 nadif unten, und ift bei Sduiz 3 obent; ferner geht Derfelbe bei Sdjus 4 nact unten, ift bei 5 oben und geht bei Scfun 6 nady unten,
 Das Dbergemebe,
 das $\mathfrak{U n t e r g e w e b e , ~}$


$\mathfrak{H n g e f a ̈ h r} 12-15 \mathrm{~cm}$ bon bem Rabenanifflage entfernt erfolgt bie Trennung Der übereinander liegenden ©ewebe ( $f$. Rinie AB ) und zwar mittelft


Safelgit, auf ভchienen geführt, cin circa $2-3 \mathrm{~cm}$ ปanges Mefferdfen. Diefes mird nadf je 6 Sduf fanell von lints nad) reata bewegt, wobei der $\mathfrak{D u r d}$ )=
 Mefferchen, jeģt ohne zu \{dneiben, wieder nact lintz zuriüct. Beiberjeitig berüht es eine fleine Sdfleifeinridutug, mobei ein Stein bas Mefferden von oben, Der andere bon unten faffeift.
 ftefende $\mathfrak{B a r e}$ bon je einem Baume abgezogen $\mathfrak{u n d}$ nadf unten geleitet, wie folgende Sfizze zeigt. (FFig. 2104.)

Fig. 2104.

$\mathfrak{D a}$ ber Samt befannticty $40-50 \mathrm{~cm}$ breit verwendet wirb, jo webt man 2 Stüffe in ber Breite nebeneinander. Dieß ift wie bei ben gemöbn= ficfen $\mathfrak{D}$ pppelfticicen, indem man in ber Mitte ber Getwebe zweimal die $\mathfrak{A n z a h f}$ Qeiftenfettenfaben anorbnet, naturlich fo, baß von einer \&eifte bis zur andern mehrere Æogre in Blatt frei bleiben müffen. Wäbrend ber breiten weiß̂en
 einmal fertig, 2 obere und 2 untere.
$\mathfrak{J n}$ neuerer Beit mebt man fogar 3 Stüffe nebeneinander, fo bañ 6 Stüffe auf einntal fertig geftellt werben.

Mit ber 3 ভdunfbindung, Fig. 2102, 2103 trat vor circa 18 Safren Der meccfanifide $\mathfrak{D o p p e l f a m t f t u h l}$ in Thätigftit; Geute verfügt man über eine große $\mathfrak{A n z a f l}$ derartiger $\mathfrak{B i n b u n g e n , ~ f o ~ i f t ~} \mathfrak{F i g}$. 2105 eine verwande $\mathfrak{B i n b e}=$


Fig. 2105.


Fig. 2106.

 Mit diejer Bindung fertigte man bie fogenannten Wiener ©amete.

 ßapport erft nach 16 ভduuz ein.

Šäufig benubt man foldge Bindearten, wo ber $\mathfrak{P o f}$ (foden nur 1 mar im (Grundgemebe einbindet; zwar ift badurd) bie Faaltbarfeit eine verminderte,

Fig. 2107.
 jedoch ift der flor bei einem folden Samete audb bei geringerer ভduf $\overline{=}=$ zafl immer nod didft and elegant. $\mathfrak{Q} \mathfrak{m}$ angemandteften ift bie $\mathfrak{B i n d e}=$ art Fig. 2107. $\mathfrak{D a}$ diefelfe nack Den $\mathfrak{D u r c f i c h n e i b e n ~ e i n ~ f o ̈ p e r = ~}$ artiges $\mathfrak{A u s j e f j e n z e i g t , ~ j o ~ n e m u t ~}$ man diefe Ware aum ©roife== Samt.

Fig. 2108.

§fig. 2109.


Fig. 2108 und 2109 zeigen bie 1 Sdunk $\mathfrak{B i n d u n g ~ i n ~ v e r a ̈ n d e r t e r ~ W e i f e ; ~}$ $\mathfrak{F i g}$. 2109 nimmt man $\mathfrak{z l}$ diditen Seibenfameten.

Eine $\mathfrak{y}$ auptiadfe beim $\mathfrak{D o p p e l f a n t f t u h t ~ i f t ~ b e r ~ r i d f t i g e ~ S d f n i t t ; ~ G e l l e ~}$ und minder bidft ftefenbe Samete verfangen ein Gaaridarfes Mefier, סumfle und fifmarze Santete, ebenfo bidt ftefende ఇualitäten verlangen ein Meffer, bas weder fdyarf noch ftumpi it.
$\mathfrak{D a}$ burch Das $\mathfrak{F e b e n}$ zweier Waren übereinander Dem Weber bie Ent= Decfinng etwaiger Fabenbrüdue ungemein exfamert ift, fo iit es Bebingung, Daja nur prima Seibe doer ©̧fappe zum §ol verwendet wird, ebenio daj Treiben $\mathfrak{u n d}$ Sderen auf bas Sorgfältigfte auggefüfrt und alle unreinta $\mathfrak{F} \mathfrak{a b e n}$ augigefdnitten werben; e马 joll bie Poffette möglichit 1 fadig burd ein $\mathfrak{B l a t t}$ gebäumt $\mathfrak{u l d} \mathfrak{v o n}$ allen $\Re$ noten $\mathfrak{u n d}$ Sdulleifen gejäubert werDen.
$\mathfrak{D i c} \mathfrak{F a b r i f a t i a n ~ b u n t g e m u i t e r t e r ~} \mathfrak{D o p p e l p l u ̈ i d y ~}$ (Moquettes).
Die güntitigen Exfotge beß Doppelfamtfuthle füfrten zu Dem berefftigten
 einanber zu weben. Die erften Berfucte zur £öjung diefes ßroblems facinen in bie Sabre 1888 bis 1890 zu fallen und find feit diefer Beit ganz wefentlicife Fortjfuritte zu verzeidfnen.

Mit ber bon einem ßaume fommenden Binbefette werben (mittelft

4 Scaäften) zwei ©runogewebe übereinander erzeugt, weldfe burctl wectfermeife gefobene und gefenfte $\mathfrak{F l o r f a ̈ d e n ~ v e r b u n b e n t ~ w e r b e n , ~ n a d y ~ b e r e n ~} \mathfrak{D u r d j i d}$ zwei greidye Samtgewebe (Dber= und Unterware) entftehen. Daß Fact ber $\mathfrak{F l o r f a ̈ b e n ~ m i r d ~ b u r d ~ S c a ̈ a f t e ~ o d e r ~ m i t t e l f t ~ צ a c q u a r d ~ g e b i r b e t , ~ j e ~ n a d y b e m ~ b e r ~}$ $\mathfrak{F l o r}$ Daß © Grundgetwebe ganz oder nur teilweife (figurenmäßig) bedecfen foll. $\mathfrak{B e i}$ buntgemufterten Jacquard= Doppelplüf(b) merben die gefamten Florfäden in zwei ફäffen (nady ben farben) geteilt und eß wird ein Teil ale tote马 Material zur Fuillung in ber Dberware, ber andere Teil ebenjo in ber $\mathfrak{u n t e r}=$ ware eingebunden, iofern bie Farben nịft zur Mufterbildung gefraudt werben.
 moquette. Beifpietsweife find 4 beridiedenfarbige $\mathfrak{F l o r f a d e n}$ (blau, gelb, rot und braun) angenommen, von denen die blauen sxwsxx und gefben Faben smmax
 $\mathfrak{a l s} \mathfrak{F} \mathfrak{u l l f m a t e r i a l ~ d i e n e n . ~} 3 \mathfrak{u r}$ Factbildung gefen bie blauen $\mathfrak{u n d}$ gelben Faben aus der Dhers in bie $\mathfrak{u n t e r w a r e}$ und $\mathfrak{u m g e f e f}$ frt, bie roten $\mathfrak{m o d}$ brau= nen $\mathfrak{F a b e n}$ aus ber $\mathfrak{U n t e r}=\mathfrak{i n}$ die Dherware.

శ̌ig. 2110.


Fig. 2111.


3ur $\mathfrak{B e m e g u n g}$ ber $\mathfrak{F l o r f a b e n ~ f a n n ~ m a n ~ j e b e ~ g e m o ̈ f n l i d e ~} \mathfrak{S o d}=\mathfrak{u n d}$

 Scyuffolge, nämlid

1. Grundidun in die Dbermare
2. Froridua

3. Floridu
" "
$"$
 fonftruirten Stühten).

Für ben erften ๔adun müffen \{owogl fämtlictye fflorfettenfaben ber Oberware, aljo bie blauen und gelben Faden, jowie jämtlidye frorfettenfaden ber $\mathfrak{U n t e r w a r e}$, aljo bie roten und braunen $\mathfrak{F a b e n}$ im $\mathfrak{u n t e r f a c h}$ liegen. Diefer
 in welder $\mathfrak{B r a t i n e n b o d e n ~ u n d ~ M e f f e r f a f t e n ~ t i e f ~ f t e h e n . ~ E i n e ~ \Re a r t e ~ w i r d ~} \mathfrak{b a}=$ zu nidy gebraudft.

Für ben zweiten ভdun find fämtlidye Florfaben Der Dberware und $\mathfrak{g l e i d f z e i t i g ~ d i e ~ n a d y ~ d e m ~} \mathfrak{M u f t e r}$ zur $\mathfrak{F l o r b i l d u n g ~ b e f t i m m t e n ~} \mathfrak{F l i n f a b e n}$ ber $\mathfrak{U n t e r}=$ ware ins Dberfad zu bringen. Dies gefdieht burd den Mefferfajten, weldjer wie $\mathfrak{F i g}$. 2112 zeigt, gehoben morden ift und alle für bie blauen und gelben $\mathfrak{F a b e n}$ beftimmten Platinen, formie bie Dem Mufter nach gefidlagenen roten und braunen Faden bez. Blatinen mitgefoben bat.
$\mathfrak{F i g} .2112$.


Fig. 2113.


Fig. 2114.


Bur ©intragung beß britten Sduufes müfien fämtlidye florfaden im
 (FFig. 2113) während ber Mefferfaften in ber oberen Qage bleibt und bie fínon beim 2. Gaduz gefobenen ßfatinen inzmifden gockgefarten bat. Eine תaxte mird dazu nidft gebraudgt.

Bur ©intragung bes vierten Saufies merben mit ben ßlatinenboden bie zur $\mathfrak{F l o r b i r b u n g ~ b e f t i n m t e n ~ F l o r f a b e n ~ D e r ~ D b e r w a r e ~ u n d ~ g l e i d z e i t i g ~ b i e ~}$ ¡ämtlicfen $\mathfrak{F l o r f a ̈ b e n ~ D e r ~} \mathfrak{U n t e r w a r e ~ g e j e n f t . ~ F i g . ~} 2114$ zeigt ben $\mathfrak{F l a}$ tinen= boden in ber entiprecfenden Stellung, wäfrend der Mefferfaften noch gefoben
ift und bie nidft florbildenten $\mathfrak{F a b e n}$ ber Dberware im Dberfach Gält, um fie für ben folgenden erften Sdfup wieber tief zu lafien. Sn ber Rarte für ben 4. Sduus find alfo nur alle biejenigen Florfaben ber Dberware zu ibllagen, bie fetine Figux madien.

Durd bie ßindung von Sduf 2 werben Scfleifen nad oben $\cap$, burd diefelbe von Safut 4 Sdfieifen nadi unten $\cup$ geroorgebracht.
$\mathfrak{D a s} \mathfrak{s e b e n}$ und $\mathfrak{R i e d e r l a f i e n ~ D e s ~ M e f f e r f a f t e n s ~ u n d ~ b e s ~} \mathfrak{P l a t i n e t b b o d e n s ~}$ wirb mittelft eines mit 4 Touren einmal herumlaufenden offenen Excenter=

Fig. 2115.

paareß m p Fig. 2111 bewirft, m ift ber Excenter für Den Mefferfaften, p ber Excenter für ben Slatinenboben. Fig. 2115 zeigt eine Seitenanfictit

 mit $\mathfrak{Z}$ ufwiffeloorridfung für bie Dber= und $\mathfrak{U n t e r w a r e ; ~ D a s ~ S p u l e n g e f t e l l ~ f u ̈ r ~}$ die Florfaden, ber 凡anter, wird durf fig. 2116 veranidanulidit.

erzielt man eine für bie Doppermoquetterweberei unträß̧lidye gleidye Spannung ber $\mathfrak{F l o r f a b e n}$ bon ber bollen bis zur abgelaufenen Spule. (Diefe Spannung $=$ art wurbe bereita mit $\mathfrak{F i g}$. 2067 angegeben.)
 ber befannten Sdjneibborrifftutg bei $F$ bie aus einer Sdienenfluppe be= ftehende $\mathfrak{F l o r l e h r e}$. Die Deffung Derfelben, melde ftelfbar ift, begrenzt
 mäßig hohe florbecfe.


Die Searnijdfoorridftung ift 4 diorig. Fig. 2120 Dentet diejelbe an. $\mathfrak{B o n}$ den veridiebenen Erfindungen auf biejent Gebiete fei ferner bie=
jenige non Exmil çaviez angefüfrt，weldfer bie zur Moquettefabrifation gefbörenden 4 Sđ⿰亻⿺𠃊 folgendes beridften：

1．Der Šarnifd ift jo eingeridftet，Daß bie $\mathfrak{F o l f a b e n ~ D e r ~ © b e r w a r e ~ i n ~}$ Jacthöhe höher ftegen，ala jene ber Mntermare．

2．Die Sacquaromaidine ift in 2 §aaffen geteilt，bon Denen iebe für fifid bemegbar ift und zwar Der redfte Teil zum Seben bes Mefferfaftens $\mathfrak{u n d}$ ber linfe Teil zum Senten Des Slatinenbodens．
 Grundiduc in bie Dberware，
$\mathfrak{F l o r i d u} \mathfrak{\beta}$ ．in Die Dbermare，

$$
" \quad " \quad " \mathfrak{U n t e r m a r e} .
$$

Betractitet man vorerit die Jacquaromajdine， Durd weldje eine bedeutende §artenerparnis er＝ reidf wirb，jo giebt Fig． 2121 ein ．ungefähres $\mathfrak{B i l d}$ Derfelben；bie linfe Platinengäfte geht mit Den $\mathfrak{P l a t i n e n b o d e n ~ h e r a b ~ ( T i e f = ~}$ factuteil，ber Mefferfaften ftegt fefit）und bie rechte Blatinen＝ Gäfte－gegt mit den Meffer＝ $\mathfrak{f a j t e n} \mathfrak{n a d}$ ）oben（5 bocffaditeil， Der Blatinenboben fieft feit）． Weide $\mathfrak{z e i f e}$ arbeiten abwect $=$ felno，arbeitet ber eine fo ruft ber andere und umgefegrt．

Specieller wird die Majdine mit Fig． 2122 veranidfaulidft． Die ©nlinderlabe a mird ver＝ mittelit des（feftänges b c durd） Den Excenter E bewegt，und zwar bleibt Der ©ylinder beim
 1．Scuuf auzen ftejen，Deş＝
 etwas nady augen，wenbet aber nidft und faflägt bor bem 4．Sdjuf mit ber＝ felben 凡arte nodmals an．
$\mathfrak{B e m t e r f e n z w e r t ~ i f t ~ f e r n e r ~ D e r ~ S c j i e b e r ~ s , ~ b u r c h ~ w e l d e n ~ f a ̈ n t l i c h e ~ B r a t i n e n ~}$ der linfen Majchinenhäffe A（beş Tieffaçteifeß）abgedrücfit werben．Die $\mathfrak{B e}=$ thätigung erfolgt vermittelft bees Geftängeş fg burcl ben ©rcenter H．Den
 Den Borgang bet Mefung mit biejer Majdine anbelangt，fo müffen bei $\mathfrak{D o p p e l}=$ pliifd wie bereits Seite 886 behandelt，in Schu eing，Den Grumbidup ber Oberware，fäntlidife Florfaden tief gehen．

Şarnifa und Majchinenteir B ftefen (d)on uripriunglid unten, eş find $\mathfrak{a l j o} n \mathfrak{n u}$ bie $\mathfrak{F}$ lorfaben ber oberen $\mathfrak{M a r e}$ ( $\mathfrak{y a r n i f d}$ und Majdinenteil A) zu \{enfen; Gierzu werben bie $\mathfrak{B l a t i n e n t} p$ vom Sajieber sabgebriaft und bieferben gehen mit ben $\mathfrak{P l a t i n e n b o d e n ~ u ~ \mathfrak { h e r a b . ~ D e r ~ © ̌ y l i n d e r ~ b l e i b t ~ m a ̈ b r e n d ~ b i e f e s ~ }}$ $\mathfrak{B o r g a n g e s}$ in feiner $\mathfrak{U u s f d f a g f t e f l u n g . ~}$

Fig. 2122.


Zrig. 2123.


Für Sduf zwei, ben (fxund= idunj ber $\mathfrak{U n t e r w a r e , ~ f i n d ~ b e f a n n t l i c h ~}$ fämtli山) $\mathfrak{F l o r f a b e n}$ zut hefen. $\mathfrak{D a}$
 fteben, fo find nur mittelit Deß Mefierfaitens m fämtlidge ßratinen der Unter= ware zu beben. Der © Sylinder fteft auch bei diefem Scaffe noch aufen.

Fiür Saju biei, ben florfduß ber Dberware fafägt ber ©̌ylinder an. $\mathfrak{D a}$ nur alle biejenigen $\mathfrak{F l l o r f a b e n}$ bes $\mathfrak{U n t e r w e r f e 马 ~ z u ~ h e b e n ~ f i n d , ~ d i e ~ i m ~} \mathfrak{F l o r}$ erjfgeinen follen, io mús für bie betreffenden Blatinen in ber thteren Saalfte
 burch Den wieber $\mathfrak{H o d g e t h e n b e n ~ M e f f e r f a f t e n ~} m$.

Sierauf geft ber ©̌ylinder etwas nady auken um für Schuß $\mathfrak{v i e r ~ b e n ~}$
 biefent ভdufie alle biejenigen Faben aus dem Dberwerf tief zu gefen haben,

 תarte, welde affo nur bei ভduf 3 und 4 zur Wirfung fommt, muz in ibrer
 faben ein \&och vorbanben ift und in ifrer oberen Şälfte mus fie fo geiflagen


Die Grrundidäfte C D, Fig. 2123, find vor bem Fearnifde angeordnet und werben burd) eine Scaftmajdine regiert.
$\mathfrak{D i e}$ Sdunioborridftung ift wie beim Sajonferr'iden Stuble, besgleidjen bie Spulenfagerung (ber §anter), fowie bie Spulenbrempung. Bemerft jei

 farte fommen.
 oder baummollenen

## 

zu betracften. Man nimmt hierzu 2 Rettenbäume, monon ber eint für bie (Grunbfette fehr ftraff, ber andere für die §olfette äuferft nactgiefig geipannt wiro.

Man jblägt feine $\Re$ Rute ein, jonbern erzeugt bie Safleifen doer Majden


Fig. 2124 a .

$\mathfrak{F a b e n t a b b i n d e n . ~ S ̌ i e r b e i ~ j c h l a ̈ g t ~ m a n ~ j e b o c t ~ b e n ~ e r f t e n ~}$ Sduf bavon nidgt an ben fertigen Stoff an, fondern läbt ifn in einigem $\mathfrak{U}$ (bitande babon entfernt ftefen. Einige folgenbe Schufie briuft man janft an ben eriten ©cuus an und natboem bie nötige $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~ g e = ~}$ fafaffen ift, fiflägt man diefen fleinen Gsemebeabichnitt didft an ben fertigen Stoff heran. Durd ben feften $\mathfrak{U n j}$ filag gleiten die Sauiffe an ben geftrafften Grumb= fettenfaden $\mathfrak{G i n}$, bie nadjgiebigen $\mathfrak{P o l f a d e n ~ j e b o d ~ t r e t e n ~}$ auf beiden Seiten bes Gewebes heraus und bilben dajerbjt Scfleifen ober Majden. J̃n diejem Sinne miederyolt fid baß Berwebent einiger entfernt ftehender Scuiffe und bas neue heranfdlagen diejes ©sewebe= $\mathfrak{a b j d n i t t e}$ an oen Stoff. Die jo gebifdeten Sdleifen ftefien im Stoffe nidyt fehr bidit und legen fid wegen ifrer Ränge Yeidyt $\mathfrak{u m}$, jo dan dem ganzen Stoffe eine gemiffe $\Re$ awhigfeit verliehen wirb. Die gemöhnlicfe
3 Sdfū= $=\mathfrak{B i n d u n g}$ für diefen Stoff zeigt Fig. 2124.
$\mathfrak{F a b e n} 1$ und 3 find $\mathfrak{G r u n b f a b e n , ~} 2$ und 4 §olfettenfaben, Faben 2 giebt oben Saleifen, Faben 4 unten. Man nimmt audj 4 Sduß zu einem $\Re a p p o r t$ (Fig. 2125). Buntgemürfelte Stoffe biefer $\mathfrak{A}$ rt mebt man mit Den $\mathfrak{B i n d u n g e n}$ ab Fig. 2126. $\mathfrak{J f t}$ die $\mathfrak{P o f f e t t e} 1$ rot 1 weiß gefdert, io ift, fo lange $\mathfrak{B i n b u n g}$ a miederfolt mirb, rot oben meif unten, und mäfrend $\mathfrak{B i n d u n g} b$ tot unten und weiz oben. \{an der Stelle wo סer W̧eckiel erfolgen foll, find 4 Sđüffe einzutragen. Man fann aud nur auf einer Warenfeite Sdfleifen bilden. Fig. 2124a. Die Grundfette arbeitet in Leinmand ober in $\mathfrak{R i p}$, leģteres̉ namentlid) um die Æeibung der Scauffe an ben ©frundfaben zu ver= meiben. Beim 3eidnen ber Frottirftoffe ift zu beacbten, Daz bie $\mathfrak{B o l f a d e n}$ Geim leb̧ten Schue ber einen $\mathfrak{n n d}$ beim erften Sdju der nädfiten Goruppe gleid binden. Foür $\mathfrak{F a c q u a r d f t o f f e ~ b i e f e r ~} \mathfrak{U}$ (xt hat man neuerbings auch die
 gebraudet wiro.

 mäßigem $\mathfrak{A k b j a n d}$ vom Şauptgewebe eingetragen merben und dann erft
 eigentlide ©sewebe. Die $\mathfrak{P o l f f e t t e ~ i f t ~ z u ~ d i e f e r ~ B e i t ~ n a c f z u l a f f e n ~ u n d ~ g e i d i e h t ~}$ bies burch die Scaaftmajdine; burcb Bermittelung von Sebel und Bugitange erfolgt eine Einmirfung auf bie Sdubfalle eines am Solbaum angebracten



Cinige befannte $\mathfrak{A u a l i t a ̈ t e n}$ arbeitet man:
(Sxundfette $480 \mathfrak{F a d e n} 24$ er $\mathfrak{B a u m m o l l z w i r n ~ g e b f e i d f t , ~}$
Scflingenfette 450
$465 \Re$ ohre auf 54 cm ßreite, 1 Sdflingent, 1 Grumbfaden à $\mathfrak{\Re o h r}$. Sduuz 16 er gebleidyt Baummollengarn, 8 Sぁfingen $=24$ Sdupà à cm .

Grandfette 500 Faben 24 er $\mathfrak{B a u m w o l f e n z w i r n , ~ ভ d f i n g e n f e t t e ~} 470 \mathfrak{F a b e n}$ 16 er $\mathfrak{b i z} 20$ er \&einen, 485 §ohre auf 63 cm Breite; 1 Sdflingen= 1 Grund= faben à $\mathfrak{R o h r}$. Schu 14 er $\mathfrak{B a u m m o l l g a r n , ~} 6$ biß 7 Sdflingen à cm .
 jogenannte

## Moppengewehe

 nod zrwei auf beionbere Bäume gebradfte $\mathfrak{R o p p e n f e t t e n t ~ b e n u t g t . ~ D i e ~ B a ̈ u m e ~}$ Der leęteren werben burch ફyebel und Safuballen gedreft und findet bie $\mathfrak{B e}=$
 $\mathfrak{R o p p e n b i r d u n g ~ b e i t i p m t e n ~ S e t t e ́ n f a b e n ~ w e r b e n ~ h i e r b u r c h ~ g e t o c f e r t ~ u n d ~ b u r c h ~}$
 Sctupfaben die getocferten תettenfaben an die Mare heran, modurd fich die ఇoppen bilden.
§altenitoife ( $\mathfrak{P l i f i f e ́ f t o f f e ) . ~}$
$\mathfrak{F} i e r u n t e r$ find $\mathfrak{B a r e n}$ zu verftefen, wo auf einem alz $\mathfrak{b r u m b}$ bienenben ©ewebe ein zweites (femebe faltenartig zu liegen fommt. Fig, 2127. Sierzu find 2 Retten nötig, eine ftraffgeipannte für bas̉ Grundgetoebe und eine locfer gejpannte für bas Faltengemebe. Die locfer geppannte Rette zieft man in bie


Fig. 2127.


Scfäfte für die ftraff gefpannte Ћette.

Scäfte für bie Yocter gefpannte 凡ette.

Fig． 2129.


Walten＝ bindung．
（3）
bindung．
gutes $\mathfrak{A} u$ isppringen ber tocteren $\mathfrak{F a b e n}$ zu fidjern．Die $\mathfrak{B i n b u n g ~ D e s ̧ ~ G r u n b e s ~ f a n n ~ L e i n w a n d , ~ ת o ̈ p e r , ~ \Re r e p p ~}$ u．Dergr．fein，bas faaltengewebe läß̆t man meift \＆ein＝ mand arbeiten．Wor und nach bem Faltengerwebe nimmt man 2 ober 4 ๔dfuñ，bie mit fämtlidfen $\mathfrak{F a b e n}$ £einmand binden doer entgegengefegt zum Grund ar＝


 ber Scfubfalle auner Thätigfeit zu jeben．£etrtereふ fann man burch eine Bratine der Majdine bemirfen，indem man von diejer eine Sdfur nadf der
 Gei $\mathfrak{b e r f t e l l} u n g$ großer $\mathfrak{F a l t e n}$（bon 3 cm unl mehr）jedod）mus der Falten＝ fette die nötige Spannung gegeben werben；biejelbe erzielt man burch einen

Fig． 2130.

$\mathfrak{F i g} .2131$.
 durd）eine Bratine berart gefoben und gejenft wird，bá bei ber $\mathfrak{Z a b e n b e w e g u n g ~ n a d y ~ v o r n ~ \Omega e t t e ~ f r e i g e g e b e n ~ m i r b . ~}$ Sit die $\mathfrak{F a l t e}$ beendet und es beginnt ber（Grumb，fo wird Der W̧arbaumregulator wieder in Thätigfeit gefetzt；e马
 Der Fafte und bas fartengemebe fommt als eine Wufit auf bie Ware zu liegen． $\mathfrak{D u r c h}$ ipäteres $\mathfrak{B r e f f e n t ~ l e g t ~ f i d ~}$ dieje als $\mathfrak{F a l t e}$ auf bas ©sewēbe．

## Wellentofife．

3ur $\mathfrak{y c r i t e l f u n g ~ f o l d d e r ~ S t o f f e , ~ w e l d f e ~ i n ~ b e r ~}$ \＆ängふ̉ridftung fleine Falten faben，werben 2 תetten＝ bäume gebrautht，bon dente Der eine die sfrumb＝ fette enthält und jebr ftraff gefpannt wird，mährend der andere mit der $\mathfrak{F a l t e n f e t t e}$ lofe gefpannt wirb． Der $\mathfrak{F a l t e n f e t t e n b a u m ~ m u s ̃ ~ g e n a u ~ r u n d ~ g e f e n ~ u n d ~}$ fid fegr Ieidgt bewegen $\mathfrak{l a f f e n}$ ．Die $\mathfrak{B i n d u n g}$ der Ware ift meiftens Reinmand und es forgen 10 bis $20 \mathfrak{F a b e n}$ bon ber locferen §ette und bann ebenjo viel oder Geliefig viel von Der ftraffen Rette． Sind verjdiedene Bindearten vorfanden，io müffen bie Sdjafte der $\mathfrak{F a l t e n f e t t e ~ v o r ~ a n s ~} \mathfrak{B l a t t}$ genommen werben．Die $\mathfrak{F a l t e n f f t e}$ wird über einen Walf＝ baum gefübrt，weldfer entgegengejek̨t ala bei anderent Waren bewegt werben muf；berjelfe nute näntid bei Dffenfach nach binten gehen und bie תetten
 $\mathfrak{Z n j f f}$ fage nähert，nadf vorn und die Faben locfern． Mit den getocferten Faben verbindet fith ber ভduı． $\mathfrak{D i e} \mathfrak{F a l t e n f e t t e ~ m u ̄ b ~ w e j e n t l i d ~ l a ̈ n g e r ~ g e j p e r t ~ f e i n . ~}$

## £äng $\mathfrak{z f a l t e n}$

erfält man Durdb bie jogenannten ©ordbindungen (Fig. 2132) und indem man

₹ig. 2132.

$3 \mathfrak{u}$ baummollenten Waren diefer $\mathfrak{A x t}$ nimmt man feine Giarne,
子. $\mathfrak{B}$. zur Rette 50 er 2 fach 3 wirn, zu ben Reinmand $=$
 1 fach. Didfte $28-30$ Faden à cm . Die Ware mird in ein Säurebad gelegt, modurd) fíd der linfsfeitig liegende und überbrefte
 circa $20-25 \%$ ber $\mathfrak{B r e c t e}$.
$\mathfrak{D e r ~} \mathfrak{B i q u e ́}$ (Matelassé).
Sowie bie famtartigen Gervebe befteht audd ber Piqué aus 2 verjfiedenen תetten, bie getrennt arbeiten und bie auf 2 תettenbäume gewunden werben müfifer, ba nidyt nur ifre Fabendiffe, fondern aud ifre $\mathfrak{B i n d u n g ~ v e r i d j i e b e n ~}$ $\mathfrak{i f t}$. Die Retten= wie auth die Einidflagfaden, weldhe zufammen bas Dber= gemebe bilden, find jeberzeit feineres ©arn ats jene, melde bas $\mathfrak{U n t e r g e m e b e ~}$ bilden. Das Dhergemebe ift ferner boppelt jo bidy als das $\mathfrak{u n t e r g e m e b e , ~ d a ~}$ 1 Grund=, 1 ひnter= und 1 (brumbfaden pr. Æobr gezogen und nadb 2 Dber=



Die $\mathfrak{l a n t e r f e t t e ~ G i n d e t ~ b e r f d i e d e n , ~ t e i l s ~ e i n f a c h , ~ t e i l a ~ n a d i ~ d e r ~} \mathfrak{F o r m}$ bon $\mathfrak{F i g u r e n , ~ w o b e i ~ a u f ~ b i e ~ S p i b e ~ g e f t e l l t ~ \Re e c h t e c f e ~ g a ̈ u f i g ~ a n g e w a n d t ~ w e r b e n . ~}$
a) Blatter Wiqué.
$\mathfrak{B e i m}$ glatten $\mathfrak{P i q u e ́ ~ b i l d e t ~ d i e ~} \mathfrak{U n t e r f e t t e}$ quer über bie $\mathfrak{W a r e}$ (aufenbe
 für bie $\mathfrak{U n t e r f e t t e ~ b e d i n g t . ~}$

Die Faben ber $\mathfrak{U n t e r f e t t e}$ werben burd bas erfte ©ejdirr (bon ber S(bwingitange auß̉) fortfaufend eingezogen; bie Faben der Dherfette fingegen Durch bas zweite Cbeffirr verjeţt.
 Der $\mathfrak{U n t r e f f e t t e , ~ D a z ~ f i c t ~ z w i f d j e n ~ b e i b e n ~}$ תetten ein 7 cm hohes $\mathfrak{F a c h}$ bildet. (Dies ift bei webung ber meiften Piquémaren ber Falll.)

Will man nun bie obere Rette in Rattun verweben, io find beren $\mathfrak{F a b e n}$ abmectfernd in bas $\mathfrak{U n t e r f a c h ~}$ zut zief̌en. Will man bingegen die $\mathfrak{U}$ nterfette auf eine beliebige $\mathfrak{G r t}$ und Weife verbinden, jo ift es nőtig, dá̃ Deren-Faben gefoben werben. $\mathfrak{S u}^{\mathfrak{u}}$ gemöbntidien $\mathfrak{B i q u e ́}$ mit quer $\operatorname{Durct}=$ Iaufenden \&inien werben 5 Tritte

Fig. 2133.

erforbert，won Denen 2 zum תattuntweben， 2 zum Berbinden Der $\mathfrak{U n t e r f e t t e}$ mit

$\mathfrak{D u r f}$ ）Fig． 2133 mird eine $\mathfrak{F a t r d n e}$ für $\mathfrak{F i q u e}$（travers）dargeftelft．
 faden，welde im Dberfady bleiben，mit $\mathfrak{F u ̈ n t t c h e n , ~ b i e j e n i g e n , ~ U n t e r f a d e n ~ j e d o c t , ~}$ welche in＇s Dberfack geboben werben müffen，mit gefüllen ฏuabraten angegeben．
$\mathfrak{D i c} \mathfrak{F a b e n}$ ber oberen תette，weldye zum Sattummeben in＇ $\mathfrak{U n t e r f a c h}$ gezogen werben müffen，find baher in ber ßatrone nidft angegeben und nefmen bie $\mathfrak{Y}$ eeren ฏuabrate ein．
©beft man auf bie einzefnen Sdjuffe ber ßatrone näfer ein，fo ergiebt fich forgendes：
$\mathfrak{D i e}$ erften zwei Sdiuffe find תattumiduifie，bei Denen im eriten Safuz ber 1．und 3．，und im zweiten Safuk der 2．und 4．Faben im Dberfad） bleibt；Dagegen im 1．Scfuen ber 2．und 4．，und int 2．Scfup ber 1．und 3．Faben gefenft wirb．Da bie Яattunfaden verfegt in bie Sajafte gezogen find，mus auf $\mathfrak{T}$ ritt 1 ber 3．und 4．Shaft，und auf Tritt 2 ber 1．und 2．Sdaft zum Miederzief）en gefdnürt werDen．（Daß Mieberziefen der Sdäfte
 angegeben．） $\mathfrak{D i e}$ ftilfftefenden Säfte vont der $\mathfrak{D b e r}=$ wie von der $\mathfrak{U n}$ nerfette Gaben feine $\mathfrak{B e z e i d y n u n g . ~}$
 $\mathfrak{a l z}$ ber 1．，3．，5．，7．น．โ．w．in＇s 〇berfadif gefoben werben müffen，die
 entipridt，und welchen man mit dem linfen $\mathfrak{F u z}$ tritt，fieft man，wie der 1．und 3．Unteriduaft zur ફ̌ebung mit ßreuzchen bezeidnet ift．
 gleict und fönnen bafer autd mit $\mathfrak{T r i t t} 1$ und 2 gemebt werben．

Der forgende 6．Sdfus ift ein Unteriduz，in welden die $\mathfrak{U n t e r f a b e n}$ abmedfielno，ala ber 2．，4．，6．，8．u．i．m．，verbumben werben．Da bie 凡attun＝ fette im Dberfach bleibt umb die bindenden Faben auf ben 2．und 4．Sfiaft
 nur ber 2． $\mathfrak{u n d}$ 4．Sdaft zum Şeben gejfunirt werben．
 $\mathfrak{b a l b}$ mit Tritt 1 und 2 gemebt werben．
$\mathfrak{B e d e n f t}$ man fidh bie Bindung diejer 8 Scüffe，io wird fid ergeben， Dak bie Rattunfette，wie auch bie $\mathfrak{U n t e r f e t t e}$ mit bem zugeförigen Einidulag je ein Berwebe für fich bildet，\｛o bañ zwifden beiben Waren eine Sgobllung entfegt．
$\mathfrak{D u r d}$ ben 9 ．und 10．Scfuß werben beibe Gemebe mit einander ver＝ Gunden，die Dberfaden binden §attun wäfrend die $\mathfrak{U n t e r f a b e n ~ f a ̈ m t l i c ̧ ~ g e = ~}$ Goben werben．

Bur Befung biefer 2 Schuiffe tritt man 2 Tritte zugleif）und zwar im 1．Sduf $\mathfrak{T r i t t} 5$ der alle Unteriduafte in＇马 Dberfach bebt mit dem linten


auf $\mathfrak{T r i t t} 5$ ftefen, jo Dañ bie $\mathfrak{U n t e r f a b e n} \mathfrak{i m}$ Dberfach verbleiben und tritt

©s binden alfo in biefen zwei Sduiffen bie $\mathfrak{U n t e r f a b e n ~ u ̈ b e r ~ b a s ~ D b e r = ~}$ geroebe und dadurch entftegt die querlaufende Rinic und daß Gewebe bildet einen $\mathfrak{R i p}$.

Wifl man diejen Stoff nod dicfer beritelfen, jo \{dießf man zwifden
 $\mathfrak{n a n t}$, wozu fein Sdjemel erforbert wirb, da bie obere §ette im §ubeitande $\mathfrak{i n} \mathfrak{F a d f g ̈ ̈ g e ~ u ̈ b e r ~ D e r ~ u n t e r e n ~ \Omega e t t e ~ f t e g t . ~}$


 und zum befferen Şoctoruĭćen bes תattungewebes nur einen ftarfen Wattiduu zwifden beibe Retten einjaieğt. ©区马 würben bei biefer ฏualität audd 2 \&ein= mandtritte ber $\mathfrak{U n t e r f e t t e}$ ( 3 und 4 in ber Sdnuürung) in $\mathfrak{B e g}$ afll fommen.
b) $\mathfrak{F i g u r i e r t e r} \mathfrak{F} \mathfrak{F i q u e ́}$.

Die einfadfite $\mathfrak{P r t}$ beş figurierten $\mathfrak{F i q u e ́ ~ e n t h a ̈ l t ~ a u f ~ d i e ~ © p i z ̨ e ~ g e f t e l l t e ~}$ Garos. Whan nennt in demferben bie Unterfette auch Steppfette.

Der Einzug ber Steppfette gejajiefht größ̧tenteitz auf 7 Safaften in Spik̨. Der Einzug ber ®attunfette exforgt mie gemögnlid auf 4 Scä̈ften berjek̨t. Iritte werben erforbert zum §attumweben 2, während fídy die übrige $\mathfrak{A} \mathfrak{n}_{\mathfrak{z}} \mathfrak{a b l} \mathfrak{T r i t t e}$ nad Der $\mathfrak{F i g u r}$ ridhtet.


 $\mathfrak{F i g u r}=$ ， $\mathfrak{R a t t u n =}=\mathfrak{u n d} \mathfrak{U n t e r i d u} \mathfrak{\beta}$ ．

Bunädfit foll bie erftere $\mathfrak{A r t}$ in $\mathfrak{B e t r a d t y}$ gezogen werben und bazu möge Fig． 2134 bienen．Die gefüllten $\mathfrak{D u}$ abrate zeigen wie in Fig． 2133 bie $\mathfrak{B i n b u n g}$ ber Steppfaben，bie punftierten ఇuabrate jeboct bie oben arbeitenden §attunfaben．Man mird aus ßatrone Fig． 2134 erfennen，Dã̃ bie Figur mittelft Der Steppfette erzeugt，mit 7 S內jäften bei Spibreihung umb mit 7 Tritten bei ভpiztretweife ausgefüft ift．（Dies lié fich aud mit 5 ভ๙äften und $\mathfrak{T r i t t e n}$ bei Deren $\mathfrak{B e n u s ̧ u n g ~ 1 , ~ 2 , ~ 3 , ~ 4 , ~ 5 , ~ 1 , ~ 2 , ~ 1 , ~ 5 , ~ 4 , ~ 3 , ~} 2$ her＝ ftelfen．） $\mathfrak{D a}$ Sattun 4 Scuafte und 2 Tritte beanfprudit，macht bie gefamte Borridutung 11 Scuafte und 9 Tritte erforberlidif．
 ftand und ber 1．，6．und 8．Steppfaden tritt in＇s Dberfact．Den dazu nötigen 1．Figurtritt，auf welchen ber 1．und 6．Steppidaft zum 式eben ge＝


 einen feinen Dberiduz，tritt ferner mit Dem reaten $\mathfrak{F} u \mathfrak{B}$ Den 2．§atuntritt
 1．auf ben 2．Figurtritt um，ber mit bem linten $\mathfrak{F u j}$ ebenfalla jo lange ge＝
 find．So wird das Weben fortgeführt，Gis alfe Figurtritte fo durchgetreten find， wie $\mathfrak{e g} \mathfrak{D a s} \mathfrak{M u f t e r}$ verfangt．（ $\mathfrak{J m}$ genannten $\mathfrak{M u j t e r}$ werben fie in Spib getreten．）
$\mathfrak{D a}$ nun während des ßatunwebens die ভteppfaden vermöge des Figur＝ tritte马 gehoben bleiben，fo erflärt fidt，ban auf dieje $\mathfrak{B e i f e}$ Der $\mathfrak{R a t t u n}$ Durct $=$ fteppt ober jdfeinbar burdfuäht wirb．

So wenig mie man die Steppfette auf ber oberen Barenfeite bemerft， jo gut fann man body ifre $\mathfrak{B i n d u n g}$ unteridjeiben，ba jeber binbende Faben eine $\mathfrak{B e r t i e f u n g}$ im Gewebe bewirtt．Man wird ferner finden，ban bei Diefer $\mathfrak{P i q u e ́ w e b u n g ~ d i e ~ S t e p p f e t t e ~ g r o ̈ ß t e n t e i l e ~ a u f ~ d e r ~ \Re i u ̈ f f e i t e ~ f l o t t i e r t . ~}$

Wird der $\mathfrak{P i q u e ́ ~ g r o f ~ f i g u r i e r t , ~ j o ~ w i r d ~ d i e ~ S t e p p f e t t e ~ m i t t e l f i t ~ d e r ~}$ Sacquarbmaidine regiert．

Da nun bei groben Figuren die Steppfaben oft mefrere ©entimeter auf Der Æüuffeite Der Ware flottiren würden，was für die Saltbarfeit dees ©ewebes fefgr nadfteilig fein murbe，fo wendet man auker dem §orbergefdirr für bie Oherfette nodi ein Borbergeidfirr für bie Stepplette an，durch weldjes bem Steppfaden Reinwandbindung gegeben wirb．
 mittelit der Sacquarbmajdine figuriert werben．Wie bereit弓 erwäfnt，fino bann 3 veriditebene ßeuge vorbanden，burch weldfe die zwei Fadenjorten gereift merben．
 bie Steppfette gezogen ift，bie auf denjenigen Baum gebäumt ift，weldfer unten int Stufle zu liegen fomm．

Der 2. §eug ift Der 1. Borderzeug, Durbly melden die Rattunfette gezogen wird, bie auf bem oben im Stuble placierten Baum gebäumt ift und die von Der ©cywingftange bis zum Beug 4 cm fällt. Diejer Beug, weldfer ミiben mit $\mathfrak{D r a f t a u g e n ~ e n t h a ̈ l t , ~ i f t ~ f o ~ g o c k ~ u i b e r ~ b e r ~ u n t e r e n ~ ת e t t e ~ a u f g e b a ̉ n g t , ~}$ סáz zwifden beiben תetten ein 7 cm hohes $\mathfrak{F a c h}$ entftegt.

Der 3. Зeug ift daz 2. Wordergeidfirr, $\mathfrak{F e}$ ebezeug genannt, in weldfen bie fifon im 5arnifd gereifte Steppfette eingezogen miro. (Fin 2 ange ift bei diejen ફebelizen nidgt borfanden, fondern fie bejtegen aus 2 einfach um= idflungenen Stelzen, bie nach unten gejdfofjen und nach oben offen find, §. Fig. 134 II $\mathfrak{T a f e l} 19$, und erreiden burch diefe Efintidtung ifren 3wect volftändig, ba der burch ben ફarnifd auşgefobene Steppfaben ungeyindert ift und in demielfen freien Spielraum hat, fowie, ba bas $\mathfrak{A l u} \mathfrak{h e b e n ~ d e r ~ S t e p p = ~}$ faben aus dem lunterfact ebenfalle ermöglictit wirb.

Die $\Re$ eifung der Faben wird burd Fig. 2135 verbeutlidyt und ift folgende:

## 1. Ein Faben bom Grunbfettenbaum

 frei burd ben 5arnifd, Durch eine Rike Dez 1. תatturidaftes und frei burch bie ફ̌ebeifääte.2. EFin $\mathfrak{F}$ aben bom Steppfetten= baum burcl eine Rike bes 5arnifdes, frei burdi) Den תattunzeug uno Durd) eine Qiģe bes 1. Weebezeugidafteß.
3. ©in Faden bom Grundfetten= baum frei burch ben 5arnifa, burd eine Lise Des 3. תattutifiaftes und frei durch ben 5̌ebezeng. (Dièe 3 Faben werben in ein $\mathfrak{H o h r}$ gezogent.)
4. Cin Faden bom ©stundfetten=
 ミiţe Des 2. आattumfidaftes und frei ourch
 Den நebezeug.
 frei burdh den תattunzeug und burd eine libe bes 2. Seebezeugidaftes.
5. ©in Faben bom (frundfettenbaum frei burd) ben ફarnifd, durcly eine Qike bes 4. תatturidaftes und frei burd ben Seebezeng.
( $\mathfrak{D i c} 3$ Faden: 4,5 und 6 werben in bas 2. $\mathfrak{H o h r} \mathfrak{g e z o g e n . ) ~}$
So geft ber ©̌inzug fort, biş fämtliçe Ģumb= und Steppfaden in den 3 Gejchirren enthalten fino.

Der Şarnifdeinzug zu Bettbecfen ift gröptenteifß ein „gemifater" und zerfäll in 3-4 9(bteilungen, mowon bei 3 9bteilungen תante, Tild und

 $\mathfrak{G i l d e}, \mathfrak{F i g} 1836$ ©. 689.)

Der Einiduts ift gemögntidy von zwei= oder breierlei $\mathfrak{R u m m e r n . ~ \mathfrak { B e i }}$ 3 ఇummern unteriddeibet er fitif in fein, mittel und farf. Der feine Sduus wird in bie Bindung ber §attunfette gefdiofien, Der ftarfe in die Bindung der Maidine und der mittlere in die rücffeitige Berbindung der Stepplette durch ben ફృebezeug.

Auf einén Majdjinenzug werben, je nady der aualität der Decten, teifa mefr, teile weniger Sduaz gethan. Eine ber gemöhnlidften $\mathfrak{A r t}$ Decfen ergält für jeden Mlajubinenzug 4 Safue und wird wie folgt geidoofien:

Man tritt zubörberft bie Majdine auf (ba biefelbe einige Єdua auf= getreten bleibt, und bamit fie nifft mit dem $\mathfrak{F u} \mathfrak{\beta}$ gethalten merben muß̃, tritt man beren $\mathfrak{I}$ ritt in eine am Stuglgeftell angebradfte §erbe ein.

Šierauf tritt man bett 1. Rattunjfjemel und (fiejegt in biefes $\mathfrak{F a c h}$ einen
 Fach gleidfalls einen feinen ভ‘fus.

Sgat man bom leb̨ten Schemel abgetreten und fämtlicfe תattunfaben

 fo läß̧ man bie Majdine einfallen, modurch aud die Steppfaden in ifre natürlide $\mathfrak{Z a g e}$ zuriuiffommen.
$\mathfrak{W}$ ierauf tritt mant den 1. ⿹\zh26ebezeugidjemel, der babin wirft, dan bie Steppfaden abmectifelno in'z Dberfact treten und \{diegt in diefes $\mathfrak{F a c h}$ eincn mittleren Saun. Radibem aud biez̉ beendet ift, tritt man bie Mlyaidine von Reuem auf und bollziegt baß andere nady bereita angegebener Weife, tritt aber, nadfoem bie Maidine wieder gejentt morben ift, nidt ben 1., jonbern



 ber 乌arnifafforbel obergalb ber Lige eintritt, was jedoci feinen Scjaden verurfactit.
$\mathfrak{D i e f e} \mathfrak{B e t t b e f f e n ~ w e l d y e ~ c a . ~} 2 \mathrm{~m}$ breit find, wurben früher burd 2 Orrbeiter gewebt, wobon einer lints und einer reftes an der Warenjeite ftand. Durd) die eingeführten Wedfelladen ift nur ein $\mathfrak{U r b e i t e r}$ nötig, ber bann in ber Mitte bee Stubl fitt.

Die Spannung beiber Retten geifdieht burd Sdifeifgemidyt.
Man bat aud $\mathfrak{F i q u e ́ m a r e n , ~ b i e ~ n i d y t ~ n u r ~ b u r d ~ b i e ~ S t e p p l e t t e , ~ f o n d e r n ~}$ aud nody durd eine anderइfarbige תette figuriert werben. Diefe Figurfaben
 bie Schußbidfte verlangt. Da bie תetten veridieden weit binden, müffen 3 §ettenbäume angewendet werben und zwar einer für bie תattunfette, einer für Die Stepplette und einer für die Figurfette.

Fig. 2136 ftellt die ßorrifftung nefjt Warenbild für ein berartiges Piquégewebe dar. A zeigt den תettenbaum für die תattunfette, B den $\mathfrak{B a u m}$ für bie Stepplette und C Denfelben für bie Figurfette.
$\operatorname{Tin} 9126$


Durd）D wird ber ©inzug Der Steppfaben wie ber Figurfaden，und Durch E ber．©inzug ber תattunfaben bargeftellt．Die ßattunfaden find auf 4 Sdjaften verjeg̨t，bie Steppfaden auf 6 Sdaften in Spiţ und bie Figut＝ faben auf 2 Sdafften gezogen．F veranichaulidyt ben $\mathfrak{B l a t t e i n z u g ̆ . ~}$
$\mathfrak{B e i m}$ gemöbntiçen $\mathfrak{P i q u e ́ g r u n d ~ f o m m e n , ~ w i e ~ b e f a n n t , ~} 3$ Faben in ein $\mathfrak{R o h r}$ und zwar 1 feiner， 1 ftarfer， 1 feiner $\mathfrak{F a b e n}$ ． $\mathfrak{D a}$ nun in ben $\mathfrak{F i g u r}=$ ftellen nach jedem Steppfaden ein Figurfaben folgt und ba 2 תattun＝und 1 ．Steppfaden à $\mathfrak{R o g r}$ fommen müffen，fo ift erflärlid，bás wäbrend ber Figur＝ ftellen 4 Faben in＇z $\Re o h \mathfrak{g}$ gezogen werben müffen．
 find bie תattunfaben nidft gezeidnet；die תattunidnnurung ift jeboch bei $⿴ ⿱ 冂 一 ⿱ 一 一$ angegeben．）
 erforgt nämlidy über bie 2 §attunfairife und dem Steppichuñ，wie bieş Fight 2134 zeigt，in $\mathfrak{F}$ atrone Figur 2136 nur über 2 Sdfußfaben angegeben
 fämtlidje תattunfaben im Dberfach bleiben，und ber auf der Æectifeite ber Ware unbemerflich wird，ift meggetafien．

3wei Steppfaben binben in genamter Batrone nebeneinanber gleict， mex̂balb fie im ©inzuge $D$ auth auf einen Safaft gereift finb．Bur gefamten Steppung biefes Mufters find 10 Sajemel erforderlian，movon ein jeder io
 $\mathfrak{B e i}$ ben §attuniduufjen werben，（wie in Fig． 2134 bie תattunidemel mit ben Figuridemel zugleid getreten，waß bie $\mathfrak{z r e t w e i f e ~ J ~ F i g u r ~} 2136$ verftänolidft．
 ohne weitere Erräuterung verftänolidy．Will man die Stepp＝und Figurfette
 diejer Beidnuing reidf anfertigen．

Durch $\mathfrak{F i g u r} 2137$ wirb eine $\mathfrak{J a c q u a r b p a t r o n e ~ f u ̈ r ~ m i t ~ b u n t e r ~ \Re e t t e ~}$ figurierten $\mathfrak{B i q u e ́}$ Dargeftelft．Diefelbe entbält 80 Rettfaben und 60 Sđfuk＝ faben．Wei $\mathfrak{B e r w e n d u n g ~ e i n e r ~} 400$ er $\mathfrak{M a j}$（dine wiederfolt fith der gezeidnete Rapport 5 Mal im Chyor．

Mährend ber Figurftellen folgen nach einem Steppfaben 2 Figurfaden， wezfarb bajelfft 5 Faben à $\Re o f r$ gezogen werden müfien：Diefelben find： 1 Rattun＝， 1 Figur＝， 1 Stepp＝， 1 §attun＝und 1 Figurfaben．
$\mathfrak{D a}$ Der Maidinenidemel，mie bei der beidriebenen $\mathfrak{F i q u t}=\mathfrak{D e c f e n m e b e r e i , ~}$ aufgetreten bleibt，bis bie §atturichüfie und ber Steppiduñ getfan find，fo ertlärt fidf，báß jeber Faben，ber bier nur einen Sđun weit gezeidnet ift in
 \｛chus bindet．
$\mathfrak{D i e}$ biz jeß̧t in $\Re$ ede gewejenen $\mathfrak{B i q u e ́ a r t i f e l ~ w e r b e n ~ z u ~ v e r j d i e b e n e n ~}$ Bwecfen，hauptiädflid）als Weftemfoffe，verbraucht．Dą Material ift．rohes baumwollents ©arn und es wird bie fertige $\mathfrak{B a r e}$ erit durd）Bleiden auf demifdem $\mathfrak{B e g e}$ verfäuflid gemadht．

3unt Safuz ber $\mathfrak{P i q u e ́ z ~ m o ̈ g e ~ n o d y ~ e i n ~ r e i d t e r ~} \mathfrak{A r t i f e l}$ erwähnt fein Der burch bunte ßette figuriert wirb, jebocd weder Stepptette noci Stepp= ¡fun ertălt.


Fig. 2137.

faben und es ift nur einerlei ©inidua $\mathfrak{b o r}=$ handen.

E5z werben 2 תettenGäume exfordert, movon einer bie Gfumbfaben und ber andere bie bunten $\mathfrak{F}$ igurfaben ergält.

Die $\mathfrak{F i g u r f a b e n}$ merben größ̆tenteily Dural ben 5xariiild regient und binden zur Formierung De马 Mufters, ie nact ber Schupbidite, über 2, 3 doer 4 ऽduuf flott. Die Grumbfaben bin= Den in Seinmand oder in Doppelföper ab.

Fig. 2138 \{tellt eine berartige §atrone
 ift mittelfi Sdäften angegeben. Die Grunbfette binbet in Leinnaano, bebingt Deşhalb bie 4 Scäfte A und bie 2 Sdjemel C. Der $\Re$ apport $\mathfrak{b e r}$ Figur enthält 12 ver=


$\mathfrak{B e i m} \mathfrak{W e b e n}$ wird ber Figuridfemel fo lange aufgetreten gefalten, bis
 et nur 2 ভchuf gefaaten, weif fonft inforge ber Mufterbifbung die bunten $\mathfrak{F}$ aben zu lang binden und ber Ware $\mathfrak{A} \mathfrak{n j e h e n} \mathfrak{u n d}$ Saltbarfeit entgefen wirbe.

$\mathfrak{D i e}$ Schnürung E ber Figurfaden, fowie bie Sçnürung F ber ©frumb= faben werben ogne weitereş verfändlidy.

Dieje $\mathfrak{F i q u e ́ w a r e n ~} \mathfrak{G a b e n}$ gemähntid eine ßettendiøfte von 68 Faben à $\mathrm{cm}, 4$ Faben merben à $\mathfrak{R o h r}$ gezagen.
 auch auf medfanifden Stühlen zur $\mathfrak{Q u ほ f u ̈ h r u n g ~ g e b r a c g t . ~}$

$\mathfrak{D i e}$ (baze ( $\mathfrak{D r e h e r , ~ © t a m i n ) . ~}$
Die (baze ift ein burcfficftiges Gewebe, bei meldem durd) bie $\mathfrak{F e r b i n d u n g ~}$

 bie ふettenfaben gegenjeitig $\mathfrak{u m f d} \mathfrak{l i n g e n}$. ( $\mathfrak{F o n}$ ber gemögnliden $\mathfrak{F u t t e r g a z e}$

$\mathfrak{D e r} \mathfrak{B o r t e i l}$ ber eigentlidjen Saze gegen ein einfactes, undidtes $\mathfrak{L e i n =}$ manogemebe befteft barin, Dá burch bie $\mathfrak{U m j d f l i n g u n g e n ~ d i e ~ ת e t t e n , ~ a f z ~ a u c h . ~}$ die Einjchlagfaben, an ihren झräzen gehalten werben, wogegen die eines un= Didften Qeinwanogetwebez Gin= und berrutiden tonnen. Die D̈ffungen bei Der eigentlidjen $\mathfrak{G a z e}$ merben Dahger bon regelmäß̃iger, beftimmter und bleibender Größe fein, wogegen die Durch undidte Qeinwand erzeugten Diffnungen weßer regelmäßig; noct bleibend find. Dieje ©igenidaft madft bie ©aze auth ats Sieb doer $\mathfrak{B e u t e l}$ in $\mathfrak{M u ̈ b l e n ~ g e e i g n e t . ~}$

Man fat bei ber ©aze 2 grten von §ettenfaden zu unteridfeiben, bie einen find bie $\mathfrak{b l} \mathfrak{r u n d f a b e n}$, bie anderen bie $\mathfrak{G a z e}=$ oder $\mathfrak{D r e h e r f a b e n . ~}$

Ges find 2 Gefdirre erforberlidy und zwar bas sfundgeidirr, in meldees
 englifdie Ribe.)
$\mathfrak{D i e} \mathfrak{D r e f e r l i t ̧ e ~ f u ̈ r ~ S c h a f t b r e f e r ~ m u r d e ~ b e r e i t s ~ m i t ~} \mathfrak{F i g} 138 \mathfrak{T a j e l} 20$, Diefelbe für Jacquarboreffer mit Fig. 1882 Seite 740 veranidfaulidht. Die betben oberen Teile ber Sdaftoreferlize find 16 cm , ber untere Teil ift 13 cm Iang. Die jogenannte englijde $\mathfrak{L i z e}$ beftegt aus einem gemögnlidjen Schaft, beffen $\mathfrak{L i k e n}$ (Blaz= deer Metallaugen haben, burcly meldje bie $\mathfrak{U n t e r}=$ liken eines anderen $\mathfrak{h a l b e n}$ ভdfafte马 gezogen find, wie dieę beiftefende $\mathfrak{F i g} .2139$ jowie die Figuren 2140 und 2141 zeigen. Der $D$ reher= faben wird burch bie aus bem $\mathfrak{A u g e}$ hervorgehende Sdjleife ber $\mathfrak{h a l b e n}$ Libe gezogen. Den balben Scfaft verbindet man aucb
 mit einem oberen Schaftfab (in Fig. 2139 und 2140 punftiert angegeben) und hebt benfelben, wenn bie falbe sige nact oben forgen $\mathfrak{m u} \mathfrak{k}$, wie $\mathfrak{b i e z}$ beim offenen Webfacte Fig. 2140 nötig ift.

Der $\mathfrak{b a l b e}$ ভcaaft ber $\mathfrak{D r e f e r l i b e ~ i f t ~ b e i ~ \Re o n t e r m a r i d m e b e r e i ~}$ nach oben zu nefmen (Fig. 2142), bei mectianififen Stüblen
 $\mathfrak{A r t e n}$, bap ber balbe ভajaft vorn ift.

Der $\mathfrak{F a b e n t i n z u g ~ i f t ~ b e i ~ \Omega o n t e r m a r i d m e b e r e i ~ f o l g e n o ~ n o r = ~}$ zunefmen:
 (ober audd 4) Gintere Sdafft gezogen find, Gängt man ben $\mathfrak{D r e f e r}=$ jafaft in einiger ©ntfernung vorn bor bem Grundzeug auf und beginnt bierauf bas Cinziehen von $\mathfrak{M e u e m . ~}$

Man zieht mit bem Beige $\mathfrak{u n d}$ Daumenfinger ben 1. Faben

Fig. 2139.



Fig. 2141.

(bon Scjaft 1) rectis neben die erffe Dreherlike vorbei und frei durci ben Drefer= zeug bindurct and nimmt hierauf mit beiben Fingern ben 2. Faben wom
 like und beobachtet dabei, bak diefer Faben über ben erfteren hinmegliegt, wie bies aus bem ©inzuge Fig. 2142 beutlid erficttlid ift. ©゙ふ entitet alio


Fig. 2142.
Drefereinzug bei תontermarjdiweberei.

fifaft, indem der 2. Faden, weldeer int Grundzenge zur rectita 5̧and liegt, im Dreferidaft linfz zut ftegen tomm.

Bei mectuanifden Sdaftitüflen (ebenjo bei Эacquard) muß ber §inzug anders auğgeführt merben, ba man eş hier mit 5octaady zut thun hat und beshalk auch die Drefung ber Faben nadi oben vorgenommen merbent muk. (5) fommt, wie bereiţ̉ erwähnt uns in Figur 2143 gezeigt mird, der halbe Sdaft $\mathfrak{u}$ ten $\mathfrak{z u}$ ftehen. Man zieft $\mathfrak{b i e r}$ ebenfalla erft ben Grunbzeug voll= ftändig ein, hängt Dann bas Drefer= gefdirr bor und beginnt ben Einzug in das leb̧tere, indem man Den erften Faden bom Grundzeug redfts neben der erften Dreferlige frei findurd nimmt und indem man hierauf den zweiten $\mathfrak{F a b e n}$ bom ©frumbgeffirr (bon S(j)aft 2) $\mathfrak{u n t e r}=$ $\mathfrak{h a r b}$ bez erften $\mathfrak{F a b e n s ~ \mathfrak { j i n w e g } =}$ nefmend in das $\mathfrak{D r e f e r a u g e ~ e i n z i e h t . ~}$ $\mathfrak{D e r}$ zweite $\mathfrak{F a b e n} \mathfrak{v o m ~ © ~ S r u m b =}$ zeug mird im Drefergeidfirr ber
 arten $\mathfrak{F i g}$. 2142 und 2143 liegt alfo nur barin, bá̃ in bem Einzuge für Sontermariduweberei ber zweite Faben ubber ben erften $\mathfrak{F a b e n ~ h i n w e g ~}$ nadh bem Dreherauge geht, wäbrend in bem EEnzuge für medfanifde Weberei ber zweite Fabent unter bemerften faben fintweg nach dem Dreber= auge geführt mird. $\mathfrak{J n}$ beiben $\mathfrak{A x t e n}$ ift zutbeadten, dáa beim Durchziefen Des Fabent durd bas Dreferauge bas $\mathfrak{A l u g e}$ felfit offen, alio nidft verbreft ift.
$\mathfrak{D e n}$ erften $\mathfrak{F a b e n , ~ a l f o ~ b e n j e n i g e n , ~ w e l d e r ~ n u r ~ f r e i ~ z w i f i d e n ~ d i e ~} \mathfrak{D r e f e r}=$ lißen Gindurch genommen wird, nennt man Grundfaben (Stanbfaben, Stef)= faben, Stücfaben); Den zweiten Faben jedoch, welcher in bas Dreherauge gezogen mird, nemt man $\mathfrak{D r e f e r f a d e n ~ ( a u c d ~} \mathfrak{F o f f a d e n ) . ~}$

Bei alfen Drefergemeben itt Bedingung, bás biejenigen faben, welde zu ciner $\mathfrak{D}$ rehung gehören, im $\mathfrak{B r a t t e}$ gemeiniam in ein $\mathfrak{R o h r g e z o g e n ~ w e r b e n . ~ S e m o ̈ g n l i d y ~ e r g a ̆ l t ~ b a s ~ e x f t e ~} \mathfrak{F o g r} 2 \mathfrak{F a b e n} \mathfrak{u m b}$ Daß̉ 2. $\Re 010 \mathfrak{b l}$ bleibt leer. Dft läßt man aucti 2, 3 ober 4 Rohre nebeneinander Ieer, bevor man wieder $\mathfrak{F a b e n}$ in ein $\mathfrak{R o g n}$ ziegt.
$3 \mathfrak{u}$ einfacten $\mathfrak{D r e f e r g e =}$ weben find nur 2 Grunndjäfte und 1 Dreferidaft nötig. Meift nimmt man jebod 4 ©rundidäfte und zieft bie Faben geradedurd) in diefetben. $3^{u}$ feinen Beweben nimmt man ferner anftatt 1 Dreher= idaft 2 berfelben und zieht bie Faben abmedijernd ein, mie bieş fig. 2146 zeigt.
 ben beiben worgefiilhrten ©in= zugsarten fein, ban zur $\mathfrak{F r}=$ reicfung ber Drefung Der Faben im Semebe, bei 凡onter= maridmeberei ber $\mathfrak{D r e h e r i d a f t ~}$ $z^{2}$ fenten, während berjelbe bei med. Weberei zu geben ift. ©o unterideiben fix autif bie fertigen (fewebe baburd), Daß bei ben mittelit §ontermarifues gewebten, die Dreferfaden $\mathfrak{u} \mathfrak{n t e r g a r b ~ b e s ~ S a f u n = ~}$ fabens liegen, während fie bei Den mectanitich oder mitterft Der $\mathfrak{J a c q u a r b m a j a f i n e ~ e r z e u g t e n ~}$ Waren obertalb bes̆ Sauß $=$ fabens liegen. Bur beutliden $\mathfrak{B e r a n j}$ daulidung beiter $\mathfrak{Z}$ (rten mögen die Fig. 2144 und 2145 bienen. Man wolle bie ent= gegengefekte $\operatorname{Drefjung}$ der farafitierten $\mathfrak{F a b e n}$ (ber $\mathfrak{D r e f e r}=$ faben) verfoigen.


Fig. 2143.
Dreffereinzug bei mectanifder Sajft=M

§ig. 2144.

für תontermaricy ift forgendes zu bemerfen:

Wird ber 1. Tritt, ber jogenannte weide $\mathfrak{x r i t t}$, ge= treten, jo bebt es fämtlidye §̧fumbfäden auf ভcjaft 1 und 3, mährend fämtlidye Drefjer= faben auf Sdiaft 2 und 4 gejentt werben. ફ̌ierdurd) gehen fämtlide Grumbfadent $\mathfrak{C i n t} \mathfrak{b}$ gerauf, die Dreferfaben zur recten ફૂand herunter, \{o wie bie $\mathfrak{F a b e n ~ i m ~ G r u n i z e u g ~}$ find, und es ift biejes fach ein reines \&einmandfad.


Wird nun ber andere $\mathfrak{Z r t t s}$, ber fogenannte $\mathfrak{h a r t e} \mathfrak{X r i t t}$, getreten, jo Gebt es fäntlidje Grunbjaben, wäfrend der Dreferidaft nact unten gezogen wirb. Şierburdy müfien bie Dregerfaden nady unten folgen und zwar treten diefelben zur finfen Seite des Grumbfadens herunter, wäfrend die ©funt=

 mit $\mathfrak{I}$ ritt 1 erzeugte $\mathfrak{R e i n t w a n d f a c t . ~}$

Die Scfnürung zu Fig. 2145, für ben mectanijidjen Stufl, no der halbe Sdaft unten und der Einzug wie in Fig. 2143 ift, ift natürlid) eine andere
 ほierburd) treten fämtlide $\mathfrak{D r e f e r f a d e n ~ r e c t i t s ~ n a d y ~ o b e n , ~ d i e ~ ( G r u m b f a d e n ~ b l e i b e n ~}$
 ift biejes $\mathfrak{F a c h}$ ein einfadjez \&einwandfady. Diefen Tritt nennt man beshalb auth ben weiden $\mathfrak{T r i t t ; ~ b a ß ̉ ~ F a d d ~ e n t i p r i d f t ~ b e m ~ g e z e i d n ~}$ $\mathfrak{M i t} \mathfrak{Z}$ ritt 2, bem $\mathfrak{h a r t e n} \mathfrak{T}$ ritt, wird nur ber Dreferictaft getoben. ©̌马 wirb $\mathfrak{b i e r b u r d}$ ) Der $\mathfrak{D r e f e r f a b e n ~ u n t e r ~ b e m ~ G r u n d f a d e n ~ G i n m e g ~ u n d ~ a u f ~ b e r ~}$

 unter ben Grumbfaden Ginweg zu erleidftern, muß man bie Grundiaäfte zu $\mathfrak{y a l b e r} \mathfrak{F a c f g} \mathfrak{g} \mathfrak{h e}$ antyeben, waß burd fleine Excenteripigen erzielt wirb.
 Seite zurüut.

9 ald eine $\mathfrak{B e r a ̈ n d e r u n g ~ b e s ̧ ~ e i g e n t l i f u e n ~ D r e f e r g e m e b e s ~ i f t ~ d e r ~ f o g e n a n n t e ~}$ Šalborefer (Fig. 2146) anzufüfren. Bei bemfelben folgt erft nady 3 \&ein= mandfäcfern bas eigentlicye Dreferfact und es nimmt beshalb diejeş semebe mefr Sdun auf. Mit Sdjemel 1 mird Sdaft 1 und 3 gefioben, Sdaft 2 und 4 gefenft, wodurd die Grundfaden nad oben und bie Dreferfaben redt ts bavon nady unten treten (ভdun 1).


Durctif fid) die brunbfaben linfz fenfen und bie Dreferfaben rectuter $\mathfrak{5 c}$ and $\mathfrak{b e b e n}$ (Scfutz 2).
$\mathfrak{D a s}$ Weben Des 3. ভduffes geidieft wieder mit bem 1. Tritt; es ift beshalb bie wirt= ung audy mie bei Sduuk 1 be= reits befprodern. Šierauf tritt man mit ben rechten Fun Scfemel 3, wodurch jämtlidfe Grundidäfte gehoben und Die Dreheriduafte tief gezogen werden. Æీs ift dies ber eigentlitye $\mathfrak{D r e f e r}=$ tritt, wodurd) Der Drefferfaden lints yom Grundfaden ins $\mathfrak{H a t e r}=$ fact gebractit wirb. Sejagtes ift
 2146.)

Die vieljeitigen inder Dregermeberei vor=
fommenden $\mathfrak{M a}$ fiter= bilderfind ooraflembom Fabeneinzuge indie Rigen $\mathfrak{a b h a ̈ n g i g . ~}$

3ieht man z. $\mathfrak{B} .1$ Faben= paar wie gemöfntid) ein, bas folgende Fabenpaar jedod der Form nady "in Spib", mie Dieß̉ z. $\mathfrak{B}$. in Frig. 2147 Der $\mathfrak{F a l l}$ ift, fo mird fith audy im Gemebe bab zweite Fadenpan nadi ber anderen æidytung drehen, ale bas erfte (in Fig. 2147 Deutlidy erfenubar). Die Sctnürung ift wie beim ge= wölntiden $\mathfrak{D r e f h e r ~ F i g ~ 2 1 4 4 ; ~}$ mürbe man jedoch das Grumbgefdirr
 Sdinürung wie in $\mathfrak{F i g}$. 2148 jein. $\mathfrak{I m}$ erften $\mathfrak{V}$ ritt find bie Sdaffte 1 und 4 $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}} \mathfrak{G e b e n t , ~ D a ~ a u f ~ d i e f e l b e n ~ b i e ~ G u r u n d = ~}$ faben gezogen find.
$\mathfrak{D e m} \mathfrak{M u f t e r}$ Fig. 2149 liegt ber= jelbe ©inzug zu Grrumbe (es ift nur anders


Fig. 2147.


Fig. 2148.

Einzug.
Sれかtürung.

begonnen als in Fig. 2148) und ift bie Sđnürung und Tretweife io angeoronet, $\mathfrak{D a \tilde { B }}$ Daş Csemebebilld nad) 6 S๙uน rapportiert. Die erften 3 Sduüffe find einfacte $\mathfrak{e c i n =}$ wandiбüffe, bei ভđu์ 4 erfolgt Die $\mathfrak{D r e f u n g}$, in Scyup 5 tritt ber Dreferfaben auf Derferben Seite nact oben, der (5funbfaden naç unten $\mathfrak{m i o}$ in Scuna 6 ift ber Dreberidaft aber= $\mathfrak{m a l s} \mathfrak{n a c h} \mathfrak{u n t e n}$ $z^{u}$ zieben, fonjt ginge Der $\mathfrak{D r e f e r f a d e n ~ b e r e i t z ~}$ in feine normale, bom (5xumbgefdirs, gegebene Ridfung zurürf.

3 亿 bem folgenden Mufter Fig. 2150 ift ebenfallz ber leezte Grund= einzug benubt, eร ift aber abfichtlid) ber Einzug
in bie $\operatorname{Dreferjuafte~}$ Derart gewäflt, Dap ber $\mathfrak{D r e f e r f a d e n t} \mathfrak{u}$ ter ben Grumbfaben bimweg geft (f. Fig. 2143).
(E) ift in biefent Falle ber $\operatorname{Dregerifaftitets}$ bannzubeben, went ber $\mathfrak{D r e f e r f a b e n ~ i n ~}$ (Gewebebild auf ber jenigen Seite bom (6) $\mathfrak{r u b f a b e n ~ o b e n ~}$

zn liegen $\mathfrak{h a t}$ ，wo er bem ©inzug ing Drefergefairy nad liegt．

Der mit I bezeidnnete Dreferfaden（Fig 2150）liegt beim Einzuge in den Dreferidaft zur redfen ફand deş Brumbfabens，eş ift jomit nady dem
 in biefen Sduiffen ber
Dreferfaden zur rechten ફ̧and bes Grumbfadens oben liegt．

3ieht man eine §artie $\mathfrak{F a b e n}$ in $2 \mathfrak{G r u m b j ø a ̈ f t e , ~}$子． $\mathfrak{B}$ ．1，2，1， 2 und bierauf eine nächite Bartie in 2 andere $\mathfrak{G s r u n d i d a ̈ f t e , ~ 子 . ~} \mathfrak{B} .3,4$ ， 3， 4 und benukt man $\mathrm{z}^{\mathrm{u}}$ jeber Bartie einen anderen $\mathfrak{D r e f e r i d a f t , ~ i o ~}$ ift die Mëglidfeit ge＝Gemebe．${ }_{7}^{8}$
ichaffen，jebe झartie bild．$\quad \begin{gathered}6 \\ 5\end{gathered}$ Faden bejonderzabbinden und brefen zu laffen．

Ebin forctez Mufter wirb mit Fig． 2151 ver＝ anidanulidt；basjelfe rapportiert mit 8 ভduı ， bon benen 7 Кఁฝив £einmand bindent und
1 Scuuß breft．Die Drefung erfolgt in der erften Partie bei Sđuf 4，in ber zweiten ßartie bei ভ๙uß 8.
$\mathfrak{F n}$ Mufter Fig 2152 ift bie partiemweife verjeb̨te $\mathfrak{D r e f u n g}$ ber $\mathfrak{F a b e n}$ beibefarten，jedoda ift Daß zweite $\mathfrak{B a a r} \mathfrak{F a b e n ~ z u m ~}$ erften in Spifionm eingezogen． ©゙ㅗ ergiebt fidid demnady aud im Gereebebild eine entgegengefegte Drefung ber Faben． $\mathfrak{F m}$ übrigen Gat Diefee Mufter nadf 3 \＆ein＝ mandidüffen 1 Dreteridu fallen bie Drefungen für die 1 ． Bartie auf Sajuz 4 für bie 2. §artie auf Sdju 2.

$\mathfrak{M u f t e r} 2153$ erfordert Den gleiden (finzug mie baw vorbergehende Mufter;


Die Drefung ber 1. Fartie Faben exfolgt beim 4. Sahuz, jene ber 2. Bartie beim 8. Sduf. $3^{3}$ folgenden Mujtern Fig. 2154 und 2155 ijt ein und diejelbe Scfnür= ung erforderlich, nur ber Einzug ift ein veränderter. Dajfelbe ift mit ben Muitern Fig. 2156 und 2157 ber Fall.

Betont jei bezüglid)
Der Mrfertigung ber Sduturungen, daj bei $\mathfrak{a l f e n}$ \&inzügen, wo ber $\mathfrak{D r e g e r f a d e n ~ u ̈ b e r ~}$ den (sxundfaben hin= weggezogen ift, der Dreberjwaft dann
 tief zubewegen ift, wenn ber breherfaben im (bemebe auf ber= felben Seite bes (Srundfabens untenzuliegentat, wo er bem



ung ber I. Partie erfolgt bei ভdfuj 5 und 6, jent Der II. ßartie bei
 rapportiert. ©્ふ find 4 Grund= und 2 Dreferfdäfte, forwie $6 \mathfrak{T r i t t e}$ erforber=



Einzug wie zu Fig. 2154 und 2156 nötig. ๔゙马 ift jedock in dem Cinzuge
 nacf recfts über den Grumbfaden genommen und recftş vom ©frundfaben in die Dreferlik̨e gezogen find.
$\mathfrak{B e i}$ diejem ©inzuge ift ber Dreferfaden (bies̉mal Faden 1) in das aluge
 $\mathfrak{D r e h e r f a d e n s ~} \mathfrak{G i n m e g ~ u n d ~ z u r ~} \mathfrak{l i n f e n t ~ h a n d ~ b o r ~ b e r ~ D r e h e r l i t e ~ v o r b e i ~ g e z o g e n ~}$ mird. Da auf dieje $\mathfrak{B e c} i f e$ der $\mathfrak{D r e f e r f a b e n ~} \mathfrak{i m} \mathfrak{D r e g e r g e f d i r r}$
 aud bant niedergezogentwerben, wentin ©ewebe ber $\mathfrak{D r e f e r}=$


Dieje Drefung bat in Sartie I in Sdyup 7 und 11 und in ßartie II in ভduf 1 und 5 zt erforgen.
$\mathfrak{A} \mathfrak{n f t a t t}$ bie $\mathfrak{D r e b u n g e n ~ a u f ~} 2$ veridiebenen Stellen im Sefvebe erfolgen $\mathfrak{z u}$ faffen, wie bies in Den Muftern Fif. 2151 bis Fig. 2159 der $\mathfrak{F a l l}$ ift, vermag man ebenjomogl und zwar ogne weitere Sajwierigfeiten bie Drefungen auf $3,4,5$, und mefr Stellen borzunebmen. Ratürlid find bann audy 3,4 doer 5 Dreferiduäfte ierforberlid. Die Drefungen fönten nadi einem bes


Bur ßeranidaulidung diefer $\mathfrak{A r t}$ möge bas Gemebebild $\mathfrak{F i g} .2160$ bienen, baßjelfe bat die Drehungen auf 4 verfdiedenen Stellen aufzumeifen und zwar nack ber form bes 4bind. תöpers. Der ©inzug ift auf 8 Grumb=
und 4 Dreheridäften ausgefügrt und ift bas §emebebird io gezeidntet, ban Der ©finzug in ber zulegt befprodenen $\mathfrak{U l r t}$ (wie zu Fig. 2159 „Den $\mathfrak{D r e f e r}=$ faben redta vom Grundfaden ins Drefergefdirr" vorzunefmen ift. Weber bas Mufter felfft ift zu erwäfnen, dás bie Drefung des 1. Fadenpaares in



કig. 2160.
4 teifigeß $\mathfrak{D r e g e r n u t i t e r . ~}$

$\mathfrak{U n t e r}$ ben gleidjen ©fejezen, wie ber $\mathfrak{A u f b a t}$ und bie $\mathfrak{B o r r i d f t u n g ~ b e r ~}$ Gizher oorgefüfrten 2 fadigen Drehergewebe gefdah, vermag man auth $3=4=5=$ undymehrfadige Drehergemebe herzuftellen und ift demjelben nur Der Einzug und bie ©(f)nürung anzupafien. So mögen autd mefrere $\mathfrak{M u f t e r}$ diejer (fattung folgen.
$\mathfrak{J} \mathfrak{M}$ Mufter $\mathfrak{F i g}$. 2161 arbeitet $\mathfrak{b e r} \mathfrak{D r e f e r f a b e r ~ f a f l a n g e n f o ̈ r m i g ~} \mathfrak{u m}$ zwet Yeinwandbindende Efrundfaben. Das Müiterchen entbält 6 Sdiun und es geidieft Gei Sduf 4 Die $\mathfrak{D r e f u n g}$. ©b find 3 Grundidafte und 1 Dreheridaft erforberlid); Der ©inzug in die ©frundidäfte muß 1, 2, 3, 3, 2, 1 gefideher.
$\mathfrak{D}$ аß $\mathfrak{M u f t e r} \mathfrak{F i g}$. 2162 rapportiert mit 14 Saut , ber $\mathfrak{D r e f e r f a b e n ~ a r b e i t e t ~}$ $\mathfrak{u m} 2$ Yeinmandbindende (5xumbfaben. Der Einzug (3 Grundidäfte unb 1 Dreferiduaft ift im ßrinzip Dem vorigen gleid, es ift jedoc) bas (fe= mebe Derart gezeidfutet, dáz der falbe Sdaft unten fein muß und ber Dreher= faben unter ben Grumbfaben finweg $z^{2} \mathfrak{z i e f g e n ~ i f t . ~ D i e ~ D r e f u n g ~ e r f o l g t ~}$ bemnady nadi oben und findet in biejem Mafter bei ben Scuiuffen $8,9,10,12$, 13 und 14 ftatt.

Fig. 2161.

3fabiger $\mathfrak{D r e h e r}$ nact 2 Ridturgen.
Einzug. Sdinuirumg.


Fig. 2162.


Bringt man partienweifen 区inzug an, d. $\mathfrak{h}$. Dá́ man bei boppelter Sdaftaafl bald bie eine, bald bie andere Sdafthälfte bereift und benukt man
$z^{\mathfrak{z}}$ jeber $\mathfrak{F a b e n p a r t i c}$ einen anberen Dreferidaft, fo fant man größ̄ere und verjegte Drefereffefte erreidjen. Crinige folde Meufter bieten die Friguren 2163 biz 2166. Diefelfent bedürfen des Grumbeinzuges 1, 2, $3,3,2,1,-4,5,6,6,5,4$. Die Dreferfaden find obergalb Der Cbrundfaden megyezogen. Die Drefungen erforgen in Fig, 2163 im 2. Sdfus bei ber erften und im 4. Sauk bei ber zweiten Faben= partie, in. Fig. 2164 in 6. Sduıß bei ber erften und im 1. Scfun bei Der zweiten Fabenpartie.
$\mathfrak{F n}$ Fig. 2165 finden bie Drefungen ftatt: bei der I. Partie auf Sdjuß 5, 6 und 7 bei Der II. §artie auf Sduf 1, 2 und 10. $\mathfrak{J n}$ Fig. 2166: bei ber I. ßartie auf ভduf 4, bei ber II. Wartie auf ভdцив 1.
$\mathfrak{I n} \mathfrak{F i g} .2167$ ift jede Drefungspartie 4 mal mieber= golt, es mactit fict folglitf), oda 3 fabig, Der Efinzug in Die Gfumbidäfte $1,2,3,1$, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3-4, $5,6,4,5,6,4,5,6,4$, 5,6 nötig. Die $\mathfrak{D r e h u n g e n ~}$ erfolgen bei der erften \$artie in Scuuf 6 und 8, bei ber zweiten $\mathfrak{F a b e n p a r t i e} \mathfrak{a u f}$ Sณuß 2 und 4.

$\mathfrak{F i g} .2168$ zeigt ein 4 fadiges $\mathfrak{D r e f e r g e m e b e , ~ b e i ~ w e l d d e m ~ d i e ~ f t e l l e n m e i f e ~}$ Drehung $\mathfrak{u m} 3$ Grumbfaben herum erfolgt. Die Drefung jitllen find verjekt angeorontt, fo bañ 2 Sdaftpartien für bie Sfnimfaben und aud für bie
 Einzug 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, $1-4,5,4,6,6,4,5,4$. Bei jeber $\mathfrak{D r e f f u n g}=$ ftelle fallen 4 Sduf in ein Fact und findet bie Drefung ber I, Partie bei ben Sçüfien 7, 8,9 und 10 , jene Der II. Fartie bei ben Sajuffen 2, 3, 4 und 5 fatt.


Fig. 2167.


EFine $\mathfrak{D r e f}$ ung $\mathfrak{u m} 4$ Gfrundfaden $\mathfrak{b e r u m}$ zeigt nocd Fig. 2169. 3u ge= $\mathfrak{n a n n t e m} \mathfrak{M u j t e r}$, weldees übrigens mit 14 ©duf rapportiert, find 3 Grund= icäfte und 1 Dreferidaft erforderidid. Die Reifung in bie Grumbidäfte ift $1,2,1,2,3-3,2,1,2,1$. Die $\mathfrak{D r e f}$ ung finbet bei Sduñ 8 \{tatt.
$\mathfrak{D e r g l e i d f e n ~} \mathfrak{D r e f e r f a b e t ~ m u ̈ f i e n ~ a u f ~ e i n e n ~ b e i o n d e r e n ~} \mathfrak{B a u m}$ genommen und entiprectend nadggiebig gefpannt werden.

Wetont fei wieberfyolt,
 angefgornnde $\mathfrak{F a b e n}$ in ein Blattrofr gezogen werben muitfen. 区્ร find bemmach
 zu ziefen unt bamn ein doer mefrere $\Re$ Rohre $\mathfrak{Y e e r}$ zu lajijen, bes̆gleidfen find in Fig. 2169 5 Faben in ein Mohr zu ziegen.
$\mathfrak{D a}$ ह man anftatt ber Seinwandititung der $\mathfrak{b r u m b =}$ faben audf תipper $\mathfrak{n}$. f. w. an= wenden fann, dürfte Yeidht zu verftefen jein Gbenio fann man burd veridiebentlidy an= $z^{z u b r i n g e n b e ~} \mathfrak{D r e f i n n g e n ~ v i e l e ~}$ andere recht intereffante Mufter Gerborbringen.

Wemn Sdfingfaben um 6 oder 8 Brundfaden herum fu gefen Gaben, jo genügt bie $\mathfrak{D r e h e r l i g e}$ nidet mehr und muja man dann die Berlitge anmenten. Diefelte ift 25 cm lang und hat oben eine fleine $\mathfrak{B e r l e}$ 'von $\mathfrak{G l a s}$ dber Metall Die Berllike befindet fich unterfalb ber Rette und es find beiatulb bie Seffingfäden über die (frunofaden
 $\mathfrak{B e i}$ allen Schüfient, wo die ভdfling= faben auf Derjenigen Seite wo fie fich im ©rundgeidirr befinden, ge= goben werben müffen, ift ber $\mathfrak{B e r l}=$ icfaft mit zu heben, bamit die ßerlliz̨en entiprectend locfer werben

und nadgeben. Der Werlidaft braudit nur 3 cm bom (Grumbgeidirr ent= fernt ${ }^{\text {gut }}$ 1tehen.
 ift bann 10 cm wom © Srunbgeiditr entfernt anzubringen $\mathfrak{u n d}$ e马 ift beim Einzug der Faben der Dreherfaben um den Grundfaben gerum zu nefmen.

Weitere $\mathfrak{M a f t e r}$ ergält man, wenn man $2 \mathfrak{F a b e n ~ a t s ~ D r e f e r f a b e n ~ b e n u ̈ k t , ~}$ und diefelben bald einzefn arbeiten, bald zufammengefen läß̧t. (Fin folderes
 von $\mathfrak{D r e f u n g e n ~ v o r f a n d e n ~ f i n d . ~}$


Nod intereffanter geitayten fitd fold e $\mathfrak{M u f t e r}$, mo Die $\mathfrak{D r e f u n g ~ d e r ~} \mathfrak{F a b e n t}$ nod unt einen anderen Mittelfaden, weldyer ungeftört weiter webt, zut gefdeben bat. Fig. 2171 zeigt ein joldees Mujter und find bei demferben die $\mathfrak{D r e f}$ futgen in ber Form bes 4 bindigen Sireuzföpers verjet̨t.

Recfft danffar für bas Mufterent= werfen find jdfließlidy die geftreiften $\mathfrak{D r e h}=$ ergewebe, indem man bei denfelben aufer ben veridiedentlidjen $\mathfrak{D r e f e r e f f e f t e n ~ a n d e r e ~}$ glattwebende Bindungen alz $\mathcal{L e i n m a n d , ~}$ Röper, $\mathfrak{Z t 1 a \mathfrak { s }} \mathfrak{u}$. $\mathfrak{j} . \mathfrak{m}$. Geranzuftelfen vernag. Zegtere Bindungen fönnen entroeder den Gsund Des Crewebes bilden, doer fönnen
 mit ben $\mathfrak{D r e f}$ erliken nidft zut thun, geben alfo frei burch ben $\mathfrak{D r e f e r z e u g ~}$ Gindurdy und falls Dergl. §abengruppen breit find, müffen während biefer

Stellen die Drefherlizen bei Seite gefdioben merben. $3 \mathfrak{u}$ beadhten ift noct, Dā̃ man bei bergl. Geweben in Sntereffe ber gleidymäßigen $\mathfrak{F o r t r u ̈ c t u n g ~ b e r ~}$ Scuubfaben, d. h. zur Bermeibung dez Borarbeitens der Dreherpartien, oft


Mit ben $\mathfrak{F i g}$. 2172 und 2173 mögen nofl 2 geftrifte Drefergemebe verampdaulidyt fein. (Ess ift ratjam, bie Sdaffe für bie glattwebenden Streifen in bie $\mathfrak{M a ̈ h e ~ b e s ~} \mathfrak{D r e f e r g e j f i r r e s ~ z u ~ b r i n g e n . ) ~}$

 von andersfarbigem Material.
$\mathfrak{D a s}$ Drefergeidiry wird 10 biz 15 cm vom (frumbgefdirr entfernt aufgefängt. Die oberen Wippen für Daffelbe nimmt man jo lang, dás fie 10 bis 20 cm über bie Stuffwand Ginausragen. Bon dorten füfhrt man je eine Sdfut biz in die Rähe bes Fufbobens und befeftigt bajelbft je ein langes famales ©semidyt. Das Bemidyt für ben borderen ©daft (Majden=
 jenfen, indem fonft bie Faben in ber Maide zu idjarf aufliegen. Unterfalb Der Wippen bes $\mathfrak{D r e f e r g e f d i r r s ~ i f t ~ f e r n e r ~ i n ~ g e n a u ~ a b z u p a f f e n b e r ~ S ̌ u ̈ g e ~ e i n ~}$ Stütpunft anzubritgett, $\square$ worauf beim offenen Webfacfe bie Wippe de马 Maidjenidaftes aufzuliegen hat, io dan bie Dreferlike etwas locfer wird.
$\mathfrak{D i e}$ Berbindung bes unteren $\mathfrak{D r e h e r f a f t e s ~ e r f o l g t ~ m i t t e l f i ~ e i n e r ~} \mathfrak{\Re r e u} z_{=}$ fofnur mit einem furzen @ueridentel. Won diejem füfrt man eine lange Sctnur
 gang dea $\mathfrak{D r e f e r i d a f t e s , ~ e r f o l g e n ~ j o l f . ~ D i e ~} \mathfrak{x}$ rittidjemel müffen fefr lang fein

Fig． 2173.
Einzug．
Sณૂかürung．

und weit hinter bem Rettenbaum ifren Drefpunft haben．©s ift diez nötig， Damit bie weit vom $\mathfrak{L a b e n a n f d} \mathfrak{l a g}$ entfernten（Srundicuafte eine entiprechend

 zieft man bie bom Dreher＝ jdaft fommende Schnur jo ftraff an，סap fämtliaje Ginteren Scfnuren etwas locfer werden ；hierdurd）er＝ reid）t man，ban bie $\mathfrak{B e}=$ wegung de马 がeநeridaftes friityer erfolgt ate jene der （5xumbjäafte，ebenjo entjtegt ein größerer $\mathfrak{T i e f g a n g ~ d e ฐ ~}$ Dreherfuaftes．Diesdming＝ ftange legt man circa 5 cm über Die horizontale Retten＝ linie und ber £abenbahn gieft man in Fubeftande de马 Stublez eine jo tiefe
 unerwäfnt jei, סã man bei den Sđjftorehergerweben auch einen bejonderen $\mathfrak{T r i t t}$ anbringt, mittelft befien man zur Bermeibung bes ßeridfingens der Majde und bes Berreißens ber faden ftets denjenigen Grundidaft hebt, in welden der $\mathfrak{D r e f e r f a b e n ~ g e z o g e n ~ i f t . ~ M a n ~ b e w e g t ~ b e n ~} \mathfrak{I r i t t}$ bor der Яrewzung der


Die Dreferfaden haben burd die fortgefeg̨te $\mathfrak{U m i d f l i n g}=$ ung ber Grumbfaben eine größ̉ere $\mathfrak{t}$ (bnuķung alz die (Sxumbfaben, Daffelbe ift aud) mit ben $\mathfrak{D r e f e r l i t g e n ~ d e r ~ F a n l l ~}$ Man hat nun verjdiedene ©゙in= ridutungen getroffen, welde be: ftimmt find, bie $\mathfrak{D r e f e r f a d e n}$ zu ígonen und ein größerę

Foig. 2175. Dreferfact zut ermöglidyen.

So bringt man bie $\mathfrak{D r e h e r f a b e n ~ a u f ~ e i n e n ~ b e f o n d e r e n ~} \mathfrak{B a u m} \mathfrak{u n d}$ \{pannt diefelben nadfgiebiger alz die Grundfaben. Mit bem Drehertritt B bringt man mittelft Sdinur C, Wippe A und Sanur E den תettenbaum D in $\mathfrak{B e r b i n d u n g ~ u n d ~ w i r d ~}$ durch diefe mit Fig. 2174 veranfdaulidfte Eimridtung
 getoctert.
 die, in die Dreferlitaen ge= zogenen $\mathfrak{F a b e n}$ eine fabmadje $\mathfrak{W e l f e}$ B ( $\mathfrak{F i g}$. 2175). Diejelbe fommt in ber $\mathfrak{M a ̈ g e ~ u n d ~ o b e r = ~}$ $\mathfrak{h a l b}$ ber Sdywingftange A zu ftefen und oronet man die Exx= center=bewegung jo an, dañ fid beim $\mathfrak{D r e f e r f a c h ~ d i e ~ W e l l e ~ B ~}$ mit den Dreferfaden jenft und auf diefe $\mathfrak{W e i f e}$ die $\mathfrak{F a b e n ~ t o c t e r t . ~}$ (Man hat bei diefer EFinridfung Die Drefer $=$ und (Grunbfaben auf einem $\mathfrak{B a u m}$.)
$\mathfrak{B e i} \mathfrak{J a c q u a r b , ~ 〔 o w o h l}$ auf $\mathfrak{y}$ and $=\mathfrak{a l z}$ mectunifif)en Stüflen, fat man neucroing eine äbinlide Eeinridtung in Yanwendung gebractit, welche Seite 925 bepprodjen und mit Fig. 2176 illuftrirt wirb.

Fig. 2176.


Jacquard= Dreger.
Bu figurierten Drebergeweben, wo jebes Dreherfabenpaar je nact $\mathfrak{B e}=$ endigung ber Figurierung einzeln zu brehen hat, mū man bie Jacquaromajdine benuten. Den Scarnifd ridftet man Dann zu 2faסigem $\mathfrak{D r e h e r ~ f o ~ v o r : ~ ( F i g . ~ 2 1 7 6 . ) ~}$

Man nimmt zu dem


Die an den Seinterfarnifd gebörenden Liben c find 5 cm tiefer anzu= ínnüren ale die vorderen (Srumb= und Dreferlizen und ijt es ratjam, diefe ¿izen c mit ca. 4 cm hohen $\mathfrak{H}$ gen zu verjeben. Den hinteren ⿹\zh26arniid) b bringt man 22 cm vom Grumblyarnifd entfernt an; in benfelben werden nur die Dreherfaden gezogen. Ber Gintere Searnifd ift eigentlid nur ein Silfizarnifd, benn es merben mit ifm ftets diejenigen Faben gehoben, welcje worn aud von ber Dreherlike zu heben find. Durch bie bintere Şebung wird ber Dreherfaden entjprectiend getocfert und io bas Fach vergröß̄ert, jomie die
 Geltung, wenn mit Dem (Sfundharnija Bindungen gewöhnlityer $\mathfrak{A r t}$ erzeugt werben, ba alsbann ber vom (Srundharnifa) gehobene Dreherfaben fidf frei it ber Sinterlibe bemegen fann.
æig. 2177.

$\mathfrak{B e i}$ diejer gejamten Cinridutung ift ber Dreher= ミige. faben dreimal einzuziegen und zwar in bie feinterlige c, in bie Sbumblize $d$ und in bie DreGerlite e; Der Brambfaden dagegen nur einmal und zwar in bie Grundribe. In den (Grunbharnifa) ift fomit jeder Faben einzuziehen und zwar ebenjo wie bei irgend einem anderen 2ike. gewöbnliden $\mathfrak{J a c q u a r d =}$ ftubl Der Einzug in bie Dreberliben fann zmeierlei $\mathfrak{H r t}$ fein: entmeder jo, wie bereits Seite 739 bejdrieben, Daf Faben 1 in bie reduts befindid)e Dreher=
 vor ber Dreherlize vorbei genommen wird (Fig. 1881 und 2177), oder ber Einzug fann berart außgeführt werden, סaß Faben 2 in bie finf ftebenge=

Iafiene Dreherlike fommt und Faben 1 über ben $\mathfrak{D r e f e r f a d e n ~ f i n m e g ~ u n d ~}$ redits von ber Dreferlige borbeigezogen mird，wie die马 Fig． 2178 zeigt．
 $\mathfrak{W e b e r e i}$ nur einer $\mathfrak{A}$ rt dabon zu bedienen，um int 马eidnen Der Batronen $\mathfrak{J r r}=$ tümer zu vermeiden． $\mathfrak{B e}$ berfdiebenem ©inzuge mürbe fonft aud die $\mathfrak{J a c q u a r b =}$ farte $\mathfrak{v o n}$ dem einen $\mathfrak{W e b j t u f l}$ nidyt auf den anderen paffen．
 die Figur eine glatte，didfte und gemöfnfide semebeabbindung gewäht wirb， mährend die übrigen ©̧runbflädjen in Dreher arbeiten．Während der Figur＝ ftellen bleiben die झ̧latinen für bie Dreferlizen ungefidlagen und bie Facty bildung gefdiebt an biefen Stelfen mie bei einem gewöbyifiten anderen ©femebe． Sollen jeboch Drebungen eintreten，fo müfien je nach beren $\mathfrak{F o r m}$ und ©ffeft
 ober bie betreffenden ælatinen ber Dreberliben jelbjt gezeidqnet werben．
$\mathfrak{G}$ ̧ ift alfo（während ber Dreferffädfen）in ber Sacquaropatrone die $\mathfrak{B i n d u n g}$ bes Dreferfaben $\mathfrak{n u r}$ bacinzuzeichen，wo ber betr
 gehoben werben forl．§n ber hierauf folgenden Drefung ift ber betr．Dreherfabenindereigentliden ßatronefreizulaffen，

 und ber Detherfaben tritt auf ber anderen Seite Des Grumbfadens nadt oben．

Sollen je 2 Sduuf in ein Dreferfact faflen，wie bies meift bei ge＝ mufterten $\mathfrak{D r e f e r g e w e b e n ~ n o ̈ t i g ~ i f t , ~ f o ~ w u ̈ r d e n ~ d i e ~ B e i d f u n g ふ ゙ t e l l e n ~ f u ̈ r ~ e i n ~}$ Fabenpaar ausjehen wie folgt（Fig．2179）．

Fig． 2179.
$\stackrel{\text { a．}}{\text { Fabencinzug．}}$
 （Srundzeifnumg．Doteferzeiffnung．

d．
Refultat babon im Bemebe．

$\mathfrak{B e i}$ Der anderen Einzugsart（Fig．2178）find bie $\mathfrak{D r e f}$ erftellen folgenber＝ maßen einzuzeid）nen（łfig 2180）．

Fig． 2180.


Dreherzeiffnung．

ectuifife：

Bur weiteren Beroeutlidung mag eine sacquaropatrone, für bie erfte $\mathfrak{G r t}$ Einzug Fig. 2177 und 2179 eingeridtet, nebjt Der zugeförigen Beidnung für bie $\mathfrak{D r e f e r p l a t i n e n ~ f i e r ~ f o l g e n ~ ( ł i g . ~ 2 1 8 1 ) . ~}$


Die Wirfung im Cbewebe ift mit $\mathfrak{F i g}$. 2182 wiebergegeben.
そig. 2182.
©゙ervebebild zu $\mathfrak{F}$ atrone $\mathfrak{F i g}$. 2181.


Bei 3 fadigen $\mathfrak{D r e f e r g e m e b e n ~ e r y a ̈ l t ~ d e r ~}$
 (Sfundharnifa 240
$\qquad$
Dreferfarnifd $\frac{80}{400}$
'
 $\mathfrak{F}$ ülle, wenn man 4 fabige $\mathfrak{D r e f e r b o r r i d f u n g e n ~ b e n u b t , ~} \mathfrak{D}$. $\mathfrak{h}$. wenn eine $\mathfrak{D r e h e r i d n u r ~}$ aus $4 \mathfrak{F a b e n} \mathfrak{b e f t e g t , ~ w e l d e ~} \mathfrak{F a b e n}$ bann in ber Figur einzeln arbeiten fönnen,
 $\mathfrak{z u}$ dem Šinteryarnijd $64 \mathfrak{F}$ fatinen, geradedurcl eingelejen,



Der Sinterfarnifd ift 22 cm vom ©frumblarnifd entfernt zu halten
 Garniicke zu ftehen. Die Gruinde bierfür find bereita Seite 924-925 an= gedeutet.

Fig. 2183 ift eine Sfizze biefer Elinridtung.
$\mathfrak{D e r} \mathfrak{F a b e n e i n z u g ~ i n ~ b i e ~ G f r u n d = ~ u n d ~ D r e f e r l i z e n ~ f a n n ~ b i e r b e i ~ b e r a r t ~}$ vorgenommen werben, baf entweder $\mathfrak{F a b e n} 1$ und 2 ober $\mathfrak{F a b e n} 3$ und 4 vom (Srundfarnifd) in die Dreferlite tommt, wie bies folgende fig. 2184 und 2185 zeigen.


Zfig. 2185.

1234


Bur $\mathfrak{B e n u g u n g}$ ber einen $\mathfrak{Z x t}$ jowobl ale ber andern ift man auch Gier bereftigt; jebodif bat man fiid in Der $\mathfrak{F r a x i z}$ nur für eine $\mathfrak{A r t ~} \mathfrak{b a =}$ bon zu enticjeiden.

E5 foll bem kier forgenden $\mathfrak{M u f t e r}$ Die 2. $\mathfrak{Y}$ rt (Einzug Fig. 2185) zu Grunbe gelegt merben. $\mathfrak{D a}$ in bempelben $\mathfrak{F a b e n} 3$ und 4 bie Dreferfaben find, fo find aucly diefe mährend Der Dreberftellen in ber Jacquarbpatrone entipredfend zu zeidmen.

Fig. 2186 veranidjaulifit $\mathfrak{D a s}$ Rähere und es fei im $\mathfrak{I n t e r e f f e}$ be马 $\mathfrak{G e f f e r e n ~} \mathfrak{B e r f t a ̈ n d n i f f e z ~ a u c h ~ b i e r z u ~}$ die fpecielle ©fewebeabbindung (ffig. 2187 beigefïgt.

 Borridtungen getroffen (Fig. 2188), und zwar bat man an Stelle bes crumb= und bes Drehergeidifres einen oberen und einen unteren ftärferen Sdfafttab mit jenfrechten Gijenftäbcijen. Qeetere vertreten die Weblißen und es merben

[^2]Fig. 2187.

die Faben Durd bie Lödjer Der Stäbcjen gezogen. Die Mecfanisinten find Derart angeordnet, Daß wor ber Fadjbildung eine Seitlidy=Berfdiefung ber Scaäfte ftattfindet und baburd gelangt z. $\mathfrak{B}$. Faben 2 entmeder linfz ober rectis bon $\mathfrak{F a b e n} 1$ zur $\mathfrak{F a d f b i l d}$ ung. Dieje mit Fig. 2188 nur flüctig
 $\mathfrak{G e r r}$ ), ©̧emuit in entiprechender Weije auģeführt.


タ̈̈fnflid Der vorgenannten ©inridtung ift forgende, welde man zur
 bei der fogenannte $\mathfrak{\Re r e u z b r e h e r ~ ( a u d ~ S t i f i g a z e ~ g e n a n n t ) ~ i n ' 马 ~} \mathfrak{A l u g e ~ g e f a n t , ~ b e i ~}$ meldaem die brefenden Faben nidt mehr an bie in einem $\Re 0$ gre befindictent $\mathfrak{F a b e n}$ gebunden find, fondern $\mathfrak{u b}$ ber eine beliebig große Fabenfumme binweg Drehen fỏmen. Bei biejer (Einxidtung find im Bhatt oben $2 \mathfrak{R o f r j f a ̈ b e ~ z u = ~}$ gelötet, und ipitg geformt (fig. 2189), bie $\mathfrak{G r u n d f a b e n ~ f t e f e n ~ i m ~ g e i d h l o f e n e n ~}$
$\mathfrak{B l a t t r o f y} \mathfrak{u m b}$ bie Dreherfaben ftefen in einem ftarfen magereffen Stab wit fentrecthen Eifenfäbchen（äbulidy den oberen in Fig．2188）gezogen．Int $\mathfrak{B l a t t e}$ befinden fich die Dreberfaben über ben offenen $\mathfrak{B r a t t r o f g r e n . ~ D i e j e n ~}$ Stab mit Den Dreherfaben fann man nun beliebig jeitlidg veridieben，igm müffen bie Dreferfaben folgen und auf jener Stelle，mo bie Drefungen dem Mafter nact ermünfat find，brüfft man ben Stab nach unten．Die Dreher＝ faden treten dajelbit in die offenen Brattrofre ein，und bilden fo das $\mathfrak{U n t e r f a c t , ~}$ jo báa der Sauf erforgen fann．
 an．Der Şäfelftab murbe bereit Seite 277 erwäfnt und dient bie ganze
 Geme飞ebild diejer $\mathfrak{A}$ rt zeigt $\mathfrak{F i g}$ ． 2190.

Зu ©seweben，bei denen einzefne תettenfaden figurenartig über mefrere $\mathfrak{G r u n b f a b e n ~} \mathfrak{b i n w e g ~ u n d ~ b a l d ~ a u f ~ b e r ~ e i n e n , ~ b a l d ~ a u f ~ e i n e r ~ a n d e r e n ~ S t e l f e ~ z u ~}$ Ginden haben，Gedarf es anderweiter Einriatungen und zwar bes Stiff＝ober $\mathfrak{R a b e l} \mathfrak{t a b e s}$ ，auch Stidelabe genannt．

Diejés Werfzeug wurbe bereits Seite 274 und 277 befprochen und jei bem finzugefügt，סak die $\mathfrak{A n z a f l} \mathfrak{R a d e l n} \mathfrak{a b h a ̈ n g i g ~ i f t ~ v o n ~ D e r ~} \mathfrak{U n z a h l}$ Figuren， Die über bie Warenbreite eingemebt merסen follen，bes̆greidjen，ba $\mathfrak{z}$ zu fomplizirten Maitern aud 2 ㄹabelfiäbe erfordert merben，Die Dann unabfängig von einander regiert werben fönnen．（Fig．2192．）©゙ふ mögen zur befferen Berftänoigung aud $\mathfrak{b i e z z u}$ einige $\mathfrak{M u ̈ f t e r c f e n ~ f o l g e n . ~ ( F ̌ i g . ~} 2191$ und 2192．）

Fig． 2190.


 ftange und geidjeht deren goch= und Tieffellung am Rabendecfer. Fiig. 2193 und 2194 zeigen $2 \mathfrak{B l a t f f t u ̈ c t e ~ d i e j e r ~} \mathfrak{U r t}$. Man hat aucd $\mathfrak{B l a ̈ t t e r}$ fomfruiert, Die ben Scjuß wellenförmig anjdlagen.
$\mathfrak{y}$ ier fei bie $\mathfrak{B e m e r f u n g}$ angefdiloffen, dañ man $\mathfrak{B l a ̈ t t e r} \mathfrak{b o n}$ bejonderer ©fintidutug aud zu folden Stoffen bedarf, bei benen im Bege ber Rette $\mathfrak{B e r l e n ~ e i n z u m e b e n ~ f i n d . ~ ( D i e ~} \mathfrak{P e r l e n ~ d i e n e n ~ z . ~} \mathfrak{B}$. zur Begrenzung ber Figuren im Cetwebe.) Exz werben biefelben zubor an bie betr. Rettenfaben gereibt und fommen diefe Faben in dem engen Æaum bes unteren $\mathfrak{B l a t t t e i l e s ̧ ~ a ~ F i g . ~} 2195$ zu ftehen. Die §erlen befinden fiid uripriinglid binter bem Blatte und fie fonnen burct Das enge $\mathfrak{R o h r}$ nidft bindurd. Saben $\mathfrak{B e r l e n}$ nad born zu geben, jo bebarf es einer bejonderen ®arte, momit man die betr. $\mathfrak{B e r l f a d e n ~ f o ~ h o d y ~ h e b t , ~ b a j ~ f i e ~ i n ~ b i e ~ o b e r e ~}$ weite D̈ffnung bes $\mathfrak{B l a t t e 夕}$ eintreten und fo ben $\mathfrak{D u r d})=$ gang ber ßerlen ermögliden. Damit nun von jebem $\mathfrak{F a b e n t}$ ftets nur eine §erle eintritt, ift an ben oberften Teil c beß Blattes ber‘「amm Fig. 2195 a zu befeftigen und ber $\mathfrak{B e r l e n g r o ̈ ß e}$ be berart entipredjend zu fellent, dan ftets nur eine $\mathfrak{F e r l e}$ bon jebem der gehobenen $\mathfrak{F a b e n}$ abgeftoctien wirb.

Die bereiţ̉ Seite 278 erwäfnten $\mathfrak{D o p p e c t b l a ̈ t t e r ~}$
 3 mm von einander entfernt find und bei benen bie Rohre dez einen Blattez in den 3mifdenräumen ber anderen ftefen. Die Doppelblätter ermögliden eine beffere

Fig. 2195.


Fig. 2195 a .
 Fabenaufteilung und find namentlid bon $\mathfrak{A n g e n}$, wenn eine $\mathfrak{B a r e}$ ein fehr feines Blatt erfordert, Daffelbe aber bie Garnfnoten nicht burduläpa $\mathfrak{D}$ urd

Fig. 2196 a .


Fig. 2196 b.

## 3 fadiger Einzug


bie Sfizzen Fig. 2196 a und b wird ein 2 fabiger und ein 3 fadiger ©inzug bei einem Dopperwebeblatt veramicjuaridit.

Elaitiidie Gemebr. (®autiduut= oder (fummigewebe.)
Gemiffe ©ewebe, alz $\mathfrak{M r m}=$ ober Strumpfaänder, Sduufeinjäke, ફ઼pjen= träger $\mathfrak{u}$. Dergl. verlangen eine grō̃e शachgiebigfeit und Elajticität. Diefe Eigenidaften erreidy man burch Einnebung von §autjduffäden im Wege
ber תette. ( $D i e ~ \mathfrak{S e r f t e l l u n g ~ b e r ~ \Re a u t i f u f f a ̈ b e n ~ w u r b e ~ b e r e i t 马 ~ S e i t e ~} 40$ be= iprocten.)

Die vorfer gedefnten, erwärmten $\mathfrak{u n d}$ erfalteten $\Omega a u t j$ fufffaben werben auf einen befonderen Baum genommen und ebenio wie anbere §ettengarne $\mathfrak{a u f g e b a ̈ u m t ~ u n d ~ g e j p a n n t . ~ \Re a c h ~ 4 , ~} 6$ (aud mehr) Grundfaben nimmt man 1 §autifuuffaben, gewöfnfid in ber Diffe von 7000 m auf 1 Kilo. Bumeilen verarbeitet man aud umiponnene Rautiduffaben. Зun (brand nimmt man Wollent, Baummoden= doer Leinengarn, audf Seibe. Bei einfacyen ©feroben
 wie bieß̉ Fig. 2197 zeigt. $\mathfrak{3 u}$ Sjojenträgern, (Gurten $\mathfrak{u}$. bergl. nimmt man ein Doppelgemebe, in תette 2 Ober=, 1 Unterfaben, im Scfuffe 1 Oker=, 1 Unteridu $\tilde{\beta}$ abmedjernd; beibe ©bewebe \&einwand arbeitend. Der תautidut= faben fommt bann in die Mitte ber beiben Sbewebe zu liegen, wie bas Mähere


ber beiben §emebe. ©ie Seerftellung geidiegt meift auf Bandituflen. Das bom Stufl fommende Gemebe mirb über eine mittelit Dampf gebeizte $\mathfrak{W a l z}$
 und bie §ettenfaben auf bie uriprünglidy \&änge zurürfigefen. Daß 3uriutfgehen
 bidft geidylagen wurbe, fich ungefätr 60 Schuz a cm in ber verfaufafäbigen
 תautiduffaben.

## Qitre

Eine recfit eigentümlidye Gemebeart bifben bie burdfbrochente Bänder,

 alz Bejat verwenbet. Bei biefen ©seweben arbeiten die Saüfie mehrmala mit einzefnen und bidytfehenden §ettenfadengruppen, während bie Sçuiffe
 bei jedem Scfuffache audf nur diejenigen $\mathfrak{F a b e n}$ zu zeidnen, welde in bem Getreffenden ©ferwebeteil binden follen. Die Faben der anderen Gewebeteife ver= $\mathfrak{b l e i b e n t ~ m a ̈ f r e n d ~ b e r ~ B e i t ~ i m ~} \mathfrak{U n t e r f a d}$ und geht ber Schüten barüber finweg.
$\mathfrak{A}$ uck bieje intereffante Webart foll mit cinigen Muifterdent veramiduautidt fein. Fig. 2199 zeigt eine gemögntidfe Like bergrößert, Fig. 2200 ift die $\mathfrak{B i n d u n g}$ zu berfelben.


Fig. 2200.
Watrone zu dem ©ewebebird Fig. 2199.


Wie bas đewebebild und bie ßatrone erfennen lafjen, arbeiten Die Sdiuffe 1, 2, 3 mit ber I. Fabengruppe

| $"$ | $"$ | 4,5, | 6 | $"$ | $"$ | II. | $"$ |
| :---: | :---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| $"$ | $"$ | 7, | 8, | 9 | $"$ | $"$ | III. |
| $"$ | $"$ | 10,11, | 12 | $"$ | $"$ | IV. | $"$ |
| $"$ | $"$ | 13, | $\mathfrak{K i}, 18$ | $"$ | $"$ | V. | $"$ |
| $"$ | $"$ | 19,20, | 21 | $"$ | $"$ | IV. | $"$ |
| $"$ | $"$ | $22,23,24$ | $"$ | $"$ | III. | $"$ |  |
| $"$ | $"$ | $25,26,27$ | $"$ | $"$ | II. | $"$ |  |
| $"$ | $"$ | $28,29 \mathfrak{u} .30$ | $"$ | $"$ | I. | $"$ |  |

Das ©emebebild Fig. 2201 umfağt 8 Fabengruppen und e马 geidefent im Grunde 5 Sduuffätier für jebe Gruppe nacheinander. Bei ben Didateren
 ergieft Das $\mathfrak{B r u c d i t u ̈ c t ~ b e r ~ W e b e r e i z e i d y n u n g ~ F i g . ~ 2 2 0 2 . ~}$

Fig. 2201.



Fig. 2202.


 $\mathfrak{b i e f e r} \mathfrak{F i g u r}$.


Fig. 2203 zeigt nodi lein ©emebebird Diejer Rategorie und zwar für


Fig. 2203.


Wollenzmirn, de breiten Gdjüfe bejtelent aus fduwarzen Bianzlederitreifen. Seßteres verleibt Dem Csanzen ein perlartigez 9 亿ußfeben. Bur Webung find 3 Scütben nötig, einer für bie ©srundicüffe und zwei für bie \&ederjcüffe.

Die ßatrone hierzu zeigt 2204.


## Wie Reifte.

a) gewozhulide Leiften.
$\mathfrak{B e t}$ Serftellung von Gemeben hat man vor $\mathfrak{A M}$ fem jeine bejondere $\mathfrak{H} u f=$ merffamfeit auf bie ©rreidung einer guten und einwandfreien Seifte zu ridaten. Eine tabellofe \&eifte fennzeiduet von jeher eine gute und
 bie $\mathfrak{W a} \mathfrak{a r e} \mathfrak{v e r f a u f e n , ~ e i n e ~ g e b i e g e n e ~ \& e i f t e ~ b e f t i d i t ~ o f t ~ u n b e m u p t ~ b a s ~}$
 werben und eß ift bei Berwebung mandyer ©arne bie Erfahrung eines praftifajen
 fehen der $\mathcal{E e i f t e ~ D u r c h ~ a n d e r e ~ F a r b e n ~ o b e r ~ a n d e r e ~ B i n d e a r t e n ~ e r f o ̈ h t ~ w i r d , ~ o f t ~}$ aud mixd burch die Farbe ber Leifte ein bejtimmtes Fabrifat oder eine ge= $\mathfrak{w i f f e}$ Dualität gefennzeidnet. Waren, welde bei der $\mathfrak{A p p r e t u r}$ gerabmt merden, verlangen auserbem eine $\mathfrak{h a l t b a r e} \mathcal{L e i f t e}$. Bei farf zu walfenden Waren ift bor allen bie ridftige \&änge ber \&eijte zu beadoten; ift biejelbe zu furz, fo rollt die Ware ein, ift die \&eifte zu lang (beutelig, faltig, gefröjeartig), fo
 Satins und bergl. nimmt man $\mathfrak{L e i f t e n}$ aus ©flanzgarnen ( $\mathfrak{U l p a c c a ) ~ 3 0 - 3 4}$
$\mathfrak{F} \mathfrak{F}$ Den breit, diefelben müffen circa $8-10 \%$ Yänger gefajeert werben afz die
 und bergl. nimmt man $\mathfrak{M o l f f e i f t e n , ~} 25$ biz 30 Faben breit und find bieje je
 Seifte nidgt wie gemöfnlid mit der ©frundfette aufzubäumen, fondern befonderß zu ipanner. Man hat audd Leiftengarne, die idwerer walfen, weshafb bergl. Seiften fürzer als bie ©rumbfette geideert werDen müfien. Wat fíd eine Seifte bemährt, \{owedfere man nie ogne zwingenden $\mathfrak{G r u n d}$ das ©farn, die Einftellutg und bie Bebart der \&eifte. תauft man Die Reiftengarne, fo beziebe man biefelbent möglidfit von einem Rieferanten und madye fich bie ftets gleidmäßige Rieferung in $\mathfrak{B e z u g}$ auf $\mathfrak{F e i n t h e i t , ~ D r e f u n g ~}$ und $\mathfrak{B a f f f a ̈ b i g f e i t ~ z u r ~ B e d i n g u n g . ~ M i t ~ n e u e n ~ u n g e f a n n t e n ~} \mathfrak{L e i j} \dagger$ tengarnen operiere man vorfidatig und futche beren Berfalten beim walfen fobald ala mög(idi) zu ergrïnden.
$\mathfrak{U} \mathfrak{A}$ feineren $\mathfrak{W a r e n}$ nimmt man $3-4 \mathrm{~mm}$ bon ber \&eifte entfernt noch 2-4 bunte §ierfaben und mirfen bieje bei entiprectenden, mit dem Grundton ber Ware Garmonierenben Farben, fegr apart.
$\mathfrak{B u}$ תammgarn=5ูerrenftoffen nimmt man meift Baummollzwirne zu den Qeiftenfäden und läpt biefe wie den (frund binden; zumeilen macht es fidf
 Yints und rectits Reinmandbindung giebt. Die Leiften an ftuictfarbigen $\Re a m m=$
 ift und bann 4 baummollene Faben forgen, bie z. $\mathfrak{B}$. abwechjelnd 1 weiz, 1 rot gefideert find.

 bindent, als die linfe, wie bieß $\mathfrak{F i g}$. 2205 zeigt, wobei angenommen ift, bã




Daş Sajiegen von lints nadu rectiz beginnt. Bielfach belebt man bie Reifte burc ßeifügung bunter Faben. Bei ftüçfarbigen Wollentwaren müffen bies Baummoll= deer Ramiefaben fein, ba biefe nidft mitfärben. Ferner erfight man
 $\mathfrak{u}$. Dergl. mie bieß folgenbe $\mathfrak{B e i f p i e l e} \mathfrak{F i g}$. 2206 biz 2208 zeigen. Su be=
 bindung erfălt.
 $\mathfrak{m u z}$ man fich auf andere $\mathfrak{A r t}$ helfen; fo fertigt man $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{B}$. Bei 3bindigen
 zwifden die Scäfte 1 und 2 einfängt und derart verbindet, bañ er mit
 abmedfielnd auf ben £eiftenfdaft und Den 3. ©fundidaft, jo ergiebt fidf folgende $\mathfrak{B i n b u n g} \mathfrak{F i g}$. 2209.

Soll an einem $\mathfrak{U n t e r i d u b g e w e b e ~ e i n e ~} \mathfrak{E c i n m a n d x i f t e}$ erzeugt werben, fo
 \&eifte fallen laffen, bamit die Reifte nidgt vorarbeitet. Sut biffen überzieger=
 wie $\mathfrak{F i g}$. 2210 und 2211 abbinden.

b) Dregerfeifte.

Sind 2 doer 3 Waren in ber Breite neben einander zu weben, fo be= nubt man als Erfaç für bie innen feflenten \&eifte\% Dreferbindung. Man
 ปäß̆ Dann mehrere $\Re 0 \mathfrak{h r e}$ Yeer $\mathfrak{u n d}$ beginnt bie nädfle $\mathfrak{W a r e}$ wieber mit einem Rohr mit 2 Dreferfaben. Die gemöbntidfe Einridtung für bie $\mathfrak{D r e h e r f a d e n ~}$

Fig. 2212. ift, baf man burd) eine (flaßperle 2 Rikenfaben zieft und jeben berfelben an einen Qeimmand bindenden Grundidaft anbindet. Den einen Rettenfaben zieht man durd die ßerle,
 Den andern Faben oberfalb ber ßerle zwifden beibe Lizen $\mathfrak{h i n d u r d}$, wie Dieß Fig. 2212 zeigt. Werben nun die Sdfäte
 $\mathfrak{G e n b e} \mathfrak{F a b e n ~ a b w e c t i e x n d ~ l i n t s ~ u n d ~ r e c t i t s ~ n a c h ~ o b e n t ~ Y u c h ~}$
 unten und befeftigt daran ein ©semidytden. Fiulr ben gleiden 3wect bat man an mectanifden Stüflen befondere Mlectantismen fonitruiert, bon beren Beramidjaulidyung jebock mit $\mathfrak{B e z u g}$ $\mathfrak{a u f}$ Den $\mathfrak{R a u m}$ biefees $\mathfrak{B u c j e 马}$ abgefegen werben mux.
c) $8 \mathfrak{i e r l e i f t e n}$.
 bringt man in 10 bis 15 cm Entfernumg vom eigentlicjen ©fewebe jowobl lints afs rectis einen baftbaren $\mathfrak{F a b e n}$ deer einen biegiamen Drabt an und
bewegt Denjelben abwecjeetnd hod und tief, fo ban ber Scfus unter und über Den Faben finweggegt und jo an demfelben gängen bleibt, wie dieje $\mathfrak{Y r t}$ $\mathfrak{F i g} .2213$ zeigt.

Fig. 2213.
凸ewebe. .


Dft bringt man an Stelle bes Draftes 6 bis 10 Qeinmand bindenbe

 $\mathfrak{v o n}$ der $\mathfrak{L a b e} \mathfrak{a u f}=$ und abbewegtes Meffer, erreiden tann. Bei lanzirten (Semeben benub̧t man oft eine beftimmte Farbe zur franzenbildung, während
 werben fpäter gefnüpft ober gebreft, leß̨teres geidieft audf fifon auf dem $\mathfrak{W e b i t u g l}$ mit $\mathfrak{y i f f e}$ bejonderer mafdineller Einridtungen.
 ©fewebes fleine Sdleifen hervorftefen, bie entweder zur ßierbe bienen, oder
 Fig. 2199, 2201 und 2203, fomie Fig. 2214.

Man hat aud bei diefen ©feweben in entiprectender Entfernung einen Faben ober Draft anzubringen und denjerben bei jenen Sajuffen zu heben, mo ber Sdun gängen bleiben und bie Scyleife entftefen joM.
$\mathfrak{U n t e r}$ Den altäguptijden ©feweben (bie ein $\mathfrak{A l t e r}$ bon mefr als 3000 Sabren $\mathfrak{b a b e n}$ ) finden ficif biele Gemebe mit Zierleifte bor, wie ein foldjes
§̌ig. 2214.


$$
\text { Ffig. } 2215 .
$$



Fig. 2215 veranidaulidyt, wo ein bejonderer fäferer ober andersz farbiger $\mathfrak{F r a n z e n f ( u ) f ~ e i n g e w e b t ~ i f t , ~ D e r ~ t e i l m e i f e ~ Y e i n m a n d a r t i g ~ b i n b e t ~}$ und teifmeife oben und unten flottliegt. Der Grund binbet \&einmand.

Gegenwärtig nimm man zur Erlangung einer andersfarbigen \&eifte einen befonderen Rettenfaben, \{pult denjelben auf eine Rolle, fpannt bieje fegr nadigiefig und führt den Faben jeitlidy ber ©rundmare burch ミike und $\mathfrak{\Re o h r . ~ M a n ~ f e b t ~ b i e f e n ~ F a b e n ~ Y e i n m a n d a r t i g , ~ f o ~ b a j ~ b e r ~ e i g e n t l i d e ~}$ Şewebejduf abmechfelnd unter und über ign hinweggeht, und ba die ভpannung Des zurüdgebenden ভauffeß eine größ̉ere ift als jene bes ఇettenfabens, fo ift Die natürlidye Folge, bañ ber leętere biz didy an baş eigentlidje Gemebe heran= gezogen wirb. ©biebt man ben äukeren Reiftenfaden beş Gewebes eine folde
 fettenfaben burch bie Reifte hereinziehen und fith bajelbit wie ein boppelter
 Man bat auf diefe Beife aud Mortièremftoffe Gergeftellt, bei Denen Der §anten=
 gezogen wirb. Man $\mathfrak{y a t}$ auti) $2 \mathfrak{F r a n z e n f a d e n ~ i n ~} \mathfrak{A l n m e n d u n g ~ g e b r a c h t ~ u n d ~}$

Fig. 2216.

auflidefe Weife ganz prädftige $\mathfrak{B e r z i e r u n g e n ~ g e i d a f f e n ~ w i e ~ e i n ~ B e i f p i e l ~ b i e f e r ~}$ $\mathfrak{A r t}$ bas ©semebebild Fig. 2217 zeigt. Sum Scfluffe fei noch darauf hin=
 Gerftellt. Ein Sbewebe biejer $\mathfrak{A x t}$ veranfdaulidy Fig. 2218. A ift bas ©゙rund=, B das Borbengemebe, e ift ber §ettenfaden, an welden beibe Sdug= forten umfehren. Man hat für biefe Gewebejorte audd einen mecfanifden

Stufl fonftruiert (engl. ßatent), bei weldem ber ©fundiduitzen und ber
 in veridiebenen ©benen liegen.

Fig. 2217.


Fig. 2118.


Die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung empfiehlt ferner folgende, bei ihr erschienenen Werke:

## Die mechanische Weberei und die Fabrikation der Kunst- und Figurendreher.

Nach eigener Methode bearbeitet von
Robert Finsterbusch,
Weberei-Werkführer in Gera.
Mit über 300 Figurenzeichnungen auf 80 lithographischen Tafein.
Das Werk zerfällt in 3 Abteilungen, und zwar:
I. Abteilung: Dreherweberei,
II. " Mechanische Schaftweberei,
III. " Mechanische Jacquardweberei incl. Jacquarddreher.

Bekanntlich ist bis jetzt ein derartiges Werk, welches die mechanische Weberei für Confections- und Kieiderstoffe und speziell die Behandlung der Kunst- und Figurendreher enthält, noch nicht erschienen.

Das Buch, welches ein Lehr-, Hand- und Hülfsbuch für alle Fälle der mechanischen Weberei ist, wurde schon seit Jahrzehnten erwartet und hat in allen Fachkreisen geradezu Aufsehen erregt, da dieses Thema für die Kunstweberei von grösstem Interesse und ein Bedürfnis ist.

Erschienen in 11 Lieferungen à M. 1.-.
Preis complet brochiert $\mathscr{A}$ :11.-, elegant gebunden in Ganzleinewand mit Vergoldung $\mathscr{A} 12.80$
Die 1. Lieferung, welche ausführlichen Prospekt und Inhalts- Verzeichnis auf dem Umschlag bringt, kann von jeder Buchhandlung zur Ansicht vorgelegt werden.

Ein ebenso originelles wie praktisches Werk ist der vor einigen Jahren erschienene

Patronenschatz
Musterbilder für die Schaftweberei, enthaltend eine Sammlung von ca. 4000 Bindungen für 4-16schäftige Waren. Entworfen und herausgegeben von

## R. Schubert, <br> Webereidirector.

Der Patronenschatz ist in Folge seiner reichen und gediegenen Auswahl von Patronen das geeignetste Werk zum Entwurfe neuer Gewebemuster.

Dieses Werk ist nicht auf der Grundlage verbreiteter Webereibücher und Fachzeitschriften zusammengestellt, welche zum grossen Teil mit viel Text ausgestattet und deshalb mehr zum Studium und zur Erlernung der Weberei geeignet. sind, sondern in diesem ist kein Text enthalten, weil der Herausgeber von dem Grundsatz ausgeht, dass es jedem Musterzeichner anheim gestellt werden muss, zu was und für welche Waren er betreffende Patronen verwenden will; denn wollte man sagen: diese Bindung eignet sich nur für diese oder jene Warengattung, so würde eine ganz falsche Behauptung ausgesprochen, da fast eine jede Gewebebindung zu den verschiedensten Stoffgattungen Verwendung finden kann. Ebenso würde man irre gehen, wollte man dem Fabrikanten, welcher sich eine neue Patrone zeichnen lässt, zumuten, dass nur diese Einstellung in der Kette und jene Dichte im Schuss dazu verwendet werden soll, um ein günstiges Resultat zu erzielen.

Ist eine solche Zumutung nicht gut denkbar, weil der Hersteller eines derartigen Gewebes einer sicheren Konkurrenz begegnen würde, so könnte bei der stets wechselnden Mode eine Andeutung über Material nie praktisch genug sein.

Auch geniesst dieses Werk den Vorzug, dass die Zeichnungen auf einem dem gewöhnlichen Linienpapier ähnlichen Karton in deutlicher Ausführung und mit Rotdruck hergestellt worden sind, indem der Musterzeichner an die rote Farbe gewöhnt ist und sich eher ein richtiges Bild der zu erzeugenden Ware machen kann.

Bisher erschien dieses mit der grössten Sorgfalt und peinlichstem Accuratesse hergestellte Werk in 25 Lieferungen gr. Quart-Format
a 3 Mark:
um es aber einem weiteren Kreise zazuführen wurde der Preis dieser reichhaltigen Sammlung von Gewebeabbindungen. dieses Prachtwerks ersten Ranges, complet in Mappe auf nur 30 Mark ermässigt.
Zn beziehen sind obige Werke durch jede Buchhandlung, sowie direkt von dem Verleger

Anton Send in Altona.

# Verlag von Anton Send in Altona. <br> Streichers preisgekrönte veränderliche Webmuster. 

Yon der Seiden-Industrie-Gesellschaft des Kantons Zürich und der Züricher Webschule mit dem ersten Preise gekröntes
nenes Verfahren, ohne Kosten mit einem einzigen Kartenmuster 228 verschiedene Muster zu weben. Für jede Art Schaft- und Jacquardweberei,
für alle Stoffe und jede Webart, für Herren- und Damenstoffe, Luxus- und Gebrauchsartikel, Tücher, Decken, Teppiche, Damast, Sammt, Façonnés, Façonné-Rayés, Façonné'Carreaux, aus jedem Material, aus Seide, Wolle, Leinen, Baumwolle etc.
Für Fabrikanten, Webmeister, Zeichner, Lehrer, Webschüler und alle Interessenten des Webfaches.

## Von Hermann Streicher.

## Mit Zeichnungen und Erläuterungen

Preis $\mathscr{H}$ 3.—.
Inhaltsverzeichnis: 1. Ein kurzes Wort zum Geleite. - 2. Die bisherige Einteilung der Jacquardmaschine und derè beschränkte Verwendung. - 3. Die ersten 91 verschiedenen Muster, bergestellt durch ein einziges Jacquardmuster. - 4. Die Zeichnungen zu den ersten 91 verschiedenen Mustern. - 5. Mit einem Kartenmuster gleichzeitig auf zwei Stühlen zu arbeiten. - 6. Mit einem Kartenmuster Façonné, Façonné-Uni- (glatte und Façonne-Rayé-Muster durcheinander zu weben. - 7. Die Vorteile bei Vorrichtungen mit Schäften in den Harnischlitzen. - 8. Die Vorteile bei Vorrichtungen mit mebr Platinen für die Kante als fir den Tisch und umgekehrt. - 9. Die Doppel-Rayé-Façonné- bezw. Bindungs-, Uni- oder Couleur-Carreau-Muster.

## Fernerer

Textilindustrieeller Verlag roin Anton Send in Ittona.
Oelsner, G. H. Lehrbuch der Tuch- und Buckskin-Weberei auf Hand- und mechanischen Stühlen, in 2 Bänden oder 28 Lieferungen complet erschienen: I. Band: Handweberei und Fabrikation überhaupt, in 13 Lieferungen. II. Band: Mechanische Weberei in 15 Lieferungen. Preis pro Lieferung 60 Pfg. Eleg. geb. Expl. I. Band Mk 10.50, II. Band Mk. 12.-.

- Die Webmaterialienkunde. 2. Aufl. (Separat-Abdruck aus ,Oelsner, Die deutsche Webschule" 8. Autl.) $6^{1 / 2}$ Bogen Text mit 6 Holzschnittent, im Umschlag brochiert. Preis Mk. 2.50.
Denk, Rob. Die Bindungslehre für Gewebe. Handbuch für Webschuien, sowie für Meister, Gesellen und Lehrilinge, nebst einem Atlas von Muster- und anderen Zeichnungen, in 12 Lieferungen à 60 Pfg . (Lfg. 12: 75 Pfg .) Compl. in 2 Teilen broch. Mk. 7.50, geb. Mk. 9.50.
- Die metrische Blatt- und Fadendichte für Gewebe. Eine Anregung behufs Einführung derselben in der deutschen Weberei. Gleichzeitig zum praktischen Gebrauch mit 4 DichtenTabellen. Supplement zu „Denk, Bindungslehre für Gewebe". 1 Bogen in Umschlag (Drahtheftung). Preis 75 Pfg.
- Metrische Dichtentabellen für Tuch- und Buckskin-Fabrikate mit erläuterndem Text - als Fortsetzung zu Vorstehendem. - 20 Seiten in steifem Umschlag (Drahtheftung). Preis Mk. 1.20.
Mautner, Fried. Hilfs-Tabellen zu den Berechnungen bei der Kalkulation des Garnbedarfs für Waren aus Baumwollen-, Wollen-, Leinen- und Jute-Garnen. Preis Mk. 2.40, eleg. geb. Mk. 3.-. Jahrbuch der Textil-Industrie.

Rundschau auf dem technischen Gebiete der
Spinnerei, Weberei, Wirkerel, Strickerei, Flechterei und Klöppelei, Posamentirerei, Stickerei, Färberei und Bleicherei, Zeugdruckerei, Appretur etc.
(Mit sehr vielen Abbildungen.)
Nebst einem Anhange über praktische Nenerungen in diesen Industriezweigen.
Von Georg Reinhard, Redakteur der "Wochenschrift für Spinnerei und Weberei". II. Nachtrag 1890.

Gross-Lexikon, gegen 200 Seiten, Preis brochiert Mk. 4.-
Frither erschienen:
Hanptwerk 1887 (Gross-Lexikon 398 Seiten) brochiert Mk. 5.--, elegant gebunden Mk. 6.-. I. Nachtrag $1889 \quad " \quad 200 \quad$ " $\quad$, Beide zusammen
Hauptwerk gebunden, I. Nachtrag broch. zusammen
Kafka, Ig. Unterrichtsblätter für Weberei. Für Webschulen und zum Selbstunterricht. 150 Seiten Text und 50 Tafeln mit vielen Abbildungen und teils gewebten Mustern. Gr. QuerQuartformat. Gebunden, anstatt Ladenpreis Mk. 12.- nur Mk. 9.-.
Jahnel, Carl. Die Webfehler, deren Entstehung und Ursachen. Zusammengestellt auf Grund langjähriger Erfahrungen und unter Berücksichtigung der „Hand- und mechanischen Weberei". $1_{1 / 2}^{1 / 2}$ Bogen Octavformat in Umschlag broch. 2. verbesserte Auflage. Preis 50 Pfg .
Dorn, Praktische Winke für die Weberei. Preis Mk. 2.-.
Der Weber als König. Eine Parabel in Versen. Ein in sieben Farben mit sinnigen Zeichnungen künstlerisch ausgeführtes Tableau, u. A. mit Weber-Arbeitszimmer und Webstuhl nebst Weberwappen und Insignien, sowie 2 Oktavseiten humoristischem Texte, Bildgrösse $32 \times 43 \mathrm{~cm}$. Querformat. Auf ff. starkem Velinpapier. 2. Auflage. Preis Mk. I. 25
Goerwitz, Hermann. Das Lied von der Wolle. Humoristisch-polytechnisches, in Form der ,"Elocke" gehaltenes Oratorium über die gesamte Wollmanufaktur. Preis 50 Pfg .
Kempf, C. Vergleichende Tabelle der gebräuchlichsten in- und auslandisenen tiarn-másse in Dezimalzahlen zur praktischen Benutzang. 16 Seiten. Eleg. broch. Preis Mk. 1.-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie direkt von der Verlagsbuchhandlung

## Anton Send in Altona.


[^0]:    

[^1]:    Delaner, Mebfdule, 8. शuflage

[^2]:    Delsner, Webfatule, 8. Muflage.

