

## S I X I E M E P A R T I E.

Contenant l'art du peigner, on faifeur de peignes, tant pour la fabrique des étoffes de foie, que pour toutes autres étoffes §ǫ tiflus, comine draps, toiles, gazes, Esc.
I N T R O D U C T I O N.

Des peignes de canne.
1989. 苋"USTENSile dent j'entreprends la defcription, eft connu dans les differentes manufuctures ou il eft en ufage, fous différentes dénominations; le nom fous lequel j'ai préferé de le défigner, elt celui qu'on a le plus univerfellement adopté. Les dapiers l'appellent communément rot, plufieurs étoffiers le nomment ratel.t; mais le plus grand nombre, comme fabricans en étofes de foie, tifferands, rubaniers, graziers, galonniers, \&c. Lui ont confervé le nom de peigne : c'eft pourquoi j'ai cru devoir intituler ce traité art du peigner, comme plus généralement reçu. J'aurai attention de ne me fervir, dans le cours de cet ouvrage, que du terme de peigne, fous lequel je prie mes lecteurs de comprendre les deux autres dont je viens de parler, comme étant trois fynonymes qui préfentent la mème idée.
1990. J'ai dit, au commencement de l'art du remiffeur, que les liffes étaient d'une néceffité indifpenfable pour la fabrique des étoffes, draps, \&c. Le peigne dont je vais détailler la conftruction \& faire connaitre les ufages, eit tout auffinéceffaire à ce travail. C'eft au moyen de cet uftenfile, qu'on conferve l'ordre que doivent garder entr'eux les fils de la chaine, \& qu'on vient à bout de placer chaque duite de la trame dans la pofition ou elle doit ètre: ce font les lifes qui confervent la largeur qu’occupe la chaine fuivant celle de l'étofe; mais le peigne, en même tems qu'il lie la trame avec la chaine, détermine irrévocablement la largeur de l'étoffe: en un mot, c'eft lui qui, proprement parlant, fabrique l'étoffe; \& tous les autres font des acceffoires, indifpenfables àla vérité; mais on aura occafion de voir que de la perfection du peigne dépend abfolument celle de l'étoffe.
1991. L'art du peigner, que je compare à colui du remiffeur, n'a cependant rien de commun avec lui; l'ouvrier qui fabrique l'un n'eft pas obligé d'avoir la moindre connaifance dans le travail de l'autre. On a pu remarquer que les plus grandes difficultés qu'on reneontre dans le travail des liffes, font l'exactitude dans le compte des mailles, dans leur diftribuOooij
tion \& dans la hauteur qu'il convient de leur domer; mais la fabrique des peignes, fufceptible d'une grande délicareffe dans toutes fes parties, l'eft encore d'une très-grande précifion. Quelle jufteffe ne faut-il pas pour faire entrer dans des efpaces fouvent fort petits, un nombre confidérable de parties qu'il femblerait impoflible d'y faire tenir? encore chacune d'elles doit-elle être artiftement traitée, pour pouvoir remplir cet objet, \& concourir à la perfection totale de luftenfle; on peut affurer que de tous ceux qui font en ufage dans la fabrique des étoffes en général, le peigne eft fans contredit celui qui exige le plus de foins pour être conffruit comme il faut.
1992. La forme qu'on donne aux peignes, pour quelque genre de tiflu qu'on les deftine, eft toujours la méme; mais ils varient dans leur grandeur , dans leur conftruction \& dans le nombre de dents. Cette variété n'a pas feulement lieu dans les différentes étoffes auxquelles on les emploie; mais dans une feule, les largeurs font, comme on le fait, très-différentes les unes des autres; \& pour offrir au lecteur des idées qui lui foient familieres, je lui rappellerai ce que j'ai dit dans l'ourdillage, que telle étoffe dont le peigne fur une largeur de dix-huit pouces contient huit cents dents, pourrait fur une mème largeur être fabriquée par un qui en contînt juf. qu'à neuf cents ou mille. Il en eft de même de chaque tiffu; \& pour ne laiffer rien à defirer fur une matiere qui a un rapport fi immédiat avec toutes les fabriques dont le plan que je me fuis tracé ne me permet pas de parler, je vais feulement faire l'énumération des arts auxquels les peignes font utiles. $1^{\circ}$. Les tifferands: on comprend fous ce nom les fabricans de toiles de lin \& de coton, de mouffelines, linons, batiftes, \&c. $2^{\circ}$. Les fabricans de draps, qui comprennent toutes les étoffes de laine, les pannes, $\& c .3^{\circ}$. Les rubaniers qui ne font qu'un feul \& même corps avec les paffementiers \& les galonniers, \& autres parties du tiffage. $4^{9}$. Les gaziers, qui fabriquent les gazes, marlis, crêpes, toiles de crin pour les tamis, toiles d'or, d'argent, \&c. Et enfin le fabricant d'étoffes de foie, quilui feul fabrique pluss de deux cents genres. Il eft aifé de juger par ce détail, de la variété que le peigner eft obligé de mettre dans la fabrique du même uftenfile, puifqu'on l'emploie à tant d'ufages. Il n'elt pas poffible de détailler toutes les largeurs que chacun des genres exige pour le peigne, ainfi que tous les comptes de dents dont on le compofe. Je choifirai trois ou quatre exemples des plus difficiles, pour éclaircir ce que j'en dirai par la fuite: \& quoique ces exemples foient pris fur les peignes des étoffes de foie, ils n'en feront pas moins applicables à toutes les autres; puifque la régularité \& la perfection qu'ils exigent ne peuvent que contribuer à en faire fentir les difficultés. D'ailleurs, le traité que je donne ici de l'art du peigner, étant

$$
D^{\prime} E T O F F E S \text { DE SOIE. }
$$

particuliérement deftiné à faire fuite à celui des étoffes de foic, qui eft mon principal objet, jai cra qu'il convenait de puifer les prencipes que j'établis, dans le fonds méme du fujet que je traite.
1993. Malgré l'énumération que je viens de faire de l'ufage auquel on emploie les peignes, il eft a propos de favoir qu'll n'y en a, a proprement parler, que de fix efpeces, qu'on difingue tant par la matiere dont on les compofe, que par la maniere dont on les conitrait. Un peigne eft une efpece de rateau pareil à cenx dont le plieur de chaines pour les étoffes de foic fe fert, ainfi qu'on l'a vu dans le traité qui porte ce titre. Son ufage eft de ferrer les duites de la trame les unes contre les autres à mefure qu'on les place dans les croifemens que le mouvement qu'on donne à la chaine au moyen des iiffes, préfente fans ceffe. C'eft en appuyant plus ou moins fort ce peigne contre l'étoffe, qu'elle acquiert plas ou moins de force $\&$ de roideur; mais ce n'elt pas ici le lieu d'entrer dans un grand détail. Ceite opération fera traitée a fond lorfqu'il s'agira de la fabrication de l'étoffe; ainfi ce que j'en dis ici n'a pour but que de donner une idée de l'emploi de l'uftenfile dont on va voir la defeription. Il y a donc, ainfi que je l'ai dit, fix fortes de peignes, qui font $1^{\circ}$. les peignes de canne, $2^{\circ}$. ceux de rofeau, $3^{\circ}$. ceux d'ivoire ou d'os, $4^{9}$. ceux de cuivre, $5^{\circ}$. ceux d'acier liés; \& enfin ceux d'acier fondus.
1994. Les peignes de canne font ceux dont les dents font faites avec de la canne; de même que ceux d'ivoire, d'os, de cuivre, d'acier, font ceux dont les dents font faites avec de l'ivoire, de l'os, du cuivre ou de l'acier. Mais les peignes qu'on nomme d'acier fondu, font ceux dont les dents font d'acier comme aux précédens, mais où ces dents font retenues dans deux tringles de métal qui fe jettent en moule. Ces deux tringles fé nomment en terme de manufacture coronelles ou jumelles. Tous les ouvriers qui fe fervent de peignes, peuvent fe fervir de ces fix efpeces indifféremment; mais comme chaque talent a fes ufages, \& chaque profeffion fes outils particuliers, il eft affez ordinaire de voir les galonniers ou rubaniers employer des peignes d'ivoire \& de cuivre, pour certaines parties de leur fabrique feulement, \& ceux d'acier ou de canne pour tous les autres ouvrages, ainfi que les autres ouvriers en tiffus.
1995. La canne eft la matiere dont on a le plus anciennement fait des peignes; on n'imagina de les faire en acier, que parce que les dents des lifieres, quoique plus fortes, mais toujours de came, pliaient plus facilement que celles du corps du peigne. On avait dès lors pris le foin qui fubfifte encore, de les faire en fer; \& comme on s'eft apperçu que ce métal réuffiffait très-bien, les fabricans ne tarderent pas à fubftituer les dents de ferà celles de canne.
1996. Il n'y a pas long-tems qu'on a imaginé en Angleterre de faire les coronelles des peigues avec une matiere femblable à celle dont on fait les caracteres d'imprimerie. Cette invention ingénieufe elt remplie de difficultés pour réuffir comme il faut, attendu qu'on a beloin pour cela d'un moule dans lequel on arrange les dents dacier dans un ordre bien précis, après quoi on les fixe on y coulant la matiere qui en forme la monture; mais dans le refte de l'Europe on monte les peignes d'acier comme ceux de rofeal, de camne, d'ivoire, \&c.
1997. On fera peut-ètre furpris de ce qu'ayant atraiter l'art du fabricant d'éroffes de foie, jentreprends de donner ceux du remifeur \& du peigner. Mais obligé, pour compléter les connaiffances relatives à non art, de me procurer aufficelles des arts qui y ont rapport, j'ai cru devoir entreprendre la defcription de ces deux-ci, qu’il n'elt pas poffible à un fabricant inteligent d'ignorer.
1998. Je traiterai à part chacune des fix efpeces de peignes, \& jaurai foin de faire connaitre les ufages auxquels on les emploie particuliérement: je dis particuliérement, car à la rigueur on peut fe fervir indiféremment de toutes fortes de peignes, pour toutes fortes d'ouvrages; mais il, en eft quelques-uns que l'habitude a fait adopter par préférence à d'autres qui femblent plus propres à tel ou tel ouvrage.

$$
\begin{gathered}
\mathrm{C} \text { H A P I T R E P R E M I E R. } \\
\text { Defcription des peignes en général. }
\end{gathered}
$$

1999. Le peigne eft une efpece de rateau, au travers des dents duquel paffent tous les fils d'une chaine, \& qui conferve leur pofition refpective: c'eft lui qui, cornme je l'ai déjà dit, fixe la largeur de l'étoffe. Les dents qui le compofent font placées les unes à côté des autres fur une mème ligne, entre quatre tringles qu'on nomme jumelles ou coronelles, \& retenues dans unécartement parfaitement égal \& déterminé, au moyen d'un fl de lin enduit de poix, qu'on nomme ligneul, pareil à celui dont fe fervent les ccrdonniers.
2000. La fig. r , pl. I, repréfente une partie de peigne dans fagrandeur naturelle. Les dents A font retenues par un bout entre les deux jumelles $a, a$, \& parl'autre entre celles $b, b$, au moyen des bouts de ligneul $c, c$, quifont un tour fur ces jumelles entre chaque dent, \& confervent par ce moyén un écartement uniforme entr'elles.

200 r . Ce n'eft pas affez pour la folidité d'un peigne d'avoir ainfi arrèté toutes ces dents l'une après l'autre haut \& bas entre les jumelles; il faut
encore garantir les extremités contre la pointe de fer dont eft armée une navette, qui endommagerait confdérablement les premieres dents, lorfque l'ouvrier lance cette navette de droitè a gauche $\mathcal{\&}$ de gauche à droite. On a pour cet effer imaginé deux montans qu'on nomme gardes $B$, qui en mème tems qu'elles préfervent les dents, contribuent encore à la folidité du peigne. La hauteur de ces gardes détermine celie du peigne, en meme tems qu'elles fervent à fa confervation. Ces gardes font faites de canne, de bois, d'os, d'ivoire, \& quelquefois de laiton ou de bronze. Après avoir fait comnaitre leur ufage, il oft aifé de fentir que la natiere la plus dure eft touiours la melleure, quoiqu'elle n'influe en rien fur la bonté intrinfeque du peigne; il fuffit qu'elles foient bien faites, égales entrodles, \& fur-tout quelles foicnt placées bien d'équerre avec la jumelle, \& fulidementarretées en leur place.
2002. La fig. 2 repréfente une garde à part: les tenons $d, d$, qu'on y voit haut \& bas doivent avoir pour épaifeur la largeur des dents, \& leur largeur dépend de la forme qu'on donne à la garde elle - mème. L'épaulement qu'on voit au bas du tenon contre le corps $E$, eft la place des jumelles. Comme il elt à propos d'éviter que la navette ne frappe contre les deax bouts du peigne, on a taché de domer à ces gardes une forme extérieure qui pat remédier à cer inconvénient. C'eft pourquoi on leur dome larondifement d'un grand cercle. Quelques ouvriers doment aux deax gaddes mifes en place, la forme octogone, dont les deux faces principres Cont plus larges que les fix autres. Mais cette forme eft ablolmment dhectueufe, par les raifons que je viens de détaller. D'autres encore hui doment whe forme elliptique ; mais la premiere eft fans contreat preferable.
2003. Ie eft vrai qu'il n'y a à craindre que le bout de la navette, quo:quill foit dacier, ne s'émouffe contre les gardes du peigne, que quand clles font d'une matiere fort dure, comme de cuivre, d'acier ou de bronze; mais if l'on préfere de les faire de canne, d'os ou d'ivoire, elles feront elles-mèmes endommagées par la pointe de la navette, $\mathbb{Q}^{2}$ en peu de tems les premieres dents de chaque côté du peigne ne manqueront pas d'etre attaquées: auffifemble-t-il que le nom de gardes, qu'on a donné à ces deux pieces, leur vienne de l'emploi qu'elles ont de garder ou préferver les dente. Lor $\mathrm{qu}^{\prime}$ on veut abfolument faire les gardes avec de la canne, il eft certain que les faces extérieures arrondies fe trouvent tout naturellement fur cette cane; \& ators, pour lavoir plus dure, on doit prendre les tuyaux du bas, parce qu'ils ont plus de corps; mais on ne faurait dans ce cas leur domner une forme plus avantageufe que celle ou la partie ronde de la canne fe trouve en-dehors pour rejeter la navette lorfque l'ouvrier la lance maladroitement.

## $480 \quad A R T D U F A B R I C A N T$

2004. Plusieurs peigners ont lhabitude de faire les jumelles avec de la canne, comme les dents même; \& pour cela ils ont foin de la refendre, de l'unir \& de tenir ces jumelles d'une égale épaiffeur dans toute leur longueur. Quelque foin qu'on y apporte, les nocuds dont la canne eft remplie de diftance en diftance, ne permettent pas qu'on les dreffe comme il convient. Le bois eft préférable à plufieurs égards; il elt fufceptible de fe dreffer parfaitement; \& avec de l'attention on pcut lui donner une égalité d'épailfeur à laquelle on ne parvient prefue jamais avec de la came: d'atleurs le ligneul fe trouve bien plus fixe lorfque ces jumelles font bien dreffées.
2005. La largeur des dents dont un peigne eft compofé, doit être parfaitement égale; mais la grande difficulté confifte à leur donner une égale épaifeur: chacune de ces lames cit li mince, que le moindre coup les réduit à rien, filon n'y porte la plus grande attention, fur-tout lorfqu'un les fait de canne. Quantà leur longueur, on n'elt pas obligé de fuivre précifément celle qu'elles doivent avoir fuivant le peigne: on les tient toujours un peu plus longues ; \& quand le peigne elt fini, on les rogne à une égale hauteur.
2006. Pour applanir les difficultés \& faciliter les opérations, on a imaginé plufieurs outils, tant pour les jumelles \& les gardes, que pour les dents. On fe fert auffi d'un métier pour monter le peigne, lorfque toutes fes parties font préparées, \& pour les arrèter commodément avec le ligneul. C'elt de la defcription de tous ces outils, ainfi que des procédés auxquels on les emploie, que nous allons nous occuper dans le chapitre fuivant.

## C H A P I T R E I I.

De la maniere de faire les ju:nelles $\mathrm{F}_{\mathrm{g}}$ les gardes; de refendre la canue $\mathcal{O}^{\circ}$ de tirer les dents. Defoription des outils $\mathrm{O}_{\mathrm{O}}$ des métiers.
2007. Maniere de faire les jumelles. Lorfqu'on fait les jumelles avec du bois, on fe fert ordinairement de bois de hètre, parce qu'il eft très - liant, que fes fibres font courtes \& fes pores ferrés, ce qui lui donne de l'élafticité en mème tems que de la confiltance. Il faut croire que l'expérience a déterminé les ouvriers à fé fervir de ce bois par préférence, après en avoir effayé plufieurs autres.
2008. Les jumelles des peignes pour les étoffes de foie n'ont guere plus de deux lignes \& demie d'épaiffeur, fur trois ou trois \& demie de largeur. Quantà leur longueur, c'elt celle qu'on veut donner au peigne, comme trois ou quatre pieds, \& quelquefois davantage : mais cette longueur n'eft
pas celle dontil faut les faire d'abord; on a coutume, pour la facilité du travail, de leur donner environ un pied de plus qu'il ne faut, ainif qu'on le verra dans le chapitre fuivant. Le côté des jumelles qui doit appuyer fur la rangée des dents, doit être applati \& bien drefié, \& le cóté extérieur eft arrondi.
2009. Il y a quelques peigners qui font eux-menmes les jumelles, mais la plupart les font faire par dos menuifiers. Auffi font-elles fcuvent mieur faites, parce que ces ouvriers ont plus d'habitude de travailler le bois, \& font plus en état de juger de celui qui eft le plus convenable à cet ufege. Voici comment on doit s'y prendre. On dreffe quatre regles de bois, chacune fur leurs quatre faces, puis les pofant à plat fur un établi, on abat les angles fur une face; \& enfin on arrondit cette face avec un rabot dont le fer foit d'une courbure convenable, \& qu'en terme de menuiferie on nomme mouchette.

20IO. Lorsque les peigners font les jumelles avec de la canne, ils n'ont pas recours au travail du menuifier, parce que cette matiere a par - dehors à peu près la forme requife. Elle préfente une furface unie, interrompue par des nocuds, \& c'elt à les applanir que le peigner doit s'occuper avant tout. Il faut bien fe donner de garde d'entamer cette furface qui eft très-dure ; \& lorfqu'on applanit les noeuds qui ne font autre chofe que les aiffelles des feuilles de cette plante, on doit ne toucher qu'au noud; \& mème quelques ouvriers négligent d'ôter ces inégalités, mais cela ne porte aux jumelles aucun préjudice fenfible. L'ufage des peignes, dont toutes les parties font faites de canne, eft plus univerfellement reçu dans le Languedoc, la Provence, le comtat Venaiffin \& dans les provinces méridionales, où les cannes naif fent en abondance. On a dans ces endroits la facilité de choifir les cannes les plus droites, ainfi que les plus groffes, \& celles ou les nocuds font le plus écartés les uns des autres, pour en faire les jumelles; celles enfin qui par leur parfaite maturité ont acquis une plus grande confiftance qui les rend propres à être amincies pour former les dents. Pour faire ces jumelles de canne, l'ouvrier coupe une tige à peu près à la longueur convenable; puis l'ayant refendue en quatre parties égales, il les y trouve toutes quatre; par ce moyen les nœuds fe rencontrant au même endroit à chaque couple, on eft affuré que le ligneul embraffera parfaitement chaque dent, \& les tiendra plus également ferrées que fi les nouds de différentes tiges fe trouvaient dans divers endroits de leur longueur. La précaution que je recommande ici n'eft pas aufli indifférente à la bonne conftruction qu'on pourrait le penfer, il pourrait s'enfuivre une inégalité dans l'écartement des dents, \& de là une très - grande défectuofité dans l'étoffe : car, pour le dire en paffant, de quelle autre fource procedent ces défauts qu'on voit
affer fouvent furla longueur d'une ćtoffe, finon de la mal-façon du peigne qui regle la pofition refpective de tous les fils de la chaine? Souvent mème un ouvrier perd beancoup de tems à chercher d'ou peut venir un défaut dont il ignore la caufe.
201. Lorsqu'on a fendu en quatre parties égales une tige de canne, on les paffe l'une aprés l'autre dans une efpece de filiere, fig. $3, p l .1$, pour les mettre d'égale largeur; après quoi on les rend le plus unies qu'il eft poffible, fur la face intérieure de la came, en les paffant dans une autre filiere, fig. 4 , pour les rendre par-tout d'une égale épaiffeur. Voici comment font ordinairement faites ces filieres. Dans une piece de bois A, fig. 4 , pl. I, eft folidement fixée la lame d'un rafoir, ainfi qu'on le voit en B, \& vis-à-vis d'un morceau de fer C, dont l'écartement avec la lame détermine l'épaiffeur de la jumelle, en le rapprochant à volonté par le moyen de la vis $a$. Lorfqu'on dégroffit les jumelles, on a foin de tenir fur l'un \& l'autre fens plus écartées ces deux pieces B, C; \& lorfqu'il ne s'agit plus que de les finir, on arrête la vis au point le plus convenable. Si la différence de la largeur qu'il convient de donner aux jumelles eft trop grande par rapport à leur épaiffeur pour qu'une feule filiere puiffe opérer l'un \& lautre effet, on peut en avoir deux, dont l'une fervira pour la largeur, \& l'autie pour l'épaiffeur; mais comme l'une \& l'autre de ces dimenfions peuvent varier confidérablement, il eft plus à propos de placer à chacune de ces filieres un morceau de fer qui, avançant \& reculant à volonté aul moyen de la vis $a$, affure invariablement la largeur ou l'épaiffeur.
2012. Comme le tirage de la canne à la filiere ne faurait fe faire fans quelques efforts, on réferve au bas de la piece de bois,fig. 3 , pl. I, dont on la forme, un fort tenon quarré, au moyen duquel on la place dans l'une des mortaifes pratiquées fur la table, dont nous allons nous entretenir.
2013. It eft aifé de fentir que le moyen le plus fimple pour empêcher que cette table \& la filiere ne vacillent aux efforts multipliés qu'on leur fait éprouver, eft de la faire fort lourde \& fort folide; auffi a-t-on coutume de prendre pour cela un morceau de bois quarré en furface, \& dont l'épaiffeur lui donne de l'affiette : on le monte fur quatre pieds entrés à force dans des trous pratiqués vers les quatre angles, \& fur cette table on perce différentes mortaifes pour recevoir le tenon de la filiere qui doit y entrer jufte: par ce moyen l'ouvrier peut, pour plus grande commodité, la changer de place, \& même avec une feconde filiere un autre ouvrier peut travailler à la mème table. La grandeur qu'on doit donner à cette table peut varier fuivant l'idée des ouvriers; mais ordinairement elles ont deux pieds \& demi de long, fur dix-huit à vingt pouces de large; \& étant montée fur fes quatre pieds, elle doit avoir par-deflus deux pieds deux ponces: ce qui, avec

$$
D^{\prime} E T O F F E S D E \text { SOIE }
$$

environ dix pouces qu'on donne aux filieres, fait une élévation totale de trois pieds. Cette hauteur elt fiffifante pour qu'un ouvrier puiffe paffer les jumelles étant debout, pour plus de commodité.
2014. Maniere de faire les gardes. Ce que j'ai dit des gardes en général, fuffit pour en donner une idée; je n'ai plus qu'à détailler la maniere de les faire de chacune des matieres qu'on y emploie. Lorfqu'on les fait de bois, il eft à propos de les faire toutes deux à un même morceau, pour qu'elles foient plus parfaitement femblables; \& pour pouvoir les couper fans crainte, on les tient un peu plus longues; de maniere que lorfqu'on a marqué fur cette piece la longueur exacte des deux gardes, on les coupe \& on fait les quatre tenons un peu plus longs qu'il ne faut.
2015. Il faut avoir grande attention de domner aux tenons l'épaiffeut fuffifante pour que les jumelles puiflent contenir les dents fans ballotter; ainfi cette épaiffeur doit être égale à la largeur des dents. Il faut auflique le corps des gardes contenu entre les deux tenons foit parfaitement égal, \& ait la hauteur qu'on veut donner de foule au peigne; car ce font ces gardes qui la déterminent; \& lorfque le peigne eft achevé, les dents excedent denviron une ligne au-deffus des jumelles pour retenir chaque tour de ligneul.
2016. Les gardes qu'on fait avec de la canne doivent être faites à peu près comme celles de bois, fi ce n'eft qu'on ne touche point à la partie polie de la canne, \& qu'on a foin de les choifir entre deux nocuds; du reite il eft à propos de les prendre auffi toutes deux au mème morceau", refendu en plufieurs parties égales. On y forme les tenons comme on vient de le voir, mais ils ne font pas auffi faciles à faire qu'aux gardes en bois. Il faut choifir des morceaux de canme gros \& épais, entamer la partie polie qu'on met en-dehors du peigne, \& y pratiquer un tenon, tant fur la partie convexe, que fur la partie concave, fans quoi on ne pourrait fixer folidement les deux jumelles à un écartement convenable.
2017. Les gardes d'os ou d'ivoire font faites de la même maniere que les précédentes; on fe fert, pour les travailler, de rapes à bois ou de limes, dont les dents foient un peu fortes: files os font affez longs pour qu'on puiffe trouver les deux gardes l'une au bout de l'autre, il eft à propos de les faire ainfi, elles en font toujours mieux traitées; d'ailleurs les perfonnes qui ont quelque ufage du travail des mains, favent par expérience qu'une piece un peu longue fe façonne plus aifément qu'une courte, \& qu'il n'eft prefque pas poffible de faire féparément deux pieces parfaitement femblables. Lorfqu'elles font finies, on les coupe, \& on fait les tenons comme on l'a dit.
2018. Les gardes de laiton ou de bronze fe jettent en moule dans du fable, Pppij
comme toutes les pieces de fonte; mais il eft peu d'ouvriers qui puifent faire eux-mêmes ce travail : ainfi l'on fait faire un modele en bois comme on veut qu'elles foient, ayant foin de le tenir un peu plus fort, parce que la croûte que forme le fable, \& qu'il faut ôter à la lime, diminuerait trop ces pieces, filon n'y avait pourvu d'avance. On le donne au fondeur, qui fouvent méme étant pourvu dos ultenfiles néceffaires pour travailler le métal, tels qu'un étau $\&$ des limes de toute efpece, peut mieux que le peigner la finir comme, il convient; mais dans ce cas on lui donne un fecond molele de bois, dont les dimenfions foient juftes, \& il n'a quà fe régler defứs. Il faut que ces gardes foient polies fur le devant, pour diminuer les frortemens qu'y éprouverait fans cela la pointe de la navette.

20:9. Maniere de couper les cannes à la longueur que les dents doivent avoir pout monter les peigzes. Dans les villes voilines des endroits oull'on cultive les camnes, on les vend aux peigners, couvertes de leurs feuilles; elles fe confervent mieux dans cet état que fi elles en étaient dépouilées. Quand on veut choiir les tuyaux propies à faire des dents, on a fois de les effeuiller d'abord \& deles bien racler \& polir, pour les mettre en sétat de fervir. Mais quelque befoin qu'on ait de cannes, on ne les dépouille jamais de leurs feuilles qu'un an après avoir été coupées fur pied; \& quoiqu'on les cueille fulfifamment mûres, il leur faut cet intervalle pour les bien fécher \& leur procurer la confiftance \& la dureté qu'on leur voit. Pendant qu’elles font en magafin, il faut les préferver de toute humidité; car fi l'écorce avait fouffert ia moindre atteinte de moififfure, elles ne pourraient plus fervir à faire des dents de peigne.
2020. Pour ôter les feuilles de deffus les cannes, on commence par les arracher avec les mains le plus qu'il eft poffible, ce qui eft affez facile; puis avec un couteau l'on coupe tout ce qui tient davantage aux neuds qui féparent les tayaux dont la canne femble ètre compofée comme d'autant de bouts. Enfin, on coupe chaque canne en deux fur fa longueur, faifant attention de féparer le côté le plus mince du plus gros; car la moitié vers le pied eft d'une bonne groffeur, \& l'autre eft ordinairement trop menue; pour cela on prond garde fi les tuyaux dont on veut fe fervir, peuvent fournir aux dents une écorce fuffifamment longue, large \& épaifle, car ce n'elt que de l'écorce qu'on fe fert pour faire les dents d'un peigne.
2021. Lorsque les cannes font ainfi coupées par moitié, on coupe toutes celles qu'on deftine à faire des dents, en autant de bouts qu'on y rencontre de nouds fur la lengueur; \& fi quelques-uns de ces bouts font affez longs pour donner deux longueurs de dents, on les coupe le plus près des nocuds qu'il eft poffible, pour leur domer plus de longueur, ce qui en facilite le travail, mais cependant fans anticiper fur la partie non
vernie que la feuille a découverte. Lorfqu'il n'eft pas poffible d'en trouver deux longueurs, on les coupe le plus loin des nouds que la longueur des dents peut le permettre. Pour couper les cannes comme il faut, ol fe fert d'un couteau en forme de ferpette, fig. 5, pareil à celui dont on fe fert pour racler les nouds. On tient ce couteau de la main droite, enforte que le tranchant foit en-deffus; puis prenant une canne de la main gauche, on appuie le pouce droit fur la canne qui, par ce moyen, fe trouve prefêe fortement contre le tranchant du couteau. En mème tems on fait tourner la canne fur elle-même avec la main gatache, ce qui imprime fur l'écorce une entaille circulaire; après quoi on lépare les deux morccaux au moindre effort, en les tenant des deux mains près de l'entaille, pour prévenir les ćclats qui pourraient fe faire fans cette précaution. Chaque fois que l'ouvrier coupe les cannes pour en féparer les tuyaux, ila foin de féparer les nưuds qu'il jette à terre: comme ils ne font propres qu'à être brulés, on ne prend aucun foin de les ranger, \& on les ramaffe en balayant. Aux pieds de louvrier eft une corbeille, dans laqueile il jette les bouts à mefure qu'il les coupe, pour, après cela, en faire un choix ainfí qu'on le dira en fon licu.
2022. J'ar dit ci-deffus que quelques ouvriers commençaient par féparer en deux les cannes fur leur hauteur, \& qu'ayant mis à part la partie d'enbas qui peut fervir, ils la coupent enfuite par longueurs, ainfi qu'on vient de le voir; mais d'autres ne prennent pas cette précaution, \& coupent les cannes par bouts, jufqu'a ce qu'ils voient que ce qui refte à gauche eft trop menu pour l'ufage auquel ils le deftinent: alors ils jettent cet excédent en un tas devant eux.
2023. L'expérience a appris qu'une mème canne n'avait pas l'écorce également dure dans toute fa longueur ; \& en fuivant la nature dans fa marche, il eft aifé de s'appercevoir que le bas doit toujours étre plus fort. En effet, placé plus près de la racine, il eft plus abreuvé de fucs nourriciers qui lui doment en peu de tems une perfection que le fommet de la plante n'acquiert jamais, n'étant nourri que des fucs les plus fubtils qui ont la force d'y atteindre. D'après cette obfervation, les tuyaux qu'on coupe par bouts, auront leur écorce d'autant plas dure qu'ils approcheront plus près de la racine; \& c'eft cet affortiment qu'il eft à propos de faire, en choififfant \& mettant enfemble ceux d'une mème qualité ; mais on ne faurait fur cela établir de regle générale, \& conclure qu’à une mème hauteur les tuyaux feront également forts: car dans une même touffe de cannes, il y en a toujours de mieux nourries que les autres, \& c'eftà l'ouvrier intelligent à déterminer celles qu'il doit mettre enfemble. Pour bien connaitre l'ésalité des tuyaux qu'on choifit pour un genre de peigne,
on regarde l'écorce par le bout coupé, \& l'on compare ceux où elle eft d'une mème épaiffeur, dont le brillant \& la couteur font les mêmes, la fineffe ou la groffiéreté des filamens femblables, \& dont enfin l'écorce femble également làche ou compacte. Par ce moyen on parvient à appareiller les qualités autant qu'il elt polfible; \& dans un nombre infini de tuyaux, il n'elt pas difficile d'en trouvar de cinq ou fix efpeces, plus ou moins, felon la quantité de tuyaux ou la nature des cannes. Ces différentes efpeces font bonnes chacune pour difitentes fortes de peignes; \& pour donner là-deffus des idées générales, on convient que ceux dont l'écorce elt plus fine \& plus mince, doivent ètre employés à des peignes où, dans une longueur donnée, on doit faire entrer une plus grande quantité de dents: ainfi, par exemple, fi dans vingt pouces on doit faire entrer mille dents, il eft évident qu'elles doivent ètre plus minces que fi, fur une même longueur, on n'en mettait que huit cents. Par cet exemple on comprendra que les dents qu'on tire des tuyaux dont l'écorce eft la plus épaiffe \& la plus groffiere, (\& elle peut être l'une fans l'autre) doivent entrer dans les peignes qui, en comparaifon des mèmes longueurs, exigent un moindre nombre de dents.
2024. Lorsque les qualités font bien afforties, il faut encore, autant qu'on le peut, affortir les tuyaux pour la grofeur; ce choix eft fort difficile à faire, à moins qu'on ne s'y prenne comme je vais l'expliquer. Quand on fait le choix des qualités, on n'a aucun égard à la groffeur des tuyaux, parce que fouvent l'écorce des deux tuyaux eft d'une mème épaiffeur, d'une mème fineffe, \&c. \& cependant étant pris fur des cannes de différens diametres où à des hauteurs différentes, ils ne font pas d'une même groffeur: alors il faut faire le fecond choix entre les qualités déjà choifies; \& fi, par exemple, on a féparé cinq qualités différentes, il peut y avoir dans chacuae, des tuyaux de trois ou quatre groffeurs, dont chacune doit être employée à différens peignes. Cette précaution eft d'autant plus importante que, quoiqu'on divife un gros tuyau en plus de parties qu'un petit, les dents qui proviennent d'un petit font plus épaiffes que celles d'un plus gros, parce que la circonférence du gros donne une furface moins convexe que l'autre. Pour rendre cette remarque plus fenfible, tracez deux cercles, dont l'un ait, par exemple, deux pouces de diametre, \& l'autre trois; un mème efpace de deux lignes, pris fur la circonférence du petit, fera beaucoup plus convexe que fur le grand; \& fi l'on veut donner une égale épaiffeur à ces deux parties, il faut que la premiere devienne néceffairement eplus étroite, ou que la feconde refte plus épaiffe: voilà la raifon pour laquelle les peigners prennent un auffig grand foin pour affortir les grolfeurs des tuyaux deftinés à un mème emploi.
2025. Indépendamment du triage dont je viens de parler, il y a encore des défectuofités particulieres qui empêchent un tuyau de pouvoir fervir. Ceux qui font tarés, c'eft-à-dire, percés de vers, dont l'écorce eft raboteufe, car on a vu plus haut qu'on ne fe permet pas d'y toucher, mème pour la polir; ceux dont le fil n'eft pas droit, ce qu'on reconnait lorfque quelque noud ou cil, autre que ceux que laiffent les feuilles, fe trouve fur la partie versie, ou enfin qui ont d'autres défauts, doivent être entiérement rejetés. 11 y a encore des tuyaux dont l'écorce eft trop tendre, \& qui fe réduit en pouffiere en la frottant ou la grattant avec l'ongle: il faut abfolument les mottre de côté, parce que les dents n'auraient pas affez de confiftance pour foutenir le frottement continuel de la chane d'une étoffe: on ne doit pas mème hafarder d'employer un tuyau dont l'corce paraît poudreufe, parce qu'ordinairement cet effet eft produit par queique humidité qui a féjourné entre la feuille \& le tuyau, \& que c'eft l'indication d'un commencement de pourriture. Quand mème ce défaut ne fe rencontrerait que dans une partie du tuyau, il eft plus prudent de n'employer aucune des parties, wieme celles qui ne paraiflent aucunement affectées, de peur qu'elles ne participent du défaut qui leur eft fi voifin. D'ailleurs la canne n'eft pas une marchandife fi chere, qu'on doive rifquer la perte de plufieurs aunes d'étoffe, pour avoir voulu faire une auff légere économie; \& l'ouvrier lui-mème, pour un auffi petit gain, rifquerait de décréditer fa fabrique.
2026. On ne faurait prendre trop de précautions pour donner aux peignes toutes les qualités néceffaires, puifque c'eft de tous les uftenfiles qui fervent à la fabrication des étofles, celui qui contribue le plus à fa perfection; c'elt pourquoi j’ai dû prévenir tous les inconvéniens qui peuvent réfulter du choix des matieres qu'on y emploie. Il me refte à obferver qu'il faut avoir grande attention que les endroits où l'on tient la canne coupée, ne foient humides: 'humidité attaque d'abord la partie intérieure du tuyau, qui eft fort fpongieufe, puis ternit \& altere en peu de tems l'écorce \& la met hors d'état de fervir. On connaitra fi la canne cft dans un endroit trop humide, par l'œil terne qu'elle prend fur fa furface; \& même en y paffant le doigt, on s'appercevra d'une fleur aflez femblable à la vapeur qui, l'hiver, couvre les vitres d'un appartement. On dort avoir la mème précaution pour les cannes, \& les conferver dans des endroits aérés, comme des greniers ou chambres hautes, loin de l'humidité; \& mème il eft à prupos de les tenir plutôt debout contre le mur, que couchées far le plancher. J'ai vu des peigners qui coupaient d'abord les cannes à l'endroit où leur groffeur permet de les enployer aux dents de peigne, comme or la vu, fans la dépouiller de leurs feuilles ; puis les ayant liées par bottes de fept
ou huit, les mettaient en tas debout contre un mur, de haut en bas; c'eft-à-dire, le côté de la racine en haut, \& l'autre contre terre. Quelques autres, avec les mémes précautions, au heu de les drefler par bottes contre un mur, les fufpendaient par paquets au plancher avec toutes leurs feuilles, \& prétendaient qu'il était également nuifible de les dreffer contre le mur dans le fens oi elles croifent, parce qu'il y a toujours dans l'aifelle de chaque feuille un peu d'humidité qui ne peut que contribuer à la longue au dépériffement des cannes, \& de les effeuiller entiérement, parce que le grand air altere en pen de tems l'écorce. Cette obfervation alt due au hafard qui, ayant découvert quelques cannes de leurs feuilles, tandis que d'autres en font reltées couvertes, celles-ci ont confervé toute leur beauté \& tout leur luifant, au lieu que les autres ont dépéri \& noirci confidérablement : il eft donc à propos de les mettre de bas en haut, \& mème encore plus fur de les fufpendre au plancher fans oter les feuilles.
2027. Nous avons vu plus haut, que l'ouvrier qui coupe les cannes par bouts, les jette à mefure dans un panier: lorfque ce panier eft plein, on renverfe à terre tous ces tuyaux ; un autre ouvrier ayant autour de lui autant de corbeilles qu'il veut faire de parts différentes, fe met à genoux, \& choififfant tous les tuyaux les uns après les autres, il les met dans les paniers. Lorfque le triage eft fini, on met des étiquettes fur les corbeilles pour reconnaitre les différentes qualités des tuyaux qu'elles contiennent.
2028. Ceux qui font commerce de cannes pour les faire paffer dansles parties feptentrionales de la France, où il n'en croît pas, les coupent par tuyaux, comme nous avons dit que les peigners le font eux-mêmes; mais comme ils n'ont pas une connaifance bien particuliere des parties qu'on peut employer, ils ne prennent pas la peine d'en faire le choix ; \& après les avoir fait débiter par bouts, ils les emballent dans de grands facs \& les ' envoient à leur deftination, où on les achete à la livre. C'eft pour épargner les frais de voiture, ainfi que les droits, qu'on a trouvé convenable de n'envoyer que ce qui peut fervir à peu près; fans quoi ce qui ferait inutile augmenterait d’autant le prix de la partie utile. Quelques commerçans ont la précaution de faire faire des paquets de ces tuyaux, ou par compte, ou par poids, \& les emballent par ce moyen plus facilement. A Paris, ces cuyaux fe vendent depuis huit jufqu'à douze fols la livre. Cette différence de prix vient du plus ou moins d'abondance de cette production, plutôt que de la qualité; quoiqu'on prétende que les cannes qui viennent d'Efpagne font meilleures que celles du Languedoc \& de la Provence. Il eft vrai que du eôté de Perpignan on en cultive beaucoup, \& qu'on en fait de grands envois dans toutes les parties de l'Europe, qui ne peuvent s'en procurer que
par la voie du commerce: du refte, comme je me fuis apperçu qu'il y avait beaucoup de choix à faire dans les unes \& dans les autres, je m’abftiendrai de décider de la préférence qu'on doit accorder à celles-ci plutôt qu'a ceilleslà, \& je m'impofe la loi, en éclairant les arts, de ne point mire au commerce; ainfi l'on ne trouvera jamais dans mon ouvrage aucun prix déterminé de denrées, de machines, ni de journées d'ouvriers. D'ailieurs, peuton établir fur ces objets des prix réglés? L'abondance des vivres dans une province, la rareté de l'argent, la population, ne font-elies pas des fources de variations infinies dans tout ce qui s'appelle main-d"cuvre?
2029. Jal dit que les cames fe vendent a la livre: aulfi les marchands qui en tiennent de grandes provifons, ont-ils intéret de les tenir dans un endroit plutôt frais que fec; mais pour ne pas nuire à la qualité, ils doivent en mème tems les preferver de lhumidité qui, comme nous l'avons dit, lear porterait un dommage fenfible. Il eft bon d'être averti, parce qu'un ouvrier qui achete un cent pefant de marchandife ferait fort furpris de ne plus trouver fon compte au bout de quelque tems; \& le bas prix auquel ou a acheté, n'elt pas capabie de dédommager de la perte réelle qu'on éprouve enfuite. En général, les marchands ne fauraient tenir les cannes dans unétat d'humidité habituelle; car à moins que d'en avoir un trèsprompt débit, elles dépériraient pour leur compte, \& ils ne pourraient bientôt plus les vendre; car il n'elt prefque pas poffible de cacher leur mauvaife qualité, en fe fervant des moyens que j'ai indiqués pour s'y comaitre. On me pardonnera fans doute ces obfervations en faveur des perfonnes qui pourront en tirer de l'avantage, foit des ouvriers eux-mèmes, foit des cultivateurs, foit enfin de perfonnes qui defreraient entreprendre cette elpece de commerce, \& à qui cette ignorance ferait très-préjudiciable. D’ailleurs 11 y a beaucoup de peigners qui travaillent fupérieurement, \& dont les peignes dépérifent trés-promptement, non pas par la mal-façon, mais par la mauvaife qualité de la canne, faute d'avoir les connaifances néceffaires pour diftinguer la bonne de la mauvaife. Les commerçans en cannes \& les pigners ont un intéret particulier de tenir leurs cannes dans des endroits fecs; c'eft pourquoi ces derniers qui font obligés de les acheter coupées par tuvaux, ont foin de les placer fur des planches fixées au haut des atteliers en forme de rayons, afin que ces tuyaux ne reçoivent aucune atteinte de 'humidité $\&$ comme i's favent faire le choix des qualités \& des groffeurs, ils diltribuent ces planches par cafes, enforte que chacune contient une diférente qualité ou une diférente groffeur de tuyau: \& pour reconnaitre les qualités particulieres qu'on y a placées, chaque cafe eft numérotée de tolle façon que le peigner fait tout de fuite dans quelle cafe de fes rayons il doit prendre les tuyaux de came qu'il doit employer Tome IX.
pour faire les dents du compte de peigne gu'il veut exécuter.
2030. Maniere de refendre la canne. Lorfque tous les tuyaux font coupés par longueurs de dents, ainf qu'on vient de le voir, on les met tous en pieces à peu près de la largeur qu'on veut domer aux dents, pour les paffer enfuite à la filiere \& leur donner une parfaite égalité de largeur \& d'épaiffeur ; il faut donc refendre ces tuyaux fur leur circonférence en autant de parties que cette circonférence peut en produire. Mais pour faire cette divifion avec quełque exactitude, il a fallu employer des outils toujours plus fûrs que la vue fimple; encore n'obtient-on que des à-peu-près que la filiere corrige enfuite. Voici comment on s'y prend. Si les dents du peigne qu'on veut monter doivent avoir deux lignes de largeur quand elles feront finies, il eft à propos de leur donner d'abord deux lignes \& demie quand on les refend, de peur qu'en les refendant duy premier coup au point jufte où illes faut, le fil ne fe trouvant pas parfaitement droit, la fente ne fe jette àdroite ou à gauche, ce qui augmenterait la largeur des unes aux dépens des autres: auffi avec une demi-ligne de plus qu'il ne leur faut, quand la canne eft bien choifie, on ne craint pas cet inconvénient, \& on les amene aifément à n'avoir que deux lignes jufte en les paffant par plufieurs filieres s'il eft néceflaire, comme on le verra par la fuite; mais voyons maintenant quels font les moyens \& les inftrumens qu'on emploie pour les fendre à une égale largeur.

203 r . On fe fervait anciemement, pour refendre les tuyaux des cannes, d'une méthode à laquelle quelques ouvriers tiennent encore, \& qui eft repréfentée par la figure 6, pl. I. Elle confilte à prendre un couteau de la main droite $a, \&$ tenant debout un tuyau $b$, appuyé fur le billot ou table A, devant laquelle l'ouvrier eft affis, ou pour mieux dire, qu'il place entre fes jambes; puis appuyant le couteau furle tuyau, toute fon attention confifte à le divifer en deux parties bien égales fans les féparer. Lorfque la fente eft defcendue à trois ou quatre lignes du bas, ce qui ne demande pas que le couteau defcende auffi bas, à caufe de fon épaiffeur qui fait l'office d'un coin, il retire le couteau de la fente $b$, \& le place fur le mème bout fupérieur de la canne à environ deux lignes \& demie de la même fente, fig. 7 , oì l'on voit le tuyau géométralement, \& les deux fentes $a, a$, produites par le premier coup de couteau; \& ce même couteau placé à deux lignes \& demie ou environ des premieres fentes. Il ne faut pas placer le couteau du mème côté, \& décrire fur cette circonférence ce que les géometres nomment une corde; mais le couteau doit toujours, en paffant par le centre, donner un diametre: voyez le couteau B fur le centre $b$, \& formantavec la pofition qu'il tenait à la premiere opérations des angles oppofés au fommet, égaux. L'ouvrier continue ainfi fur toute la circonférence a fendre la
canne à des diftances de deux lignes \& demie, en faifant toujours defo cendre la fente au mème degré qu'on a dit de la premiere, jufqu'à ce qu'enfin il ait divifé toute cette circonférence, comme on le voit fig. 7, qui repréfente un tuyau de quatorze lignes de diametre vu géométralement, divifé en quatorze parties égales de trois lignes moins un quart ou environ chacune; car il n'eft pas poffible par cette méthode de rencontrer parfaitement jufte. Lorfque la canne eft ainfi divifée, on finit de la fé.parer avec les doigts, ou bien on fait entrer le manche du couteau, qui dans ce cas eft un peu conique, fig. 5 ; \& pour peu qu'on force un peu, toutes les parties fe féparent aifément; fí, comme il ne manque pas d'arriver, toutes les parties ne fe féparent pas, on les acheve avec les doigts. Mais comme en fe fervant du manche du couteau pour écarter toutes les parties, on pourrait fe couper avec la lame, il eft à propos d'avoir un repoulfoir tourné, fig. 8 , avec lequel on ne court aucun rifque de fe bleffer, \& l'on produit un écartement de toutes les parties. A mefure qu'on refend ainfi des tuyaux, on met les morceaux fur une table, \& enfuite on en forme des paquets pour s'en fervir au befoin ; après quoi, pour les préferver de l'humidité, il eft bon de les ferrer dans des boites ou tiroirs, qu'il vaut cependant mieux tenir découvertes, pour donner de l'air aux cannes. La boîte qu'on emploie a deux parties, dont l'une eft remplie de morceaux de canne, \& l'autre eft vuide. Comme il eft effentiel de ne pas mêler les qualités des tuyaux qu'on a triés avec foin, il ferait impoffible de s'y reconnaitre fi on les mêlait après les avoir refendus : c'eft pour éviter cette confufion qu'on a coutume d'avoir des boites à double compartiment, parce que quand on paffe ces pieces à la filiere, on les remet finies dans l'autre côté du tiroir, \& l'on eft affuré de fe reconnaitre pour l'emploi qu'on en veut faire.
2032. Comme les fibres de la canne font placées fuivant la longueus des tuyaux, \& que fi l'on n'y prenait garde, les parties fe fépareraient fort aifément pour peu qu'on fit entrer le couteau, il faut éviter cet inconvénient qui empècherait qu'on ne pût continuer la divifion fur la cir:conférence. Il eft vrai que le mal qui réfulterait n'eft pas de grande cont féquence; mais on divife beaucoup mieux \& beaucoup plus vite toutes les parties enfemble que quand elles font féparées. Ainfi, dès que le couteau. eft placéà l'endroit néceffaire, on éleve les deux mains, favoir, celle qui. tient le couteau, \& la gauche qui tient le tuyau fortement par en-bas, \& on frappe quelques coups fur le billot: en peu de tems le couteau entre, \& la main gauche empêche la fente d'aller tout du long du tuyaus ce qui ne manquerait pas d'arriver, malgré cela, fi on n'enfonçait le couteau qu'autant qu'il eft nécelfaire pour conduire la fente à quelque diftance du

Qqqii

## $492 \quad A R T D U F A B R I C A N T$

bout; cat le conteru étant nécefarement phas épais vers le dos que vers le tranchat, il fait loffice d'un coin, \& la fente cit deja fort ouvere Gas la partie fupérieure, quoique le couteau no foit pas encore à noitié, tandis qu'à peine y a-t-il la plas petite fente vors le bas. Malgréles foins de ceux qui emploient cette méthode, leur promptitude à refende les cannes, \& leur exactitude à les bien divifer, jamais on ne pent avancer autant, mi divifer aull également, qu'avec l'inftrument qu'on nomme roféte, dont on va voir l'ufage.
2033. Defcription des rofettes, Quoique jaie dit que lo couteau à refendre eft courbe, ainfi que la figure le repréfente, néanmoins ce n’eft pas une néceffité ; \& le premier couteau, pourvu qu'il foit mon mince, peut très-bien opérer le mème effet, mais jamais il ne peut renảre le même fervice que les rofettes. Les rofettes font de petits cyindres de fer, autour defquels font diftribués à égale diftance des rayons tranchans par un coté, \& pris au même morceau. La figure 9, pl. 3, repréfente une rofette, compofée de feize rayons écartés entr'eux d'environ deux lignes $\&$ demie vers leur fommet; car tous rayons divergens doivent ètre plus rapprochés vers leur bafe. On conçoit que, fices rayous d'acier font bien tranchans, \& qu'on les pofe fur le bout d'un tuyau de méme diamctre à peu près, ils le diviferont en feize parties égales d'un feul \& mème coup. Au centre de cette rofette eft un trou quarré qui reçoit le tenon Adu manche de fer abattu à huit pans inégaux, pour que les vives-arêtes ne bleffent pas les mains dans l'ufage. La queue $B$, terminée en pointe, qu'on voit à ce fer, fert à le planter dans un billot pour s'en fervir, comme on le verra pius bas. Le tenon quarré A du manche de fer, entre jufte dans le trou de la rofette qui repofe fur lépaulement $a$; \& pour pouvoir changer cette rofette au befoin, on tient ce tenon un peu plus long que $\mathrm{l}_{\mathrm{a}}$ rofette n'eft épaile, $\&$ on le termine en pointe à quatre pans un peu arrondis.
2034. Comme le diametre des tuyaux varie confidérablement, il eft néceffaire d'avoir plufieurs rofettes de différentes grandeurs, \& les plus grandes ont plus de rayons ou pointes que les antres, parce qu'ileft clair qu'un grand cercle fe divife en plus de parties données qu'un petit. On a ordinairement des rofettes depuis dix lignes de diametre jufqu'à dix - huit \& vingt, \& depuis dix rayons jufqu’à vingt, \& ce diametre fe prend fans comprer les rayons, qui doivent ètre tous également éloignés les uns des autres, pour divifer les tuyaux en parties bien égales entr'elles. Quoique le nombre des rayons varie fuivant la grandeur des rofettes, il ne faut pas pour cela que l'écartement de ces rayons foit le mème à toutes les rofettes; ear comme on a befoin de différentes largeurs de dents fuivant les peignes
qu'on veut faire, il y aurait trop de perte, fir toutes les parties refendues avaient la meme largeur.

- 2035. SaNs entrer ici dans des calculs de mathématiques qui feraient déplacés, on fait que le rapport du diametre à la circonference eft à peu près comme 113 à 335 . Mais pour la pratiqué il fuffit aux ouvriers de favoir que le diametre elt un peu plus du tiers de la circonférence. Cela établi, je fuppofe qu'une rofette ait dix-huit lignes de diametre, elle en aura cinquante-cinq ou environ de circonférence, ce qui fait quatre pouces \& demi \& quelque chofe. Si donc on veut que l'écartement des rayons foit de deux lignes \& demie, on en trouvera vingt-deux fur fa circonférence, \& les tuyaux qu'on refendra avec cette rofette, feront partagés en vingt-deux parties égales; mais filon veut leur donner trois lignes d'écartement, on n'en trouvera que dix-huit, qui diviferont les tuyaux en dix-huit parties.

2036. Si elle n'a qu'un pouce de diametre, ce qui donne trois pouces ou trente-fix lignes pour la circonférence, \& qu'on venille encore domer aux rayons deux lignes $\&$ demie d'écartement, on n'en trouvéra que quatorze, un peu à l'aife, attendu la fraction qui refte. Si on leur donne trois lignes d'écartement, on n'en aura que doaze, \& ainf pour les autres groflears.
2037. Il faut donc fe pourvoir de rofettes de tous les diametres pour toutes fortes de tuyaux; car fi l'on veut en refendre un grand avec une petite rofette, le nombre des parties fera trop petit, ces parties trop grandes, \& on aura beaucoup de perte. Mais pour ne pas multiplier allinfini la dépenfe, on a imaginé de faire faire des rofettes qui peuvent fe placer toutes fur un mème manche, quand on le fait comme celui que nous venons de voir ; car nous aurons occafion de parler d'autres rofettes qui reftent toujours montées fur leur manche. Il y a des peigners qui, avec les mémes rofettes, obtiennent des parties plus ou moins larges dans les tuyaux qu'ils refendent, parce que les lames des rofettes font plus étendues qu’à l'ordinaire; il eft facile de concevoir qu'alors fur une même rofette on refend des tuyaux de plufieurs diametres, \& que ceux dont les diametres font plus grands, n'étant divifés qu'è un nombre de parties égales à ceux dont le diametre eft plus petit, les parties doivent être plus larges; mais cette méthode eft fujette à un grand inconvénient, en ce qu'on rifque de ne pas avoir toutes les parties d’une égale largeur, à moins d'apporter à cette opération une attention particuliere. En effet, fi l'on place le tuyau en le refendant un pea plus d'un côté de la rofette que de l'autre, le côté de la circonférence qui fera le plus éloigné du c̣entre produira des parties fenfiblement plus larges que celui qui en fera plus rapproché, ce qui peut devenir conéquent pour la fuite de l'ouvrage; c'elt-à-dire, qu'il peut occa-
fionner un dégât à la canne \& une difficulté à tirer les dents de largeut \& d'épaiffeur, parce que file tuyau n'a pas été pofitivement placé fur la rofette dans un écartement égal du centre, aucunes des parties refendues ne feront égales entr'elles en largeur, à caufe qu'elles auront été refendues chacune au point de ces lames plus ou moins éloigné da centre, \& par cette raifon elles auront acquis chacune plus ou moins de largeur, puifque l'écartement des deux cannes entre lefquelles chacune de ces parties a été forcée de paffer, eft plus large en s'éloignant de la bafe qui les contient, qu'en s'en rapprochant, \& que cette difference de largeur elt l'effet de tous les rayons divergens.
2038. Comme il eft affez difficile de rencontrer jufte la rofette qui convient à chaque tuyau, on a imaginé un moyen très-ingénieux, qui en mème tems qu'il prévient toute méprife à ce fujet, rend encore plus folide la pofition de la rofette fur fon manche, dont le tenon, a force de changer de rofette, diminue infenfiblement, \& les rofettes n'y tiennent bientôt plus. On fait le tenon de ces manches un peu plus long qu'il ne faut, on en taraude le bout; \& quand la rofette elt à fa place, on l'y arrete avec un écrou qui fe termine par-dehors un peu en cône; fig. ro \& II, pl. I. Le quarré qu'on voit en $a$, au manche, fg. II, qui n'elt repréfentéqu'en partie, pour ne pas multiplier les mèmes objets, entre dans la rofette, \& eft un peu moins haut qu'elle n'eft épaiffe, pour donner lieu à l'écrou de la ferrer. La partie $b$ eft taraudée jufqu'au bout pour recevoir l'écrou, fig. 10 , qui étant terminé en cône, fert à régler la rofette qui convient à tel ou tel tuyau, puifqu'il ne lui permet pas de fendre un tuyau, dans le creux duquel elle ne faurait entrer; \& de plus elle fert aulfi à centrer comme il faut cette rofette que fans cela on pourrait placer d'un côté ou d'un autre. Il eft vrai que, pour mettre ce moyen en ufage, on doit avoir autant d'écrous différens qu'on a de rofettes; \& qu'étant fur le même pas-de-vis, ils iront tous fur le mème manche: fans cela il faudrait autant de rofettes, de manches \& d'écrous, qu'on aurait de tuyaux différens à refendre. Il faut encore avoir foin que cet écrou, qu'il ferait à propos de faire au tour, ne prenne point fur les rayons, \& ne couvre abfolument que la partie pleine de la rofette; fans cela il gènerait l'olfice des rayons coupans. Cet écrou conique mis en place, ne fautait entrer dans un tuyau, pour permettre aux rayons de le fendre, qu'il n'ait le diamatre requis: par ce moyen la rofette defcend bien perpendiculairement dans le tuyau, \& forme des parties bien égales en tout fens. Quelques peigners fe fervent encore d'un écrou entiérement conique \& terniné en pointe; mais il n'eft pas tataudé en-dedans plus avant qua ceax dont je viens de parler plus haut; il n'a rien, à mon avis, qui doive lui donner la préférence fur l'autre, \& le choix m'en paraît

$$
D \cdot E T O F F E S \quad D E S O I E
$$

fort arbitraire. Les entailles qu'on voit en $a, a$, à l'écrou fg. 10 , fervent à recevoir un tourne-vis, dont le nanche eft femblable à celui d'une vrille, au milieu duquel eft emmanchée bien folidement \& rivée par-deffus, une tige quarrée, pour réfilter aux efforts qu’on eft obligé de faire pour ferrer lécrou fur la rofette.
2039. Premiere maniere derefendre les tuyaux de canne avec les rofittes. Aprés avoir domnéla defcription des rofettes \& de leur emploi, il me femble à propos de détailler la maniere de s'en fervir: \& comme les ouvriers meme qui en ont de pareilles s'en fervent différemment, je vais les paffer en revue.
2040. On doit fe rappeller que le manche de la rofette, fig. 9, a parle bas une partie terminée en pointe $B$; c'eft par là qu'on la plante debout dans une table, fig. i $2, p l$. I. Ce tenon quarré entre dans l'un des trous $a, a, a$; la rofette repofe fur l'épaulement formé par la forte partie du manche, \& par ce moyen réfife aux coups multipliés de la came qu'on appuie fur la rofette; fans quoi, elle aurait bientôt agrandi fon trou, \& paflé au travers de la table : lorfqu'à la fuite dutems les trous s'agrandifient, les rofettes ne tiennent plus folidement; on y remédie en les affujettiffant par de petits coins faits avec de petits morceaux de canne ou de bois, ou bien on enveloppe le tenon avec une bande de papier, de façon qu'il entre bien jufte. ill y a des ouvriers qui, au lieu de pointes quarrées, font terminer en vis le bas du manche; la vis tient lieu du tenon, \& le corps du manche fert d'épaulement pour appuyer fur la table. Mais on conçoit que ces vis, à force de ferrer, auraient en peu de tems mangé les pas de leur écrou, fi la table feule leur en tenait lieu. Pour obvier à cet inconvénient, on fait faire des écrous, fig. 13, dont la tige eft quarrée, \& tient à une plaque auffi quarrée, qu'on voit de toute fon épailfeur, pour la faire affeurer en entaillant la table, \& on la fixe au moyen de quatre petits clous aux quatre coins $b, b, b, b ;$ le dedans eft taraudé au pas de la vis : comme la tige $a$ entre jufte \& même un peu à force dans un trou quarré de même groffeur qu'on pratique dans l'épaiffeur de la table, il n'eft pas poffible que la rofette fe dérange, lorfqu'avec une clef, dont l'étrier embraffe le corps. du manche, l'ouvrier la ferre fortement fur la table.
2041. On fait encore des rofettes dont les manches font différens dans leur partie fupérieure, en ce qu'au lieu que le bout qui excede la refette foit taraudé en vis, il l'eft en écrou, pour recevoir le chapeau, fig. I4, dont on voit la vis en $\mathbf{E}$, la rondelle $\mathbf{F}$ qui appuie fur la rofette, le quarré $G$ qui fert à le ferrer aumoyen dutourne-vis, \& enfin le bout conique qui le termine, le tout fait d'un feul morceau de fer. Après avoir recommandé que les écrous avec lefquels on fixe les rofettes, n'excedent point le plein,
\& ne couvrent point les rayons, il eft prefqu'inutile d'avertir que la rondelle $F$ ne doit pas couvrir les mèmes rayons. Du refle, ces rofettes fe placent fur la table, fig. 12, comme je l'ai déjà dit, \& mème l'ouvrier ena de trois ou quatre groffeurs différentes, $\&$ conféquemment de différens nombres de rayons, pour s'en fervir à mefure que les tuyaux qui fe préfentent font plus ou moins gros, \& ne pas changer de place fouvent, ou n'etre pas obligé de ne fendre que ceux qui feraient de grofleur convenable à la rofette qu'il aurait actaeliement fous la main; ce qui prendrait beaucoup de tems. La hauteur la plus ordinaire de ces manches eit telle, qu'é. tant en place, les rofettes fe trouvent élevées à environ quatre pouces de da table. Voyons maintenant l'opération.
2042. L'ouvrier eft affis devant fa table, où font plantées trois ou quatre rofettes; a fa gauche eft une corbeille remplie de tuyaux; \& pour qu'elle foit plus à fa portée, il la place fur un tabouret; à mefure quilen a fendu une certaine quantité, il jette toutes ces parties dans une autte corbeille qu'il a à fa droite. Pour les fendre il en prend une de la main gauche, la place fur la rofette qui lui convient, \& frappe quelques coups de la palette qu'il tient de la main droite, fur le bout oppofé de ce tuyau, qui bientôt elt féparé en autant de parties qu'il y a de rayons à la rofette. J'ai fait repréfénter à part, fig. 14 , l'effet en grand de la rofette, à mefure qu'elle entre dans le tuyau: on voit au travers des fentes les rayons $a, a, a, \&$. qui, quoiquà peine au milieu du tuyau, ont déjà conduit les fentes pref. qu'au bout. L'ouvrier ne fe donne pas la peine de ramafer les parties à mefure qu'il les refend, pour ménager le tems; mais il les laife tomber au hafard fur la table ; \& quand il y en a une grande quantité qui pourrait lui nuire, il les jette par poignées dans la corbeille placée à terre à fa droite.
2043. La palette $c$ eft faite de bois \& a la forme qu'on lui voit $f \mathrm{fg}$. 16; on aurait fans doute pu fe fervir d'un inftrument de fer, mais en bois il ménage mieux le bout des tuyaux, on elt plus maitre de diminuer la force du coup; \& fil par inadvertance on frappait plus fort qu'il ne faut, \& que la canne fe fendit prompement, on rifquerait de donner fur la rofette un coup qui l'endommagerait; au lieir qu'étant de bois, la palette feule reçoit le dommage, ce qui n'elt pas de grande conféquence. Queiques-uns lui donnent la forme d'une petite pelle, d'autres fe fervent d'un maillet; mais il femble que la palette frappe plus également. Comme les morceaux refendus reltent fur la table, \& quon eft obligé de tems en tems de les ramaffer, ce qui perd du tems, j'ai vu des peigners qui avaient une table dont la furface forme deux plans inclinés, \& au fommet defquels font plantées les rofertes: par ce moyen, à mefure que les tuyaux font fendus, les parties tombent à terre par leur propre poids, \& l'ouvrier n'elt
obligé
obligé de les ramaffer qu'à l'heure des repas ou au bout de la journée ; quelques-uns économifent le tems, jufqu'à étendre une toile par terre pour ramaffer tous ces morceaux dans un inftant, \& les mettre dans la corbeille tout à la fois.
2044. Autre maniere de monter les rofetes $\mathcal{E}$ de s'en fervir. Chaque pays a fes ulages; mais pour décrite un art, faut-il rapporter toutes les méchodes, détailler tous les procédés? Non, fans doute : on n'aurait jamais fui. Faut-il donc fe contenter de rapponter les principales \& négitiger le re?te? Tel dont l'ufage eft le plus vicieux ( \& c'eft dans tous les talens le plus grand nombre), croira que fon ars n'ell qu'efquiffo, parce que fa maniere n'y eft pas rapportée. Comment dono faire? Ofrir au le teur judicienx les meilleurs procédés, les décrire avec ordre \& clarté, \& laifer parler la critique. Voilà mon but. L'ai-je atteint? Je n'ofe m'en flatter; mais j'y vife. Les peigners de certaines provinces fe fervent d'une autre forte de rofette, dont la différence avec les précédentes ne confifte que dans la maniere dont elles font montées. Ce manche eft fait de maniere qu'on place à chaque bout une rofette d'une grandeur \& d'un nombre de rayons différens. Chacune de ces rofettes tient lieu de deux des autres; mais en revanche il faut ètre bien adroit \& bien attentif; la moindre négligence peut bleffer l'ouvrier ; cependant leur commodité les a fait adopter dans beaucoup d'endroits, \& même un des principaux peigners de Paris s'en fert par préférence.
2045. On peat voir, fig. 17 \& 18, ces rofettes toutes montées, \& retenues fur leurs manches des différentes manieres dont j'ai parlé à l'occafion des précédentes: celle fig. 18 , elt retenue par un chapeau ou bouton conique, tel̉ que repréfente la figure 14 ; \& celle fig. 17, eft retenue par un écrou plat. Au refte on peut, pour les fixer fur leurs manches, choifit celle des manieres qu'on a rapportées ci-deffus, qui conviendra le mieux. Les manches de ces rofettes ont ordinairement dix pouces de longueur, ou environ, \& pour être tenus plus commodément, on obferve au milieu un renflement qui va en mourant vers chaque bout jufqu'aux rofettes; ce renflement qu'on nomme poignée de l'outil, fert à deux ulages, on les tient plus facilement, \& cette groffeur contribue à faire éclater les tuyaux quand la rofette eft entrée jufqu'à un certain point.
2046. Comme ces rofettes font doubles, il eft certain qu'on ne faurait affez les garantir contre l'approche de tout corps dur, ou de tomber à terre, ce qui briferait les lames en très-peu de tems: auffi eft-il dangereux de les garder dans des boites les unes contre les autres; les ouvriers ont grand foin de les fufpendre à des rateliers, dont les chevilles font faites comme on le voit fig. 19. Cette cheville eft une piece de kois de cinq à fix pouces

## $A R T D U F A B R I C A N T$

de long, fans le tenon $A, \&$ de quatre de largeur ou environ fur un pouce ou quinze lignes d'épaiffeur. Au milieu eft percé un trou rond, plus petit que le renflement du manche des rofettes, \& auquel communique une entaille plus petite, pour qu'une fois mifes en place, ces rofettes ne puifent pas en fortir. Cette cheville eft affemblée dans une mortaife qu'on pratique fur une piece de bois, fixće contre un mur au moyen de pattes condées, \& elle y eft chevillée pour plus de fureté. Quelquefois on accroche les rofettes aux chevilles, de maniere qu'elles repofent fur les rofettes mème. Mais cette méthode eft moins bonne que la premiere, parce que les rayons de ces rofettes doivent ètre trés-minces, \& par conféquent fufceptibles de fe gâter au moindre choc qu'on ne pourrait guere éviter en les ôtant \& remettant fouvent à leur place. D'autres enfin lient ces rofetes plufieurs enfemble, \& les fufpendent hors de tonse atteinte.
2047. Lorsqu'on veut fe fervir de ces demieres rofettes, on en prend fur une table près de foi un affez grand nombre, pour n'ètre pas obligé de fe déranger à chaque inftant; puis ayant la table à fa droite, l'ouvrier place entre fes jambes un billot monté fur trois pieds, \& appuyant dela main gauche les tuyaux deffus, il préfente pour les fendre la rofette qui leur convient, \& élevant un peu le tuyau \& la rofette enfemble, il frappe quelques coups fur le billot, au moyen de quoi la rofette entre dans cette canne. Alors il la lâche de la main gauche, \& continue de frapper de la droite, jufqu’à ce que les parties foient entiérement féparées \& tombent de tous les côtés.
2048. On a coutume de donner au billot fur lequel l'ouvrier fend fes tuyaux, la forme d'un cône tronqué, dont la partie fupérieure a peu de diametre, \& feulement ce qu'il en faut pour frapper deffus fans craindre de tomber à faux, à droite ou à gauche. Cette forme eft très commode pour que les morceaux tombent à terre à mefure qu'ils font fendus, \& ne point gêner l'ouvrier qui les ramaffe quand il $y$ en a une très-grande quantité; au lieu que fif le bloc avait une grande furface, ou s'il fe fervait d'une table, ainfi que le font quelques peigners, il ne trouverait plus de place pour frapper fes tuyaux. Quand on a refendu tous les tuyaux dont on a befoin, on ramaffe toutes les parties, on les met d'abord dans une corbeille, on en forme des paquets qu'on lie au milicu avec de la ficelle, puis on les range ainfi liés fur des tablettes pour s'en fervir au befoin. Les parties ainfi débitées ne font qu'ébauchées, il faut les paffer à la filiere pourles tirer d'égales largeur \& épaiffeur: c'eft le travail le plus délicat, dont nous allons domer la defcription.
2049. Maniere de tirer les dents à la fliere. J'ai dit en décrivant les filieres, qu'il eft à propos d'en avoir plufieurs, foit pour la largeur, foit pour

# D'ETOFFES DE SOIE. 

répaiffeur qu'il eft à propos de donner aux dents. Il eft facile de concevoir que les dents doivent être minces à proportion de la quantité qu'on doit en placer dans un peigne de longueur déterminée; ainfi le travail du tirage à la filiere confifte à leur procurer cette épaifleur. Il y a tant de differens comptes de peignes, c'eft-à-dire, de nombres de dents, fur une longueur qui varie prefque à l'infini, qu'il a été néceffaire aux peigners de fe faire des regles pour les épaiffeurs qu'il eft à propos de donner aux dents, fuivant ces différens comptes, ainfi que leur largeur; \& pour donner une idée de cette variété, il faut favoir qu'il y a des peignes qui fur vingt pouces de largeur ont jufqu'à quatorze cents dents, tandis que d'autres far trois aunes \& demie n'en ont quelquefois que neuf cents : ce qui, pour le premier, donne foixante \& dix dents par pouce, tandis que les autres n'en ont pas tout-à-fait fix. Les deux exemples que je viens de rapporter ne font pas encore les extrèmités de fineffe \& de groffiéreté qu'on rencontre alfez fouvent dans les peignes; car il $\mathbf{y}$ a des étoffes tellement fines, qu'on eft obligé de faire entrer jufqu'à quatre-vingt dents par pouce, \& d'autres où quatre dents fuffifent; ainfi en faifant des peignes à tous les termes moyens entre ces deux extrèmes, on trouvera qu'il faut des dents de plus de foixante-dix épaiffeurs différentes, parce qu'il y a encore fort fouvent des fractions dans le nombre des dents, comme de douze \& demi, vingt \& un quart, \& ainfi du refte. Toutes ces différences font du reffort du peigner, le fabricant n'a d'autre foin que de commander un peigne d'une telle ou telle largeur, qui contienne tel ou tel nombre de dents; fans même prendre garde fi ce nombre de dents s'accorde avec les regles de l'art du peigner, à qui feul il appartient de faire des calculs pour les différens nombres qu'on lui demande: illuifuffit que la demande qu'il fait, s'accorde avec le genre d'étoffe qu'il veut fabriquer. C'eft donc au peigner de connaitre l'épaiffeur qu'il doit domner aux dents à raifon du nombre qu'il en doit faire entrer par pouce au peigne. Ce n'elt pas encore la feule difficulté que les peigners aient à vaincre; il faut auff qu'ils fachent de quelle maniere doit être la chaine de l'étoffe qu'on veut fabriquer avec ce peigne; car il eft certain qu'une chaine de laine, par exemple, n'exige pas une auffi forte épaiffeur de dents qu'une de fil, quoique dans l'une \& dans l'autre étoffe on foit convenu qu'un peigne d'une longueur égale à un autre doive contenir le même nombre de dents: car ce n'eft pas encore l'épaiffeur des dents qui doit feule remplir la longueur du peigne ; \& chaque dent doit, ainfi que nous le verrons autre part, être retenue entre les deux jumelles par un tour de ligneul haut \& bas, qui fort fouvent eft plus épais lui-mème que chaque dent. Mais ce n'elt pas ici l'endroit d'entrer en détail fur cet objet; j'en traiterai dans un article

## $A R T D U A B R I C A N T$

féparé, Il me fuffit maintenant d'obferver que les dents doivent fouvent être d'une épaiffeur bien différente, quoique devant remplir un mème efpace dans un mème nombre, fuivant les différentes matieres qu'on fe pro* pofe de mettre en œuvre.
2050. Pour tirer les dents d'épaiffeur, on fe fert des filieres reprén fentées par la fig. 20, qui ne font autre chofe qu'un bout de fer large d'environ un pouce, \& long de quatre à cinq, planté dans une piece de bois B, ronde ou quarrée, à coté d'une lame de rafoir. Il faut avoir attention, en faifant entrer do force ces deux pieces, de lear conferver un parallélifme parfait entr'elles, fans quoi il eft aifé de fentir que les dents feraient plus épaiffes par un côté que par l'autre. La pofition refpective des deux pieces préfente une efpece de $V$, dont la pointe offre une ouverture par où paffe la canne, qui par ce moyen ne faurait être plus épaifle en aucune partie de fa longueur qu'en l'autre. On peut remarquer que la piece de fer eft plus élevée que la lame du rafoir; cette élévation qui doit être d'environ deux pouces, eft néceffaire pour l'opération, ainfi qu'on le verra en fon lieu.

205 r. Après avoir placé la filiere dont on veut fe fervir, fur une table ou fur un billot, au moyen des entailles qui y font pratiquées, l'ouvrier met à fes côtés des boîtes dont l'une contient les morceaux de canne quix ne font que refendus, \& l'autre les reçoit à mefure qu'il les met d'épaif. feur. La pofition des filieres devant l'ouvrier doit être telle que le bout de fer fe trouve à droite, \& la lame du rafoir à gauche, le dos vers l'ouvrier, qui procede comme on va le voir, Il prend dans la boite une poignée des dents qui ne font que refendués, \& les met fur la table; il les paffe à la filiere l'une après l'autre, ayant foin que l'écorce touche le: bout du fer, \& non pas la lame du rafoir, parce que c'eft cette écorce: qui par fa dureté donne de la confiftance aux dents ; \& quelquefois meme: lorfquelles doivent être fort minces, cette écorce refte prefque feule. Il n'eft pas poffible de tirer la dent d'épaiffeur d'un boutà l'autre du 'premier coup, car il faut toujours la place des doigts qui la tiennent; \& mêmeà caufe de l'effort qu'on a à faire, cette place peut avoir un police: ou un pouce \& demi de long. On ne fait donc guere paffer dans la filiere: de la premiere fois qu'environ les deux tiers de la longueur, enfuite on la retourne bout pour bout, l'écorce toujours du côté du fer, \& on enleve l'épaiffeur qui était reftée entre les doigts. Cette façon n'eft pas fuffifante pour donner aux dentsl'épaiffeur qu'elles doivent avoir ; \& quelque: foin qu'on y apporte, on ne faurait du premier coup les rendre parfaitement égales d'un bout à l'autre: il faut de toute néceffitéles paffer dans: dautres filieres qui ne mangent que fort peu, \& par ce moyen on eft
D, ETOFFESDESOIE Yor
afluré d'une égalité d'épaiffeur qu'une opération trop précipitée ne pourirait jamais leur procurer.
2052. QUOIQUE la filiere femble fuffifante pour donner aux dents la largeur \& l'épaiffeur qui leur font néceffaires, il eft certain que l'adreffe de louvrier y contribue beaucoup : ainfi fans une grande attention \& mème beaucoup d'habitude de ce travail, il eft affez difficile de tirer les dents d'une largeur \& d'une épaiffeur bien égales: l'ouvrier termine d'abord toutes les dents fur leur largeur, puis fur leur épaiffeur, \& les net dans une boîte pour conferver laffortiment qu'il en avait fait d'abord en les refendant à la rofette ou autrement. Voyez, fg. 21, l'attitude de Youvrier au travail; il tient de la main gatche une poignée de dents qu'il va y paffer, pour n'ètre pas obligé de les prendre une à une. Comme ce travail eft affez fatigant pour les mains, il eft à propos d'avoir un doigtier de peau au pouce \& à l'index, pour n'être par coupé par les vives-arêtes des dents qui gliffent tant foit peu entre les doigts.
2053. On a vu qu'il fallait que le fer des filieres fût plus élevé que la lame du rafoir d'environ deux pouces; il eft à propos d'en ufer ainf à toutes, \& même au moyen d'un petit coin de bois placé entre ces deux pieces, on leur procure un peu plus d'écartement par le haut que par le bas, afin qu'en paffant une dent, on ne foit pas obligé de la réduire du premier coup à l'épaifeur qu'elle doit avoir; \& comme il eft à propos pour la perfection du travail d'y parvenir petit à petit, on en vient à bout en defcendant infenfiblement la dent dans la partie plus étroite, ce qui mange peuà peu l'excédaift de ce qu'elle doit avoir de groffeur. Pour être fur de defcendre toujours à un même point, on a foin de tenir ce morceau ou coin de bois un peu en pente du côté de l'ouvrier: par ce moyen il n'y a que la partie élevée qui arrete la dent à une même élévation; ce qui ne ferait pas auffi exact, fi l'on s'y prenait de' toute autre maniere. Ce moyen fournit un expédient prompt \& fur pour donner aux dents un peu plus ou un peu moins d'épaiffeur ; car en mettant un morceau de bois d'une épaifeur convenable fur le coin qui y eft déjà, la dent defcendra plus ou moins épaife, felon le befoin. On fera donc maitre par ce moyen, de déterminer à un degré bien exact: l'épaiffeur des dents ; mais il faut faire attention de ne pas faire décrire: par la lame de rafoir \& la piece de fer un angle bien ouvert; car alors les dents fur leur épaiffeur, au lieu d'être planes, fe trouveraient avoik une furface inclinée à l'aurre ${ }^{\text {s }}$ ce qui ferait défectueux; \& quand mème on chercherait à y remédier en faifant paffer au fond de la filiere le côté qui avait été au premier coup en-deffus, on n'obtiendrait pas une farface plane, mais on verrait au milieu un angle formé par la rencontre de deux
plans inclinés, ce qui devient infenfible lorfque l'écartement des pieces de la filiere eft peu confidérable. On peut encore, par un autre moyen, donner plus ou moins d'épaiffeur aux dents, lors même qu'on n'a pas de filieres de tous les écartemens poflibles, \& c'eft ainli que les ouvriers en tout genre viennent à bout de fuppléer par un peu d'induftrie au nombre d'outils dont ils ne font pas fuffifamment pourvus. Ce moyen confifte à tirer la dent obliquement à la fliere du côté du fer; ce plus ou moins d'obliquité fait mordre la lame de rafoir plus ou moins, d'ou fuit une épaiffeur telle qu'on la defire. Il ne faut cependant pas ufer de cet expédient habituellement; car comme on ne faurait régler parfaitement l'obliquité qu'on preind, on aurait des dents plus minces, \& d'autres plus épaiffes, ce qui eft d'une très-grande conféquence, comme nous le dirons lorfque nous en ferons au montage des peignes. Comme cette premiere opération ne fert qu'à ébaucher les dents, on n'y apporte pas tous les foins poffibles; c'eft à les finir qu'on donne toute l'attention qui leur eft néceffaire.
2054. Maniere de paffer les dents en largeur. Après avoir tiré les dents d'épaiffeur, comme on vient de le voir, on les paffe en largeur; \& pour cet effet on fe fert d'une filiere telle que la repréfente la figure 22, pl. 1. Elle eft ordinairement compofée de deux lames de rafoir, \& toute la différence ne confifte que dans l'écartement de ces deux pieces, plus confidérable fuivant la largeur qu'il eft à propos de donner aux dents. Les tranchans de ces lames doivent être pofés obliquement l'un à l'autre, comme les deux jambages d'un $V$, qui ne feraient pas réunis par en-bas, mais qui tendraient feulement à fe réunir; \& c'eft l'efpace qui refte entre ces deux lames, qui détermine la largeur des dents. Voyons la maniere de paffer les dents par cette filiere. On place la filiere par fon tenon fur la table B, fig. 23. L'ouvrier s'affied en face de la table; \& prenant les dents l'une après l'autre dans une boite C , de la main droite, il les fait paffer dans la filiere en tirant à lui; \& pour être plus fûr de ne pas varier dans ce travail, il tient de la main gauche un petit bâton qu'il appuie fur la dent, ce qui la force d'ètre bien à plat fur le petit morceau de bois $a$, qui, comme à la filiere dont nous nous entretenions fur la fin de l'article précédent, détermine l'écartement, en forçant les lames d'être un peu plus écartées du haut pour faciliter l'entrée de la dent; \& par ce procédé il eft furr de donner une largeur parfaitement égale à toutes celles qu'il paffe dans cette filiere. Il ne faut pas que le petit baton avance avec la dent, à mefure que la main droite la tire; mais il doit toujours être appuyé ferme fur le coin de bois entre les deux lames, pour empêcher la canne de s'élever à droite ou à gauche, \& fixer plus furement l'opération. Lorfque la dent eft mife de largeur par
un bout, on la paffe par l'autre avec les mèmes précautions, \& ce procédé qu'il eft affez long de bien décrire eft fort court par lui même. Il faut avoir attention en finifant, que l'écorce de la dent fe trouve en-deffous; \& pour ne rien laiffer à defirer fur cette opération, il eft à propos de favoir qu'on doit paffer chaque dent pour fa largeur, quatre fois à la filiere au moins, favoir deux fois par un bout, l'écorce en-deffus, puis en-deflous, \& deux fois de la même façon lorfu'on l'a chàngée bout pour bout. Il femble qu'il devait fuffire de ne les paffer que deux fois en tout dans la filiere; mais fil'on fait attention que les lames font plus écartées par le haut que par le bas, on fentira la néceffité de corriger par un fecond paffage l'angle que le premier a lailú.
2055. Je n'ai infifé fur les détails de cette opération, que parce que beaucoup de peigners ne portent pas jufques là leur attention; le bifeau ou talut qui relte aux dents, les rend plus faibles à cet endroit; \& quand on vient à monter les peignes, la force dont on ferre le fil pour arreter les dents entre les jumelles, fait écailler cette partie qui fe trouve trop faible; les jumelles fe rapprochent, le ligneul qui les entoure fe relâche, les dents vacillent \& fe couchent enfin d'un côté ou de l'autre. C'elt ainfi qu'en rapportant les ufages, $j e$ tâche toujours de corriger les erreurs.
2056. Quel remede eft - il poffible d'apporter à cet inconvénient, s'il arrive pendant la fabrication d'une piece d'étoffe, de toile? Comment dépaffer la chaine? Et quand cela ferait facile, le changement de peigne n'o-pérerait-il pas toujours quelque défaut à l'étoffe? Que de raifons pour donner aux peignes toute l'attention dont ils font fufceptibles! Il faut donc faire avec foin toutes les opérations qu'on fait fubir aux dents, \& prendre garde de ne pas trop en emporter fur la largeur ni furl'épaifeur: fi elles font trop étroites, elles n'appuieront pas fur les jumelles, \& ballottant fans ceffe, elles dépériront promptement; fi elles font trop minces, une même longueur de peigne n'en contiendra pas une même quantité: enfin le moindre défaut dans les parties, entraîne la défectuofité totale du peigne. Voyons maintenant la derniere façon qu'il convient de donner aux dents avant de monter le peigne.
2057. Maniere de paffer les dents à la ftliere, pour leur donner l'épaifeur convenable à tel ou tel compte de peigne auquel on les deftine. Les filieres dans lefquelles on paffe les dents, ne fervent qu’à les préparer, du moins pour leur épaiffeur. La premiere fois qu'on les paffe, s'appelle ébaucher ou dégrofir les dents, la feconde fert à les tirer de largeur, \& la troifieme fert a ler finir ou affiner. C'eft de cette derniere opération qu'il faut mettre le détail fous les yeux du lecteur.
2058. La filiere qu'on emploie à cet ufage, differe de celles qu'ona
vues plas haut, en ce que le bout de fer eit mobile, \& peut s'avancer ou fe reculer par le fecours d'une vis; la lame de râbir eft inmobile comme aux autres. Par ce moyen on eft afuréde donner à tontes les dents une parfaite égalité d'épaifeur qu'aucna autre moyen ne pourait leur procurer. La piece dans laquelle paffe la vis pour fare mouvoir lautre piece, étant très-forte, ne permet aucun écartement forcé, d'où fuivrait de la variété dans l'épafleur des dents. Du reite, on pafe ies dents comme auxautres filieres. Il faut, dans toutes les opérations qu'on fait fubir aux dents pour les tirer d'epaiffeur, avoir foin que l'écorce foit toujours du côté du fer, \& qu'elle ne touche jamais à la lame de rafoir.
2059. J'ai fait repréfenter à part cette efpece de filiere, fig. 24, pour rendre fenfible la différence qu'elle a avec une dont on a parié. Ici la vis paffe dans la piece de fer $C$, qui eft taraudée \& pouffe la piece $A$, dans laquelle ontre un collet qu'on pratique au bout de la vis, \& qui étant rivé par-deffus, fans cependant avoir perdu la liberté de tourner, rappelle cette piece quand on détourne la vis pour donner plus d'écarte. ment à la filiere. La méthode que je rapporte ici eft fans contredit la meilleure pour s'aflurer de l'épaiffeur des dents; mais par un malheur attaché à tous les bons procédés, elle n'eft prefque pas en ufage: les peigners fe fervent ordinairement des filieres à ébaucher, avec le〔quelles ils terminent les dents, en s'affurant du mieux qu'il leur eft poffible de l'écartement dont ils ont befoin. Mais que m'importe que le plus grand nombre des ouvriers foit ignorant, \& par conféquent obftiné? J'efpere que la perfec. tion qui vient à pas filents, arrivera enfin, \& que les principes que j'établis ici, feront recomus pour ceux qu'on aurait dû fuivre.
2060. Puisque nous en fommes au point effentiel de la fabrique des peignes, je veux dire l'épaiffeur qu'il convient de donner aux dents, felon le nombre qu'on doit en faire entrer dans une longueur donnée du peigne, il eft à propos de remarquer que c'eft à ce travail qu'on diftingue l'habile homme de l'ignorant, t'ouvrier que guide le génie, de celui qui ne fuit qu'une aveugle routine. La détermination de l'épaiffeur convenable aus diférentes dents n'eft pas une chofe aifée à faire: il femble naturel que celies dont on fera tenir une plus grande quantité dans un pouce de peigne, par exemple, doivent âtre plus minces que fi dans le mềme efpace on en faifait entrer beaucoup mains; ce n'eft cependant pas toujours cette regle qu'il faut fuivre: il ne s'agit pas ici de l'épaiffeur des parties que le peigne doit contenir, mais de leur nature. Ainfi il faut diftinguer fi le peigne qu'on fo propofe de faire dait fervir aux étoffes de foie, à celles de laine, aux toiles dẹ fil, ou à celles de coton; \& pour domer là-deffus quelques notions générales, on fait que lęs brịns de foje font tout d'une longueur, \& qu'étant
dépourvus
dépourvus de leur gomme par le décruage de la teinture, ils font réunis par un double tors qu'on leur dome. Ainfi des feize \& quelquefois vingt brins dont on compofe chaque divifion d'une chaine, \& qui paffent entre deux dents, on n'en forme pas un feul \& néme brin; \& ils ont la liberté de fe porter fuivant la hauteur des dents: on n'elt done point gené pour l'écartement, \& l'on peut en faire entrer jufqu'à cinquante dans un poice de long. Les ouvriers fe fervent dans ce cas, de cette expreffion: la matiere de la chaine n'emplit pas. Le fil de lin ou de chanvre, diont on fait des toiles, quoique dans la filature chaque brin ne foit pas couché de toute fa longueur, mais pris par fon milieu \& couché double, elt cependant plas dur \& plus ferré. Il n'eft perfonne quin'ait vu travailler un cordior; voici comme il s'y prend : il entoure fon corps d'une certaine quantité de fils de lin, ou de chanvre, qui ont été patés au feran, \& font par conféquent cntr'eux à peu près paralleles; il noue les bouts des plus longs derriere fon dos, \& arrete ainfi le tout à la hauteur de fa ccinture; il prend fon fil au milieu de tous les brins qu'il a devant lui, \& qui par oe moyen fe tronvent fans ceffe doubles. Une femme à la quenouille s'y prend de ia même façon, elie ne tire jamais fon fil des bouts de la filaffe, mais du milieu, raifon pour laquelle on voit au fil moins d'élafticité \& plus de roideur qu'à toute autre matiere. Auffi les dents da peigne pour les toiles doivent avoir plus de confitance \& d'épaiffer que pour les toiles de coton ou les étoffes de laine, dont la matiere eft par elle-meme très-élaftique; les parties qui en compofent les brins, font toujours féparées les unes des autres, \& l'on ne parvient à les unir qu'à force de les tordre; encore s'apperçoit-on que, pour peu qu'elles ceffent d'ètre tendues, le brin groffit à vue d'mil. Auffi dans la fabrication a-t-on fouvent befoin de les coller ou de les huiler, pour qu'elles fe prêtent plus aifément à l'emploi qu'on en veut faire. De toutes ces obfervations il fuit que les dents pour une étofle de foie ne doivent pasêtre auff minces à proportion que pour une étoffe de laine ou de coton; \& en fuppofant qu'on voulût faire un peigue pour une étoffe de foie qui exigeât vinct dents par pouce, il ne faudrait pas laiffer un auffi grand efpace entre chaque dent, que fi pour une mème étoffe on devait y faire entrer cinquante dents: ainfi il faudrait que les premieres fuffent une fois \& demie plus épaifles que les autres. Mais fi avec le premier peigne on voulait fabriquer une étoffe de laine, on n'en pourrait pas venir à bout, à caufe de l'épaiffeur de ces deas, ou plutôt parce qu'elles n'auraient pas affez d'écartement entr'elles. Il faut donc que le peigner fache ce qu'il convient de déterminer pour le genre auquel on deftine le peigne qu'il entreprend, \& qu'il tire les dents d'une épaifeur convenable à chacun, \& d'une largeur

## Tome IX.

Sff
proportionnée ; car c'eft un principe reçu, que ce qu'elles perdent en épaif feur, on lo lear donat en largeur : par ce moyen la force en eit un peu augmentée. Telle eft la méthode que l'expérience, de concert avec a théorie la mieux entendue, a fait adopter par nos plus habiles peigners, $\&$ ils ont fur cela établi des regles dont ils ne s'écarrent que dans quelques occan fions.

206 r. Pour fuivre la méthode dont je viens de parler, on fe fert d'une jauge, fig. 25 , dans l'entaille A de laquelle on place un nombre déterminé de dents: mais on a eu foin auparavant de s'affurer que pour tel compte de peigne cette entaille, qui n'a ordmairement qu'un demi-pouce de large, doit contenir un nombre connu de dents. Si elle en contient moins que le nombre connu, c'eft un figne affuré qu'elles font un peu trop épaiffes pour le peigne qu'on veut faire; fi au contraire elles timnent trop au large, on en conclut avec raifoin qu'elles font trop minces; il faut donc refferrer ou relácher la filiere jufqu'à ce que la jauge fe trouve être la mefure exacte de ce nombre de dents. Il eft certain que par un femblable procédé lon ne rifque pas de faire l'ouvrage an hafard. On n'emploie que les dents qui ont été jaugées: celles qui fe font trouvées trop épaifles peuvent être repaffées à la fliere, mais celles qui font trop minces doivent être abfolument rejetées \& mifes en réferve pour un autre peigue, auquel elles pourront certainement convenir.
2062. IL arrive fouvent que l'entaille ou jauge doit contenir un plus petit nombre de dents par rapport à certains peignes, que par rapportà un autre: je m'explique. Comme nous venons de voir que l'épaiffeur des. dents ne dépendait pas toujours da nombre qu'il doit en entrer dans un efpace déterminé du peigne, mais de P'emploi qu'on doit leur domer, \& que les efpaces qui doivent les feparer les unes des autres font tout l'objet auquel on doic faire attention, toutes chofes égales d'ailleurs, \& les combinaifons étant une fois faites de l'épaiffeur des dents \& de l'écartement qu'on doit obferver entr'elles, il eft toujours à propos de vuider un peigne autant qu'il eft poffible, pourvu que ce ne foit pas aux dépens de la folidité; car il elt conftant que plus les dents font larges $\&$ épaiffes, plus le peigne a de folidité. D'ailleurs, en cherchant à vuider ainfíles peignes, on peut dommer aux dents une courbure qui leur foit préjudiciable, \& les fils de la chaine ne feront pas mus auffilibrement que fi l'efpace à parcourir était libre; il fuit de ce défaut une raie fur toute la longueur de l'ćtoffe; \& file mène défaut fe répete plufieurs fois dans un mème peigne, ce font autant de défectuofités, telles qu'on en voit fouvent dans les petites étoffes qui en Cone plus fufceptibles, comme les taffetas de; Indes, \&c. Ceque je dis oft if vai, que j'ai connu plulieurs peigners qui n'ont jamais pu réulfir
à faire paffer un peigne paffable dans les comptes fins, \& jai eu occafion de m'appercevoir que ce défaut provenait de l'inégalité dans l'épaifeur des dents, ainfi que dans leur largeur. La connaiffance effentielle pour les peigners, eft donc l'épaiffeur relative à donner aux différentes dents fuivant les différens peignes; fans cette comaifiance, ils ne parviendront jamais à travailler que par routine.
2063. LORSQU'ON a tiré une certaine quantité de dents à l'épaiffeur qu'on croit convenable dans la derniere filiere, on en met un nombre connu dans lajauge ;i\& ficlle en contient plus qu'il ne faut, louvrier écarte un tant foit peu la lame de la filiere, $\&$ les rend par ce moyen un peu plus épaiffes; il la refierre au contraire, fi clles fe font trouvées trop épaiffes: mais il eft certain que les dents trop minces ne fauraient qu'etre mifes à part pour un autre peigne. Quant à celles qui font trop épaiffes, on peut ous les réferver pour un autre peigne, ou les repaffer à la filiere.
2064. La variété d'épaiffeur des dents ne provient pas toujours de l'écartement de la filiere: la main de l'ouvrier y contribue beaucoup; car fi, comme nous l'avons déjà dit, il ne tire pas bien droit à lui les dents qu'il fait paffer à la filiere, il leur donne plus ou moins d'épaifeur felon qu'il s'eft plus ou moins écarté de cette ligne directe ; mais pour n'ètre pas obligé de recommencer la befogne faite, quand on en a beaucoup, on les jauge, \& ce qui eft bon eft mis à part pour le peigne actuel, \& toutes les jaugées où il s'en trouve plus ou moins font ferrées dans des boîtes avec des numéros pour fervir au befoin, \& c'eft de la befogne d'avance. On a pour cela des boittes à double compartiment, qu'on place fur des rayons contre le mur, \& dont on peut former un corps de tiroirs.
2065. Si l'on fuppofe que les dents font parfaitement tirées à l'épaiffeur convenable, on n'a pas encore pour cela atteint le but qu'on fe propofe par rapportà la précifion que ce travail exige. Si les dents font d'une telle épaiffeur qu'elles remplifent le compte que le peigne exige, il faut encore avoir attention à la groffeur du fil ou ligneul qui doit les entourer \& qui doit lui-mème être affujetti àdes grolleurs diférentes, fclon les differens comptes; fans cette précaution, vingt dents, par exemple, qui doivent occuper undemi-pouce, en occuperont un tont entier, file fil dont on les entoure eft trop gros. Mais ce ligneul varie lui-mème de groffeur felon qu'il doit entrer un plus ou moins grand nombre de dents dans un efpace déterminé, \& felon l'efpace qu'il convient de réferver entre lés dents.
2066. Nous venons de voir give ie moyen qu'on met en ufage pour s'afurer de l'épaiffeur des cents, cff celes fafter à la juve: c'eft atif une jauge dont on fe fert pour mefurer la grolleur dalignent; mais che eft d'une contruction tonte diférente. Lafig. 26, pi. 1, reprélente cette alge, ronci

## 508 <br> $A R T D U F A B R I C A N T$

lopération. On courre de ligneul le cylindre $A$, depuis $a$ jufqu'en $b$; oille ferre comme il doit etre fur le peigne, on compte le nombre de tours quil contient, \& après s'ètre affuré du rapport de cet inftrument avec les jumelles, on fait que telle groffeur conviendra ou ne conviendra pas au peigne dont il s'agit. Lorfque je traiterai de la maniere de faire le ligneul, je me propofe de denner quelques combinaifons de l'accord des dents avec ce ligneul, fuivant le compte \& la grofeur de l'un \& de l'autre. Il me refie à parler de fa dernieve préparation qu'on donne aux dents avant de monter le peigne.
2667. Derniere façon à donner aux dents avant de les eniployer. Lorfqu'on deftine les peignes à des étoffes groffieres, on emploie les deats dansl'état ou la derniere préparation dont je viens de parler les a mifes; il n'ya que les étores de foie qui exigent une plus grande délicatefle : auff, lorfque c'eft a ces étoffes qu'on deftine un peigne, les ouvriers ont-ils foin, apres leur avoir donné l'épaifeur \& ha hrgour que les opérations que nous avons décrites lcur ont procurées, de leur bonner une doncon \& une fouplefe capables de ménager une matiere aifl délicate. Cetie derniere façn n'elt pas la même chez tous les ouvriers, chacin fait mytere de la fienne: à l'entendre, c'elt un fecret que fon voifin ne poffede pas à mème degré que lui; tant il eft vrai que le nombre des chariatans ne fe borne pas à ces gens qui exercent la médecine fans connainances, au grand dommage de l'humanité. Quoiqu'il en foit de ces préterdus fecrets que chacun cache avec grand foin, jenai découvert quelques-uns; \& pour ne pas me rendre complice de charlatanerie, je vais les publier t's que je les ai appris. Quelques peiguers font fondre du favon gras dans une certaine quantité d'eau bouillante, \& dès qu'il eft fondu, ils jettent dons cette chaudiere oumarmite une poignée ou plus de dents qui aient reçu toutes les préparations ordinaires, \& la font bouillir deux ou trois heures environ; ils retirent la chaudiere du feu, laifent refroidir le tout, \& retirent les dents pour les mettre fécher à l'ardeur du foleil ficela eft poffible, ou devant un feu modéré fi le foleil ne donne pas, ou enfin au moyen d'un poële; quand elles font bien feches, on les ferre dans des boites ou tiroirs, commenous P'avons déja dit, en les préfervant foigneufenent de lhumidité. Il ell certain que cette préparation donne aux dents une fouplefe $\mathbb{Q}$ une ćlaficité très. avantageufe à la foie, \& qui contribue beaucotip à la durée des peignes; fans cette précaution, la vire-arête que conforve chaque slent, \& la rudefe de la canne, font très-préjudiciables à la chaine, jufou'a ce qu'un peu de travail les ait émoufées \& adoucies: c'elt purcela que quelques ouvriers frottent les peignes neufs avec du bois blanc, comme du faule ou de lofier, quand ils n'y favent pas domer d'autre façon. On peut encore préparer
les dents avec une leffive compofée d'urine \& d'ean, dans laquelle on met fondre du favon \& du fuif de chandelle; on y ajoute une quantité affez confidérable de fuie; \& lorfque le favon \& le fuif font fondus, on y jette les dents, \& on les y laiffe jufqu'à ce qu'elles aient acquis une couleur brune ; alors on les retire \& on les met fécher comane on l'a vu ci-deffus. Comme on en prépare ordinairement beaucoup à la fois, on a foin de les tenir en garde contre l'humidité.
2058. Des deux procédés que je viens de rapporter, il eft certain que le fecond eft préférable au premier, l'expérience m'en a fait porter ce jugement. Il y a une troifieme préparation qui approche affez de la derniere, \& qui rend les dents à peu près aufidonces: toute la différence confifte à mettre dans la compofition un peu de fel dans l'eau, au lieu d'urine; mais on y met la mème dofe de fuie, de favon \& de fuif. Ceux qui préferent cette derniere recette, n'ont pas le défagrémeat de fentir lodeur infupportable de l'urine, qui eft très-forte quand elle eft chaude.
2069. Tels font les procédés que i’ai recueillis de divers peigners. Quelques-uns m'ont affuré qu'à ces ingrédiens on pouvait ajouter de l'alun de Rome; d'autres m'ont dit que fa nature cautique nuifait plutot qu'elle. n'était favorable : mais ceux qui l'empioient, affurent que l'alun n'ataque aucunement l'écorce de la canne \& qu'elle ne s'attache qu'à la partie intérieure; que comme it eft effentiel de ne laifer aux dents que l'écorce, on s'aflure par ce moyen de la durée des dents dans les frottemens multipliés que leur emploi leur fait effuyer. Cette remarque n'elt pas dépourvue de fondemont; car en examinant un vicux peigne, on s'apperçoit qu'il n'y a que la partie intérieure de la canne qui foit endommagée, \& que l'écorce n'eft prefque pas attaquice. Quoi qu'il en foit, il eft certain que les dents ainf préparées rendent un peigne bien meilleur, plus fouple \& plus doux. J'ai cependant connu des peigners qui ignoraient qu'on put domer aux dents d'autres próparations que de les pafer à la fliere \& d'en faire un choix convenable. Je n’ai jamais ea occafion de favoir fi, pour les étoffes de iaine, pour les toiles, \&c. on préparait les dente des peignes comme je viens de le rapporter; mais je penfe que cette méthode ne faurait être qu'avantageufe à tous les peignes, puifque cén'eit pas l'étoffe feule qui en reçoit de "avantage, mais que le peigne lui-meme en acquiert plus de folidité \& dure davantage. Je dois cependant avertir que les recettes que je viens de rapporter, m'ont été données par des ouvriers dont j’admirais les peignes, mais je ne les ai jamais pratiquées moi-même. En comparant leurs ouvrages avec ceux des autres, je n'ai pu me défendre de leur accorder une très-grande fupérionité.


## ARTDUFABRICANT

## C H A P I T R E I I I.

De la maxiers de faire les ligneuls qui Servent à tenir les dents dans leur écartenent refpeitif, $\mathrm{O}_{\mathrm{o}}$ ì les contenir ciatre les jumelles our coronelles.
2070. Moy:ns pour affembler les fils des ligneuls, \& pour leur procurer la groffeur qu'ils duivent avoir. Le ligneul e!t, comme on l'a déjà dit, le fil qui fixe les donts haut \& bas ontre les quatre jumelles, \& qui fert ent mème tems à les efpicer comme il faut. Cslapofé, on doit fentir que la groffeur de cs ligaeal varie folon l'écartement qu'on veat obferver entre les dents: il futh done lai donner cette groféur, par des procédés que je vais détailler.
2071. Ce que je vais dire du ligneul propre aux différens peignes, ne doit s'eatendreque du corps du peigne; car quant aux dents des lifieres, on a coutum: de les arreter avec le ligneul au moins double en groffeur, tant pout la fore que pour l'écarement: autia a-t-on coutume de faire doux tours à chaque dent pour les tenir plas écartées.
2072. Le fil dont on fait le ligneul pent ette indifféremment de chanvere ou de lin, fil' an ronst on à la quenouille, peu importe; mais on ne lui donne aucun appret: il doit être d'une certane finefe pour qu'en ajoutant au brin qu'on veut compofer un on plufieurs fils, on fuive une gradation plus infenfible, \& par ce moyen faifil plus précifement la grofeur dont on a befoin. Ain $\mathfrak{i}$, fíà fix bins le ligneul étaittrop fin, \& que le feptieme qu'on ajouterat fut un peu gros, il arriveraic quà ix il ferait trop fin, $\&$ trop gros à fept.
2073. Puur faire l'afemblage des brins, il faut que le fil foit devidé fur des rochets. On met une quantité convenable de ces rochets fur une petite icantre, \& affemblant les bouts du nombre de ces rochets qu'on a déterinizé, on tord tous ces brins l'un fur l'autre avec un rouet à filer, \& on les couche aini, ne faifant plus qu'un brin fur le rochet, qu'on place fur la broche. Ois ne donne à ce ligueul quautant de tors qu'il lui en faut pout afembler ces brins, \& n'en faire qu'un; mais il eft effenticl que dans toure falonguar il foit également tordu: ce qu'il elt affez aifé de régler en convant le nombre de toars de roue qu'on donne pour tordre la longuear qui elt entre la brochs \& la main de louvricre. Quand cette longusur a reça fontors, on le couche fur le rochet, on en prend une nouvelle, qui eit réglée par l'étendue du bras; mais il faut avoir grand foin de ne pas defucrer les doigts dans cette opération, fans quoi le tors paflerait au-dela do la muin fur la partie comprife entre la main \& la cantre: par
ce moyen, on s'affure de l'égalité de tors, \& le fil eft très-ini dans toute fa longueur.
2074. On obferve de ne pas trop tordre le ligneul, parce qu'il devient trop dur, ce qui le rend difficile à employer, ainf qu'on le verra lorfque nous en ferons au montage des peignes. Il ne faut pastordre égalen ent le ligneul de toutes les grofleurs; car le plus fin ferait trop mou, \& Ie plus cerostrop dur: on a chez les peigners des à-pcu-près qui font toujcuis fifffans, \& dont les femmes, à qui ce travail eft ordinairement abandonné, ne s'écartent guere. Sans cette attention, louvrier en montant fon peigne ne ferait pas maitre d'applatir ce fil pour le forcer à ne pas tenir plus de place gu'il ne faut entre les dents. Il ne m'eft pas foffible d'ćtablir des iegles précifes pour la groffeur de ce fil; car les peignes varient fi fort d'as le compte des dents qu'ils contiemnent, \& dans l'écartement qu'on obfive entr'elles, que l'expérience feule peut inftruire un ouvrier qui chercherait ici à s'en rendre parfaitement au fait.
2075. Les peigners de Tours \& des villes voifines, ont une autre méthode pour tordre les ligneuls, đu moins quant à la machine dont ils fe fervent pour cela, car l'affemblage des fils fe fait à peu près de la mème maniere; mais le rouet eft d'une confrection tont-à-fait fingulicre, \& le mouvement de rotation eft produit par un moyen auffingénieux qu'il eft fimple.

20\%6. La fig. r , pl. 11 , reprééente ce rouet tout monté: je vais d'abord en décrire la conftruction. A A íont deux montans d'environ fix pouces do haut, à chaque bout defquels eft affomblée une traverfe $\mathrm{E} B$, à queue d'aronde, ainfi qu'on le voit. Les montans A A font percés su milieu de leur hauteur \& de leur largeur d'un trou de lait à neuflignes de diametre, dans lefquels paffe l'axe $d$, repréfenté féparément $f g .2$, qui n'eft pas d'une groffeur égale d'un bout à l’autre; mais en $a \&$ en $b$, font pratiqués denx collets du diametre des trous qui les reçoivent, de manicre cependant gu'ils puiffent y tourner à Paife. Et pour mottre cet axe en place, il faut dém monter la machine; car le cylindre F étant plus gros cue les collets, \& à peu près ćgal en longueur à la diftance qui fe trouve entre les montans, ne faurait fortir dès qu'il eft placé. Après le collet $b$, qu'on a foin de tenir un peu plus long que l'épaifeur du montant dans lequel il paffe, pour que la roue dont nous allons parler ne frotte pas contre ce montart, eft pratiqué un quarré $c$, deftiné à recevoirla roue C , dont l'office n'eft autre que de donner de l'impulfion à l'axe dès qu'n eft mis en monvement. On a foin de pofer cette rove à l'çquerre atcol'axe, \& de l'y arrêter aur oyen de deux petites chevilles, l'une devant, l'autre derricre. Il refte maintenent à favoir de quelle manitre on met cette machine en mouvement. On paffe deux tours

## ¢12 ARTDUFABRECANT

de corde fur l'arbre en $f$, \& on en attache les denx bouts au biton $E$, fig. 1 ; \& prenant la machine de la main gauche, \& le baton de la droite, en ferrant un peu la corde fur l'axe, on baiffe rapidement le bout $d$, ce qui fait tourner cet axe; \& pour ne pas s'oppoler à fa rotation par le frottement, on approche un pea la main droite vers la machine, ce qui lache la corde \& permet à cet arbre de tourner tant que dure l'impulfion que lui donne la roue. Dès qu'on la voit fe ralentit, on donne un nouveau coup de poignet, \& ainfi de fuite, ce qui produit un monvement continu.
2077. Il nous relte maintenant à voir comment on fe fert de cette machine pour tordre le fil.
2078. L'ouvrier fixe un rochet fur une broche de fer $b$, fig. 3 , qui eft plantée an haut d'un montant $A$, qu'on a fait entrer à force dans le billot ou pierre B, qui lui fere de bafe. Ce rochet eft arrêté fur la broche, de façon qu'il ne puiffe fe déroule: fans un effort affez grand. L'ouvrier en prend une certaine longucur felon l'endroit ot il travaille, fixe le bout fur Parbre du rouet A, figr 4, qu'il tient de la main gauche, \& fait tourner l'arbre \& la roue, ainf que nous lavons va plas haut. Lorique cette longueur eft tordue au point convenable, il la devide fur l'arbre en s'appro-* chant du rochet, \& prenant une nouvelle longuear, il la fixe au bout par un noeud coulant, \& réitere cette opération tant qu'il y a du fil fur le rochet, ayant foin que ce qui eft tordu \& placé fur l'arbre ne communique pas fon tors àla longueur qu'il va tordre, fans quoi il y aurait des parties plus, \& d'autres moins tordues, ce qui nuirait à l'égalité que doit avoir le ligneal. Quand le rochet eft fini, on peut lui en fubftituer un autre, felon le befoin.
2079. Si l'on craint que le rochet ne fe déroule, à mefure qu'on tord les longueurs de ce fil, on peut fe le faire tenir par un enfant ou autre perfonne, comme le fait voir la fig. 5 , où l'on a repréfenté deux mains dont le pouce de chacune s'oppofe au déroulement du rochet; ou bien au haut du montant on met une cheville, fur laquelle on fait faire deux ou trois tours au fil, ce qui fuffit pour larrêter; ou enfin on met un petit coin de bois dans le trou du rochet contre la cheville, \& on le retire à chaque nouvelle longueur qu'on veut tordre.
2080. Il eft certain que cette méthode eft plus expéditive que celle du rouet à filer; mais elle n'eft pas auffífure pour donner au fil une égalité de tors dans toute fa longueur, dont on eft affuré avec le rouet: on ne fauraik ni compter les tours de roue, ni juger du tors; \& quoiqu'on puife compter le nombre de coups de poignet qu'on donne à larbre, comme les frottemens font très-inégaux, tel qui aura été plus vif, produira noins de tours qu'un autre qui, quoique plus lâche, aura été plus libre:
ainfi tout engage à préférer le rouet à fler. Cette méthode, toute défectueufe qu'elle me parait, eft fi univerfellement adoptée dans quelques provinces ou j'ai voyagé, que je n'ai pas cru pouvoir me difpenfer de la rapporter.
2081. Troifieme moyen pour tordre le ligneul. Si la bifarrerie du génie eft fouvent caufe des différentes méthodes qu'on voit adoptées dans teile ou telle province, il faut convenir auffi que le defir de perfectionner les arts a de tout tems animé quelques ouvriers plus intelligens, \& c'eftà eux qu'on doit le degré où ils font portés de nos jours. Les deux méthodes que je viens de rapporter font trés-imparfaites pour donner au fil l'égalité de tors qui lui eft fi effentielle. C'eft fans doute cette confidération qui a fait imaginer le moulin dont je vais rendre compte, \& quià mon avis atteint, autant qu'il eft poflible, le but propofé. J'ignore quel en eft l'auteur : je m'emprefferais d'en publier le nom; mais je n'en ai vu qu'un, d'abord chez un peigner à Avignon, puis bientôt après un fecond à Nîmes, ma patrie. La rellemblance que je lui ai trouvée avec quelque partie du moulinage des foies, dont j'ai toute ma vie été fort curieux, me l'a fait examiner de fort près; \& quoiqu'alors je ne penfaffe pas que ce fût un objet auffieffentiel, de s'occuper du tors du ligneul avec autant d'application que je le voyais faire, je ne pus me refufer à admirer un moyen auffí ingénieux, qu'on fubftituaità la méthode ordinaire de faire tordre le fil du ligneuul au fufeau par des femmes.
2082. Defcription du moulin. La machine que j'entreprends de décrire, eft une des plus ingénieufes de celles qu'on emploic aux opérations de la foie, \& mérite une attention particuliere; elle eft fort compliquée, mais je redoublerai d'attention pour me rendre intelligible à tous mes lecteurs.
2083. La figure $6, p l . I I$, repréfente la cage de cette machine: fur une forte table formée d'une planche $A$, épaifle d'environ deux pouces, \& montée fur quatre pieds $\mathrm{B}, \mathrm{B}, \mathrm{B}, \mathrm{B}$, affemblés par autant de traverfes $\mathrm{C}, \mathrm{C}$, $\mathrm{C}, \mathrm{C}$, font plantés quatre montans $\mathrm{D}, \mathrm{D}, \mathrm{E}, \mathrm{E}$, dont deux, favoir ceux de devant D, D, font plus épais que les deux autres pour des raifons qu'on déduira par la fuite. Ceux $\mathrm{E}, \mathrm{E}$, font affemblés à fix ou huit pouces de leur extrèmité fupérieure par la traverfe F , à tenons \& mortaifes, \& les deux au. tres $\mathrm{D}, \mathrm{D}$, le font à quatre à cinq pouces $d u$ bas par la traverfe L , dont nous aurons occafion de parler encorre. Chaque couple de ces montans eft lui mème affemblé par les traverfes $\mathrm{H}, \mathrm{H}$, à la hauteur de celle L ; mais outre les tenons \& mortaifes qui forment cet affemblage, on a foin de pratiquer une entaille de l'épaiffeur des traverfes, où elles entrent jufte, pour réfifter mieux à l'ébranlement que reçoit fans ceffe cette machine quand elle eft en mouvement. Sur l'extrèmité des montans D E, D E, font placées \& chevillées les traverfes $G, G$, fur la largeur defuuelles eft pratiquée une large rainure, profonde d'un demi-pouce ou environ: ces traverles excedent la longuear

Tome IX.
Tt

## 514

## $A R T D U F A B R I C A N T$

de la machine de quelques pouces de chaque côté pour l'ufage dont nous parierons. Les deux traverfes I, K, qu'on'voit au haut des montans D, D, y font attachées, non pas à tenons \& mortaifes, mais clouées, ou chevillées folidement, l'une K par - dedans, \& l'autre I par - dehors, de maniere que celles $G, G$, femblent repofer deffus; au moyen de quoi il fe trouve entre ces traverfes $I, K$, un efpace déterminé par l'épaifleur des montans $D, D$, qu'on a fait plus épais à ce deffein, pour y placer un pignon ou lanternon dont nous parlerons dans un autre moment.
2084. Si le lecteur veut fe donner la peine d'examiner toutes les pieces dont nous venons de parler, il verra d'abord la maniere dont les quatre montans de la cage font entaillés, outre les mortaifes pour recevoir les trois traverfes d'en bas; il verra aulfi l'entaille avec épaulement qu'on pratique au haut des montans $\mathrm{D}, \mathrm{D}$, pour y placer plus folidement la traverfe I , car celle K n'elt que clouée contre ces mèmes montans ; mais pour lui donner plus de folidité, on attache fous cette traverfe \& contre chacun de ces montans $D, D$, un gouffet $N$, fur lequel elle repofe. On peut remarquer aulfi aux montans $\mathrm{E}, \mathrm{E}$, un enfourchement pratiqué dans le fens de la traverfe $F$, qui ne doit pas $y$ être affemblée, mais dans une mortaife qui fe trouve au-deffous: cet enfourchement fert à recevoir la traverfe mobile $M$, repréfentée à part, fig. 8 , dont je vais détailler la conftruction \& l'ufage.
2085. Cette traverfe a vers le milieu de fa longueur fix ou huit pouces de largeur, \& fes extrêmités font réduites à deux pouces ou environ. Les trous $a, a$, qu'on y voit, fervent à recevoir les chevilles B, B, qui paffant en même tems dans les trous pratiqués au haut des montans $E, E$, tiennent cette traverfe M à différentes élévations, fuivant le befoin. L'entaille $A$, qu'on voit au milieu, profonde d'environ un pouce ou un ponce \& demi, fert à recevoir l'axe d'un guindre; \& pour l'empêcher de fortir de fa place, on ferme cette entaille au moyen de la petite traverfe O , quand te guindre y eft placé, au-deffus de la figure 8 , \& à la mème place fur la figure 6 . Cette traverfe eft retenue par le fecours des chevilles $p, p$, qui entrent dans la traverfe F , en $c, c$, fig. 8 , en paffant au travers des trous de la petite traverfe qui leur correfpondent.
2086. L'autre bout de l'axe duguindre eft porté par la traverfe K , dont nous avons déjà dit uin mot; mas teile qu'on la voit fur la figure 6 , elle ne faurair fe prèter aux diférens degrés d'élévation que nous avons vu qu'on pouvait donner au guindre avec la traverfe $M$ : il a donc fallu lui domner cette propriété; \& c'ef à quoi l'on a pourva, en pratiquant fur fon épaiffeur, fig. y, deux mortaifes $a, a$, qui la traverfent d'un côté à l'autre, \& dans laquelle entrent les deux clefs $b, b$, de la piece de bois $f g .7$, qu'on peur tenir à l'élévation convenables, au moyen des chevilles qu'on place

# D' EOFFESDESOIE. 

dans les trous $c, c, c, \& c$. de la traverfe $M$. On pratique à cette piece de bois une entaille pareille à l'autre, pour recevoir l'axe du guindre, \& on l'y retient au moyen de la traverfe $r$, \& des chevilles $S, S$.
2087. Dans la diftance que l'épaiffeur des montans D, D, a réfervée entre les traverfes $\mathrm{I}, \mathrm{K}$, on place le lanternon C , fg. so, fixé folidement fur une partie quarrée; \& les deux collets $a, b$, roulent, favoir, celui $a$ dans un conduit de fer $d$, attaché au - deffous de la traverfe I, \& l'autre $b$ dans un trou qui répond horifontalement à ce conduit, dans la traverfe K , \& en-dedans de la machine. Après le collet, eft une partie quarrée prife fur l'arbre, fur laquelle eft fixée une roue dentée D, \& retenue par l'écrouc. La fig. i i repréfente le plan géométral de ces deux traverfes I, K, du lanternon $\mathrm{C}, \&$ de la roue dentée D .
2088. SUR la face extérieure \& au milieu de la traverfe I, eff un autre conduit de fer, dans lequel roule le collet d'un autre axe, fur une partie quarrée duquel eft enarbrée la roue $\mathrm{B}, \mathrm{fg}$. $\mathbf{1 2}$, qui fe meut horifontalement, \& engrene dans le lanternon C , au moyen des alluchons dont elle eft garnie. Il eft aifé de fentir que cette roue paffe par-deffous la traverfe I, pour rencontrer le lanternon qui eft lui-méme au-deffous de cette traverfe, ainfi que nous l'avons dit. Au haut de cet axe eft une partie quarrée qui reçoit la piece de bois E , fig. 13 , au milieu de laquelle eft un trou quarré à cet effer. Sur la partie alongée de cette piece de bois eft un autre trou, dans lequel on plante folidement une cheville, après avoir enflé une poulic longue $e$, qui y eft retenue par une tête qui eft réfervée. C'eft cette poulie qui produit une révolution excentrique autour de l'axe quand la roue eft en mouvement, \& fait aller les deux va-vient, dont nous parlerons bientót.
2089. La partie inférieure de l'arbre defcend environ au tiers de la diftance entre les traverfes I \& L, \& eft terminée par une partie quarrée qui entre dans la manivelle C , fig. 14, pl. 11 , qui eft parfaitement femblable au fût d'un vilbrequin. Au milieu de la traverfe inférieure \& fur fon épaiffeur, eft attaché un autre conduit qui doit être bien à-plomb avec celui d'en-haut. C'eft là que paffe le collet d'un autre arbre, fur lequel eft réfervée une partie quarrée pour recevoir la poulie T à double rainure; le bas de cet arbre eft terminé en pointe, \& roule dans une grenouille de cuivre entrée de toute fon épaiffeur fur la table A de la machine, \& le haut elt un quarré propre à entrer dans la manivelle : nous verrons ailleurs P'ufage de cette poulie.
2090. IL eft à propos de pratiquer fur l'épaiffeur dela poulie $T$ une double rainure, pour y placer deux cordes fans fin, dont l'une fait nocuvoir la poulie R à droite, \& l'autre celle $\$$ à gauche; mais en fixant ces deux

## 516

$A R T D U F A B R I C A N T$
dernieres fur leur arbre, il faut avoir foin de les mettre chacune à la hat teur de la rainure de la grande poulie, à laquelle elles doivent correfpondre. La pointe de l'axe de cestrois poulies repofe dans une grenouille entrée de toute fon épaiffeur dans la table, \& les axes des poulies $R, S$, font tourner les deux rochets $\mathrm{P}, \mathrm{Q}$, dans les trous defquels ils entrent à frottement dur. C'eft la rotation de ces rochets qui donne au ligneul le tors qui lui convient; mais il ne fuffit pas qu'on parvienne à le tordre, il faut encore qu'il fe déroule également, pour qu'aucune partie ne foit plus tordue qu'une autre : nous allons pasà pas découvrir les moyens qu'on a mis en ufage pour obtenir cet effet.
2091. Sur l'axe ou fufeau qui reçoit les rochets $P, Q, \&$ au-deflus de ces rochets, eft une piece de bois tournée, dela forme qu'on voit, fig. IF, qu'on nomme coronelle. Elle a la liberté de tourner fur cet axe qui l'enfile par fon centre; \& pour donner à cette piece un peu plus de pefanteur, on l'ém vide par-defious, en la tournant de manicre à en former une efpece de taffe dont l'entrée eft plus étroite que le fond, \& qu'on remplit de plomb fundu; mais pour ne pas perdre le trou du centre par lequel elle roule fur l'axe, on fait entrer dans ce trou une cheville de bois qu'on retire quand le plomb eft refroidi, \& par ce moyen on peut aifémentla mettre en place. Ce n'eft pas affez d'avoir garni cette coronelle de plomb, on ne donne par - là qu'un peu de frottement fur la tète du rochet, pour que le fil ne fe déroule pas trop vite; mais elle pourrait encore fortir de fa place ; c'eft pour cela qu'on l'y arrète au moyen de la petite cheville de bois qui entre dans un trou pratiqué au haut de l'axe, \& qui le perce de part en part.
2092. Si l'on eût abandonné le déroulement du fil du rochet au mou* vement de l'áplequil'attire, comme nous le verrons plus bas, il en ferait fouvent forti dans le plus grand défordre, comme une pelotte de ficelle qui s'éboule. C'eft à quoi l'on a pourva au moyen des deux bras $a, b$, qu'on voit fig. 12, pl. II. Ces bras ne font autre chofe qu'un bout de fil d'archal, à chaque extrèmité duquel ón forme un anneau; mais avant on le paffe par fes deux bouts à la fois dans deux trous pratiqués obliquement fur la partie convexe de la coronelle, de façon que les côtés par oà ils fortent fe trouvent diamétralement oppofés. l'unà Pautre, après avoir fuivil'efpece d'enlacement qu'on voit en $a, b$, fig. 15 . C'eft après cet arrangement qu'on fait les anneaux dont il a été parlé, \& on les dirige l'un en-haut, à peu près perpendicu'airementà l'axe, \& l'autre environ versle milieu du rochet; par ce moyen, le fil en fe développant eft toujours dans une pofitionà peu près perpendiculaire, ce qui empêche qu'il ne fe mêle. Je reviendrai "ur tous ces détails, lorfue, pour les faire mieux fentir , je ferai voir aw lecteur la machine entiere en mouvement.
2093. L'objet de toute cette méchanique eft de tordre le fil, \& de le recevoir à mefure fur un guindre ou afple, qu'on voit au haut de la machine. Avant de paffer plus loin, il eft à propos de connaitre la ftructure de cet uftenfile; \& quoiqu'on puiffe le diftinguer affez nettement fur la figure 12, je crois qu'il eft à propos d'en aller chercher l'enfemble \& les détails dans la fig. I $6 . \mathrm{B}, \mathrm{B}$, font deux croix ou croifieres de bois, affemblées par le milieu à mi-bois, \& dont chaque rayon eft à angles droits avec les deux autres; au bout de chacun eit pratiquée une entaille de deux pouces de profondeur ou environ, \& d'une épaifeur propreà recevoir les ailes $A, A, A, A, q u i y$ font ordinairement chevillées: je dis ordinairement, car quelques ouvriers plus intelligens ont quelquefois foin de n'en cheviller que deux, pour l'ufage que je rapporterai ailleurs. Au centre des deux croifieres, eft un trou quarré, fervant à recevoir l'axe $D$, fur lequel tourne le guindre; mais cet axe n'elt pas conltruit d'une façon ordinaire, \& a befoin d'ètre détaillé.
2094. La partie C , dont la longueur détermine l'écartement des croifieres entr'elles, eft cylindrique \& de bois; à chacune de fes extrèmités eft un trou équarri vers fon entrée, qui va en diminuant vers le fond, pour recevoir la tige de fer, dont les deux bouts font terminés en pointe, \& quarrés pour entrer avec plus de force dans le cylindre \& ne point tourner dedans. La partie pleine A, entre julte dans les croifieres qui font retenues en place au moyen d'un autre cylindre coté D, fir. 16; ce cylindre eft fixé fur le guindre au moyen de l'autre bout de la broche qui y entre comme à celui C ; \& par cet arrangement qui fe répete à chaque bout, ainfique nous l'allons voir, les croifieres font retenues folidement en place, fans pouvoir fe déranger:le bout de cette partie de l'axe eft terminé par un collet, par ou le guindre repofe dans l'entaille de la traverfe mobile de derriere la machine, fig. 12. La partie antérieure de Paxe eft toute de fer \& quarrée, ainfi que le repréfente la fig. I7, où l'on voit en $b$ la queue qui entre dans le cylindre $c, \&$ retient les croifieres contre l'épaulement $e$, \& le quarré $c, d$ va en diminuant infenfiblement vers $d$, pour que la roue dentée qu'on place deffus, ne puiffe pas s'éloigner vers le guindre; enfin oa voit en $c$, un collet par où repofe le guindre fur la traverfe mobile du devant de la machine.
2025. Au bout de l'arbre A, qui porte le lanternon C, fig. Io , pl. 11 , eft fixée fur un quarré fait exprès, une roue dentée $D$, qui eft retenue: en place par le boulon à tete $c$, an moyen de quoi le lanternen C fe trouve entre les deux traverfes $I, K$ de la machine, \& l'arbre roule fur les deux collets dans l'épaiffeur de ces traverfes; la roue D eft en-dedaus, fauss autre appui que ces collets; elle engrene dans celle qui tient à l'axe dia

## $A R T D U F A B R 1 C A N T$

guindre, \& lui communique le mouvement qu'elle reçoit de la roue horifontale, dont les alluchons font tourner le lanternon.
2096. Au haut de l'arbre de la roue horifontale, eft ane partie quarrée qui regoit la piece excentrique $d$, au bout de laquelle eft un trou dans lequel entre à vis le petit boulon de fer $p$, qui paffe au centre d'une poulie. qui a environ un pouce de haut, \& reçoit les boucles formées aux bouts des ficelles $c, c$, qui menent les va-vient $b, b, \&$ pafent fur les poulies $l, l$, pour communiquer le mouvement dans la direction des couliffes $G, G$. On fent aifément que, lorfque l'excentrique eit à gauche, par exemple, le va-vient de ce côté recule vers le bout de la machine, puifque la ficelle à laquelle il eft attaché, eft lâchée de ce côté; \& par un effet oppofé, l’autre elt attiré en-devant. Pour contrebalancer ces mouvemens, on met au bout de chaque va-vient un contrepoids fufpendu à une ficelle qui pafle fur les poulies $f, f$, dont celle à droite eft cachée par le guindre. Il me refte à faire voir la machine en mouvement.
2097. Toutes les pieces étant mifes en leur place, ainli que repréfente la fig. 12 , l'ouvrier s'affied au - devant de la machine, $\&$ prenant de la main droite la manivelle, il la fait tourner de gauche à droite, \& opere deux mouvemens, l'un en - haut pour le guindre \& les va-vient, \& l'autre en-bas pour les rochets qui contiennent le fil. Il eft inutile d'avertir que le fil doit être doublé à la quantité de brins néceffaires quand on met les rochets fur ces fufeaux; car cotte machine ne fert uniquement qu'à le tordre.
2098. D'abord par en - haut, la roue horifontale B fait tourner le lanternon, \& par conféquent la roue dentée qui eft an bout de fon arbre: cette dernicre fait tourner la roue qui eft fur l'arbre du guindre, \& lui procure uin mouvement plus ou moins rapide, felon que cette derniere eft plus ou moins grande. C'eft ici le lieu de faire fentir l'utilité des traverfes mobiles qui reçoivent l'axe du guindre; car fil'on veut mettre une roue d'un plus grand diamerre au bout du guindre, il faut de toute néceffité le hauffer, \& c'elt à quoi fervent les trous pratiqués fur la hauteur des queues $b, b$, de la traverfe de devant fig. 18, \& ceux pratiqués dans la traverfe de derriere $M$. Le guindre tourne donc de droite à gauche; \& fillony attache les bouts du fil quif font fur les rochets $P, Q$, il les attirera à lui \& en formera deux écheveaux. Jufques là le fil fe développerait fans fe tordre, fi le mouvement des poulies $R, S, T$, ne lui procurait cet avantage au moyen des deux cordes fans fin qui les embraffent, favoir, l'une à droite, \& lautre à gauche. La poulie $S$ fait tourner le fufeau $O$, fur lequel elle eft enarbrée, ainfi que le rocher qui y eft fixé. La fixation de ce rochet fur fon fufeau, ferait un obltacle au développement du fi!, fi la coronelle $r$ n'étaiţ mobile :
elle fait moins de tours que le rochet, parce que le fil que le guindre appelle fans ceffe, l'en empêche, pour fe prèter au développement. Il n'eft pas du tout indifférent de quel côté l'on faffe dérouler le fil de deffus le rochet; \& en fuivant le mouvement de gauche à droite à la manivelle, on verra que le rochet tourne de droite à gauche, qu'il femble envelopper le fil au lieu de le développer, ce qui convient parfaitement, pour ne le laiffer échapper quà mefure que le guindre le demande \& que les coronelles le permettent: c'elt donc du mème fens où le fil a été mis fur le rochet, qu'il doit être placé fur la machine.
2099. Le fil ainfi attiré par le guindre en fortant de deffus les rochets placés l'un vis-à-vis de l'autre, formerait un écheveau double, dont les brins fe mèleraient, fi l'on n'y avait pourvu par les va-vient. Il a fallu d'abord placer un guide immobile $k$, fur chaque traverfe $G, G$, au haut de la machine perpendiculairement à chaque fufeau, pour que les bras $a, b$ des coronelles $r$ ne fuffent pas fatigués par un tiraillement dont la direction variât fans cefle; \& pour empècher la réunion des écheveaux au même point fur le guindre, on met fur la longueur des va-vient, à différens trous, un guide qu'on change de place quand on le juge à propos: mais il faut toujours avoir foin qu'ils ne fe rencontrent jamais fur une même ligne; car on tomberait dans l'inconvénient qu'on a deffein d'éviter, la réunion des écheveaux.
2100. Il ne faut pas croire que le plus ou moins de tors qu'en velit donner au fil puiffe fe déterminer par la force ou la lenteur du mouvement de la manivelle motrice de toute la machine ; car fi le mouvement eft très-rapide, il eft clair que les fufeaux tournant fort vîte, le fil femble devoir être très-tordu: mais en revanche il eft appellé fort víte par le guindre qui tourne lui-même très-rapidement. On regle le plus ou moins de tors par la grandeur de la roue dentée qu'on met fur l'axe du guindre : \& en effet, dans un nombre donné de tours de la manivelle, il efl évident qu'une grande roue au guindre lui aura fait faire moins de révolutions qu'une plus petite : il ne faut, pour s'en convaincre, que fuivre les révolutions de chaque piece. Suppofons que le lanternon fafle vingt tours, la roue qui eft fur le meme arbre en aura fait autant; fuppofons encore que cette roue ait quarante dents, ficelle du guindre n'en a que dix, à chaque révolution de la grande, l'autre en aura fait quatre; mais fi elle en a quarante, elle fera tour pour tour, \& noins fi elle en a plus. L'explication des planches fuppléera à ce qui pourrait manquer à ma defcription, \& rendra un compte plus particulier des pieces qui compofent toute la machine. Je n'ai plus qu'à ajouter un mot fur un ufage très-vicieux qu'on a adopté pour retirer les écheveaux de deffụs le guindre, \& à propofer un_expédient aufl fimple qu'avantageux pour y remédier.

## $A R T D U B A B R C A N T$

$210 r$. Lorseu'rl s'agit de les retirer, on ne faurait en venir à bout qu'avec force, ce qui en peu de tems fatigue \& brife la machine. Ne ferait il pas plus fimple de ne cheviller fur les croifieres du guindre, que deux des quatre ailes, \& de faire aux deux autres les entailles plus profondes pour recevoir une traverfe amincie par un bout, \& par l'autre réduite à une pareille largeur, au moyen d'une entaille; de façon qu'en la frappant vers le bout, elle tombe fur la partie étroite \& dans l'entaille ; \& la traverfe, en s'enfonçant auffi dans l'entaille, dome de la liberté pour retirer les écheveaux : mais il faut avoir attention que ces encroches ou entailles foient faites à l'écartement des croifieres; \& quand on veut les remettre en place, on frappe fur le bout, qui les fait remonter ainfi que la traverfe. On pourrait encore, pour ne retirer les écheveaux dont on a befoin que par un bout, mettre quatre coins, \& en n'ôtant que ceux d'un bout, ne retirer les écheveaux que par là. L'expédient que je propofe pour retirer les écheveaux de deflus le guindre a quelques avantages fur les traverfes entaillées dontj'ai parlé plus haut; entr'autres, de ne donner iflue aux éche. veaux que par le bout qu'on veut, au lieu que les traverfes une fois baiffées, tous les écheveaux deviennent lâches \& courent rifque de tomber ou de fe' mêler. Il eft vrai qu'en ne retirant les coins que par un bout, l'autre s'élargit un peu; \& la cheville qui retient les ailes, fe caffe aifément à caufe de l'écartement forcé: ainfi, tout conlidéré, je penfe qu'il vaut mieux fe fervir des clefs entaillées; on en fera quitte pour un peu d'attention ; \& les mouliniers ne préfereraient pas cette méthode pour la foie qui eft infiniment plus précieufe, files avantages ne l'emportaient pas fur les inconvéniens.

2IO2. LORSQUE le fil a reçu par le moyen de cette machine un tors convenable, il eft néceffaire de le redevider fur des rochets, pour lui donner un autre apprêt, qui confifte à le poiffer, ainfi que nous allons le voir. Mais quoique ce devidage ne foit ni difficile, ni compliqué ; comme chaque art a fes procédés différens, mème lorfqu'on fe propofe le mème but, il eft à propos de décrire ceux que les peigners emploient à cet effet.

2 103. Maniere de devider le fil tordu. Il eft certain que le tors qu'on vient de voir qu'il eft à propos de donner au fil pour en former le ligneul, lui donne beaucoup de roideur \& de dureté ; c'eft la raifon fans doute pour laquelle les peigners n'ont pas adopté les devidoirs dont l'ufage eff fiordinaire par-tout ; ils en conftruifent de très-forts \& très-folides, tels qu'on en voit unfig. 19, pl. II. Sur la circonférence d'un moyeu B, font pratiqués quatre trous à angles droits, deux par deux, fur deux lignes, pour qu'ils ne fe rencontrent pas au travers du moyeu: ces trous doivent être quarrés; ils reçivent à frottement un peu julte les quatre ailes $A, A, A, A$, qui
forment la croix, \& au bout defquels font affemblés à tenons \& mortaifes quatre croiflans $\mathrm{C}, \mathrm{C}, \mathrm{C}, \mathrm{C}$, placés fuivant la longueur du moyeu. On connait, à la fimple vue de cette tournette, qu'elle peut changer de diametre à volonté, \& fe prêter à la grandeur des écheveaux, qui varie fuivant les guindres où ils ont été faits; il ne s'agit pour cela que de poufler ou de tirer à foi chacune de ces ailes. Il eft encore néceflaire de pouffer une des ailes, quand on veut mettre un écheveau fur ce devidoir ou l'en retirer; \& quand ily elt placé, on doit la retirer au point convenable. Ce devidoir tourne verticalement fur unaxe qui paffe par le centre du moyeu $b ; \&$ pour qu'il n'approche pas trop du montant, on réferve à cet arbre un renflement qui pofe contre le montant, \& à l'autre bout eft un tenon quarré par où il entre dans ce montant qui lui-même eft planté dans un billot ou dans une pierre affez lourde pour donner de la folidité à toute la machine. On arréte la tournette fur fon axe au moyen d'une cheville de bois qu'on met dans le trou qui eft au bout de l'axe.
2 104. Pour fe fervir de cette machine, il en faut une autre, dont voici la defcription. Sur une planche K , fg. 20 , font plantés deux montans $\mathrm{L}, \mathrm{L}$, à huit ou dix pouces de diftance l'un de l'autre; au haut de chacun eft une entaille $m, m$, propre à recevoir les collets de l'arbre $M$, où il eft retenu par les chevilles $n, n$; enfuite du collet eft réfervée une partie quarrée, fur laquelle on place la roue N , dont l'office n'eft autre que d'accélérer la rotation de la machine ; \& enfin l'arbre fe termine en pointe de quatre à cinq pouces de long, d'un diametre fuffifant pour y pouvoir placer un rochet $O$, fur lequel on devide le fil. L'ouvrier tient de la main gauche le fil qu'elle conduit fur le rochet, pour qu'il s'y répande également, \& de la droite elle frappe du plat de la main, en retirant le bras à elle, fur l'arbre entre les deux montans, \& procure par-là une rotation très-rapide à cet arbre, \& conféquemment au rochet; elle répete ces coups de main auffi fouvent qu'il eft néceffaire pour entretenir le mouvement. L'arbre de cette machine eft compofé de trois pieces, le gros de l'arbre eft de bois ; à droite eft un collet qui y entre avec effort. Dans l'autre extrêmité du cylindre $P$ entre une tige de fer appointie en o à cet effet, enfuite arrondie pour fervir de fecond collet; enfuite eft un quarré qui reçoit la roue, \& enfin eft la pointe : far laquelle on place le rochet. Au moyen de cet uftenfile, le devidage fe fait fort vite ; après quoi on paffe le fil à la poix, comme on va le voir.
2105. Maniere de poiffer le filpour en faire le ligneul. Le fil avec lequel on arrète les dents fur les jumelles ne prend le nom de ligneul que lorfqu'après toutes les préparations dont j'ai rendu compte jufqu'ici, on l'a enduit de poix fondue \& préparée pour cela. La poix dont on fe fert n'elt pas pure; c'alt ordinairement de la noire ; on y mèle une certaine quantité de poix-

Tome $I X$.
V v v

## 52

$A R T D U F A B R I C A N T$
réfine \& de fain-doux ou de. fuif de chandelle; quant aux dofes dont ce mè'ange eft compofé, il n'y a rien de déterniné ; chaque peigner le compofe à fa fantaifie; quelques-uns m'ont aifuré que fur une livre de poix noire, on mettait deux onces de poix-réfine neuve, \& environ une once de fain-doux ou de fuif. Il faut fanre fondre cela dans une marmite de terre vernifice neuve; \& quand on veut s'en fervir, on met la marmite fur le feu, ayant foin que la matiere bouille continuellement; alors on paffe le fil dedans, \& il n'en prend que ce qu'il lui faut pour parvenir à la groffeut dont on a befoin. Mais ce n'eft pas affez de l'abandonner ainfa au hafard, on a imaginé diverfes méthodes pour régler cette groffeur dans toute fa longueur. Parmi ces méthodes il y en a fans doute de meilleures les unes que les autres, mais je me contenterai d'en faire voir trois des plus ufitées \& des plus commodes, telles que je les ai va pratiquer aux peigners les plus: habiles, de qui je les tiens.
2106. Premiere maniere de poiffer le fll. On place une marmite fur un trépied, \& on cntretient deflots un feu fuffifant pour tenir la liqueur bouillante. Au côté druit de la cheminée \& en-dedans, font fcellés deux forts pitons, dans l'anneau defquels paffe une broche de fer, fur laquelle eft placé un rochet qui fe déroule à mefure qu'on en a befoin. L'ouvrier prend un bout de ficelle un peu groffe, \& fait un neud au milieu, dans lequel il fait paiter le fil du rochet, \& à mefure que ce fil fort de la marmite, ce noud lui fert de fliere pour en régler la groffeur. Il fallait un moyen pour déterminer le fil à aller fe plonger dans la poix qui eft dans la marmite; c'eft ce qu'on obtient au moyer d'une fourchette de fer, au bout de la. quelle eft un tenon qui paffe dans un trou pratiqué au milieu d'un morceau de bois qui, appuyé contre les parois intérieures de la marmite, retient cette fourchette dans une pofition perpendiculaire; au moyen de quoi le fil qu'on patie d'abord entre les deux pointes fe plonge dans la marmite, \& s'y impregue d'une quantité fuffifante de poix, dontenfuite la filiere ôte le fuperflu.
2107. Il faut dans ce travail avoir attention d'enduire les doigts de la main droite avec unpeu de fain-doux, pour empecher que la poix ne tienne aux mains; \& a mefure qu'elle fe diflipe, on en reprend dans une terrine qu'on place a cot effet furla cheminée.

2Ic8. La poix dans cette opération ne fe fige pastres-promptement; e'eft pourquoi il faut avoir foin de placer chaque tour par terre, \& non: les uns fur les autres, du moins autant qu'on le peut, attendu qu'ils fe collent enfemble, \& que ceux qui font dans une pofition inclinće occafionnent lécoulement de la poix vers la partie inférieure, \& le fil devient dans toute fa longueur plein d'inégalités; inconvénient auquel la filiere devait:remédier, \& qu'on ne faurait éviter, malgré toutes les précautions que je viens de recommander. On n'elt jamais alluré d'une parfaite égalté

- dans la longueur du ligneul, parce que, comme nous l'avons déjà dit, quelque foin qu'on prenne pour étendre les tours, à mefure qu'on le tire, comme la poix refte long - tems chaude, elle defcend par fon propre poids, \& fe trouve plus épaiffe d'un côté que de l'autre; mais ces défauts n'empèchent pas beaucoup d'ouvriers de fuivre cette méthode.

2109. Parmi ceux qui en tirant le ligneul le laifent tomberà terre, il y en a qui fe fervent pour filiere, d'une palette de bois, au milieu de laquelle eft un trou de la groffeur qu'on defire. On tient cette palette de la main gauche, tandis que la droite tire le ligueul. Cette feconde méthode eft préférable quant à la filiere dont le trou peut être très-rond, ce que la ficelle ne faurait produire. On graiffe cette palette de tems en tems avec un peu de fain-doux, pour que la poix ne s'y attache pas: on a autant de palettes qu'on veut de différentes groffeurs de ligneul, \& on les numérote pour les diftinguer plus aifément au befoin. Quand on a poifé une certaine quantité de ligneul, \& qu'il eft bien refroidi, on le devide par petits paquets entre le pouce \& l'index de la main gauche, ou fur les trois premiers doigts, en le conduifant avec la main droite; on lie enfuite ces paquets par le milieu avec la fin de chaque bout, \& on l'arrète par un noud coulant pour le ferrer fans craindre qu'il fe mèle.

2 rio. Seconde maniere de poiffer lefl. Les peigners qui emploient la méthode que je vais rapporter, placent une marmite remplie de poix \& autres ingrédiens fur le feu; ils fe fervent d'une palette dont le trou eft plus ou moins grand, fuivant la groffeur qu'on veut donner au fil, \& faifant de la main droite tourner un afple, ils l'enveloppent de ligneul à mefure qu'il fort de la marmite, \& en forment par ce moyen un écheveau en fort peu de tems. Cet afple, fig. 21, eft porté fur un chevalet, dont la conftruction n'a befoin que de folidité. Sur un chaffis formé de deux pieces de bois $A, A$, affemblées par les traverfes $B, B$, s'élevent deux forts montans $\mathrm{C}, \mathrm{C}$, retenus par les arcboutans $\mathrm{E}, \mathrm{E}, \mathrm{E}, \mathrm{E}$, qui s'affemblent haut \& bas à tenons \& mortaifes, ainfí que toutes les autres pieces. Au haut de ces montans eft une entaille où repofe l'axe $c, d$, \& leur écartement eft déterminé par la longueur du moycu D , au milieu duquel font percées deux mortaifes qui fe rencontrent au centre, car les tenons des quatre
 \& chaque bout de ce moyeu eft convexe, pour diminuer les frottemens contre les montans $\mathrm{C}, \mathrm{C}$. Au bout de chaque bras eft un tenon qui reçott les ailes $F, F, F, F$, au moyen d'une mortaife pratiquée fur leur épaiffeur; \& pour plus de folidité, ces ailes y font chevillées. L'axe $c, d$, eft fait de deux pieces: la partie ca un tenon quarré qui reçoit la manivelle, \& toutes deux font arrondies pour fervir de collet, \& ont leurs extrê-

## 424

$A R T D U F A B R I C A N T$
mités appointies pour entrer quarrément dans le moyeu. La manivelle $\mathbb{H}$ eft faite le plus fimplement poffible; c'eft un morceau de bois de quatre à cinq pouces de long, à l'un des bouts duquel eff un trou quarréau calibre du quarré de l'axe, \& à l'autre eft un trou rond qui reçoit la cheville à tête $e$, laquelle entre dans la poignée.

211i. Cette méthode n'a que l'avantage de la filiere de bois ou palette; pour donner au ligneul une égalité de groffeur dans toute fà longueur; encore fillouvrier n'y prend garde, le trop de poix que la petiteffe du trou force de refluer contre la palette, s'y fige, fe durcit \& diminue infenfiblement le diametre da trou, au point que fil'on n'avait foin d'approcher la palette du feu de tems en tems, le fil fe trouverait à la fin réduit à un tiers au plus de la groffeur qu'on avait deffein de lui donner: on peut auff l'enduire de fain-doux à mefure que la poix paraît s'y amaffer. It y a un autre inconvénient auquel il n'eft pas aifó d'apporter remede; c'eft que les fils couchés fur l'afple fe trouvent plus chargés de poix, \& par conféquent plus gros près des ailes. La poix conferve affez long-tems fa fluidité, \& le mouvement de rotation la fait tendre à s'échapper; mais retenue par une furface qui eft 'raile, elle s'y fixe, \& de proche en proche le fil s'en trouve plus chargé que dans les entre-deux. Mais, dira-t-on, la poix eft-elle tellement néceflatre qu'on ne puiffe lui fubftituer des réfines, des gommes \& autres fubftances. femblables? Oui, fans doute, il faut que la matiere dont on enduit le fil foit dure fans caffer, réfifte aux frottemens, \& fur-tout puiffe fo prêter aux contours que le ligneul décrit fur les jumelles, fans éclater ou s'égrener. D'ailleurs, lorfque le peigne eft fait \& qu'on le met en couvre dans les rainures du battant quile reçoit, il y éprouve des faccades \& des ébranlemens multipliés ; \& fi la matiere dont le fil eft enduit n'était pas liante, elle ferait bientốt anéantie, au grand dommage du peigne, dont les dents font comme amalgamées avec les jumelles par le moyen de la poix. Il faut croire qu'on ne s'en tient à cette fubftance qu'après avoir eflayé de beaucoup d'autres qui n'ont fans doute pas rempli le mème objet.

2II2. J'ar dit que l'ufage de l'afple était fujet à un très-grand inconvénient: cependant on trouve beaucoup d'ouvriers qui s'en fervent ; \& lorf quils le jugent fuffifamment rempli, ils redevident ce ligneul par longueurs. entre le pouce \& l'index de la main gauche, en croifant chaque tour, ous bien fur quatre doigts, comme je l'ai dit plus haut. Voyons maintenant une autre méthode.
2113. Troiffeme maniere de poiffer le ligneul. La maniere dont je vais parler n’eft pas entiérement différente des précédentes; l'ouvrier place la marmite fur un trépied, comme onl'a vu, \& le rochet fur une broche au côté, droit en-dedans de la cheminée; mais au lieu d'une palette de bois, il pofe
fur la tharmite mème une planche fixée avec des clous fur des taffeaux, dont l'écartement eft à peu près égal au diametre fupérieur de la marmite, pour qu'en tirant le fil la planche ne puife pas fe déranger. Au milieu de cette planche font pratiqués plufieurs trous de différens diametres pour toutes les groffeurs de ligneul. Au moyen de cette planche, on a les mains libres pour diriger le ligneul fur un afple, comme à la précédente maniere, out fur un rouet, qui n'a pas le mème inconvénient. Unautre avantage que procure l'ufage de la planche qui fert de filiere, eft d'y attacher la fourchette entre les pointes de laquelle paffe le fil au fond de la marmite. On elt difpenfé par-là d'arrêter cette fourchette, comme on la vu précédemment. Ainff, quand on veut paffer le fil fous la fourchette, on enleve la planche $\&$ la fourchette à la fois. Un autre avantage eft, que cette planche fervant de couvercle à la marmite, s'échauffe \& le trou par où paffe le lignenl n'eft jamais bouché par la poix qui retombe à mefure dans la marmite. Il faut avoir foin de placer le rouet bien en face de la marmite, afn que le ligneul ne tombe pas à droite ouà gauche; \& mème pour le placer plus également, on fe fert d'une baguette fur laquelle il gliffe \& qui le dirige à volonté.

21r4. La conftruction de ce rouet eft on ne peut pas plus fimple; ce n'eft autre chofe qu'un bâtis de bois, compofé de deux pieces affemblées par les traverfes à tenons \& mortaifes, fur lequel s'élevent quatre montans affemblés par le haut au moyen de deux traverfes, an milieu defquelles eft une entaille où fe place l'axe du rouet; cet axe eft retenu par un taffeau qu'on fixe avec deux chevilles. Quant à la roue, c'eft à peu près celle d'un rouet ordinaire, compofée d'un moyeu, au centre duquel paffe l'arbre, \& fur fa circonférence font affemblés fix rayons, au bout defquels eft retenue la cerce ou cercle de bois mince avec quelques clous d'épingle; les deux bouts de ce cercle font amincis pour ètre l'un fur l'autre, fans en augmenter l'épaiffeur. La manivelle eft formée d'unt morceau de bois de fixà fept pouces de long, à l'un des bouts duquel eft un trou quarré qui reçoit le bout de l'arbre, \& l'autre reçoit ane longue cheville à tete, qui paffe au travers du manche, \& lui permet de tourner quand on la tient dans la main. Il elt certain que l'ufage de ce rouet eft préférable à celui de l'afple, parce que la furface fur laquelle fe couche le fil, étant continue, force la poix de fe fixer à l'endroit où la filiere l'a placé; au lieu que, comme nous l'avons vu, les vurides qui fe trouvent à l'afple, lui permettent de couler vers les ailes. La maniere de relever le fil de deffus ce rouet eft la même dont on a parlé précédemirent.

2115 . On vient de voir trois manieres d'enduire le ligneul. La premiere confille à l'étaler par terre à mefure qu'on le retire de la narmite, la feconde en le devidant fur un afple, la troifieme enfin en le recevant fur un rouet.

## §26 ARTDUFABRICANT

Ces trois opérations exigent que ce travail fe faffe dans une chambre, oit le feul remede contre l'odeur forte que cette compofition exhale, a été de placer la marmite dans une cheminée, par où le courant de l'air en emporte la plus grande partie; mais cette odeur fe fait encore bien fentir à tout le voifinage, malgré cette précaution: c'elt pour cela que plufieurs peigners ont coutume de faire ce travail dans une cour ou jardin, où le grand air diflipe promptement cette odeur : on pourait mème conftruire un hangard propre à cela, qui ne demanderait pas beaucoup de place.
2116. Maniere de poifer le fil dans une cour ou jardin. Lorfqu'on poifie le ligneul en plein air, il faut fubftituer un fourneau à la cheminée, non pas cependant que cela foit indifpenfable, puifqu'on pourrait en conftruire une fous un hangard; mais pour plus de commodité on fe fert de fourneaux. Chaque pays a encore fes uftenfiles particuliers; ici on fe fert de fourneaux de tôle, là de terre, \& autre part de ceux qu'on voit communément dans les cuifines, conftruits en plâtre \& montés fur quatre pieds pour être plus portatifs. Ceux de tole ne font autre chofe qu'un cylindre de fer battu qu'on nomme tôle, fig. I, pl. III. Le fond eft monté fur trois pieds, \& emboite à recouvrement le corps du cylindre, qui y eft attaché avec des rivures. On a auffi coutume, pour plus de folidité, de mettre fur la hauteur deux cercles de fer, l'un au bord fupérieur, \& l'autre enbas. A peu près au tiers de fa hauteur eft attaché en-dedans un cercle de fer, on au moins des portions de cercle, pour foutenir la grille qui n'eft clle-même qu'un cercle de fer affez fort, fur lequel eft foudée à la forge ou rivée une quantité plus ou moins grande de tringles aulfi de fer, qu'il eft à propos de placer triangulairement, \& non à plat; afin que la cendre trouvant deux plans inclinés, tombe \& ne bouche pas les intervalles, ce qui ralentit l'activité du feu.
2117. Sur le devant du fourneau, ( \& j’appelle devant, le côté oppofé à la jointure des deux bouts de la tôle) eft pratiquée une ouverture plus haute que large, qu'on ferme au befoin avec une porte ceintrée; \& même à cette porte qui fert à mettre le bois ou le charbon dans le fourneau, on en pratique une plus petite, comme à un poèle ordinaire. Cette derniere fert à donner de l'air au feu, qui fans cela s'éteindrait ou du moins fe ralentirait beaucoup. La maniere dont on ferme ces deux portes avec de petits loquets, eft connue de tout le monde. Pour pouvoir tranfporter ce fourneau plus commodément, on y attache à deux points oppofés de fa circonférence, des anfes de fer, qu'on faifit avec des poignées de bois ou quelques chiffons, pour ne pas fe brûler. Il y a des ouvriers qui, quand ils placent la marmite fur ce fourneau, avant d'allumer le feu, luttent les bords avec de la terre à four, ou autre, pour concentrer micux la cha-
leur. Cet expédient eft fort bon en lui-même ; mais fi l'on n'avait point attention, ou de laifer une ou deux ouvertures oppofées fur la circonférence, ou de pratiquer quelques trous au haut du fourneau, on verrait infenfiblement le feu s'éteindre, ou pour mieux dire, on ne faurait venir à bout d'allumer, car tout le monde fait qu'il lui faut un courant d'air.
2118. La marmite étant fur le fourneau, il elt indifpenfable d'avoir un point d'appui pour placer le rochet fur lequei eft le fil ; c'eltà quoil'on a pourvu, en imaginant de fe fervir d'une efpece de petite cantre; \& quand on veut travailler, on place au - deffus de la marmite la mème planche dont nous avons déjà parlé, \& qui y eft retenue au moyen de deux taffeaux qui y font attachés. Le rouet fur lequel on enveloppe le ligneul, eft entiérement femblable à celui dont nous avons déjà donnéla defcription; mais comme le fourneau fur lequel on place la marmite eft , beaucoup plus haut que le trépied fur lequel on la mettait, \& qu'il eft néceffaire que cette marmite foit beaucoup plus baffe que le rouet, il a fallu exhauffer ce rouet au moyen des quatre pieds qu'on a plantés fous fa bafe.

2II9. Je dis qu'il faut que le rouet foit plus haut que la planche ou filiere qui eft fur la marmite : en effer, la direction fuivant laquelle il faut que le fil en forte pour que le ligneul foit rond, eft la ligne perpendiculaire, fans quoi ni la rondeur ni la groffeur des trous qu'on aurait dé. terminés n'influeraient fur celles du ligneul qui fe trouverait d'autant plus applati \& menu que cette direction ferait plus oblique. Auffi le baton que tient l'ouvrier à fa main gauche, fert autant à relever le fil en fortant de la filiere, quà le diftribuer également fur le rouet.

2120 . On voit, fig. I , pl.III, l'ouvrier en opération ; à côté de lui eft une corbeille remplie de rochets pleins de fil, \& plus loin un autre panier rempli de charbon pour entretenir un feu égal fous la marmite. Lorfqu'on ne veut pas faire la dépenfe d'un pareil fourneau, on veut fe fervir d'un réchaud de terre de creufet, dont l'ufage eft fi commun; d'autres fe fervent de celui qu'on voit dans prefque toutes les cuilines; mais on y ajoute une double porte pour régler plus fûrement la force du feu. On peut avec ces fortes de fourneaux tirer le ligneul des trois manieres dont j'ai parlé cidevant. On fe place où l'on veut; l'odeur s'évapore plus aifément, lè jour eft plus beau, \& la poix eft bien plus tôt refroidie: ainfi tout engage à préférer cette méthode.

2i2f. Les peigners', à qui il importe fif fort que le ligneul foit d'égale groffeur dans toute fa longueur, préferent celui qui a été fait dans un tems froid, à celui qu'on a fait dans l'été ou dans une chambre échauffée. Il eft certain que quand il fait froid, la poix eft fur-le-champ figée, \& que le lis gneul eft à la groffeur ou la filiere l'a mis, Cette obfervation m'a fait pens
fer que dans l'une \& lautre faifon, fillon avait foin de faire paffer le ligneul dans de l'eau en fortant de la filiere, on lui procurerait cette égalité li recherchée, \& qu'on obtient fi difficilement. Je vais propofer au lecteur mes idées à ce fujet.
2122. Premier moyen. Le premier moyen propre à refroidir promptement le ligneul, eft de monter l'afple ou le rouet fur une auge de bois remplie d'eau: pour cela il fuffit de pratiquer au milieu de l'épaifeur des deux grands côtés une mortaife alfez profonde pour recevoir les tenons arrafés des montans, dans lefquels eft une entaille où repofe l'axe. On voit que le fil ne ferait pas plus tôt fur l'afple, qu'étant porté dans l'eau, il ferait promptement refroidi, \& que la poix acquerrait de la confiftance. D'ailleurs, mème avant d'arriver à l'eau, le fil placé à côté d'autre déjà très-froid \& mouillé, ferait lui-mème refroidi, \& ne pourrait s'attacher au fil voifin. Ce moyen eft fujet à un inconvénient, c'eft que la rotation éleve l'eau \& en répand au loin de tous cótés: par rapport à l'afple, il n'y a de remede qu'à tenir la manivelle un peu longue, \& s'éloigner de l'auge pour n'etre pas mouillé. Quant au rouet, on peut fe fervir du mème remede, \& de plus, placer à quelque diftance de la roue fur le bord de l'auge une planche ou autre chofe qui rabatte la plus grande partie de l'eau; ce que les couteliers, dont la meale trempe fans ceffe dans l'eau, appellent rabat-eau.
2123. Second moyen. Le fecond moyen eft un peu plus compliqué; mais il n'eft pas fujet aux inconvéniens du premier. D'abord on place le rochet fur une broche de fer, au haut d'une cantre, de là le fil va au fond de la marmite s'abreuver de poix, \& paffe par la filiere dont j'ai déjà parlé. A côté du fourneau eft placée une auge de bois fur fon pied, \& fur le bout près de la marmite s'éleve un montant affemblé à tenon \& mortaife, au haut duquel eft un enfourchement qui reçoit une poulie de deux ou trois pouces de long. Cette poulie a la liberté de tourner fur une broche de fer qui paffe dans l'épaiffeur du montant: au fond de l'auge eft attaché un bâtis de bois, qui porte une poulie fous laquelle paffe le ligneul au fond de l'eau, \& enfince ligneul va fe devider fur l'afple que l'ouvrier fait tourner avec, la main droite au moyen d'une manivelle, tandis qu'avec une baguette il dirige le ligneul de la main gauche. Le bâtis du fond de l'auge eft compofé d'une piece de bois, fur laquelle s'élevent deux montans percés par le haut pour recevoir l'axe qui porte la poulie; ainf l'écartement de ces montans doit être à peu près égal à la longusur de cette poulie. Il eft abfolument néceffaire de faire paffer le fil fur une poulie avant d'entrer dans l'eau; car comme alors la poix eft encore liquide, fi on le faifait gliffer fur le bord de l'auge ou autre part, il perdrait toute la poix qui a paffé par la filiere, \& s'applatirait du côté du frottement.

CHAPLTRE

$$
\begin{gathered}
D, E \\
C \\
\mathrm{C} \\
\mathrm{H} \\
\mathrm{H} \\
\text { Muniere de monter les peignes. }
\end{gathered}
$$

2124. Le métier à monter les peignes eft une table peu élevée, fig. 2, pl. III, montée fur quatre pieds $\mathrm{A}, \mathrm{A}, \mathrm{A}, \mathrm{A}$, affemblés parle bas au moyen des traverfes $\mathrm{B}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{C}$, \& par le haut à tenons \& mortaifes dans la planche D. Cette table eft unie au rabot \& entourée d'un rebord dont la largeur, outre celle de la planche, eft environ d'un pouce ou d'un pouce $\&$ demi, pour qu'aucun des outils ne puiffe tomber à terre. Au milieu de la largeur \& fur la longueur font pratiqués quatre trous quarrés propres à recevoir les tenons des montans ou poupées $F, F$, qu'on $y$ arrete au moyen de clefs ou coins qui entrent dans leurs entailles, en-defous de la table, comme les poupées d'un tour.

2125 . Au haut de ces poupées \& fuivant la longueur de la table eft pratiqué un trou d'un diametre fuffifant pour recevoir le canon de fer $b, c$, fig. 3 , à l'un des bouts duquel eft foudée une piece quarrée $d$, qui entre de toute fon épaiffeur dans une des faces de la poupée, \& y eft retenue par quatre vis à tète noyée, au moyen de quatre trous qu'on $y$ voit. La longueur totale de ce canon, y compris fa tète, eft égale à l'épaiffeur de la poupée qui le reçoit. C'elt dans ce canon que paffe le boulon de fer, fig. 4, dont une partie eft ronde \& unie, \& le refte eft taraudé dans toute fa longueur ; à la partie pleine, eft une mortaife quarrée, un peu alongée, dans laquelle paffe la clavette $f$, dont on connaitra bientór l'ufage. On conçoit que le diametre de ce boulon, tant de la partie pleine que de la partie taraudée, doit étre tel qu'il puiffe couler aifément dans le canon à mefure que l'écrou à oreille $g$ l'appelle.
2126. Les clavettes $f$ fervent à contenir les jumelles du peigne, \& le boulon étant attiré par l'écrou, leur donne autant de tenfion qu'on en a befoin pour monter le peigne. La figure repréfente la pofition du boulon dans - Fon canon, felon la place qu'ils occupent tous deux dans la poupée que j’ai fait voir par des lignes ponctuées. La longueur des boulons doitêtre telle qu'on puiffe s'en fervir pour toutes les longueurs du peigne, en changeant les poupées de place. Je m'explique: il faut qu'on puiffe teniraves les clavettes un peigne qui ferait plus court que depuis la premiere entaille de la table d'un côté, jufqu'à la feconde de l'autre côté, \& plus long cependant que l'intervalle compris entre les deux du milieu : par ce moyen il n'eft pas de longueur qu'on ne puiffe faifir.
2527. Cette maniere de monter les poupées du métier eft fans contreditla meilleure ; mais ces boulons coûtent un peu cher ; \& pour épargıer Tom. IX.

XxX
la dépenfe, beaucoup de peigners fe contentent d'un, comme ceux dont nous venons de parler; ils le placent à droite; \& l'autre eft un boulon à tête, fig. 5. Cette tete repofe contre la poupée \& foutient l'effet que fait le tirage de l'autre qui eft à vis. On ne faurait abfolument blâmer cette méthode qui remplace fort bien l'autre, \& même oas pourrait y trouver de l'économie de tems, puifqu'on ne touche qu'au montant à droite, l'autre reftant immobile.
2128. La table ou le métier dont je viens de donner la defeription, n'eft pas d'une grandeur fuffifante pour y fabriquer des peignes de toutes les longueurs; auffi plufieurs ouvriers ont-ils, chacun felon fon génie, cherché à fe procurer les commodités nécelfaires à ce travail. Les boulons à vis, que nous venons de voir, font on ne peut pas plus commodes; on donne par leur moyen autant \& auffi peu de tenfion qu'on en a befoin. Cette tenfion, qu'on croirait avoir déterminée d'une maniere fûre au moyen des vis, augmente à mefure qu'on place des dents dans le peigne, ainfí qu'on le verra en fon lieu : il faut donc que louvrier lâche la vis infenfiblement, fans quoi les coronelles ou jumelles ne pouvant plus fupporter un pareil effort, cafferaient bientôt. De plus, pour faire un peigne, on a befoin de paffer entre ces jumelles un inftrument qu'on nomme foule, \& qui leur donne l'écartement convenable : cet uftenfile, en les écartant, les racourcit encore \& augmente la tenfion.
2129. On fe fert d'un autre métier qui réunit l'avantage de pouvoir tendre \& détendre infenfiblement les jumelles au moyen du boulon à vis qu'on voit dans le montant $A$, celui de pouvoir fe preter plus facilement à toutes les longueurs des peignes. Voici comment. Chaque montant eft fixé folidement, au moyen de tenons à enfourchement, fur une palette $B$, fig. 7 , qui le déborde de trois côtés, favoir de deux côtés paralleles aux boulons, d'environ deux pouces, \& fur ia face intérieure de quatre pouces au moins. Sur les deux petits côtés eft pratiquée une feuillure telle qu'on la voit en $d$, fig. 6 , qui repréfente un montant féparé. Ces feuillures gliffent fous une autre pratiquée en fens contraire fous les tringles $\mathrm{C}, \mathrm{C}$, au moyen de quoi ces poupées peuvent s'avancer d'une auff petite quantité qu'on le juge à propos le long de ces tringics qui doivent ètre clouées fur la table bien paraliélement entr'elles; \& lorfqu'on veut les fixer, on ferre contre la table une vis à tête quarrée $a$, qui entre dans un écrou placé folidement par-deffous la planche ou bafe de la poupée de toute fon épaiffeur, qui doit etre cependant moindre que cette planche. On fe fert d'une clef pout ferrer cette vis; \& pour ne pas ufer le bois à force de viffer \& dévifier, on met fous la tête de cette vis une rondelle de caivre qui en fupporte tout le frottement.
2130. En parcour ant les différens atteliers pour prendre toutes les connaiffances qui me font néceffaires, j’avais regardé le métier que je viens de décrire, comme le plus parfait \& le plus commode; maisj'en vais décrire un autre que la plus grande partie des ouvriers eftiment davantage, à caufe de fa grande fimplicité. La table de ce métier reffemble parfaitement au banc d'un tour. On pratique au milieu une rainure de dix-huit lignes de large ou environ, \& prefque auffi longue que la table même; les montans dont on fe fert, ne font autre chofe que les poupées d'un tour. Voyez la fg .2 , qui repréfente le métier tout monté, \& la fg. 8 eft une poupée ou montant féparé : la clef $E$, qu'on $y$ voit, elt fur fa largeur, faite un peu en coin pour ferrer la poupée fur la table en entrant dans l'entaille, comme on l'y voit par-deffous; du refte, les boulons paffent dans les poupées, comme aux autre métiers. Il ya cependant quelques ouvriers qui, pour diminuer la dépenfe, font faire ces boulons en bois. C'eft un collet percé d'une mortaife où entre la clavette fur laquelle on met les jumelles; enfuite eft une partie cylindrique de la groffeur du trou de la poupée, $\&$ enfin le refte eft taraudé à la filiere en bois ; \& on fe fert, pour tendre les jumelles, d'un écrou de bois. Le métier ainfi monté, n'elt certainement pas auffi folide qu'en fer; mais auffi la dépenfe eft bien moindre: c'eft ce qui engage beaucoup d'ouvriers à le préférer.

213I. Les métiers dont j’ai parlé jufqu'ici, font communément conftruits dans la proportion de quatre pieds ou quatre pieds \& demi; mais cette longueur n'eft pas fuffifante pour beaucoup de peignes qui ont fouvent jufqu’à trois aunes \& demie de long. Il faut des métiers capables de les contenir ; mais comme ils tiendraient trop de place, on les fait ordinairement de plufieurs pieces, qu'on affemble \& qu'on démonte à volonté, fuivant le befoin. La fig. $9, p l .1 I I$, repréfente un métier compofé de trois parties, dont les deux extrêmités s'affemblent au moyen de tenons qui entrent dans des mortaifes pratiquées fur P'épaifeur de la partie du milieu. Aux parties de droite \& de gauche eft pratiqué un certain nombre d'entailles. pour recevoir les montans fuivant la premiere méthode que j’ai rapportée, \& le boulon à vis fupplée à leur mobilité. La longueur totale de ces trois parties doit être de quatorze pieds trois pouces, pour y fabriquer à l'aife un peigne de trois aunes \& demie de long, qui ne font que doure pieds fix pouces; il refte donc dix-fept pouces tant pour les montans, que pour la diftance des premieres entailles aux extrèmités. D'autres conftruifent ce banc de maniere que la partie du milieu eft affemblée avec des charnieres à l'une des deux autres, \& fe replie par-delfus. Quand on veut s'en fervir, on abaife ce milieu qui vient fe joindre à l'autre, au moyen des tenons \& mortaifes : on peut encore féparer la partie du milieu en deux, \& en faire tenir une à un bout, \& l'autre à l'autre. Xxxij
2132. On fe fert encore d'une autre efpece de métier, avec lequel on pent faire des peignes de toutes les longueurs; ce n'eft autre chofe que deux montans plantés folidement chacun dans une planche un peularge, pour pouvoir les retenir à l'écartement dont on a befoin, au moyen d'une groffe pierre dont on les charge; ou, en place de pierre, le montant à droite elt fixé au moyen d'un crochet de fer enfoncé dans le plancher, \& l'autre elt chargé d'une pierre. Comme l'ouvrier en travaillant a befoin de plufieurs uftenfiles, ainfi que d'une certaine quantité de dents qui doivent compofer le peigne, on a imaginé de conftruire une table fort petite, qu'on promene de tous côtés, \& qui eft beaucoup plus baffe que les boulons des montans.
2133. LORSQU'ON fait de ces peignes de longueur extraordinaire, il eft néceffaire de tenir les jumeiles un peu plus larges \& plus épaiffes, \& mème - on leur donne un peu plus de foule (qui eft ta hauteur du peigne); leur longue portée les fait plier; \& fi l'on n'y apportait remede, le peigne après être fait ferait un peu courbe: c'eft pour prévenir cet inconvénient, qu'on place fous les jumelles un fupport anquel on eft maitre de donner telle élévation qu'on defire, par les moyens qu'on va voir. On prend une planche à peu près quarrée, au milieu de laquelle on fait une mortaife qui reçoit le tenon du montant, \& au haut de ce montant eft une entaille en enfourchement, propre à recevoir une planche fur fon épaiffeur : cette planche eft retenue au moyen de la cheville qui paffe dedans \& dans le montant; mais pour atteindre plus exactement la hauteur des jumelles, au lieu d'un trou rond dans la planche, on y fait une rainure, \& on la fait monter ou defcendre à volonté au moyen de coins de bois ou de canne plus ou moins épais, dont on la calle par-deffous. On foutient encore ces jumelles avec un couffrn, qui n'eft autre qu'un morceau de bois de la forme d'un parallćlipipede, qu'on met fur la table à mefure que le peigne avance, tandis qu'avec le fupport on foutient la partie faite, $\mathbb{Z}$ fouvent mème on en met un fecond entre la table \& l'autre montant, lorfque les peignes font fort longs; mais il faut avoir grand foin de conferver au peigne une pofition bien horifontale \& bien droite.

2I34. Après avoir décrit toutes les opérations \& uftenfiles néceffaires à la fabrication des peignes, je paffe à la maniere de les monter.
2135. La fig. r, pl. IV, fait voir un métier difpofé à monter un peigne: dans la mortaife du bout de chaque boulon, on place un tenon de fer plus long que la plus grande hauteur des peignes, \& dont l'épaiffeur doit être égale à la moindre largeur des dents de canne; au lieu que, s'ils étaient trop épais, on ne pourrait pas s'en fervir pour des dents plus étroites. Il faut d'abord avoir foin que les jumelles foient placées bien
horifontalement, ce qui dépend en grande partie de la hauteur des poupées \& de la pofition des tenons. Il faut auffi que les jumelles, dont l'écorce eft en-dehors, foient bien paralleles, \& faffent un angle droit avec lest tenons $a, a$, car de là dépend la perfection du peigne.
2136. On voit en $d$ comment on attache les jumelles deux à deux par leurs bouts avec de la ficelle; \& pour que la tenfion des boulons ne la puife pas faire gliffer, on fait ane encoche au bout de ces jumeiles, où fe loge la ficelle qui ne peut plus en fortir. Dans cet état il n'eft plus queftion que de mettre les dents en place.

2I37. POUR s'affurer d'un écartement égal entre chaque couple de jumelles, on fe fert d'un inftrument, fig. 2, qu'on nomme foule, qui n'eft autre chofe qu'un morceau de bois entaillé deffus \& deffous de rainures qui reçoivent les jumelles : ces rainures doivent ètre bien paralieles entr'elles \& avec celles de l'autre face; c'eft leur écartement qui regle la hauteur du peigne, \& la ligne $a, b$, détermine ce qu'on appelle eli terme de fabrique la hauteur de la foule. On ne court aucun rifque de faire ces entailles un peu plus larges que les jumelles qu'on y place; car comme elles appuient vers les faces intérieures, $f_{\mathrm{g}} \mathrm{g}$. $\mathrm{I} \circ, \mathrm{pl}$. IIII, c'eft toujours la ligne $a, b$, qui regle l'ćcartement; les quatre portions du cercle $d, d, d, d$, repréfentent la coupe des quatre jumelles, \&l'on peut voir qu'elles appuient d'un côté, tandis que l'autre eft vuide. Les peigners ont ordinairement plufieurs foules fuivant les différentes hauteurs qu'ils veulent donner aux peignes. Ces hauteurs font quelquefois données par les fabricans eux-mèmes; mais communément elles varient fuivantle genre d'étoffe auquel on doit emplover le peigne, ou felon l'épaiffeur qu'on doit donner aux dents. Voici comment cela doit s'entendre. Si le peigne doit contenir les dents très-fines, \& par conféquent plus larges qu'a l'ordinaire, ou qu'on ait befoin de plus de hauteur, c'eft la foule qui la regle; fi au contraire les dents doivent etre minces \& étroites, il faut que le peigne foit moins haut, pour qu'il puiffe réfifter aux coups multipliés qu'il éprouve contre la trame; \& fi loon ne fuivait pas de regles certaines là-deffus, un peigne dépérirait bientôt. On ne peut s'en écarter qu'en donnant plus de largeur aux dents quand elles font minces, \& ce qu'on perd d'un côté fe retrouve de l'autre. Il eft vrai que les fils de la chaine effuient plus de frottement entre des dents larges, que quand elles font plus étroites; mais la folidité du peigne eftune loi dont on ne fauraic s'écarter. La regle générale elt que, toutes les dimenfions obfervées, il eft bon de donner plutôr plus de hauteur que moins.
2138. Une autre difficulté que tous les peigners ne font pas en état de furmonter, c'elt le rapport de la hauteur qu'on doit donner aux peignes avec leur longueur; ear fi l'on veut donner deux pouces \& demi de foule

## ARTDUFABRICANT

à un peigne qui doit avoir vingt pouces de long, \& qu'avec de pareilles dents on veuille en faire un de trente pouces, de la mème foule, il eft certain que le peigne ne fera pas affez folide, puifqu'avec les mèmes dimenfions il eft d'un tiers plus long. Il faut donc dans ce cas tenir les jumelles un peu plus larges, $\&$ donner un peu moins de foule. Ce que je dis ici de ces deux peignes, doits'entendre en cas qu'ils foient auffi en proportion par rapport aux dents, \& que celui de vingt pouces en ait huit cents, \& l'autre douze cents. Tous ces foins font du reffort du fabricant, puifqu'il y a fi peu de peigners en état de conduire des peignes fuivant ces regles; \& quand j'en ai eu befoin, j'ai été obligé de les diriser. 11 faut encore éviter un défaut dans lequel on tombe, pour voulorr donner de la folidité à un peigne, c'eft de laiffer trop de canne: on doit l'évider autant qu'il eft poffible; car fila foie eft bouchonneufe, ou qu'elle n'ait pas tout l'apprêt convenable, fi les dents font trop larges ou trop épaiffes, elles ne permettent pas aux boucons de paffer, \& mème elles écorchent la foie dont le peu de tors ne lui permet pas de réfifter. Ce que je dis ici eft appliquable à toutes fortes de peignes, tant pour les étoffes de foie que pour tous les autres tilfus, parce qu'il n'elt point de matiere où il ne fe rencontre des inégalités; ainfi on ne faurait y donner trop d'atten. tion. J'en reviens au montage des peignes.

2I39. Nous venons de voir que le principal objet de la foule eft de déterminer la hauteur du peigne; un autre avantage non moins confidéble eft, de procurer adez d'écartement entre chaque couple de jumelles pour y paffer la battc B, fog. 1, pl. IV, avec laquelle on ferre les dents les unes contre les autres. Cette barre n'eft autre chofe qu'une lame de fer a peu près de l'épaifleur des dents qu'on emploie, \& dont la largeur d'environ deux pouces eft égale d'un bout à l'autre; fa longueur elt de fept à huit pouces. On y réferve une foie pour l'emmancher comme un couteau,
2140. Lorsque tout eft difpole comme on vient de le dire, on place la premiere garde $\mathrm{A}, f \mathrm{fg} .3, \mathrm{pl} . I V$, \& on en arrete les tenons entre les quatre jumelles au moyen de trois ou quatre tours de ligncul qui fe croifent les uns les autres, \& qu'on ferre avec force: il eft effentiel que les tenons de ces gardes excedent la largeur des jumelles, tant pour arrêter le ligneul que pour fervir de mefure à la hauteur des dents dans toute la longueur du peigne; \& le corps de ces gardes doit être parfaitement égalà la hauteur de la foule, puifqu'une fois placées par un bout, elles en fervent elles-mèmes.
2141. Quand la premiere garde eft ainfi arrêtée, on fait encore deux ou trois tours de ligneul, tant pour lui donner plus de folidité, que pour mettre une diftance entr'elle \& la premiere dent; on ferre ce ligneul,
\& prenant la batte de la main droite, on la fait paffer entre les quatre ju: melles, \& l'on frappe fur le ligneul pour approcher les tours les uns des autres: on fe fert de battes de différentes épaiffeurs felon la largeur des dents, pour que le coup porte par-tout également. La premiere dent, qu'on nomme dent de force, n'eft pas une de celles qui compoferont le peigne, \& eft beaucoup plus épaiffe fur la même largeur; on l'arrête par deux tours de ligneul, en frappant à chacun ; puis on met huit ou dix dents de lifiere, entre chacune defquelles on place un tour de ligneul en frappant toujours avec la batte: ces dents de lifieres doivent avoir environ le double d'épaiffeur de celles du corps du peigne. La méthode de ceux qui font ces dents avec du fil darchal promptement applati, eft préférable à celle de ne mettre que de la canne, parce que ces dents fupportent la plus grande fatigue; il ferait mème plus à propos de les faire avec du fll d'acier applati, qui eft toujours plus uni que le fer.
2142. Il faut, après avoir mis les dents des lifieres en place, examiner fi elles occupent l'efpace qu'elles doivent $y$ occuper fur chaque couple de jumelles, \& fi elles font plus écartées fur les unes que furles autres: on les force avec la batte à s'arranger comme il convient. Quand cette opération eft faite, on marque fur chaque jumelle en-delifus, tout contre la derniere dent qu'on vient de placer, un point $a, a, f i g .4, p l . I V, \&$ c'eft de là qu'on fixe la longueur que le peigne doit avoir, en pofant fur ce point le bout de la mefure qui doit lui fervir de regle; \& l'extrèmité de cette mefure qu'on marque par un point, eft l'endroit où on doit placer la derniere dent du peigne: enfuite avec un compas on prend la diftance qu'occupent les dents des lifieres qu'on a déjà placées, \& on la porte à l'autre bout, pour ne rien faire que de très-fymmétrique \& d'égal.
2143. It faut après cela divifer tout cet efpace en pouces, demi-ponces \& quarts de pouces, \& marquer toutes ces divifions par des fignes différens, pour ne les pas confondre. On peut, par exemple, marquer toutes les diftances d'un pouce par $c$, comme on le voit fur les jumelles fig. 4. Cette maniere de marquer les divifions fur les jumelles varie à l'infini, fuivant l'idée de chaque ouvrier; les uns font toutes les diftances \& ne les marquent que par des points: d'autres font trois points en largeur aux pouces, deux aux demi-pouces, \& un aux quarts de pouce. D'autres divifent leurs peignes par portées \& par demi-portées. Ces portées ne font autre chofe qu'un nombre déterminé \& connu de dents, comme par vingt ou par quarante: il $\mathbf{y}$ a des provinces où la portée eft de quarante dents, dans d'autres elle eft de vingt, \& dans d'autres elle eft de dix. Ainfi ceux quidivifent la portée en quarante dents, ayant à fabriquer un peigne de mille dents, par exemple, l'appelleront de vingt-cing portées; ceux qui
la divifent en vingt, l'appelleront de cinquante portées; \& enfin, fil la portée en contient dix, ce mème peigne fe nommera cent portées: j’ai dû prévenir de toutes ces différences, pour rendre compte des ufages de tous les pays. Cette détermination des portécs eft fuiceptible de repréfenter différens nombres, même parmi les ouvricrs d'une mème province, fuivant le dénominateur des fractions qu’elles repréfentent: ainli la portée que nous venons de voir être le vingt-cinquieme d'un peigne de mille dents, \& en contenir quarante ; fi le peigne eft à huit cents, la portée de quarante dents fera un vingtieme, celle de vingt, un quarantieme, \&c. enforte que ce rapport fuit celui de la fraction à la portée. On a aufficoutume de fe fervir dans les fabriques, d'expreffions qui indiquent ie nombrs de dents dont un peigne eft compofé, la portée étant, comme on dit, un vingt de peigne, un quarante, \&c. fans les lifieres, ou avec les lifieres, parce qu'elles paffent ordinairement pour une, pour deux ou pour quatre portées. Ceux qui comptent les portées d'un peigne par quarante dents, regardent les deux lifieres comme une portée; ceux qui les comptent par vingt, la comptent par deux portées, \&c.

2I44. On a jugé à propos de divifer ainfíles dents des peignes par portées, par rapport au nombre des fils des chaines auxquelles ils doivent fervir; \& fi l'on fe rappelle ce que j'ai dit dans le traité de l'ourdiffage, on trouvera que dans certaines provinces les portées font de quarante fils, \& dans d'autres elles font de quatre-vingt, tandis que beaucoup de fabri. cans d'étoffes de laine \& de tifferands les fixent toutes à vingt.
2145. Il eft peu de genre d'étoffe, de la chaine de laquelle on puiffe placer moins de deux fils dans chaque dent du peigne: il fuit de là que ce font les comptes des portécs des chaines qui ont déterminé ceux des dents ; \& pour s'en convaincre, il ne faut que faire attention qu'me portée de quatre-vingt fils occupe quarante dents dans le peigne, une de qua. rante en occupe vingt, \& ainfi des autres: de là vient que ceux qui compofent la portée d'une chaine de quarante fils, par exemple, appellent un peigne de mille dents du nom de cinquante portées; \& fi ces portées de la chaine font compofées de vingt fils, le même peigne fe nonamera de cent portées.
2046. Cette variété caufe un embarras affez grand à ceux qui parcourent les différentes provinces: il ferait à fouhaiter que les dénominations \& les idées qu'on y attache fuffent uniformes. Les fabricans de Paris ont remédié à cet inconvénient; ils défignent leurs peignes par le nombre de dents dont ils font compofés: ainfi l'on dit un mille, un neuf-cents, \&c. La feule difficulté eft, que quelques-uns comprement dans ce nombre les lifieres, \& bes autres ne les y comprennent pas; mais plus ordinairement, quel que

Toit le nombre par lequel on défigne un peigne, on n'y comprend pas les lifieres ; \& l'on regarde comme étrangere à l'étoffe, cette partie qui ne fert qu'à en faciliter la fabrication, puifqu'on la coupe ou remploie toujours. Cette digreffion néceffaire devait être placée ici, parce que je penfe qu'it vaut mieux épuifer ce qu'on a à dire fur un objet, lorque cela peut fervir à expliquer l'opération qu'on décrit, que de le rejeter à la fir, où la file des idées étant interrompue, les obfervations deviennent des hors-d'ocuvre dont on ne fent plus la néceffité. Je reviens à mon fujet.
2147. Les peigners qui divifent la longueur des jumelles par portées, doivent fur-tout connaitre combien il en faut placer entre les lifieres; alors ils divifent cette diftance en autant de parties égales qu'elle doit contenir de portées: par exemple, fi l'on veut faire un mille de peigne (expreffion adoptée qui fignifie un peigne à mille dents, $\&$ non pas un millier de peignes, conme il ferait plus exact), on divife fon étendue en vingt-cinq parties égales; pour un huit cents on le divife en vingt, pour un neuf cents en vingt-deux \& demi, dont chacune contiendra quarante dents : mais comme il ferait difficile de les $y$ placer toutes, parce qu'on ne faurait juger dans un auffi grand efpace fi on les ferre comme le nombre l'exige, il eft plus fûr de fubdivifer chaque divifion en deux parties, dont chacune doit contenir vingt dents: il y a même des peigners qui, pour plus d'exactitude, fubdivifent en quatre \& mème en huit parties: ils font plus furs d'obferver l'écartement convenable entre chaque dent; au lieu que les divifions étant grandes, on ne s'apperçoit qu'à la fin, fi le nombre requis de dents pourra oun ne pourra pas $y$ entrer; \& s'il ne faurait $y$ entrer, on force avec la batte les dernieres à fe rapprocher plus qu'il ne faut, tandis que les premieres font trop efpacées. Cette régularité peut cependant devenir minutieufe, fur-tout lorfque les comptes des peignes font fort firis; car fi pour un mille, fur vingt pouces de largeur, on fait une divifion pour chaque cinq dents, chaque divifion aurà̀ peu près une ligne de large, puifque chaque pouce doit contenir cinquante dents, ce qui fait quatre dents \& un fixieme dans chaque ligne; \& il faudrait dans l'efpace de vingt pouces deux cents diftances, dont chacune contint un peu plus de quatre dents.

2 148. Il me femble qu'il ferait plus à propos de divifer la longueur des jumelles en pouces, demi-pouces, \& quarts de pouce, parce qu'on peut avoir une mefure d'une aune toute divifée, qu'il fuffit de préfenter aux jumelles pour y tracer les divifions qui font toutes faites; \& moyennant cette operation, il fuffit au peigner de favoir combien le peigne qu'il va faire, doit contenir de dents par pouce; \& comme on a vu que les dent \& le ligneul ont dû être jaugés fuivant la place qu'ils doivent occuper fur Le peigne, il lui eft facile de s'y accorder. Suppofons qu'il ait à faire un

## 53.8

## ARTDUFABRICANT

douze cents fur trente pouces, il entrera quarante dents par pouce ; fi ceft un neuf cents fur vingt pouces, il y en entrera quarante-cinq. Et pour tous les cas il fuffit de favoir le total des dents, \& le nombre des pouces; on en conclura aifément pour les demis \& les quarts de pouce. Il elt à propos de divifer les jumelles en demis \& en quarts de pouce, pour être plus fur de la jufteffe des opérations; néanmoins, comme ces foufdivifions donnent fouvent des fractions, je vais prendre pour exemple deux cas où il s'en rencontre. Nous venons de voir qu'un neuf cents, fur vingt pouces de largeur, doit contenir quarante-cinq dents par pouce, ce fera vingt-deux \& demi par demi - pouce, \& onze un quart par quart de pouce; il faut avoir attention à chaque quart de pouce, fil lon remplit à infiniment peu près l'efpace déterminé, de même aux demi-pouces, \& enfin on vient à bout de tomber jufte aux pouces. Le fecond exemple que je vais propofer eft tel, que les fractions qui viemment à chaque pouce, s'accordent avec quelques-uns \& ne s'accordent pas à d'autres : je m'explique. Ces fractions font telles, que de pouce en pouce elles ne tombent pas jufte, \& ne compofent pas un nombre entier de dents; mais dansun retour égal d'un certain nombre de pouces, les fractions s'évanouiffent. Soit un huit cents dents de peigne fur dix-huit pouces de longueur ; chaque pouce contiendra quarante-quatre dents $\frac{7}{9}, \&$ ces fractions ne formeront de nombre complet qu'a la moitié du peigne, parce que de tous les nombres dans lefquels on peut divifer dix-huit pouces, il n'y a que neuf qui donnent un mombre entier, \& que les autres font tous fractionnaires. On ne faurait éviter ces fractions ni fe difpenfer de cette exactitude, lorfqu'on monte un peigne; car comme les largeurs des étoffes font ordinairement limitées, on ne s'en écarte que très-rarement: d'ailleurs les peigners ne font pas maitres d'ajouter des dents, ni d'en retrancher, pour rendre leurs nombres ronds, parce que le nombre de dents doit s'accorder avec celui des fils qu'on met à la chaine \& avec la largeur de l'étoffe. Il eft vrai cependant que, fur une quantité de dents fort minces, on peut en ajouter une ou deux; mais fa dans le dernier exemple on négligeait la fraction $\frac{4}{9}$ par pouce, il manquerait fur la totalité du peigne huit dents; \& fi on voulait les ajouter au bout du peigne, on le rendrait trop long d'environ deux lignes \& demie : ainfi l'on tomberait toujours dans le mème inconvénient. Plus le nombre de dents eft confidérable dans la totalité du peigne, moins les fractions deviennent ferifibles fi on les néglige; \& quand ce nombre eft petit, il faut en tenir compte foigneufement. On vient de voir que fur cun peigne de huit cents dents les fractions négligées faifaient une différence de plus de deux lignes; fi ce peigne n'avait que cinq cents dents fur la même largeur, il contiendrait vingt-fept dents $\frac{7}{9}$ par pouce; cette
fraction $\frac{7}{9}$ négligée à chaque dent, donnerait un déficit de quatorze dents; \& fi on voulait les ajouter enfuite, le peigne aurait près d'un demi-pouce de plus qu'il ne doit avoir.
2149. On peut éviter les fractions dans beaucoup de cas, en rempliffant néanmoins la longueur du peigne da nombre de dents qu'il doit avoir; voici comme il faut s'y prendre. Je fuppofe que le nombre de dents donne une fraction par pouce, qui rende le travail difficile; on peut alors abandonner la divifion par pouces \& fe fervir de celle par portées, demi-portées, quarts, \&c. ou tel autre nombre. Les fubdivifions que je recommande font très-utiles pour corriger les erreurs que l'inégalité des coups de batte occafionne fouvent ; \& lorfqu'à chaque fubdivifion on s'apperçoit qu'on ne fe rencontre pas jufte fur chaque paire de jumelles, on frappe un peu plus fur le côté qui avance trop.

2150 . Il peut arriver auffi, quoique très-rarement, qu'on ait trop frappé avec la batte, \& qualors les dents occupent moins d'efpace que la fubdivifion ne marquait. Lorfqu'on s'en apperçoit, c'elt une preuve, non pas qu'on a trop ferré, car on ne faurait trop le faire, mais que le ligneul eft trop menu, \& alors il faut en prendre de plus gros. Lorfu'un ouvrier a une fois adopté une maniere de divifer la longueur de fon peigne, it doit continuer de s'en fervir, fans quoi il rifque de confondre l'une avec l'autre \& de fe tromper dans le nombre de dents. Il eft certain que la divifion par pouces, demi-pouces, \&c. eft plus fûre que celle par portées, parce que celle-ci ne contient pas un efpace égal dans toutes fortes de comptes de peignes, \& qu'elle varie dans prefque tous. Je vais readre cela fenfible par des exemples. Ayant à conftruire deux peignes, dont l'un ait mille dents fur vingt pouces, \& l'autre quinze cents fur trente, les portées de l'un fe rapporteront avec celles de l'autre; mais fi l'on veut faire un neaf cents fur vingt pouces, ou un mille fur dix-neuf ou fur vingt-deux pouces, ou un neuf cents fur dix-huit pouces, il n'eft pas poffible de trouver de rapport entre les portées des uns \& des autres: il faudra donc autant de différentes mefures pour divifer chacun par portées; ou plutôt, il faut à chaque changement de peigne, combiner les moyens de divifer les jumeiles en autant de parties qu'elles doivent contenir de quarantaines, de vingtaines, de dixaines de dents, \&c.
2151. Cette difficulté n'exittait pas autrefois, parce que les comptes des peignes étaient pre〔que fixés pour toutes fortes d'étoffes; les largeurs \& le nombre des brins dont une chaine devait être compofée étaient mème fixés par des arrèts \& édits, ainfi qu'on peut le voir par les ftatuts \& réglemens de toutes les communautés de fabricans d'étoffés qui fonte en jur rande. Les peigners avaient des divifions faites pour chaque compte de

## 540

## -ARTDUFABRICANT

peignes en particulier; mais à préfent que les fabricans ont la liberté de donner aux étoffes la largeur qu'ils jugent à propos, \& d'employer des chaines à tel nombre de brins qu'ils veulent, on trouve une variété infnie dans la longueur des peignes, parce que tel fabricant eft libre de mettre foixante portées pour un taffetas en demi-aune de largeur, pour lequel fon confrere n'en met que cinquante-cinq. Il faut donc que le peigner qui travaille pour tous deux, faffe deux peignes differens pour un mème ufage. Un fabricant. fera fon taffetas de la même largeur qu'un autre; mais pour trouver moyen de làcher quelque chole du prix courant fans y perdre, il affamera la chaine du nombre de brins qu'elle devrait avoir, ce qui rend l'étoffe moins bonne; \& l'acheteur croit avoir bon marché d'une étoffe dont la largeur le féduit \& la modicité du prix le détermine, ne pouvant apprécier à la main la différence des deux. Cette liberté a fes inconvéniens, fans doute, mais c'eft à l'acheteur à fe tenir fur fes gardes: du refte, elle a influé beaucoup fur la perfection des manufactures, en répandant une variété infinie fur les tiffus de tout genre, \& le génie n'a plus connu de bornes à fes productions. Les ouvriers fe fervent ordinairement d'un compas pour divifer la longueur de leurs jumelles. Cet inftrument eft trop connu pour que je m’arrète à le décrire: il faut avoir grande attention dans cette opération, que le compas ne varie pas, \& que la main foit bien fure; la plus petite erreur devient de la plus grande conféquence, parce que d'erreurs en erreurs les différences deviennent très-fenfibles. Indépendamment de l'égalité que doivent avoir les divifions \& fubdivifions entr'elles \& fur les jumelles, il faut encore que chacune réponde à fa correfpondante fur l'autre jumelle, bien à angles droits; fans quoi le peigne ferait plus long par un bout que par l'autre, \& les dents ne feraient pas bien perpendiculaires aux jumelles. Occupé fans celfe de mon art, j'ai fait différentes recherches. Qu'il me foit permis de propofer un inftrument de mon invention, à l'aide duquel il n'eft pas poffible de faire mal ces divifions fur les jumelles. Cet inftrument eft fort fimple; c'eft une regle de bois, divifée fur la longueur très-exactement en pouces, demi-pouces \& quarts de pouces, en cette maniere: prenez une regle de bois, fig. ¢, pl. $I V$, fur l'épaifeur de laquelle on fait une rangée de trous à trois lignes d'écartement les uns des autres; puis à toutes les diftances d'un pouce, on y fiche une lame tranchante de deux lignes de largeur environ: à tous les demi-pouces, on en met une pareille pour le tranchant, mais un peu moins large; enfin aux quarts de pouces font de petits poinçons qui, quand on les appuie, ne marquent qu'un point. L'ef fentiel, dans la conltruction de cet uftenfile, eft d'obferver un écartement égal entre toutes les parties, \& de tenir toutes les lames à une égale hauteur, pour être bien fur qu'en appuyant un tant foit peu cette regle fur les ju-
melles, toutes puiffent faire une empreinte. La figure repréfente cet inftrument tout monté \& garni de lames. Il eft à propos de faire cette regle en couteau du cóté des lames, pour pouvoir, quand on l'applique fur les jumelles, voir aifément où on place les tranchans; trop d'épaiffeur les cacherait. Il faut avoir foin de placer la premiere lame précifément à l'endroit où, après les dents des lifieres, doit être la premiere du corps du peigne. Jai fait marquer ces traits par les lettres $a, b, c$, comme les lanes neème fur l'inftrument. On peut voir que toutes les marques a font à égale diftance, qu'on fuppofe être d'un pouce; celles $b$ font à la moitié entre les premieres, auffi entr'elles à un pouce; $\&$ enfn celles $c$ font à la moitié de celles $b$, ce quifait le quart du pouce. On peut conftruire de ces regles de plufieurs longueurs, pour ne pas s'embarraffer d'une grande, quand on a un petit peigne à faire, \& parce qu'une petite ne conviendrait pas pour un grand peigne. On pourra peut-être trouver un peu de difficulté à appuyer cette regle fur les jumelles qui plient au moindre effort; mais en mettant deffous, le fupport ou le couffin dont nous avons parlé plus haut, on en viendra facilement à bout. On peut mème, pour plus d'exactitude, faire ces marques fur les jumelles, avant de les mettre fur le métier; il ne s'agira plus que de les bien placer vis-à-vis les unes des autres, ce qui fera affez facile en réglant l'encoche par où elles font retenues fur le tenon, à une diftance égale des dernieres marques à chaque bout; du refte, chacun s'y prendra comme fon génie lui fuggérera. La longueur qu'il eft plus à propos de donner à ce divifeur, eft de trente pouces; car il eft inutile de penfer à en faire de trois aunes \& demie qu'on donne aux plus grands peignes; \& après avoir marqué une longueur de regle, on placera la premiere lame fur la derniere marque, \& ainfi de fuite: par ce moyen on viendra à bout de divifer toutes fortes de peignes. Quant aux peignes qui auront moins de trente pouces, la regle pent encore fervir; car il fuffira de compter vingt efpaces d'un pouce, \& de contrenarquerle refte, pour n'y avoir aucun égard: ainfi cet uftenfile me parait devoir ètre fort utile. Il ferait bien poffible d'oter $\&$ de remettre les lames à volonté, pour n'en laiffer que le nombre dont on aurait befoin : mais de deux chofes l'une; ou les trous quiles reçoivent feraient agrandis, \& par conféquent les écartemens peu juftes; ou bien ce qu'il en coûterait pour le faire conftruire en cuivre ou en acier, où chaque dent ferait retenue à vis, ne compenferait pas l'avantage qu'on en retirerait \& le tems qu'on perdrait à le monter \& démonter.

2Is2. Si la confruction de ce divifiar, tout fmple qu'il eft, paraít trop difpendieufe, je vais en propofer un fecond moins embarrafint, mais qui va moins vile. C'eft une palette d'environ guinze ob feize lignes de long, fur lépaifeur de laquelle font placies cinq lanes, favoir, les deux

## $\$ 42$

$A R T D U F A B R I C A N T$
des extrèmités, larges \& écartées d'un pouce; celle du milieu noins large, pour marquer le demi-pouce, \& eninn les deux points qui marquent les quarts de pouce. Cette palette eff faite en couteau, \& n'eft, à proprement parler, qu'une partie de regle que je viens de propofer. Sur le côté épais \& au milieu de fa longueur, eft un trou propre à recevoir le tenon du manche. Pour divifer un peigue avec cet inftrument, il faut l'appuyer fur la longueur des jumelles autant de fois qu'elles ont de pouces, en mettant toujours la premiere lame fur la derniere marque. Il ne m'appartient pas de faire l'éloge de cet inftrument; mais à le comparer avec l'ufage du compas, qu'il faut porter quatre fois dans lefpace d'un pouce, \& que le moindre choc peut déranger, je penfe qu'il ne peut manquer d'etre adopté.

2 I 53 . Il était néceffaire de faire connaitre tontes les divifions qu'on peut faire fur la longucur d'un peigne; achevons maintenant d'en décrire la conftruction. Lorfyu'on a placé la derniere dent de lifiere, on fait deux tours de ligneul fur les jumelles, pour la retenir en place \& la féparer de la premiere de celles du corps de peigne; enfuite on place une dent qu'on arrète par un tour de ligneul, puis une feconde, puis la troifieme, \& ainfi des autres jufqu'a la fin, ayant foin de mener enfemble les deux bouts des dents, qui fans cela occafiomeraient une confufion infinie, fi Pon fe contentait de lier le premier bout d'abord, \& qu'on voulat enfuite en venir au fecond. A chaque deux dents on frappe avec la batte des coups égaux pour que les unes ne foient pas plus ferrées on plus lâches que les autres, puifque la bonté d'un peigne dépend en grande partie de l'égalité qui regne entre les dents. Une difficulté que rencontrent affez fouvent beaucoup d'ouvriers dans l'ufage de la batte, eft de frapper également à chaque bout des dents; il faut de l'habitude pour régler le coup \& ne pas ferrer plus en-haut qu'en-bas, encore eft-il à propos d'examiner fans ceffe fi l'on fe rapportera aux marques; \& lorfqu'on y eft arrivé, l'attention qu'on a eue doit diminuer les erreurs, \& la derniere dent de chaque portée doit être vis-à-vis des marques fur chaque couple de jumelles: fi elle avanse plus par un bout que par l'autre, on frappe un peu plus de ce côté; \& fi l'on ne pouvait venir à bout de la faire rentrer, il n'y a de remde qu'en défaifant quelques dents, \& corrigeant l'erreur de plus loin: fi ce défaut vient de l'inégalité de groffeur du ligneul, on coupe la partie trop grofle, \& on ne fe fert que de ce qui convient.
2154. A mefure que le peigne avance, les jumelles font d'un côté coulvertes de ligneul; ainfi dès qu'on eft arrivé à une marque quelconque, on ne peut plus juger de fon écartement avec la fuivante, puifqu'on ne la voit plus; \& alors on ne peut pas, à la vérité, fe tromper pour faire
bien rapporter les dents; mais faute de favoir où eft la derniere marque, on ne faurait s'affurer du nombre de dents; il a donc fallu fe procurer des moyens de s'y reconnaitre. Quelques ouvriers mettent entre les deux dernieres dents de la derniere divifion une dent debout, qui forme une tête par-deflus; \& comme ils font affurés de la marque qui fuit, ils comptent les dents depuis cette marque. D'autres attachent un fillà la garde du bout du peigne par où ils le commencent, \& chaque fois qu'ils arrivent à une divifion, ils placent ce fil fur la derniere dent, au moyen de quoi ils ne peuvent fe tromper.

2155 . il faut avoir foin de bien ferrer le ligneul fur les dents quand on les entoure; mais il faut encore le tenir tendu quand on entoure les autres jumelles \& quand on fe fert de la batte; fans quoi ce fil venant à fe làcher, rendrait le peigne abfolument défectueux. Pour être le maitre de diriger le fil comme on le defire, comme les bouts font affez longs, il ne faut pas le laiffer prendre, ce qui le dépoifferait à force de frotter fur les dents, $\&$ on ne manquerait pas de méler les deux bouts enfemble: il eft donc à propos d'en faire de petits paquets qu'on tient facilement dans la main, \& qu'on fait paffer \& repaffer plus commodément à mefure qu'on l'emploie; ces petits paquets font plus commodes à tenir de la main quand on fe fert de la batte.

2 I 56 . Соmme en coupant la canne pour refendre les dents, on a foin de les tenir plus longues qu'il ne faut, on n'elt pas obligé, en montant le peigne, à les placer bien également les unes aux autres par leur bout entre les jumelles; elles ne pourraient fe rapporter que d'un côté, puifgu'on ne s'aftreint pas à leur donner une égale longueur: il eft donc fort inutile de chercher à aligner les bouts; \& lorfque le peigne eft achevé de monter, on les rogne tous, comme nous le verrons bientôt. On peut même profiter de ce trop de longueur pour placer d'un côté ou d'un autre une dent, à l'un des bouts de laquelle on appercevrait quelque léger défaut; car, comme je l'ai déjà dit, s'il eft un peu confidérable, il eft toujours plus prudent de la rejeter, pour que le peigne n'en foit pas endommagé.
2157. Il faut avoir foin que l'écorce des dents foit tournée d'un mème côté, jufqu'à la moitié du peigne; \& les peigners ont coutume de la tourner du côté du bout par où ils commencent. Lorfqu'on eft parvenu à la moitié de la longueur de peigne, on les change de direction, de façon que l'écorce de la moitié des dents regarde un des bouts du peigne, \& celle de l'autre moitié regarde l'autre bout; ainfi les deux dents du milieu font à plat vis-à-vis l'une de l'autre, \& le dedans de la canne fe regarde à chacune: en voici ta raifon. Lorfque le peigne elt en travail, ce font les deux extrêmités qui fatiguent le plus, enforte que le milieu n'éprouve cette fatigue que par

## ARTDUEABRICANT,

voila pourquoi on tourne l'écorce vers le bout du peigne : encore, malgré ces précautions, s'ufent-ils beaucoup plus \& plus promptement aux extrèmités : \& lorfqu'un peigne eft hors d'éat de fervir, on fe contente de changer les dents d'un pouce ou deux de long à chaque bout, ce qui le rend prefque neuf: on appelle cette opération enter un peigne.
2163. S'IL eft quelquefois néceflaire d'enter un peigne parce que les dents des extrèmités font ufées, fouvent auffine le fait-ón que parce qu'elles ont contracté un peu de courbure, ouqu'elles font devenues trop fouples \& trop faibles; fouvent mème cette réparation, quand ele eft bienfaite, rend un peigne meilleur qu'un neuf, \& elle eft trés-économique. J'enfeignerai dans la feconde partie la maniere d'enter les vieux peignes.
2164. Quand on a rempli le peigne du nombre de dents qu'il doit contenir, on le finit par un nombre de dents de lifieres égal au premier, \& de la mème groffeur; puis on en met une très-groffe comme la premiere de l'autre bout, enfin on met la garde de la mème maniere qu'on a pratiqué en commençant le peigne qui fe trouve ainfi terminé, du moins quant au montage ; car il a encore, dans l'ćtat où nous le fuppofons à préfent, bien des façons à recevoir. On commence par le démonter de deffus le métier, ce qui fe fait d'abord en fciant les jumelles du côté où l'on vient de finir ; car j'ai oublié, en parlant des jumelles : d'avertir qu'on doit les tenir beaucoup plus longues que le peigne ne doit ètre, tant pour pouvoir les arrèter fur les montans du métier par des points qu'on ne met pas à profit, que pour donner du jeu à la batte dont on le fert jufqu'à la derniere dent, \& de la place à la foule qui y refte jufqu'à la fin. L'ouvrier fcie donc les juanelles à environ trois quarts de pouce des gardes par chaque bout da peigne, en le tenant tonjours tendu; d'autres lachent les vis; mais de l'une \& de lautre maniere il faut tenir le couteau-fcie de la main droite, \& foutenir ferme le peigne avec la gauche, fans quoi on rifquerait de le caffer. Voilà quels font les procédés qu'on emploie ordinairement pour monter un peigne : il y en a quelques-uns particuliers, dont j’aurai occafion de patler dans la feconde partie de ce traité, auquel je me réfere pour éviter les répétitions. Voyons maintenant comment on rogne les dents.

216 . On a vu dans la fuite des opérations que je viens de décrire, que les dents n'étaient jamais coupées à la longueur qu’elles doivent avoir, parce que quand on coupe les cannes, on ne fait pas à quel peigne elles font deltinées, \& que cette hauteur varie; da plus, on ne prend aucune attention à couper ces cannes d'une égale longueur : ainfi il eft ordinaire, lorfqu'un peigne elt fait, de voir déborder les dents fur les jumelles plus ou moins, comme on le voit fur la fig. 3, pl.IV. On fe fert, pour rogner cet excédant des dents, d'un conteau courbe, \& on ne laille au-deflus des

$$
D^{\prime} E T O F E E S D E S O Y E .
$$

jumelles qu'une ligne ou une ligne \& demic. On ne coupe pas ces extrè-- mités à angles droits, mais à pans, comme on le voit fig. 6, ou bienen pointe; par ce moyen le peigne qu'on place debout dans la rainure du battant, effuie moins de frottement à caufe de fon peu de furface à cette partie, \& fe prète plus aifément à tous les mouvemens qu'on lui fait effuyer. Siles dents étaient coupées quarrément, il y aurait à craindre qu'elles ne s'accrochaffent en quelqu'endroit de la rainure du battant, où le peigne ne tient que par fon propre poids.
2166. Pour rogner un peigne, l'ouvrier s'affed devant une table, \& appuyant un des bouts du peigne contre fon eftomac, il abat tous les bouts du côté droit à angle aigu, avec le couteau qu'il tient de la main droite en le tirant vers lui, tandis qu'avec la gauche il foutient le peigne. Ce côté étant coupé, il retourne le peigne bout pour bout, \& coupe l'autre côté de la mème façon; après quoi les dents font formées en pointe.
2167. Ceux qui veulent que les dents foient pointues, n'ajoutent rien à cette opération ; ils fe contentent d'en faire autant de l'autre côté; mais ceux qui veulent que les dents foient arrondies, abattent la pointe que les deux premiers coups de couteau avaient laifée. Pour bien faire cette opération, il faut tenir le peigne bien horifontalement fur fa longueur, \& verticalement fur fa hauteur, fans quoi on rognerait plus par un bout que par l'autre.
2168. Il y a des ouvriers qui rognent leurs peignes en les tenant perpendiculairement fur une table, fur un banc ou autre uftenfile femblable, \& ils fe fervent pour cela d'une lame de rafoir plantée folidement dans un manche, en commençant par le haut du peigne, fig. 7. Cette maniere parait plus commode que la précédente, parce que le point d'appui eft plus ferme; mais chacun fuit à cet égard l'habitude qu'il a contractée. En failant lopération qu'on vient de voir, il n'elt prefque pas poffible de ne pas laifer quelques rebarbes, quelque net que coupe l'outil dont on fe fert; on les ôte pour approprier le peigne, avec un canif un peu courbé, comme on en voit un, fig. 7 , fur la table.
2169. Il eft une troifieme méthode dont quelques peigners fe fervent pour rogner les peignes, \& qui me femble la plus fure ; elle confifte à contenir le peigne entre deux tringles $\mathrm{A}, \mathrm{A}$, dans l'entaille de deux montans $B, B, f i g .8$. La conftruction de cette efpece de métier eft très-fimple; le peigne ainfi arrèté ne faurait vaciller, \& l'on eft affuré de couper toutes les dents très-également \& fans fatiguer le peigne; mais pour cette opération, on ne fe fert pas des inftrumens qu'on vient de voir, mais d'une efpece de plane, fig. 9 , qui n'eit autre chofe qu'une lame tranchante, aux Zzzij
deux bouts de laquelle eft une foic qui reçoit les manches $\mathrm{H}, \mathrm{H}:$ la fig. 8 repréfente un ouvrier occupé à rogner felon cette méthode. La longucur des tringles A, A, doit etre parcille à celle du banc, pour que l'ouvrier puilie etre en force en les appuyant contre fon ventre, \& meme pour pouvoir Cervir à differentes longueurs du peigne. Leur largeur doit etre moindre de peu de chofe que la hauteur de la foule, pour que le peigne étant faili contre les dents, repofe fur les jumelles; au moyen de quoi lentaille des montans qui reçoivent le tout, doit être à peu près de cette largeur; \& fi les tringles n'y font pas contenties un peu jufte, on les force avec un coin de bois ou de canne par chaque bout. Il ne faut pas que les tringles preflent les jumelles, parce qu'elles dérangeroient le ligneul, \& par conféquent les dents. Le peigne étant ainfi arrèté fur le métier, l'ouvrier coupe toutes les dents en bifeau avec la plane, en commençant par le bout du peigne qui lui eft oppofé; \& quand ce côté eft fait, il coupe l'autre auff en bifeau, foit en reftant à fa place, foit, comme quelques ouvriers le font, en allant à l'autre bout du mérier. Enfin, quand ces deux côtés font rognés, il ébarbe la pointe qui eft reftée, par un coup de plane donné à plat, \& termine les inégalités qui peuvent fe rencontrer avec le canif, comme on l'a vu. Quand ce côté du peigne eft rogné, il retireles tringles des entailles fans déranger le peigne, \& le remet fens-deffus-deffous, les affujettit de méme, \& y fait la mème opération. Il eft boin d'arrondir le bord extérieur des tringles, pour qu'en penchant la plane à droite \& à gauche on n'en rencontre pas la quarre.
2170. Le métier que je repréfente ici, ne fert que pour des peignes de vingt-fept à vingt-huit pouces, qui font la longueur ordinaire : lorfqu'on en a de fort longs, il n'eft pas néceffaire d'avoir de métiers faits exprès, on fe fert fimplement de celui fur lequel on a monté le peigne, en fubftituant aux montans qui portent les boulons à vis, ceux qu'on voit ici, fig. 8, \& les y fixant de la même maniere, c'eft-à-dire, avec des clefs; mais dans ce cas, la longueur du peigne ne lui permet pas de fe mettre au bout du métier, comme on vient de le voir; mais il fe met au milieu d'un côté; il fe penche de maniere que fes deux bras fe trouvent à peu près dans la même pofition que s'il était au bout, \& s'y prend à plufieurs fois en reculant à chaque. Cette maniere eft fans contredit la meilleure qu'on puiffe mettre en ufage, \& la plus expéditive.
2171. En parlant des différentes méthodes ufitées pour rogner les peignes, je n'ai rien dit des gardes. Il eft à propos de les couper d'abord à part, à la hauteur qu'on juge à propos de leur donner: cette hauteur eft ordinairement celie des dents même, ainfi que leur forme; mais je penfe qu'il ferait plus avantageux de les tenir d'une bonne demi-ligne plus lon-
gues, pour que le peigne étant placé dans la rainure du battant, elles en effuyafent tout le poids, ainfi que les chocs multipliés qu'il y éprouve; les dents feraient par-là ménagées, \& on ne les verrait pas, au bout de fort peu de tems, percer le papier dont nous verrons bientôt qu'on entoure les jumelles \& le bout des dents, \& toucher, comme on dit en termes d'ouvriers: ce qui arrive quand elles rongent le papier en touchant au fond de la rainure. Quant à la longueur des jumelles, on leur dome ordinairement un demi-pouce après les gardes; \& on aura occafion de voir par la fuite, qu'il elt de quelque conféquence que cette longueur foit la mème aux deux de chaque bout, pour placer le peigne bien au milieu du battant.
2172. Mariere de planer les peignes. Lorfqu'un peigne eft monté, il n'a pas pour cela atteint la perfection dont il eft fufceptible; \& quelque foin qu'on ait pris pour tirer les dents de largeur à la filiere, \& pour les placer comme il faut dans les jumelles, on ne faurait du premier coup leur procurer cet alignement refpectif qui fait que chaque duite de la trame, frappée par le peigne, va fe placer en ligne droite contre la précédente. Sans l'opération dont nous allons nous occuper, cette duite ferait remplie de finuofités qui rendraient l'étoffe défectueufe. Il a donc fallu planer les peignes pour les égalifer, \& mème pour diminuer un pen de la largeur que la filiere a donnée aux dents. Cette opération demande beaucoup de foins, \& exige des outils bien tranchans pour couper vif \& fans rebarbes les bords des dents. Prefque tous les peigners ont chacun une méthode particuliere, \& des outils différens: il ferait fans doute troplong de pafier le tout en revue; \& parmi' les différentes méthodes, j'en rapporterai quatre qui m'ont paru les meilleures.
2173. Premiere méthode. Le couteau dont on fe fert pour planer, fig. 10, pl.II, reffemble affez au tranchet des cordonniers; il n'y a que la partic courbe AB, qui foit tranchante, \& le bifeau n'eft que d'un cóté, fur la partie concave; car indépendamment de la courbure A B fur l'élévation, il y en a une autre en plan qu'on n'a pu repréfenter que par le moyen de l'effet de l'ombre. La longueur totale de cet outil, fans fon manche, eft d'environ dix pouces.
2174. Pour fe fervir de ce couteau, l'ouvrier le tient par le milieu de la lame, la coubure AB tournée vers lui, \& la convexité pofée fur le peigne, au moyen de quoi il le tire à lui; le bifeau fe trouve en-dehors, \& le vif de l'outil pufe fur l'ouvrage. L'ouvrier tient le peigne de la main gawche, ayant le coude appuyé fur la table, tandis qu'avec la drote il elt occupé a planer. Il faut couper la canne fuivant la longueur des dents; car fi on fuivait celle du peigne, on rifquerait de les écorcher. On ne coupe pas ces dents de toute leur longueur d'un mème coup, mais en commencant

## $548 \quad A R T D U F A B R I C A N T$

à quelques lignes près des jumelles extérieures; on ramene le couteau contre celles qui touchent à la poittine; \& quand ce côté elt fini, on retourne le peigne bout pour bout, \& on enleve ce que la premiere opération avait laidé; mais en amenant ainfi les copeaux pres des jumelles, il faut avoir foin de les dégager par un coup de la pointe de l'outil donné fur toute la longucur du peigne contre los jumelles; \& pour ne pas endommager les dents par me coupure trop profonde, il vaut mieux y revenir à plufeurs fois, jufqu'à ce que tous ces copeaux tombent d'eux-mémes. Il faut auffi, dans cette opération, prendre bien garde d'endommager le ligneul qui retient toutes les dents :la perfection de cette opération confifte à ne laifer fur la longueur du peigne aucune inégalité provenant de ce qu'on en aurait ôté plus dans certains endroits que dans d'autres; enfin après avoir plané une des faces du peigne, on en fait autant à l’autre. Cette méthode eft fujette à plufieurs inconvénions: premiérement le peigne n'eft pas affez folidement retenu dans les mains de l'ouvrier, pour qu'il n'en fouffre pas quelque atteinte; enfin le coup de couteau n'elt pas furr, \& l'on rifque de couper le ligneul, au grand dommage du peigne. La méthode qu'on va voir, me parait infiniment préférable.
2175. Seconde méthode. Pour fe fervir plus furement du couteau dont je viens de parler, quelques ouvriers fixent le peigue fur une table fig. 2, pl. 1 V , fous une couliffe dont un cóté eft immobile, \& l'autre fe meut au moyen des vis $a, a, a, a$, qui gliffent dans les entailles $b, b, b, b$, pour fe preter aux différentes largeurs des peignes:en-defous de la table font quatre écrous \& autant de vis, dont le chapeau repofe fur la tringle mobile, vont s'y loger; \& commo leur tète eft quarrée, on les ferre \& defferre à volonté par le moyen de la clef; \& pour que les écrous ne puiffent pas tourner avec la vis, on y pratique de chaque côté un épau!ement quiles rend capables de couler dans les entailles. L’ouvrier, pendant cette opération, a la faculté de travailler affis, \& n'a d'autre foin que de bien conduire fon couteau, pour n'enlever fur les dents gue ce qui convient. Lorfqu'un côté du peigne eft fini fur une mème face, on l'ôte de fa place, \& on le retourne bout pour bout pour achever cette face. Il parait qu'il ferait plus fimple ou de porter fa chaife de l'autre côté de la table, ou de retourner cette table qui n'elt pas fort lourde; mais les tetes des vis gèneraient la main de l'ouvrier, \& meme on a foin de terminer en bifeau la tringle immobile $C$ fur fa longueur, pour que le couteau puiffe approcher de plus près des jumelles fans gèner l'ouvrier. La longueur de cette table eft proportionnée à celle des peignes qu'on fabrique le plus communément. J'aurai occafion de dire ailleurs comment on s'y prend pour ceux d'une longueur extraordinaire. Quelques ouvriers fe fervent du métier

Note: Some pages in this part of the book are misnumbered. No text is missing.
fur lequel ils fabriquent leurs peignes, comme de cette table; mais ils fe contentent d'appuyer les jumelles contre la tringle de devant, \& tiennent le peigne à platavec la main gauche, tandis qu'avec la droite ils fe fervent du couteau pour le planer.
2176. Troifieme méthode. La méthode que je vais rapporter ne differe prefque des précédentes que par les inftrumens qu'on y emploie; car les métiers fur lefquels on arrète lea peignes, font à peu près les mémes: au lieu du couteau en forme de tranchet, dont nous avons parlé, quelques ouvriers fe fervent d'un couteau, fig. $12, \mathrm{pl} .1 \mathrm{~V}$, qui reffemble affez à un outil fort commun qu'on nomme plaite; il n'a qu'un bifeau \& deux tenons pris fur la meme piece. A l'un elt un trou qui reçoitla goupille, par où il eft arreté d'un bout fur les deux pieces de bois oli de corne, au moyen d'une goupille qui elt rivće de chaque côté, de façon cependant que, comme la lame d'un rafoir, il ait la faculté de tourner à frottement dur; lautre tenon va repofer fur l'une des deux autres goupilles qu'on voit à lautre bout; \& pour tenir cette chalfe dans un écartement convenable, en mème tems qu'on met les goupilles, on y enfile une languette de fer, au moyen des trous qui correfpondent a ceux du manche, $\mathbb{\&}$ on les rive ainfi qu'on l'a fait à l'autre bout : l'épaifeur de cette languette doit être égale a celle de la lame, pour que quand on travaille, elle ne balotte pas; \& pour plas de fareté, on enfile dans chaque bout du manche un cercle de forte peau ou de cuir. La maniere de fe fervir de ce couteau n'eft pas la même parmi tous les ouvriers: quelques-uns le tiennent d'une feule main, d'autres le tiennent à deux mains. L'habitude feule peut déterminer en faveur de l'une \& de l'autre méthode; mais danstous les cas, le tranchant doit ètre contre les dents, \& le bifeau en-deffus.
2177. On emploie encore au mème ufage un autre couteau, dont la différence avec celui qu'on vient de voir n'eft pas affez grande pour que j’aie cru néceffaire de le repréfenter; la lame eft à peu près la meme, mais le manche fe fepare en deux fur la goupille de la tête, comme une lancette, \& n'eft point arrété par le bas, au moyen de quoi on peut donner à la lame tel degré d'obliquité par rapport an manche, qu'on juge à propos, \& on en retient les deux parties avec un anncau de cuir commean précédent: la longueur du manche de chaque couteau eft de neuf pouces, favoir trois a chaque bout, $\&$ trois pour la lame: ce quifuffit, foit qu'on le tienne à une ou à deux mains.
2178. Lorsev'on a uni les dents autant qu'on le peut avec le couteau, on y donne le dernier coup avec un canif, \& on enleve tous les copeaux en palant ce canif le long des jumelles, prenant bien garde à endommager le ligneul.

21-9. Je paffe à la quatrieme \& demiere méthode en ufage pour planer les peignes.
2180. La quatrizme méthode confille entićrement dans l'uàage d'un outil qui eft particulier à quelques ourriers. Cetultentile qu'ils nomment plane, eft repeéfenté par la fg. 13 ; c'elt un parollélogramme tranchant par l'un de fés grands côtés, \& àl'autre font deux manches recourbés qui entrent dans les poignées $A, A$, qu'on tient des dcux mains.

218r. Avant de paffer aux opérations qu'il elt néceffaire de faire aux peignes pour leur procurer une entiere perfection, je crois qu'il eft à propos de domner la maniere de planer les peignes d'une longueur extraordinaire.
2182. IL n'eft pas poffible aux ouvricrs de fe pourvoir de tous les uftenfiles dont ils peuvent avoir befoin dans des cas extraordinaires; il leur fuffit d'avoir les plus courans: auffi, lorfqu'il fe préfente un peigne plus long que de coutume à faire, nous avons va de quelle maniere on fubititue aux poupées ou montans à boulons qui fe placent fur la table, d'autres montans qu'on fixe à tel écartement qu'on le defire, au moyen de pierres dont on les charge, ou de crampons plantés dans le plancher, fig. I , pl. V. Les efforts du planage font plus confidérables que ceux du montage, auffi eft-il néceffaire de foutenir ces efforts au moyen d'une efpece de table fig. 2, qu'on voit fous le peigne; cette table eft formée par l’affemblage de deux potences $D, D$, plantées fur la planche $C, \&$ qui portent celle $E$, qui fe trouve parfaitement à la hauteur du deffous du peigne ; \& comme les efforts de l'outil portent auffi contre les jumelles qui font du côté de l'ouvrier, on y remédie en attachant fur la petite table une tringle qui retient les jumelles. Lor〔qu'on a plané d'un côté, il faut de toute néceffité que l'ouvrier paffe de l'autre, \& change fa table de pofition, à caufe de la tringle qui doit toujours le trouver de fon côté ; \& quand toute une face du peigne eft finie, on le retourne fens-deffus-deffous de la maniere fuivante. L'ouvrier lache la vis du boulon $d$; \& comme, en faifant tourner le peigne fur lui-même, on rifquerait de le caffer, ou au moins de le gauchir; un fecond ouvrier fe met à un bout \& l'autre à l'autre, \& tous deux enfemble font tourner le peigne avec beaucoup d'attention; puis on refferre la vis pour tendre le peigne; on remet la table, \& on acheve de le planer.
2183. J'ai oublié, en fuivant l'ordre des opérations, de dire qu'avant de planer le peigne, il eft à propos de rogner les dents, ce qu'on ne faurait faire qu'en tournant le peigne fur fon champ ou fur la hauteur, \& fuivant la maniere qu'on a enfeignée plus haut; \& pour cela il faut auff lâcher la vis \& ètre deux. Ce n'elt pas qu'on ne pût le rogner après qu'il eft plané; mais comme nous venons de voir qu'on le retient contre la tringle de la
potite table, une ligne droite s'adapte mieux fur une pareille ligne droite, \& on évite les tremblemens.
2184. Lorsque le peigne ef parfaitement plané, lopération fuivante confifte à l'excanner. Les dents ayant été folidement arretécs entre les jumelles, on ne faurait diminuer de leur largeur fur chaque face du peigne, fans qu'elles prennent la forme qu'a la figure 3 , où les partiese, $f$, repré fentent la largeur qu'avaient d'abord les dents, \& telle qu'elle eft rofté entre les jumelles; la dimination qu'on voit de $a$ en $b, \&$ de $c$ en $d$, repréfente l'effet du planage \& l'état où elles ont été réduites.
2185. Ic femble bizarre detirer les dents avec tant de foin à une certaine largeur, pour les réduire enfuite à la moitié de cotte largour, car oe gu'on en ôte fur chaque face da peigne, vàa peu près au quart; mars on peut rendre plufieurs raifons de ce procédé. La premiere elt, que ces tenons qui reftent larges entre les jumelles les y retiemnent plus folidement, parce que plus un levier a de longueur, \& plus il a de force; l'expérience a donc appris que cette largeur mettait les dents plus à portée de réfiter aux chocs multipliés qu'elles éprouvent de la part des bouchons, des newds, des tenues \& autres accidens: \& que fans cette précaution un peigne ne rendrait pas la moitié du fervice qu'on eft en droit d'en attendre. Une autre raifon eft, qu'étant obligé de procurer aux peignes une égalité parfaite dans toute leur longueur, \& n'étant pas poffible de tirer les dents d'une largeur parfaitement égale, il a fallu fuppléer à ce défaut par une opération particuliere; de plus, fi les dents étaient trop larges, elles fatigueraient trop la chaine, \& on a mieux aimé leur en donner d'abord un peu plus, pour les réduire enfuite à celle qui leur convient.
2186. Il me refte, en finiffant cet article, à prévenir que les outils dont on fe fert pour planer les peignes, doivent etre d'une bonne trempe \& bien affiés, tant parce que la matiere qu'on a à couper eft fort dure, que pour que les dents foient coupées vif \& fans rebarbes; aulfi les ouvriers ont-ils coutume d'avoir devant eux une pierre qu'on nomme affiloir, avec lequel ils avivent de tems en tems le tranchant de ces outils.
2187. Quelque foin qu'on prenne à bien planer un peigne, it n'eft pas poffible de n'y pas laifer de petites arêtes qui nuiraient à la chaine; il a donc fallu excarner les dents, ainfi qu'on va le voir. Le terme d'excarners aux yeux des perfonnes intruites, indique fa hgnification; il préfente lidée d'une opération par laquelle on ôte la chair ou le bois des dents, your ne laifler que l'écorce.
2188. Le foin quon apporte àmincir les dents quand on les tire à la filiere, ne les farait rédure à n'avoir que l'écore, dont on a uniquement befoin; la largeur à laquelle on eft obligé de les tenir, ne los réduit

Tome IX.
Aaaa
pas all degré d'épaiffeur où l'on a befoin de les porter; je vais effayer de me faire entendre. L'écorce des dents préfentc une portion de cercle : nous avons vu qu'en les paffant a la filiere on ne les entame pas de ce côté; le dedans de la canne feul eft mangé par l'outil, ainfi l'écorce eft un arc dont le dedans eft la corde: il fuit de là, que les extrèmités de la largeur de ces dents offrent un angle très-aigu, ainfi qu'on peut le voir en jetant les yeux fur les figures $4 \mathbb{\&} 5, p l . V$. La fig. 4 repréfente la coupe tranfverfale d'une dent quand la rofette vient de divifer la canne: la fig. 5 la repréfente au fortir de la filiere; c'eft dans cet état qu'on les place fur le peigne; mais fi une opération poftéricure au montage, telle que le planage, vient entamer ces dents fur leur angle, elles prendront la forme d'un parallélogramme mixtiligne. On pourrait tirer une ligne parallele à la droite des deux bouts de l'arc ; c'eft cette ligne droite qu'il s'agit de tracer en quelque forte, en ôtant le fuperflu, \& qu'on nomme excarner les dents. Ceci foit dit pour les perfonnes qui aiment à raifonner par principes tous les procédés; mais je paffe à l'opération.
2189. On fe fert pour ce travail, d'une efpece de canifemmanché comme on le voit fg. $6, \&$ il faut avoir grand foin de ne pas ôter plus de matiere dans un endroit que dans un autre, pour que chaque côté des dents foit bien parallele à lautre; mais il faut bien prendre garde à ne pas endommager le côté de l'écorce auquel le canif ne doit nullement toucher.
2190. Premiere maniere. Qu'on fe repréfente un ouvrier affis à côté d'une table, \& tenant de la main gauche un peigne prefque droit, \& appuyéfur fes genoux, tandis que de la droite il conduit le canif entre toutes les dents l'une après l'autre; \& pour n'en omettre aucune, on commence par kin des bouts du peigne, jufqu’à la moitié, out on doit fouvenir qu’elles font tournées en fens contraire; alors on retourne le peigne bout pour bout, \& on fait l'autre côté : on tient le canif entre les trois premiers doigts à peu près comme une plume quand on écrit. Il eit bon de finir d'abord le peigne fur une face, puis on le retourne pour voir s'il n'y a pas d'inégalités allautre furface; \& fillon en apperçoit quelqu'une, on l'ôte arec le canif; ily a meme des ouvriers qui fe piquent de travailler avea délicatefo, qui le fuifent entiérement fur unc face, \& le repaffent entićrement for laatre, fans cependant affamer pour cela les dents. Mais je se faurais recommander trop d'attention pour n'en pas ôter plus à quelques dents qu’à d'autres; car de là viennent fouvent ces raies qu'on appergoit fur tonte la longucur d'une étofe, \& qui ja rendent défectueufe: il n'y a de remede à ce matheur que de rejeter le peigne.
$21 g \mathrm{~F}$. La feconde maniere s'exécute en pofant le peigne horifontalement for une table, \& l'y retenant au moyon d'un poids on d'un plomb;pus
on fe fert du canif, comme nous l'avons dit: mais cette méthode cft trèsdéfectueufe, en ce que le peigne pofant immédiatement fur la table, ne permet pas à l'inftrument tout le jeu qui lui eit néceifaire ; pour peu que l'ou. vrier l'enfonce un peu plus qu'il ne faut, il rencontre la table, ce qui dérange l'opération. Quelques peigners plus intelligens ont inaginé d'e. lever le peigne pour qu'il fát libre par-deffous. La fig. 7, pl. V, repréfente un peigne pofé dans une fituation horifontale, fur deux parallipipedes de bois de trois pouces à peu près de groffeur, fur huità neuf do long. Chacun d'eux eft percé aux deux extrèmités d'un trou quarré pour recevois les boulons $a, a$, dont la tete qu'on voit en-deffous, les retient en place; ces boulons font tarandés de toute la longueur qui fort du bois, pour, au moyen des écrous à oreilles $b, b$, ferrer autant qu'on le veat la petite traverfe D, \& par conféquent retenir folidement le peigne entr'elle \& ia piece de bois. C'eft dans cet état que la figure le repréfente : le tout eft pofé fur une table; l'ouvrier n'eft aucunement gèné pour excarner; \& lorfqu'il a fait les parties qui ne touchent point aux fupports, il lache les vis \& change le peigne de place.
2192. Il femblerait plus naturel de retenir le peigne dans cette efpece de preffe par fes extrêmités; mais la pefanteur des mains, quelque foin qu'on y apporte, ne faurait manquer de le fatiguer, \& de lui faire prendre zue tournure défectueufe; au lieu que l'eface contenu entre ces appuis étant plus court, il ne rifque pas de fecaffer. Il y a cependant des ouvriers qui placent le peigne fur les deux extrèmités ; \& pour ne pas le fatiguer du poids des mains, ils fe fervent de l'expédient que voici.
2193. SUR la longueur d'une table, \& de la moitié de fon épaiffeur, font pratiquées deux rainures, dans lefquelles entre le côté étroit de deux couliffes, \& féparément on pratique en-deffous de ces couliffes une feuillure propre à recevoir les tenons d'une piece de bois, quiglife fur la table. La largeur des entailles eft égale à l'épaifeur de la partie large des couliffes qu'elles reçoivent, au moyen de quoi cette piece de bois ne gliffe qu'avec un peu de frottement. L'autre piece de bois n'eft qu'un parallélipipede fixé fur la table au moyen des têtes quarrées des deux boulons à vis, qui entrent dans l'épaiffeur en-deffous de cette table \& paffent au travers dans des trous pratiqués exprès; les tringles font appuyées par leur bout contre cette piece immobile, \& les rainures ne commencent que de là. Dans les boulons de chaque piece de bois, l'une mobile, \& l'autre immobile, entrent deux tringles de bois comme celles qu'on a vues plus haut \& dont l'office eft de retenir le peigne an moyen des écrous à oreilles. Les preffes peuvent fe prêter à toutes les longueurs poffibles du peigne, au moyen de la faculté qu'a la piece fupérieure de gliffer entre les tringles paralleles.

Aaaai

## $156 \quad A R T D U F A B R I C A N T$

Pour que la longuenr du peigne \& la pefanteur des mains n'y faffent ancuntort, louvrier mer un, deux \& meme trois coufins de bois, fur lefquels porte le peigne, \& qu'il a la liberté de changer de place à volonté: if peut mème fans crainte appuyer le conde gauche fur fon ouvrage, en plaçant un couflin à cet endroit. Il eft aifé de fentir que les vis de la piece mobile ne doivent avoir aucune communication avec la table, non plus qu’avec ies tringles; mais les tètes font encaftrées de toute leur épailieur dans le deflous de la piece de bois, au moyen de quoi elles n'apportent aucun obftacle à ce que cette piece puife gliffer. Comme ce métier eft fort étroit, il eft peu embarrafant, \& l'on peut l'approcher d'une fenêtre pour fe procurer un beau jour, dont on a grand befoin pour cette opération; \& quand on a fini une moitié de la longueur du peigne, on retourne le niétier pour faire l'autre. Il y a mème des ouvriers qui, fans rien déranger, finiffent un peigne fur toute fa longueur. Comme nous avons vu que la moitié des dents eft tournée vers un bout \& l'autre vers l'autre, il faut pour cela s'accoutumer à tenir l'outil également bien des deux fens, ce que beancoup d'ouvriers ne peuvent faire. On excarne chaque dent en commençant par le bout $a$ jufqu'a celui $b, f g$. 8 ; puis reprenant au point $b$, on retourne le canif \& on le mene de $b$ en $a$, pour les dents dont l'écorce eft à droite, \& du fens oppofé pour les autres. On en ufe ainfi pour qu'elles fe trouvent parfaitement évidées dans toute leur longueur; car comme il n'eft pas poffible de commencer tout contre les jumelles, fion n'y repaffait le canif, cet endroit fe trouverait plus épais, \& cette inégalité endommagerait la chaine, fur-tout dans une étoffe de foie; mais dans tous les cas, il faut, quand une face du peigne eft finie, l'ôter de fa place pour le retourner de l'autre côté. On ne faurait apporter trop d'attention à bien finir un peigne; les difficultés augmentent en proportion du nombre de dents dont ils font compofés; \& plus les dents font multipliées \& fines, plus elles doivent être finies, à caufe du peu de paffage qu'elles laiffent aux fils de la chaine.
2194. La troifieme maniere d'excarner les peignes eft, pour le fond de lopération, la même que celle que nous venons de voir, puifqu'il s'agit toujours d'évider les dents l'une après lautre; mais celle-ci confite à placer la main en-deffous du peigne, de maniere que la lame du canif étant paffée entre chaque dent, on la fatle mouvoir de bas en haut, au lieu qu'elle avait une direction contraire; pour cela il eft néceffaire que ces peignes foient à uhe certaine élévation du métier, pour domer un paffage libre à la main.
2195. La $f g .9, p l . V$, repréfente la pofition d'un peigne fuivant cette méthode. Le métier dont on fe fert pour cela n'a rien de particulier, ce n'ef sutre chofe que celui fur lequel on a monté le peigne. On y voit mème les.
poupées qui ne gênent aucunement pour ce travail; il eft feulement à propos de faire connaitre la conftruction \& la pofition des montans qui portent le peigne.

2I96. Chacun de ces montans efl un morceau de bois à peu près quarré, dont la longueur n'eft pas déterminée; elle dépend de la hauteur du métier fur lequel on les place, mais en géneral elle doit être telle qu'un ouvrier aflis puiffe y travailler commodément. Au bas de ce montant eft un tenon par où il entre jufte dans une des mortaifes qui font fur le métier; ils n'ont pas befoin de plus de folidité, car ils ne font aucun effort. Au haut de ces mèmes montans eft une mortaife quarrée, propre à recevoir jutte le tenon du fupport C , qui repofe contre le montant, au moyen d'un fort épaulement, \& va en diminuant vers l'autre bout, par-deflous, pour que l'ouvrier en promenant fes mains, ne rencontre rien qui le blefle: il faut avoir attention que le deflus de ce fupport foit bien à angle droit avec le montant où il eft affemblé : on en place fur le devant du métier quatre, fix ou huit, fuivant la longueur du peigne, \& pour cela on pratique fur la longueur une rangée de trous quarrés dans une mème ligne. Comme il faut que le peigne repofe fur ces fupports, on a foin qu'ils foient tous à égale hauteur. Quelques ouvriers y arrêtent le peigne au moyen d'un poids de fer ou de plomb; d'autres fe contentent de retenir le peigne avec la main gauche, tandis que la droite travaille. Voyez fig. 9., où on a repréfenté la lame du canif paffant au travers les dents du peigne.
2197. Il y a encore une autre maniere de placer le peigne dans cette pofition horifontale ; elle ne differe prefque pas de celle que nous venons de voir; mais la maniere de placer les montans eft plus recherchée, \& peut-être plus commode. Aux deux extrêmités d'une table, font plantés des montans, dont le premier a la forme d'une croix dont le grand croifillon s'éleve au-deffus du métier, à peu près de la hauteur des montans dont nous parlions il n'y a qu'un inftant, \& reçoit le fupport, fait à peu pres comme celui qu'on a vu; mais il eft un peu plus large. Le croifillon oppofé entre dans la mortaife faite au bout de la table, \& ce montant repofe fur les deux autres croifillons. A lautre bout eft une croix femblable à la premiere, \& qu'on place de mème; mais le croifillon fupérieur eft fort court. Sur les deux épaulemens qui forment ces croifillons, repofent deux tringles quarrées qui y font chevillées par les bouts. Dans l'entre-deux de ces tringles, glife le montant; \& pour pouvoir l'arrèter où l'on veut, fuivant la longueur du peigne, on pratique au croifllon inférieur, \& fur fon épaifleur, une mortaife, ou paffe la clef qui le ferre contre les tringles. Au haut eft une mortaife pareille à celle qu'on a vue au précédent, pour recevoir un fupport; au milieu de la largeur de ce fupport, \& affez près
du montant, eft un trou où paffe le boulon à tète, taraudé de plus de la moitié de fálongucur; ce boulon étant en place, la tete en-deifous, reçoit auffi loutre piace de bois. qui ćtant prolice par l'écrou à orcilles, retient le peigne par les deux extrèmités fur le montant, a l écartement qui détermine fa longueur. Pour ne pas fatiguer le peigne en appuyant les mains deffus quand on travaille, on fait pafler entre les tringles plunteurs fupports aflez longs pour que le peigne pole deflus tans le forcer; \& comme rien ne les retient, on a la liberté de les faire couler à mefure qu'on en a befoin. Le métier à excarner, que je viens de décrire, n'étant monté que fur une planche qui lui fert de bafe, on a la liberté de le placer fur un métier à monter les peignes, on fur des tretcaux, comme on le trouve plus commode.
2198. Qu'il me foit permis, en finifant cet article, de hafarder mon fentiment. La multiplicité des uftenfles dans tous les arts me femble une charlatanerie dont il ferait à fouhaiter qu'on fe défit: pourquoi, par exemple, tant de métiers pour excarner les peignes? Un peigner un peu occupé, qui fe piquerait de raffembler tous les uftenfiles de fa profefion, trouverait à peine de la place pour les loger; ne ferait-il pas plus fimple de faire l'opération dont la defcription vient de nous occuper, fur le métier même, fur lequel on a monté le peigne? Le dernier des métiers que nous venons de décrire, refemble fi fort à celui à poupées, qu'il femble qu'on n'ait eu en vue que de multiplier les embarras. Je vais offrir au lecteur quelques réflexions fur les trois manieres d'excarner que je viens de rapporter.
2199. Comme cette opération exige que le peigue ait une pofition affurée, \& que le moindre mouvement produit des inégalités fur la longueur dos dents, il eft certain que la méthode de ceux qui tiennent le peigne fur leur genou, eft défectueufe; auffi ai-je comnu un habile peigner, qui, faute de comnaitre les moyens de fixer le peigne, voulait qu'au moins on l'appuyât folidement contre un mur, une table, un banc, \&c.
2200. La feconde maniere eft fans contredit préférable à la premiere, parce que le peigne étant fixé dans une pofition horifontale, on eft plus affuré d'opérer également fur toutes les dents; mais d'un autre côté on ne peut pas juger parfaitement de la quantité de matiere qu'on emporte avec le canif, puifque la main cache l'endroit où l'on travaille; au lieu que par la troifieme on voit à découvert tout le peigne, \& l'on peut voir par degrés les dents acquérir la forme qu'on a deffein de leur domer. 220 I . Il eff fi important de ne pas faire de dents plus épaiffes ou plus minces dans la totalité de celles qui compofent un peigne, que pour peu qu'il en échappe quelques-unes, on s'en apperçoit auffi-tôt fur l'étoffe; une dent trop mince étant preffé par la chaine, fe rapproche de favoi-
fine, \& de là viennent ces nuances qu'on apperçoit dans les étoffes qui ne fe mettent point à la foule; ces nuances ne font produites par aucun changement de coulcur réel, foit dans la chaine, foit dans la trame; mais comme il ne faurait arriver qu'une dent foit trop proche de fa voifine đ'un côté, qu'elle ne foit en mème tems trop éloignée de fa voifine de l'autre côté, de là deux effets qui produifent un changement de nuances qui n'eft qu'apparent. La raie fombre eft produite par les fils qui font trop ferrés entre les dents, \& la raie plus claire qui la fuit, provient du trop d'écartement qu'ont entr'eux les fils qui paffent dans la dent écartée. La raifon en eft, que les couleurs de la trame très-ferrée entre les fils de la chaine, qui eft très-ferrée elle-même, n'ont pas autant de jeu que lorfqu'elle eft plus láche ; ainfi ces effets deviennent d'autant plus fenfibles à la vue, que l'étoffe eft fabriquée avec plus de régularité. L'inégalité d'écartement d'une ou de quelques dents dans la totalité d'un peigne, ne le met cependant pas hors d'état de fervir. On peut en fubftituer une autre à la place de celle qu'on a trop amincie en excarnant. J'enfeignerai dans la feconde partie la maniere de remettre des dents fans démonter le peigne. Lorfqu'une dent eft trop épaile, il eft fort facile de l'amincir ; lorfqu'elle elt trop écartée, on ne faurait rapprocher les autres fans ébranler tout le peigne. Mais quand il y en a quelques-unes de trop rapprochées des autres, on peut y remédier en les rendant un peu plus minces; par ce moyen on obtient un écartement à peu près égal, \& l'irrégularité devient moins fenfible: malgré tous ces foins, on ne peut que rendre un pareil peigue paffable, il ne fera jamais parfait.
2202. Maniere de couvrir les jumelles ayec des bandes de papier, $\mathcal{E}$ de redrefer les dents. Rien n'ell auffi aifé que de coller des bandes de papier fur les jumelles d'un peigne; il fuffit d'apporter à ce travail quelque attention, pour que ce papier, en entourant les jumelles, vienne tout contre les dents fans pofer deffus. Pour cela on prend avec un peu de papier ou autrement, la circonférence de cos jumelles d'une face du peigne à l'autre, ce qui détermine la largeur des bandes de papier ; on en coupe une certaine quantité que l'ouvrier qui les colle, fixe fur la table avec un morceau de plomb ou autre chofe de pefant N , fig. $10, \mathrm{pl} . V$; puis les enduifant de colle d'un côté, il les laife furla table, \& pofe le peigne au milieu de chaque bande fur la haureur, comme on le voit ein I; après quoi ille couche de fon côté fans perdre le milieu de la bande, \& en appuyant fur la longueur des jume!les, il les force a faifir le papier; \& enfin il retourne le peigne de lautre cóté, ce qui acheve de coucher le papier tont autour des jumelles. Il eft dificile de coller ces bandes de papier fans qu'it s'y forme quelques plis; aulfi pour les faire difaraitre, \& pour forcer le

## 560 <br> $A R T D U F A B R I C A N T$

papier à prendre la forme des jumelles, on prend une autre bande de papier plus large, qu'on pofe fur celle qui eft collée, \& on frotte en tous fens pour bien lunir fans crainte de rien déchirer; mais il faut pour cela que celle de deflus foit bien feche: quand cette premiere bande eft collée, on on place une autre au bout, $\&$ ainf de fuite aux autres jumelles.
2203. Comme nous avons vu queics groffeurs du ligneul varient fuivant le genre de peignes qu'on fabrique, $\&$ par d'autres raifons qu'on doit fe rappeller, il eft évident que la circonférence des jumelles doit fuivre cette vasiation : auffics bandes de papier, pour entourer cetre circonférence, doi-vent-elles être plus ou moins larges. Mais on ne faurait leur procurer cette égalité de largeur en les coupant avec des cifeaux, ou avec un couteau en pliant le papier par band̉es; les peigners ont imaginé l'uftenfile que je vais décrire, tant pour aller plus vîte, que pour micux régler ces largeurs.
2204. Aux deux extrèmités d'une table, font deux trous quarrés propres à recevoir les têtes quarrées de deux vis qui paffent dans les trous correfpondans d'une tringle. On place une certaine quantité de feuilles de papier l'une fur l'autre, \& on n'en laife déborder que ce qu'on veut donner de largeur aux bandes; on marque cette largeur à chaque bout au moyen d'un compas, puis on ferre les écrous à oreille, qui, en preffant far la tringle, empêchent le papier de changer de pofitionn; enfuite avec un outil, dont la lame reffemble affez à celle d'un grattoir, fg. ir, mais dont la foie $f$ eft très-forte \& entre dans le manche garni de viroles, il en fépare d’un feul coup une affez grande quantité. Cette lame a deux tranchans, parce que rien n'émouffe autant les outils que de couper du papier oudu carton; auffi eft-il fort fouvent obligé de les paffer fur un affiloir. Lorfque toutes les feuilles de papier font coupées, on defferre les vis; on reprend une autre largeur de bandes qu'on coupe de méme, \& ainfi de fuite jufqu'à la fin, ayant cu foin, avant l'opération, de marquer fur la premicre feuille avec le mème écartement du compas, toutes les largeurs des bandes qu'on peut y trouver. On ferre à part toutes les bandes de chaque lar. geur, \& même on a foin de s'en pourvoir abondamment de toutes, depuis un pouce jufqu'a deux, de demi-ligne en demi-ligne, qu'on numérote depuis un jufqu'a vingt-quatre, pour les reconnaitre au befoin.
2205. La méthode que je viens de rapporter eft en ufage dans beaucoup de provinces, où, faute de reffources, les ouvriers font obligés de faire tout cux-mèmes; mais dans les grandes villes ils font couper ce papier par bandes par des papetiers ou par des relicurs, dont la prefle \& le couteau à rogner font bien plus futrs \& plus expéditifs; on eft affuré par ce moyen de faire ces bandes bien égales de largeur, \& on en pout couper une bien plus grande quantité d'un coup, puifqu'on rogne une
rame de papier à la fois. Il faut préferver ces bandes ainfi coupées, de l'hunidité ; le mieux eit de les mettre fuivant leurs numéros dans les cafes nu. mérotées d'une grande boîte.
2206. Quelques ouvriers plus recherchés dans leur travail, fe fervent d'une autre méthode pour couvrir de papier les jumelles de leurs peignes. Aubord d'une table, on plante deux morceaux de bois dont l'enfourchement faifit jufte l'épaiffcur de cette table, \& s'il devient un peu lâche, on peut y gliffer une ou deux cartes à jouer; puis avec deux chevilles de bois on y fixe un chaffis, au moyen de deux trous. Les deux montans font affemblés affez fimplement par une traverfe; mais au haut de ces montans elt une entaille, où l'on place le peigne fur fa hauteur. Dans cette pofition l'ouvrier couvre fes jumelles de papier, \& a la liberté de faire tourner le peigue avec le chaffis, \& de régler fon papier en-deffus $\&$ en-deffous à fa volonté. Cette mérhode eft fort bonne; mais avec de l'attention toutes deux peuvent très-bien remplir le mème objet. Quelques peiguers s'y prennent différemment; les uns tiennent le peigne entre leurs genoux, d'autres le font tenir par quelqu'un, tandis qu'ils collent le papier; enfin, pourva que la perfection s'y trouve, peu importe comment on s'y prenne: l'effentiel eft qu'il n'y ait point de plis fur la longueur des bandes, car elles nuiraient au peigne quand on fabrique l'étoffe.
2207. Maniere de redreffer les dents. L'opération du planage, ainfi que celle d'excarner les dents, quelque foin qu'on y apporte, fatigue néceffairement les dents: auffi, lorfqu'un peigne eft fini, on $y$ voit beaucoup de dents qui ont pris un certain degré de courbure qui ferait fort nuifible à la fabrique, fi l'on n'y avait pourvu par la derniere des opérations qu'il eft à propos de faire à un peigne; celle d'en redreffer les dents.
2208. Entre les différentes méthodes qu'on a adoptées pour cela, je n'en ai remarqué que deux qui méritent d'ètre rapportées: les voici.
2209. La premiere elt repréfentée par la fig. $12, p l . V$. On voit un ouvrier tenant de la main gauche un peigne par le milien, \& dont un bout eft appuyé contre fon eftomac, tandis que de la main droite il paffe un dr: floir entre les dents qui fe font courbées. Ce dreffoir repréfenté à part fig. 13, n'elt autre chofe qu'une piece de fer faite comme une palette, ou comme une fpatule fort mince par le bout, pour pouvoir entrer entre les dents les plus ferrées, \& qui va en épaiffifant infenfiblement, jufqu'à l'endroit où Pon voit fa largeur diminuer par deux plans inclinés, qui eft beaucoup plus épais : la tige qui par l'autre bout entre dans le manche, eft quarrée, \& terminée en pointe pour qu'on puife l'entrer à force dans fon manche. Ces fortes d'outils s'emploient chauds; \& comme ils font fort minces, ils fe refroidiffent promptement: c'elt pourquoi il eft à propos d'en avoir au moins
quatre qui chauffent alternativement pendant qu'on fe fert de l'un ; \& pour plus de commodité, l'ouvrier a à côté de lui un réchaud de feu où on leş voit. Il fant bien prendre garde de fe fervir de ces fers trop chauds, on brâlerait les dents; il ne faut que les échauffer pour faire tant foit pen fondre ja poix du ingncul, \& par ce moyen faciliter la dent à fe redreifer par fa qualité élaftique. On a auff des drelfoirs terminés à peu près en pointe, pour qu'on puifle plus aifément linfinuer entre les dents.

2:10. La feconde maniere eft abfotument femblable à la premiere; le dreffoir feul en fait la difference, ainf quela pofition da peigne. Le peigne eft dans une pofition horizontale \& eft retenu à l'aife dans les entailles $L, L$, figure 14 ; le tenon qu'on voit aubas, fert à la planter dans des trous pratiqués fur la table. On conçoit que dans cette opération on a befoin que les drefoirs foient courbés, pour que la palette fe promene entre les dents parallélement à elles-mèmes. Voyez ce drefoir, fig. 14, qui dans fa conftruction ne differe du précédent que par fa courbure ; il eft emmanché de mème; \& comme la chaleur fait déjeter le bois, il ne tiendrait bientôt plus dans fon manche, fi l'on n'avait la précaution de le river par le bout de se manche.

22 II . Tees font les procédés qu'on met en ufage pour porter les peignes à la perfection qui leur eft néceffaire. Il me refte en finiffant, à rendre compte d'une derniere précaution que quelques ouvriers plus curieux de la perfection que les autres, prement pour que leurs peignes ne fouffrent aucun dommage dans la rainure du battant, où il éprouve des faccades confidérables \& multipliées. Le papier dont nous avons dit qu'on couvre les jumelles, fert autant à la folidité du peigne, qu'à empêcher la poix de couler lorfyu'on redreffe les dents; mais fans une grande attention pour bien coller ce papier, la poix durcie s'écaillerait à force de recevoir mille contre-coups: c'eft pour cela que quelques ouvriers collent une feconde bande de papier pardeffus les premieres; mais ils ont attention que le premier foit plus faible, fans quoi le fecond ne tiendrait pas, \& même ils fe décolleraient tous deux.

## $\mathbb{X} \mathbb{P} \mathbb{C} \mathbb{A} \mathbb{T} O \mathbb{N} \mathbb{E} \mathbb{S} \mathbb{I} \mathbb{G} \mathbb{R} \mathbb{E} S$

Plancher.
$\boldsymbol{F}_{I G}{ }^{\text {r r }}$, partie de peigne vue de grandeur naturelle, afin de faire appercevoir comment les dents A font contenues par le haut entre les deux jumolles $a, a$, \& par le bas entre celles $b, b$, au moyen des ligneuls $c, c$,
qui en entourant les quatre jumelles deux par deux, retiennent les dents \& les féparent en mène tems les unes des autres. Les mêmes lignouls entourent la garde B, haut \& bas fur les jumelles, entre lefquelles font placés les tenons : les contours du ligueul font croifés fur des tenons, de maniere que la garde ne puife s'écarter de côté ni d'autre.

Fig. 2, garde de peigne, dont le corps eft de forme ovale.
Fig. 3, filiere pour paffer de largeur les jumelles qu'on fait avec de la canne.

Fig. 4, autre filiere pour fixer l'épaifeur des jumelles.
Fig. $\{$, couteau pour couper les tuyaux de canne.
Fig. 6, ouvrier occupé à refendre des tuyaux de canne. Il tient de la main droite un couteau dont il place le tranchant fur le bout du tuyau, comme pour le féparer en deux parries égales. Il tient le tuyau de la main gauche; il en appuie le bout fur le bloc A, placé entre fes jambes, fur lequel il frappe pour faire entrer le couteau.

Fig. 7 , tuyau vu par le bout avec la lame du couteau. On voit en $a a_{\text {. }}$ que cette lame a déjà fait une premiere divifion. En la plaçant de diftance en diftance, on doit le fáre de maniere qu'elle divife toujours la circonférence du tuyau en deux parties égales.

Fig. 8, repouffoir de bois pour faire éclater les tuyaux, à mefure qu'on les a refendus.

Fig. 9, rofette emmanchée \& vue en perfpective.
Fig. 10, écrou propre à fixer les rofettes lorfqu'elles font emmanchées, \& pour leur fervir de conducteur lorfqu'on refend les tuyanx, ain qu'elles fe trouvent au centre, enforte qu'on obticnne des parties d'ane égale largeur.

Fig. II, bout de manche, dont la partie quarrée a reçoit la rofette, \& le bout $b$ eft fait en vis pour recevoir l'écrou fog. 10 , qui retient la rofette lorfqu'elle eft emmanchée.

Fig. 12, forte table fur laquelle on plante les rofettes pour refendre les tuyaux. Elles y font placées debout, comme on le voit en A. La table peut en contenir plufieurs de grolfeurs différentes, pour pouvoir choifr celle qui convient le mieux à chaque tuyau.

Fig. 13, écrou qu'on place dans les trous de la table, pour recevoir les tenons des manches des rofettes qui font faites en vis.

Fig. 14, vis à chapeau faite pour le bout d'un manche de rofette. On ferre cette vis avec une clef.

Fig. 15 , tuyau de canne dont la rofette a fait éclater les parties prefque jufqu'au bout.

Fig. 16, palette de bois avec laquelle on frappe fur les tuyaux pour les refendre.

Fig. 17, manche garni de deux rofettes, dont les chapeaux font coupés quarrément.

Fig. I8, autre manche, dont les rofettes font retenues par un chapeau conique.

Fig. 19, une des chevilles du ratelier à fufpendre les rofettes de maniere qu'elles ne touchent à rien qui puiffe les émoufler.

Fig. 20, filiere pour tirer les dents de largeur \& d'épaiffeur.
Fig. 21, ouvrier qui tire les dents d'épaiffeur. Il tient dans fa main droite de rafoir C .

Fig. 22, filiere pour fixer la largeur des dents. Le morceau de bois $c d$, empèche que les dents ne defcendent plus bas qu'il ne faut.

Fig. 23, ouvrier qui tire les dents de largeur. Il tient dans fa main droite une dent placée entre les lames $b, b$, tandis que de la gauche il appuie avec une baguette $D$ fur la dent, afin que le mouvement de la main ne la faffe pas vaciller.

Fig. 24, filiere pour finir les dents. On y voit les deux pieces de fer, tenues avec la vis dans l'état où elles doivent être pour s'en fervir.

Fig. 25, jauge dans l'entaille de laquelle on apperçoit une quantité de dents déterminée fuivant leur fineffe.

Fig. 26 , jauge à mefurer la groffeur du ligneul.
PLanche II.

Fig. 1, rouet à main pour tordre le fil à faire le ligneul.
Fig. 2, axe de la roue de ce même rouet : le boute contient le fil quand il eft tordu, \& l'autre reçoit la corde qui donne l'impulfion à la roue.

Fig. 3, montant au bout duquel on place un rochet plein de fil pour le tordre.

Fig. 4, ouvrier tordant le fil. Il tient un rouet de la main gauche, de la droite il tient un bâton, aux deux bouts duquel eft attachée une corde qui entoure la partie de l'axe entre les deux montans, \& par un mouvement du poignet il donne des élans à la roue qu'il fait tourner trèsrapidement. Par ce moyen le fil qui eft arrêté au bout de l'axe, fe tord fur lui-même. Quand une étendue depuis le montant à louvrier eft fuffifamment tordue, l'ouvrier devide le fil fur le bout a de l'axe, enfuite il développe de deffus le rochet une autre longueur, fur laquelle il opere de même.

Fig. 5, deux mains tenant un rochet plein de fil prêt à être tordu. Ce rochet eft enfilé d'une broche de fer ; \& pour fuppléer aumontant, fg. 3 ,

$$
D^{\prime} E T O F F E S . D E \text { SOIE. }
$$

on fait tenir le rochet par une femme ou un enfant, qui empêche le rochet de tourner avec les deux pouces.

Fig. 6, carcaffe d'un moulin à tordre le fil.
A, table de fortes planches folidement jointes.
$\mathrm{B}, \mathrm{B}, \mathrm{B}, \mathrm{B}$, quatre pieds affemblés par quatre traverfes $\mathrm{C}, \mathrm{C}, \mathrm{C}, \mathrm{C}$.
$\mathrm{D}, \mathrm{D}$, montans de devant, dont l'épaiffeur regle l'écartement des traverfes I, K.

E, E , montans de derriere.
F, traverfe qui affemble par le haut les deux montans de derriere.
$G$, deux couliffes fur lefquelles pofe le va-vient.
$\mathrm{H}, \mathrm{H}$, deux traverfes qui joignent les montans de devant à ceux de derriere.

I, traverfe appliquée au haut des deữx montans de devant, au moyen d'une entaille de toute leur épaiffeur.

K , traverfe de derriere appliquée fur la face intérieure des montans. L, traverfe d'en-bas.
M, traverfe mobile de derriere.
$\mathbf{N}, \mathrm{N}$, deux taffeaux fur lefquels repofe la traverfe intérieure K .
Fig. 7, E, l'un des montans de derriere, repréfenté à part. Ils font moins épais que les autres, mais de la même largeur.

Fig. 8, M, traverfe mobile de derriere. Elle fe hauffe \& baiffe à volonté dans les entailles des montans de derriere. Les deux trous $a, a$, fervent à la fixer à la hauteur qu'on veut, au moyen de deux chevilles.

Fig. 9, K, traverfe fixe de derriere.
Fig. 10 , lanternon $C$ \& roue dentée $D$, enarbrés fur le même axe $A$ : $a, b$, font les deux parties de l'arbre, qui paffent dans les traverfes; \& comme le lanternon eft entre les deux traverfes, l'arbre qui y entre quarróment, ainfi qu'au centre de la roue dentée, ne les enfile qu'après que ce lanternon eft en place, \& le bouton $c$ empêche la roue de s'échapper.

Fig. 1 , plan géométral de la machine; I, traverfe de devant, vue fur fon épaiffeur: C , lanternon: K , autre traverfe : D , roue dentée $: \mathrm{E}, \mathrm{E}$, deux montans de devant, vus fur leur largeur.

Fig. 12, la machine toute montée.
Fig. 13, excentrique, qu'on place au bout fupérieur de la partie A de l'axe.

Fig. 14 , manivelle. A , arbre qui enfile quarrément la roue à alluchons D. La partie A eft ronde \& tourne dans un conduit de fer, attaché fur l'épaiffeur de la traverfe L.
$E$, piece de fer à peu près ovale, rivće au haut de l'arbre en e. F, poulie alongée, qui tourne fur une broche de fer à l'autre bout de

## $A R T D U F A B R C A N T$

cette ovale, \& produit le mouvement excentrique des va-viens.
C, manivelle femblable au fat d'un villebrequin.
F, pomme qui toarne fur un collet.
B, autre arbre qui a une tèt: quarrée, par oú la manivelle le faifit pour le faire tourner.

T, poulie à double rainure, qui mene les cordes fans fin.
Fig. is, coronclle, dunt les bras en filde fer ferventau développement
dufil qui eft fur le rochet.
Fig. 16, guindre.
A, les quatre ailes.
$B, B$, pieces affemblées à mi-bois, qui forment une des deux croifieres du guindre.

Fig. 17, boulon de fer quarré, qui termine la longueur de l'axe du guindre, \& fur lequel on place la roue dentéc.

Fig. 18, piece qui entre au moyen de fes deux queues $b, b$, dans la triverfe de devant K , \& qu'on peut fixer à la hauteur convenable, au moyen des petites chevilles qui entrent dans les trous $\mathrm{C}, \mathrm{C}, \mathrm{C}, \mathrm{C}, \& \mathrm{c}$.

Fig. 19, guindre pour devider le fil tordu, ou celui qu'on veut doubler.
Fig. 20, devidoir au même ufage.
K , planche qui fert de bafe.
$\mathrm{L}, \mathrm{L}$, deux montans qui portent l'axe.
$N$, roue qui donne le mouvement de rotation.
Fig. 21, afple pour recevoir le ligneul en Cortant de la marmite.

> PLANCHE III.

Fig. I, maniere de poiffer les ligneuls en fe fervant d'un fournean.
A, roue fur laquelle on devide le ligneul.
$B$, planche qui fert de filiere.
C, corbeille à metrre le fil qu'on veut poiffer.
D, corbeille à charbon.
E , pelle à feu.
F, cantre dans laquelle tourne le rochet qui contient le fil qu'on poiffe. Fig. 2, ouvcier oczupś à fcier les jumelles après avoir fini de monter fon peigaz. Ol apperçoit qu’après avoir fcié les jumelles $a, a$, il fcie celles 6 ; il doit en faire autant à l'autre bout en $c$, \& enfuite en $d$.

Fig. 3, ua des tuyıux de fer, dont on garnit les poupées.
Fig. 4, vis gataie de fon écrou à oreilles, du tuyau de fer dans lequel elle pafe, \& da teion fur lequel on fixe les jumelles. On a ponctué les contours de la poupée.
D'ETOFFES DE SOIE.

Fig. 5, boulon de fer à tête, qui entre dans la poupée.
Fig. 6 , poupée féparée du métier, fixée fur fa palette, \& gatnie d'un boulon de fer avec fon tenon.

Fig. 7, métier à monter les peignes. A, A, poupécs. B, B, boulons. $\mathrm{C}, \mathrm{C}$, deux tringles de bois qui forment le couliffean des palcttes.

Fig. 8, poupée vue en perfpective, féparée du métier ; elle eft garnie de fa clavette feulement.

Fig. 9, métier à trois pieces, pour monter des peignes d'une grandeur extraordinaire.

Fig. 1o, foule prife fur fa coupe longitudinale. On voit dans les entailles les bouts $d, d, d, d$, des jumelles, tels qu'ils doivent être placés.

## PLANCHETV.

Fig. I, métier prêt à travailler. On voit les jumelles $b, b, c, c$, fixées fur les tenons $a, a$. La foule $A$ retient ces jumelles dans un écartement déterminé, tant en largeur qu'en hauteur. La batte $B$, placée de la même façon que l'ouvrier la tient pour frapper les dents, \& ferrer les tours du ligneul les uns contre les autres.

Fig. 2, foule qu'on met entre les jumelles, pour déterminer la hauteur des peignes.

Fig. 3, ouvrier montant un peigne. Il eft affis devant le métier A,tenant de la main gauche, en deffous du peigne, les bouts du ligneul $c, c$, qu'il ferre autant qu'il en eft befoin. De la dreite $E$, il tient la batte $C$, avec laquelle il frappe fur les tours du ligneul \& fur les dents.

Fig. 4, partie du deffus des jumelles fupérieures, lefquelles ont été marquées par le divifeur. On voit en a les marques qui indiquent les pouces; en $b$, celles qui marquent les demi-pouces; $\&$ en $c$, les points qui défignent les quarts de pouces.

Fig. 5, divifeur au moyen duquel on marque d'un feul coup toutel'étendue d'une jumelle.

Fig. 6, dent de peigne, telle qu'elles font quand on les a rognées par trois coups de coutean.

Fig. 7, ouvrier rognant les dents d’un peigne. Il eft debout devant une table, fur laquelle il appuie fon peigne par un bout, \& le le tient de l'autre avec la main gauche, tandis que de la droite il rogne les dents avec un couteau.

Fig. 8, autre maniere de rogner les dents avec un couteau à deus manches. Le peigne eft ferré entre les deux planches $A, A$, de forte qua les efforts de la lame ne peuvent pas l'ébranler.

Fig. 9, colteau à deux manches.
Fig. 10, couteau à planer les peignes.
Fig. if, banc à planer. Oi place le paigne entre les tringtes C, D, fous les rainures que forment ces tringles. B eft la table, C eit une tringle immobile; D, autre tringle fixée par des vis, pour pouvoir la faire avancer ou reculer.

Fig. 12, autre forte de couteau à planer. Cet inltrument eit tout en fer forgé d'une feule piece.

Fig. 13, autre forte de couteau à planer; maisle bifeau elt d'acier.

$$
\begin{array}{llllllll}
\mathrm{P} & \mathrm{~L} & \mathrm{~A} & \mathrm{~N} & \mathrm{C} & \mathrm{H} & \mathrm{E} & \mathrm{~V} .
\end{array}
$$

Fig. I, ouvrier qui plane en $\lceil$ e fervant da couteau fig. r3, pl. IV. Le peigne eft encore fur le métier, \& ce métier eft calui dont on fe fert pour faire des peignes de toutes fortes de longueurs.

Fig. 2, fupport qu'on fait courir foas le peigne pour le foutenir.
Fig. 3, dent de peigne, dans l'état où elles font quand on a plané.
Fig. 4, bout d'une partie de tuyau de canne, tel qu'il eft avant de paffer à la filiere. Les points $\mathrm{A}, \mathrm{A}$, indiquent jufqu'où doit mordre la filiere, la premiere fois qu'on les tire d'épaifeur.

Fig. 5, le même bout de canne, fortant de la filiere la premiere fois. $f, f$, indiquent les endroits que les lames enlevent, quand on tire de largeur.

Fig. 6, canif à excarner.
Fig. 7, métier à excarner. Le peigne eft élevé fur les couffins $\mathrm{C}, \mathrm{C}, \&$ tenu par les bandes D, D.
Fig. 8, dent de peigne coupée fur fa longueur, à l'endroit où eft placé le canif, pour laiffer voir la pofition de la lame.

Fig. 9, ouvrier occupé à excarner un peigne. Il eft affis devant le métier, de maniere que les fupports fur le〔quels eft pofé le peigne C , avancent prefque fur lui, \& lui donnent toute la liberté de travailler. La main qui tient le canif, eft par-deffous le peigne.

Fig. Io, ouvrier occupé à coller un peigne. Il tient par les deux bouts les jumelles pofées fur le milieu d'une bande de papier enduit de colle. Il couche le peigne en-avant \& en-arriere, pour que la bande couvre également les jumelles des deux côtés. K eft un peigne dont les jumelles font couvertes. L, autre peigize qui n'elt pas encore couvert.

Fig. II, couteau à couper les bandes.
Fig. 12, ouvrier qui dreffe les dents avec un dreffoir droit.
Fig. 13, dreffoir droit.
Fig. 14, ouvrier qui dreffe les dents avec un dreffoir courbe.
Fig. 15 , dreffoir courbe.


## $T \mathcal{T} I B T E$ IETE $S$ TPATRTXIE $S$

## ET DES CHAPITRES.

JEPITRE DEDICATOIRE. pag. 3 Preface.
INTRODUCTION à la fabrique des étoffes de foie, conterant un traité abrégé de la culture des mitriers, des vers if foie, du tirage $\mathrm{F}^{2}$ du monilinage des Soies.
Abrégé de la culture des vers à foic en France.

28
Traité abrégé du moulinage des foies.
ART de la teinture en Soie. l'ar M. Macquer.

AVANT-PROPOS. 62
Cuite de la foie. $\quad 70$
Du dégommage \& de la cuite de la foie pour le blanc. $\quad 72$
De la cuite des foies deftinées à ètre teintes.
Remarques fur le dégommage \& la cuite
Du blanc.
Du blanchiment.
Du foufrage.
Remarques fur les blancs \& le foufrage.
De l'alunage.
Remarques fur l'alunage.
84
Du bleu. 85
Remarques fur le bleu d'indigo. 88
Du jaune. 93
Del'aurore, orangé, mordoré, couleur d'or \& de chamois.

Tome IX,

Du rouge. Du cramoifi fin. p. Ioo Remarques fur le cramoififin. 103 Du cramoif faux, ou du rouge de bois de Bréfil. IO6 Remarques far le rouge ou cramoifi de bois de Bréfil. $\quad 107$
Du ponceau, du nacarat, \& du cerife. 103 Priparation du caithame ou faffranum. IIO
Remarques fur la teinture de carthame, ou fafiran battard. II4
Du ponceau fanx, ou couleur de feu, fait avec le bois de Bréfil. II6
Du couleur de rofe faux. $\quad 117$
Du verd. II8
De lolive. 125
Du violet. 122
Du violet fin. Ibid.
Du violet faux ou ordinaire, \& des lilas. 124
Du violet de bois d'Inde. $\quad 126$
Violet de bois dinde avec le verd-degris. 127
Violet de bois de Bréfil \& de bois d'Inde. 128
Violet de bois de Bréfil \& d'orfeille.

## 129

Du pourpre \& du girofé. Du pourpre fin ouà la cochenille. I30 Du pourpre faux. Ibid. Du marron, canelle, lie-de-vin. I3I Des gris-noifette, gris-d'épine, gris-

Cccc
de-maure, gris-de-fer, \& autres couleurs de ce genre. pag. 133
Dunoir. $\quad 136$
Adouciffage dunoir. 143
Noir fur crud.
Brevet pour le moir. $\quad 145$
Remarques fur le noir. $\quad 147$
Procédés particuliers, tirés du dêpôt du Confeil, E communiqués par M. Hellot.

148
Soie cramoifie de Damas \& de Diarbequir.

Ibid.
Cramoifi de Gènes; procédé vérifié au mois de mai 1743 . 150
Violet-cramoifi en foie, d'Italic. 153
Demi-violet. 154
Noir de Gênes, pour le velours. Ibid.
Explication des figures. 156
Explication des termes. 158
PREMIERE PARTIE.
Traité du devidoge des foies teintes, trame $\mathrm{g}^{\circ}$ organfin, propres à la fabrication des étoffes.
CHAPITRE I. Defoription du premier devidoir; maniore de s'en Servir. 164
Des différens pieds des devidoirs.
Ibid.
Defcription du guindre. 165 Maniere de fe fervir du devidoir ou guindre.

166 Defcription de rouet à devider.

Ibid.
CHAPITRE II. Defcription d'un fecond devidoir, avec la maniere de s'enfervir. 167
CHAPITRE III. Defoription d'un troifieme devidoir, ${ }^{\circ} \mathrm{O}$ la maniere de s'en Servir.

168
Obfervations fur les anciens de-
vidoirs.
pag. 169
CHAPITRE IV. Defcription du rouet à quatre guizudres. 170
Du banc \& des rolles. $\quad 173$
Defcription des nouveaux guindres, \& de la maniere de s'en fervir. 177
Des rochets \& bobines propres à deviderla foie. $\quad 179$
CHAPITRE V. Defcription des trafufoirs. 180
Du trafufoir à la lyonnaife. Ibid. Du trafufoir à la nimoife. 181 CHApITRE VI. Maniere de devider Bo de fe fervir du trafufuir, foit de Lyon, foit de Nimes. Ibid.
CHAPITRE VIII. Ufage quion doit faire des ancions devidoirs décrits dans le premier chapitre. 185 Defcription du guindre. Ibid. Defcription de l'efcouladou, \& dela maniere de s'en fervir. 186 Explication des figures. 188 SECONDE PARTIE.
Traitéde l'ourdiffage des étoffes de foie.
Introduction. 192
CHAPITRE I. Defcription de l'ourdiffoir long. 196
CHAPITRE II. Defcription de la cantre couchée, propre a l'ourdiffoir long. 197
CHAPITRE III. Maniere d'ourdir avec LourdifJoir long, en Se fervant de la cantre décrite dansle chapitre précédent. 199
Maniere de nouer les fils qui caffent en ourdiffant, \& de fubftituer des rochets à ceux qui finiffent.

205

Obfervations fur les longueurs qu'on peut donner aux chanes \& poils.
pag. 206 CHAPITRE IV. Defrription de l'ourdijoir rond, "Эg des différontes pieces qui le compofent. 207
De la cage de l'ourdiffoir. Ibid. Defcription de l'ourdifirir rond. 208
Defcription des differens plots qu'on emploie avec l'ourdifoir. rond. 210
Maniere de fe fervir du plot. 217
Obfervations fur les différens ourdifloirs. 216 CHAPITRE V. Defcription dubanc à rouc. 218 CHAPITRE VI. Defcription des cantres droites. 219
De la cantre droite fimple. Ibid. Cantre double en largeur. Ibid. Cantre à deux faces fimples. 220 Cantre double à deux faces. Ibid. Obfervations fur une cantre à trois divifions, comparée à celle qui n'en a que deux. Ibid. Defcription du jet fimple. 22 I Jet double.

Ibid. Jets quadruples. Ibid. Obfervations fur la multiplicité \& la variété des cantres \& des jets.

222
Defcription d'une nouvelle cantre droite quadruple.

223
Obfervations fur les propriétés de la nouvelle cantre quadruple.

CHAPITRE VII. De la maniere dourdir les chaines PG poils fimples unis, ou à une feule couleur,
avec l'ourdiffoir rond, Bo la cantre droite oul le jet. pag. 225 Maniere de reprendre les fils caffés ca ourdiffant avec la cantre droite ou le jet. 229
Dela maniere de lever les chaines ou poils de deflus l'ourdifioir rond. 231 CHAPITRE VIII. Do la maniere d'ourdir les chaines ou poils doubies, les chaines doubles Go fimples, colles doubles Fg triples, Egc. อgila diference grily a dans cet ourdilage, entre lufage de la cautre droite O celui de la cantre couchée. 232 Maniere d'encanter avec la cantre couchée les chaines qu'on vient de voir. 235 Obfervation fur les deux efpeces de cantres, par rapport aux ourdifages dont on vient de parler.

## 236

CHAPITRE IX. Defcription de la cantre couchée à la lyomaife, propre à lourdiffoir rond. 237 CHAPITRE X. Maniere dourdir à une couleur avec lourdiffoir rond, en Se Servant de la cantre àla lyonnaife. 239
Dela maniere d'encantrer les chaines à deux couleurs qu'on nomme pas d'un \& pas d'autre. 240
Méthode dont on fe fert à Lyon pour lever les chaines ou poils de deffus l'ourdifioir rond. Ibid CHAPITRE XI. Comparaifon ios différentes méthodes qu'on cin ploie pour ourair les chaines $\mathrm{B}^{9}$ poils, Eo particulióment celles Ccccij

## ヶ2 $2 R T$ DU $F A B R I C A N T$

qui font rayées. pag. 24 I
CHAPITRE XII. Defcription de lat cantre à tiroirs, $80^{\circ}$ de tout ce qui la compefe.

243
Defeription des tiroirs. 244 Defcription de la carcaffe de la cantre fans tiroirs. Ibid. CHAPITRE XIII. Explication de l'ordre que tiennent les rayures, Ge de leur diver $i t e ́$; pourquoi il faut plufieurs cantres pour les ourdir; la maniere de les combiner fur les échantillons, fur les efquiffes $\mathrm{B}_{\mathrm{o}}$ fier les defins, EO d'en encantrer certaines en employant la cantre droite ou le jet, Eo de ies ourdir. 246
De la maniere de combiner les e〔quiffes, les échantillons \& les deffins des rayures. 248
Suppofition d'un échantillon pour un taffetas rayé à une couleur, \& combinaifon de fa rayure. 250
Exemple pour la fymmétrie de la rayure fuppofée, prife par fes extrèmités. 253
Ordonnance d'ourdiffage pour un taffetas rayé cramoifí \& blanc, dont le peigne eft un mille dents.

254
De la maniere d'encanter les rochets, pour diftribuer les couleurs à propos, en employant la cantre droite ou le jet, quand on ourdit felon la méthode de Paris, de Lyon, \&c. 255 De la maniere d'ourdir la rayure qu'on vient d'encantrer. 256
Obfervations fur la maniere d'en-
verger, de couper les braffes, \& de les placer fur les chevilles lors de la mutation des cantres. Ibid. De la manicre de combiner les rayures fur les échantillons. 257 Largeur des parties qui doivent compofer la rayure à ourdir. 259
De la maniere d'encantrer \& d'ourdir, quand il fe trouve des nombres impairs dans les baguettes ou dans les parties de fond qui compofent une rayure, pour une étoffe quelconque. 262 Ordomance d'ourdifage pour un fatin rayé à $\boldsymbol{f}$ fils par dent en mille de peigne. $\quad 263$ Encantrage. Ibid. De la maniere d'encantrer les rayures ombrées \& de les ourdir. 267
Suppofition d'un échantillon à rayure nuée. 269
Ordonnance d'ourdiffage pour un pékin rayé à nuance \& fans nuance. 27 I
Maniere d'encantrer l'échantillon qu'on vient de voir, fuivant l'ordonnance d'ourdiffage cideflus. 272 De la maniere d'employer, pour ourdir la rayure ci-deffus, les fix cantres qui la contiennent. 277
Maniere d'encantrer \& ourdir les rayures à plufieurs couleurs \& à double pas, fans nuance. 279
Suppofition d'une rayure pour un taffetas ourdi double à plufieurs couleurs, pour les baguettes
fans muance, \& pour les baguettes doubletées. p. 279 De l'ordre qu'on doit domer aux cantres en ourdiffant, \& la quantité de portées \& de mufettes qu'on doit faire avec chacune.

285
De la maniere d'encantrer \& d'ourdir les chaines paonnées. 287
CHAPITRE XIV. De la maniere
d'ourdir à Lyon. 288
Pour les chaines à une feule couleur.

Ibid.
Moyen de recomnaitre par quel bout de la cantre on doit comimencer les encantrages. 291
Obfervation fur l'ordre qu'on doit faire tenir aux cantres en ourdiffant. 292
De la maniere de fe fervir des cantres à tiroirs, pour l'ourdiffage des chaines rayées. Ibid.
Obfervations fur les chaines communément appellées poils. 293
Des poils à bande. 294
De la combinaifon, encantrage \& ourdiffage des poils à plufieurs couleurs, \& des poils ombrés. 295
De la maniere d'encantrer pour lordonnance du poil dont il s'agit, en employant la cantre à tiroirs.

297
Ordre qu'on doit oblerver dans l'ourdillage. lbid.
Obfervation fur l'ordre qu'on fait tenir aux tiroirs. 298
De l'ourdiffage de poils à plufieurs couleurs fans nuance,
doubletés \& à bande. pag. 298
Ordre qu'on doit faire tenir aux tiroirs dans l'ourdiffage. $30 I^{-}$ Des poils ombrés \& doubletés pour les taffetas brillantés. 302 Exemple d'un deffin pour un taffetas brillanté. Ibid. De l'ordre qu'on doit tenir dans lourdiffage da poil dont on vient de parler, en fuivant l'encantrage qu'on en a fait. 307
Obfervation fur les genres de poils doubletés, \& fur les poils tripletés. 309
De la maniere d'enverger. 312
Pour les poils quadrupletés. 313
Des poils brillantés \& fatinés. 314
Maniere d'ourdir fuivant l'encantrage des deux tiroirs précédens. 315
CHAPITRE XV. De la méthode d'ourdir à Nimes, à Avignon, E® dans les manufacturesqui ont tiré leur origine de ces deux villes.
316.

Suppofition d'une rayure pour un petit taffetas, en 18 pouces de largeur , dont le compte du peigne eft un 960 dents. 317 Suppofition d'un deffin pour un taffetas façonné à poil, dontles bandes ferontà fimples couleurs ombrées \& doubletées. 323
Récapitulation pour accorder l'ordonnance d'ourdiffage avec la combinaifon. 330
Récapitulation pour accorder lordonnannce d'ourdiffage avec les treize parties qui compofent le poil. 33 r

Obfervation fur cette derniere maniere d'ourdir, comparée avec les précédentes. pag. 33 I
Obfervation fur l'ourdiflage des lifieres. 333
CHAPITRE XVI. Objervations fur
les différens ourtiljoirs. 334
De l'ourdifoir long. Ibid.
Delourdifoir rond. 336
CHAPITRE XVII. De la métho le
d'ousdir les ehaines ou les poils
en or $\sigma$ en argent. 337
Obfervation fur les poils en or \& en argent filé, ou or \& argent lame.

339
Des précautions qu'il faut néceffairement prendre pour ourdir les poils en or \& en argent. Ibid. Explication des figures. 345 TROISIEME PARTIE.
Traité du pliage des chaines ge, poils, pour les étoffes de foie unies, rayées ®o façonnées. 350 Introduction. Ibid. CHAPITRE I. Defcription du pliage des chaines; des machines qu'ony emploie, tant à Paris que dans les autres villes de manufactures, छf de la maniere de s'en Servir: raifon de cette différence dufages. Defcription du pliage. $\quad 35^{\mathrm{r}}$
Du chevalet \& de la lanterne.
Ibid.
Defcription des cabres. $\quad 352$
Defcription de l'enfuple ou enfouple.

353
Defcription du rateau. 354
Maniere de plier les chaines \& de fe fervir des uftenfiles dont on vient de parler. 355

Chapitre II. Méthode dont on Se Sert à Tours, Nimes, Avignoin, pour plier les chaiaes, avee les maxines qu'ois y emploie. 399 Defoription d'an premier tambour. 360
Defcription du chevalet. 361
Defcription d'un autre chevalet. 362
Defcription d'un autre tambour. 363
Defcription d'un troifieme chevalet. Ibid. Maniere de fe fervir des tamburs \& des chevalets pour le plinge des chaines. 354
Deforipion de la maniere utitée à Nimes \& à Avignon, pourplier les chaines rayées, ourdies à plufieurs parties. 365
De la mantere de plier les chaines levées à chainette de deflus lourdifoir. 370 Obfervation fur la différence qu'il y a entre l'ufage des lanternes \& celui des tambours. 371
CHAPITRE III. RIaniove dont on Se fert à Tours $\mathrm{E}^{\circ}$ dazs quelques autres villes qui tigntucht des ancienues méthodes, pour plier les chaines relevées, ainfi que pour les plier en fortait de dofjus l'ourdiffoir. 372
Mérhode de Tours \& de quelques autres villes. Ibid.
Maniere de plier les chaines immédiatement en les levant de l'ourdiffoir. 373 Explication des figures. 375

QUATRIEME PARTIE.
L'art de faire les canettes pour les étoffes de foie, go les efpolins. pour brocher.
Introduction.
pag. 379
CHAPITRE I. Des rouets à cancttes, dont on Se fert ì Paris ह\% dans quelques autres villes de fabrique.

380
Defcription d'un premier ronet. lbid.
Defcription d'un fecond ronet. 381
Defcription des doubloirs ou cantres. 382
CHAPITRE II. Defoription du rouet
à canettes dont on fe fert ì Nimes, à Avignon, ef doms quilques autres villes de manufactures. 383
Doubloir dont on fe fert avec le rouet précédent. 384
CHAPITRE III. Defcription d'un autre rouet à canettes $\mathrm{So}^{2}$ de Son doubloir. 385
Doubloir dont on fe fert avec le rouet précédent. 386
CHAPITRE IV. Des tuyaux qui Servent à faire les cancttes $\mathcal{O}^{\circ}$ les cfpolius. 387
CHAPITRE V. Maniere de faire les cantettes. 392 Des canettes \& des efpolins de foie.

393
De la maniere de reprendre les brins de foie qu'on caffe en faifant les canettes de foie \& les efpolins.

394
Des canettes \& des efpolins qu'on fait avec la lame or, argent \&
clinquant.
pag. 396
Des canettes \& des efpolins de lames d'or \& argent frifés. 397
Des canettes qu'on fait avec le filé or ou argent, \& de celles qu'on fait avec le furbec. 398
Des canettes \& des efpolins qu'on fait avec de la chenille. 399
De la maniere de faire les canettes avec le cordonnet de foie. 40 I
Explication des figures. 403 CINQUIEME PARTIE.
Art du romiffenr ou faifeur de liffes, tant pour les étoffes de foie, gue pour les autres etoffes, comme draps, toiles, gazes, छic.
Introduction. 406 Des liffes en général \& de leur ufage. Ibid.
CHAPITRE I. De ce qu'on entend par les termes de remiffe, de liffe, de ligatures, autrement dites lif. fes pleines ou liffes à jour :ce que c'eft que des mailles, Эo de combien ily en a de jortes. $\quad 413$ Des remiffes \& des liffes. Ibid. Des différentes liffes. 416 Des mailles, de leur différente conftruction, \& de leurs différens effets. 419
Effets que produifent les différentes mailles. 422
CHAPITRE II. Defcription des meilleurs métiers à faire les liffes. 4.4 Métier qu'on emploie à Nîmes, à Avignon, \& dans quelques autres villes. Ibid. Méticr dont on fe fert à Paris \& dans quelques autres villes. 426

# ARTDU FABRICANT 

Métier dont on fe fert à Rouen, à Tours, \&c. pag. 426 Obfervation fur le devidage du fil \& du coufi. 427 Defcription d'un devidoir pour le fil ou le coufi. 428
Petit rouet dont on fe fert pour devider le fil de lifle \& le coufi fur les navettes.

429
Autre rouet, à l'aide duquel on devide le fil de lille ou le coufi fur des rochets. Ibid. CHAPITRE III. De la maniore de faire les liffes. 430
ObPervation fur les différentes hauteurs des mailles. Ibid.
Maniere de faire les lifes à mailles à crochet, fuivant les méchodes de Nimes, d'Avignon, \&c. 43 I
Maniere de faire les mailles à petit \& à grand coulife.

435
Des mailles à nœud. 436
Liffes fuivant la méthode de Paris, \&c. 437
Des mailles à petit \& grand couliife. 438
Des mailles à noud. $\quad 439$
Maniere de conltruire les différentes liffes, en employant les métiers de Rouen, de Tours, \&c. Ibid.
Remarques fur les différens mótiers, \& fur les différentes méthodes. 440
CHAPITRe IV. De la mantere de faire les lifjes à jour ou ligatures, Gi de marquir toutes forter de liffes, pour en farire les ordonnances. 44 I Maniere de marquer les lifes pour
en faire l'ordonnance. p. 444
Des liffes \& ligatures propres pour les poils \& les chaines en or, argent flé \& lame. 448
Obfervations particulieres fur les métiers a faire les lifes. 450
Des différentes opérations. 452
Maniere d'entretenir les liffes pour les couferver. 460
Manicre de faire les mailles enticres lorfa'il en cala une ou plufieurs à la fois, ou quand, parquelque fate de remettage, on elt obligé d'en ajouter quel-ques-unes a dos lifes. 468 Maniere de défaire les liffes. 472 Explication des figures. lbid. SIXIEME PARTIE.
Contenant l'art du peigner, ou faifour de peigrues, tunt pour la fubrique dos étoffes de foie, que pour toutes autres étuffes $\xi^{\circ}$ tifo fus, comme draps, toiles, gazes, 民eq.
Introduction.
475
Des peignes de canne. Ibid. CHAPITREI. Defoription des peigłes en général. 478 CHAPITRE II. Je la maniere de faire les jumelles $\mathrm{g}_{9}$ les gardes, de refoudre la came, 色 de tirer les dents. Defcription des outils Qo des métiers. 480 Maniere de faire les jumelles. Ibid.
Maniere de faire les gardes. 483
Manierc de couper les cannes à la longueur que les dents doivent avoir pour monter les peignes. 484

$$
\text { D'ETOFFES DE SOIE. } 57
$$

Maniere de refendre la came.
pag. 490
Defcription des rofettes. 402 Premiere maniere de refendre les tuyaux de camne avec les rofettes.

495
Autre manicre de monter les rofettes \& de s'en fervir. 497 Maniere de tirer les dents à la filiere.

498
Maniere de paffer les dents en largeur. 502
Maniere de paffer les dents à la filiere, pour leur donner l'épaiffeur convenable à tel ou tel compte de peigue auquel on les deftine.

503
Derniere façon à domner aux dents avant de les employer.

508
CHAPITRE III. De la maniere de faire les ligneuls qui fervent à tenir les dents dans leur écartement refpectif, $\mathrm{S}^{\circ}$ à les contenientre les jurielles ou coronelles.

510
Moyens pour affembler les fils des ligneuls, \& pour leur pro-
curer la groffer qu'ils doivent avoir.
pag. 510
Troficme moyen pour tordes le ligneul. $\quad$ I 3 Defoription du monlin. Tbis. Maniere de devider lo filtortu.

520
Manicre do poifer le fil pour en faire le ligneul, $\quad$ ¢ 2 F
Premiere maniore de peifer lo fil. 522
Scconde maniere de poifer la fil. 523
Troifieme manicre de poifer to ligneul. 52,
Manicre de poifer lo fil dams
une cour on jardin. 52 百
CHAPITREIV. Mentieve dic mor-
ter les peigues. $\quad 529$
Maniere de planer les peignes.
549
Maniere de couvrir les jumelles avec des bandes de papier, \& de redreffer les dents. $\quad \varsigma \varsigma 9$
Maniere de redreffer les dents.
565
Explication des figures. 562

Fin dil neuvieme volume.

