# Baubosohroibuta des einmotorigen Jegdeinsitaers <br> Baumuster 162 <br> a1t PL-Trietuerk $003 \mathrm{E}-1$ 

3tand von 15.10.1944

Inhalt:
3 Vorblatter
16 Blatt Text
31 Blatt Anlage

## Ernat Beinkel Aktiengesellechaft Wien

## Inhaltsverseichnie

Seite1
II. Hlugwerk ..... 2
A. Rumpfwerk ..... 2

1. Beustoffe ..... 2
2. Aufbau ..... 2
B. Tragwerk
3. Baustoffe ..... 3
4. Aufbeu ..... 3
C. Leitwerk und Iandoklappen ..... 4
5. Baustoffe ..... 4
6. Höhenleitwerk ..... 4
7. Seitenleitwerk ..... 4
8. Querruder ..... 5
5 5. Landeklappe ..... 5
D. Steuerwerk
6
6
9. Baustoffe ..... 6
10. Aufbau der Steuerung ..... 6
11. Hohenrud orbetiligung ..... 6
12. Querruderbetaitigung
6
6
13. Seitenruderbetaitigung
14. Seitenruderbetaitigung ..... 6 ..... 6
15. Hohenflossentrimmung ..... 6
E. Fahrwerk
7
7
16. Baustoffe
17. Baustoffe
7
7
18. Aufbau
19. Aufbau ..... 7
20. Einciehvorrichtung
21. Einciehvorrichtung ..... 7
22. Konstruktionseinaelheiten
23. Konstruktionseinaelheiten
7
7
a) Hauptfahrwerk ..... 8
P. Druckblanlage ..... 9
24. Allgemeinea
25. Allgemeinea
9
9
26. Fahrwerks-Einfahr-Anlage ..... 9
27. Landekleppenbetidigunge-Anlage ..... 9
III. Triebwerkaanlage ..... 10
A. Triebwerk ..... 10
B. Kraftetoffanlage
B. Kraftetoffanlage
10
10
C. Triebwerksbedienenlage
11
11
D. Anlaß-u.Einapritzanlage ..... 12
IV. Ausrliatung ..... 12
A. Plihrerraunausatattung
12
12
B. Betriobegerate
12
12
C. Sicherheita- und Rettungegerlite ..... 12
D. Veratandigungagerlite
D. Veratandigungagerlite ..... 13
E. Elektrische Anlage ..... 14
28. Stromquellen und Stroavertellung ..... 14
29. AnlaB- und Zundanlage
14
14
P. Bordfunkanlage
15
15
G. Bewalfnung ..... 16
V. Anlagen
30. Plugzeugmusterblatt Blattahl
31. Datenblatt
32. Gewichtsubersicht 1
33. Ladeplan1
34. Ausristungegeriateliste
35. Rumpfuberaicht ..... 12
36. Tragflilchentiberaicht ..... 1
37. Leitmorkadberaicht ..... 1
38. Steuerungalberaicht ..... 3
39. Fahrwarkeubereicht ..... 1
40. Plan Ger Druckblanlage ..... 1
41. Plan der Mraftetoffanlage ..... 1
42. Gerlatedibersioht ..... 1
43. Plan der Hohenatmungeanlage ..... 1
44. Plan der Elt-Anlage ..... 1 ..... 1
45. Bewaffnungsubereicht
46. Bewaffnungsubereicht

## 1. Allgemeines

Das einaitzige Jagdflugzeug 162 ist ein Schulterdecker ait goteiltea einziehbarea Fahrwert und Bugrad.

Augfuhrung in Geaischbaumeise unter abglichat geringer Verwendung von Sparatoffen.

Antrieb durch TL-Eriebwert burr 003.
hauptabmoasungen aiehe Plugzeugausterblatt Anlsge 1 . Geulchtallbersicht aiehe Anlage 3.
Peptigkoit nech Cen gilligen 3VP-Featigieitavorschriften, sowie

Rochnungegrundlage
$n_{\text {aleher }}=6.5$ bei $G=2400 \mathrm{~kg}$ (fur Abfangen)
Maximales Fluggowioht
fur start $G=2500 \mathrm{~kg}$
fur Landung $G=2250 \mathrm{~kg}$
Hochstzullasige Geachwindigikeiten
$\nabla_{\text {Hor. }}=800 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ besogen auf Bodenluftdichte
$V_{\text {Gleit }}=1000 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ in 1 km Hzhe
Pugleistungen sioho Datẹnblatt Anlage 2
Plugeigenechaften enteprechend BVP, Kapitel Betriobselgenschaf ten und Leistungea Punkt 6019-6020.
Aufbockung an Rumpf an 3 Beschiggon, die fur Ansetgen des kloinsten FL-Spindelbockes auagebildet aind. Heisagn
dea Ruapfee ohne friebmerk und Iragriugel an 3 Punktea, dea Friebwerkes an den 3 vorhandenen Anschlusapunkten, an die Helsabsen angebracht merden,
des Fragilugels mit Triebwerk an den Heisabsen des Friebwerkes.
des Fragf? Ugels ohne Triebwerk an den 3 Triebwerkeanachluesbeschl ligen.
Sransportabglichkeit auf normelea R-Wagen oder LKw
Lieforuafang flugfertig geaties nachfolgender Baubeschreibung und anhlingender AG-Liste (Anlage 5)

## 11. Piuguerk

## A. Ruppfwerk

1. Banstoffe

| Spante, Beplankung | Dural plattiert | 3116,5 |
| :--- | :--- | :--- |
| Langsprofil | $n$ | 3116,5 |
| Beschilge | tellw.Stahl | 1265,3 |
| Verglagung | Plexiglas |  |
| Deokel | Dural besw. Hols |  |

7legwarkstoff
3116.5

3116,5
1265,3
2. Aufbau

Der Rumpf alt birnenfyrmigen Quereohnitt, der naoh hinten in einen Kegel auallurit, setst sich aus foilschalen und der verglaton puhrerraumberdachung eusemmen.

Bugrappe
Rampl-Vordertell 2inks
Rumpl-Vorderteil reehte
Rumpf-Onterteil
Rumpf-Mitteltell
Rumpl-Hinterteil
puhrerraun-Uberdaohung
vor Spant 1
vor Spant 1 - 11
n - 1-11
" $\quad$ 1-13
" $\quad 11$ - 15
" " 15-22
" " 1-5 zusamensetsung dor einselnen Toilsohalen aus Guerspanten und Langeprofilen, auf welche Glattbleoh verconkt genietet 1st. Binzelne Spante auch Ringepanto, die toilweise als Schottspante augobildet sind.
Reunliche Auftellung des Rumpfes in
Rumpficappe
Kanzel
Waffenraum
Behalterraum
Pahrwerkeraus
Rumpfryhre
(aiehe auch Anlage 6)
AuBerdem Rumpfendstack als Leitwerkatrager verstelibar am Rumpf angeschlossen.

EHAG

## B. Sragwerk

1. Benstoffo

Fligelholugurte:
Stege und Beplankung: Fligelrippen:
Beschlage und Ansohlusbolsen: Endkappen:

TBu 20
Buchensperrmols
Kioforngurte ait Sperrholz-
Stahl
Pentel
2. Aufbay (Biehe Anlage 7)
plugel durohgehend freitragend mit ea. 3, $0^{\circ} \mathrm{V}$ - Down.
Haupt- und Endholm durchgehender r-Hola.
Die R1ppen eind stegwandrippon.
Boplankung 4 matarkes Sperrhols, auf Obereedte zwiochen Heupt- und Indholm im Bereioh der Rippen 2 und 6 auf 5 min veraturkt. Beplantung auserdem duroh Lengestringer auagesterst. Dor Raum zwischen Houpt- und Endholm und don beden Eippen 6 reohts und links dient sur Anfnahae von Ereststoff und iot entaprechend koneerviert.
Wartung nach Abnahme der Indkappen mittele Spiegelgerat.
Auf dor Oberseite eine Fullyffnung fur Zraftetoff, auf cer Unterseite ablaufleitung voan Fugolbohliliter am Rumprbebilter.
Flitgelanschlus an Rumpf durch 4 eenkreohte Anschlugbolsen, 3 weitere Anechlubbeschlige fur Triebwerkeanachlus auf oberseite.
An Endhola je 2 Lagerbesohlage Iur Querruder und Iandoklappen euf jeder Selto.
C. Le1twork und Landokleppen.

1. Banstoffo

Hzhenleltwork
Holm, Stoge, Rippent
Beplankung:
Beschlage:
Seltenleltwerk, Seltenflosse
TBu 20
Seltenruder Querruder
Landeklappen Holme

Rippent Vollwandrippe
Rippenbepl ankung:
Buche
TBu 20
TBu 20

Sperrhole

## pheswerkatoff

3116.5
3116.5
$\left.\begin{array}{l}1265.3 \\ 1110.4\end{array}\right\}$

4002 und TB 7

Gurte und Stege 40001
2. Hohonleitwork ( siehe Anlage 8)

Durohgohionde freltragende Flosse mit $14^{\circ}$ V-stellung. Rechteckform, sweiteiliges Ruder ( links und rechte) Holn:

- Profil

Hohenfloseenrippen:
Vollwandrippen, dardiber Glattblechbeplankung, versenkt geniotot.
Plobse mit Rumpfende zur Triamung verstehhbar
Veratellbereioh
$+3^{\circ}$
$-2^{\circ}$
An Hinterikante der Hלhenflosse auf Jeder Seite 2 Anechluesbeschlyge fur Ruderlager.
Hyhenruder verteilt.
Kupplung durch Stouergestange vom 2 wischenhebel aus.
Holmiose Bauart mit durchgehenden Vollwandrippen wit Durchsuged daraber Glattblechbeplankung.
Ruder dynamisch und voll massenausgeglichon, ausserdem zur $H_{\text {erabsetzung der Handiraf te }}$ Innenauggleich. Ruderausschllyge durch feste Anschlage begrenzt
nach oben $25^{\circ}$
nach unten $20^{\circ}$
3. Seltenleitwork ( oiehe Anlage 8)

Seitenleitwerk in Holzbeuweise, rechteckige Fora mit abgerundeten Ecken, als Endscheibe an die Hyhenflosse angesetzt. Soltenfloseengerlist aus Hauptholm und Rippen und 3 Anechlusapunkte fur Befestigung an Hybenflosese, daruber aufgeleimte Holzbepl ankung.

Am Hauptholm 3 Aneohlußbesohlage für Settencteriagarurg. Anschlua der Seltenflose an Hohenfloase rif: 3 Schrauben. Seltenruderaupbau entspricht dem der Fiosee. Hin+erkante besitst sugelkante. seitenruder 3fach gelagert. Mittiores Lager fest, fuzere Iager axial beweglict.
Seitenruder voll asasenausgeglichon mit Inrenaueni ?ich. Seitenruderausschigge nach beiden Seiten $25^{\circ}$, Jurch feste Anechlige begrenst.
4. Querruder (wiehe Anlage 7)
"ie die fibrigen Ruder aus Holz, ala Keule:-Quarruder auegebildet, mit Bugelkante, 2 fache Lagerurg am fragfidichenIndholm.
Onerruder dynamisch und voll massenaugeglichen. Querruderausechlage:

$$
\begin{array}{ll}
\text { nach nben: } & 18^{\circ} \\
\text { nach unten: } & 18^{\circ}
\end{array}
$$

F. Lngdeklappen (slehe Anloge 7)

Je eine Landeklappe auf jeder Selte der Tragrial hc, durch Kupplungutwelle miteinand: verbunden.
Rotätigung zum anstellen durch Druckel isfehe Druckolatilafe).
Baweisfuhrurg: holiz, thnlich wie querrudar, Pfict: Lagerunf, am Tragriachen-Endho2m, erdoter Ausschiag $4^{\circ}$, durch Anechlag begreazt.
D. Steuerwerk.

1. Baustoffe:

Rohre

Welle

Hebel

|  | Pliegwerkatoff: |
| :--- | :--- |
| Dural | 3115.5 |
| Stahl | $1211,2 / 1265.9$ |
| Dural | 3115.5 |
| Stahl | 1265.9 |
| Elektronguss | 3506,0 |
| Hydronalium- |  |
| preesteile Hy | 43 |
| Stahl | 3425.9 |
|  | 1110.4 |

2. Aufbau der Steuerung ( Eiehé Anlage 9)

Trotz Verwendung von Gleitlagern ist Leichtglingigke it gowarleistet.
3. Hohenruderbetatigung.

Durch Steuerknilppal, Kraftoubertragung durch Stoastangen ther Umlentchebel, Gleitfuhrung zu den BBhenruder-Antriobehebeln.
4. Querruderbetietifung.

Durch stouerknuppel, Weiterleitung der Handkrafte dureh Stosstangon, Umlenkhebel und Gleitfuhrung sum Guerruder.
5. Seitenruderbetatigung.

Durch schwenkbare Pedale. Weiterleitung der Pueskrafte durch seilzug dber Hebel und Stosatangen gu den Antriobshebeln der beiden Seitenruder.
6. Hohenfl ossentrimmung.

Mechanisch durch Handkurbel an linker Seitenwand. 20 Umdrehungen für $5^{\circ}$ Verstellung. Fur $1000 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ $\mathbf{v}_{\text {max }}+$ Abfangen als hochste Kraft $9,5 \mathrm{~kg}$.

1. Bengtofle

Federbein und'Achakniestiak: Stahy
Inioketrabes
8tehs
2. Anfben (aiche Anlage 10)

Iweitedilges Fahrwork und Bucfahrwerk, is Pigge neoh hinton in con Znmpt ainsiehbar.
3. Binsiohvoryiohtuas

Eingichen Cer Fahrwerke Auroh Druokdl (verga. Abeohnitt Druokblaniage). Ausbringen darah eine bein Einfahren ceapenn to lasbringereday; in eingefalarenea Iastend Versiegelung Aer Pahrwerke duroh je oizen Pesthaken, die sum Ausfahren durah Soilsug geldet maxien. Ansegefahran iat Hmptimhrweris duroh A1e Pber Con Totpunkt durehgeknickte Eaioknetrobe, dae Bagfahrwerl durch oine Rastang stendfest. D1t oin-besw. ausgofahrene Endstellung des Hauptichrwerixes wird durch oine meohanisohe Anseige in Fuhrarreun kenntlich gemaoht. Zur Eontrolle des eingefahrenen Bugfahrwarkee befindet aloh in innerer Bagredrauaverkleidnng ein Sichtfenster.
4. Konstruktionseinselbeiten.
a) Hauptfahrwerk

## Alleemeines

Jedes einselne Fahrgestell des Hauptfahrwerke besteht aus

> einem Bremerad
> einem Luftfederbein mit Oldiepfung
> einer micketrebo mit Ansbringefeder einem Einaichsylinder

Bremeralder
Bremsider, Grase 660 x 190, Fabrikat der Firma E.C. Bressen werden durch EC -Fußpumpen an ©en Boitezsteuierpedalen betidigt.
Federstrebe
Me 109 -Luft-Ol-StoBdampfer, Fabrikat B.C.

Pahruortenklappon
Pahrwericarllume in Irump ©urch Klappen abgedeckt. Schließon und Offnen der Rlappen eolbsttitig durch ein- beaw. ansfahrendes Fahrgeatell.
b) Bugtahruerk

AlMapratios
Heaptiolle des Fahrworkee sind:
Laufred
Stobetapper mit Radgabel
Binziohaylindor
Ansbringefeder

## yeatrat

Hieht breasbares Caufred, or 580 grbiore Laufred $18 t$ rumblioh vorgeeohen), nit Radgabel reehte und linke achmenkbar.

Laft-01-8tobuampfor der Firma viw.
Masfohrmerkekleppen
Dugfahrworkeklappen zum Abdecken des Ewapfraumes sur Aufnahme des Bugfahrwerkes. Belbattatiges SohlioBen und Offnen durch ein- bezw. ausfahrendes Dugfohrwerk.

B H A 0

## F. Pruok 8 lanlage

1. Allgemoines (sithe Anlage 11)

Durch Druokbl erfolgt Einfahren der Fahrwerke Anstellon dor Lendoklappen Botritigen der Radbremeen
2. Pahrwerkb-Einfihr-Anlage Zugehorige Geràte:

Druck81-Vorratabohlllter
Olfilter
Dricer81 - Lotorpumpe
Schnuppechalter
Oberdruck-Ventil
Das Ol wird von motorgetriebener Druckblpuape, Fabriket Bamag (Leistung $12 \mathrm{~L} / \mathrm{Min}$ bei $5300 \mathrm{U} / \mathrm{Min}$ ) Aurch den 8angfilter und den Sohnappechalter, in den Behkiter eurtickgefordert. Bei Einsohalton dee Schnappsohaltere Aboperrung des Olricklaufes und damit zuleitung zu den Einsiehzylin-. dern der Pahrwerke. Schnappechalter gibt bei Erreiohen von 80 att Umlauf wieder frei. Fells Druck tiber 80 att anstelgt, ohne das Schneppachaltor zurickechal tet, Etioklauf durch 价erdruck-Ventil, das aus 80 atu e1mgestellt ist.

- Ausfahren der Fahrwerke nach Pntrastung durch oigenes Gowioht und Kraft der Ausbringefeder.

3. Landeiklappenbetutiaungs-Anlege Olentnahme aus eloichow Vorratsbehtiter. Drucklerseugung durch Bandpumpe, mit einer Leistung von 2 L bei 60 Doppelhuben/Min. Rucketellung durch Kraft der beila Anstellon gespannten Ruckstellfeder nach Eincricken des Handpuapenkolbens auf tiefste Stellung.
4. Erensenlage

Nicht an eigentliche Druckolanlage angeachloseen. Betatigung der Radbremsen mit EC -Pußpumpen duroh Schwenken der Seitensteuerpedele. Bremsilentnahne aus Vorratebeheltern an den Fubpumpen.

## III. Triebwerkganlege.

A. Triebwerk

Ein TL-Triebwerk, Baumuster BIKW 003 E - 1 mit einer Leiotuag von 800 kg Schub bei $9500 \mathrm{~J} / \mathrm{K}$ Kin in Bodennme. ztindung durch 2-Punkensiundgerlti 19-6613 A-1.
Lioferuafang gemkes Einbaunappe.
Bopltigtor Kraft- und Schmioratoff entaprechend Motorgrufechein. Triebworksanordnung Uber Rumpfachae auf Figgelobasaeito. Anschlus. am Plugel vorn unter Zwischenschaltung eines besondaren Beschlages durch zwel senkrechte, hinten durch eimen horisontalen Bolsen. Vordere und hintere Iriebwerkaverkleidung, feet mit ©on Triebwerk verbunden, gehbrt zum Lieferumfang dea Iriebwerkes. Mititlere Vorkleidung bestoht aus ewol erossen Klappon, welche naoh dor gelte auf gelclappt werden und auf Priebwerksoberseite und vorn seitilch unten dureh Schnollversohllese sugamengehalition werdon. Diese Klappon kbinen avoh ganz abgebaut wordon. Abnehmbare tbergangaverkleidung vom Iriebwork sua Migel. Durch
1.) Aufhlingung dea Triebwerkes in ewoi Aufhlingopunkton,
2.) Zueamenfassung aller Le1tungstrennstelleat,
3.) Anordnung von Trennstellen fur Triebworkmgeatingo ist Triebwerks-Schnell-Ausţausch mit besonderem Holesgesoh1ry azmbelicht.
B. Prattatoffanlage. (aiehe Anlage 12)
 und dem konserviorton Tragflugolraua alt 32 Lte, Iahalt.
 is ${ }^{\text {fig }}$ legten Pracgerust.

Aurfulien beider Behalter durch oing Eincmivesechridubung auf plugeloberseite. Kraftetoffentnahme aus mappbotixifier, in con traftatoff aus Tragil chenbehaliter naohfliowst, alletia elektri-
 ynd den am Triebwerk angeordneten Iraftaforf-ill ine fibituagen swiechen P1UGel- und Rumpfbehtiter, eowle Rumpfolititer und Triebwerk ala Rohre mit Muffenverbindung.
Kraftetoff-Vorratamessung durch elektrisohes Vorratg-inzeigeGerkt.
Kraftstoff-Drucksessung durch pneumatisomes Drackanzeige-Gerat in dar puhrer-Gerlitetafel.
C. Friepwerkabedion-Anlegs

An Rodiongertiten vorhapdens
oin geehobol ait Sohalter fur gundung und Einopritesuag,
ein peotatelihebel ruir Gashobel, ola Eobel. Alr Brandhaion, osis Ifotanchal ter
oin Anlasechaltar
oin Xompandoecheltor sur Sohubduce oin Echalter Cur Bebiklterpumpo
Thir costinge oind Ielekinstge verwendet.
D. Anlas- rand Binagritzenlane
smiebawlage aieho geite 14
ptr zinopritaung eloktrische Einepritspumpe, dio susmazen


## IV. Anaristang.

A. Penrerraumanastattung (elehe Anlage 13)

Ein- und Auedtog Aurch naeh hinten auflclappbare Fwhrerreumuberdachung, dio bei Kotauestiog abgeworfon wird.
Erleichtorung des Ein- und Ausstiogs duroh auf 1inker Rumpisoite vorhandene Auftritticlappe.
Katapuitierbarer Plugtagithereraits ait Sitsmulde Pur Pithderaitsfallachira. Antrieb mittele Pulvergaet duroh einem Paiveraylin© 0 .
Sits aur Angleichung an Grbsse dea Ilugsougtumrara in dor Hohe am Boaen eimstellbar.
Oberwachungagerste in Fahisergestetetafol vor dela Flugseugfunrer. An innker Soitonwand Bodienhebel fur Triebwerk.
An rechter Ruapfwand Solbatgehalter PUr Elt-Aalago; sowie Bordfunkgerlit.
Sohutz Ges Tlugsougrihrera gegen Beschuss durol Panserplatten ean Spant 1, pberhalb dor Gorattetafel und klappbary
B. Botriebssertito (aiebp augh AO-Listo Anlage 5)

Zur Triebwerkellberzachung
-14, Drehsableneseor
oin Druolnesser fur Kraftatoff
-if Druchsember fur Sohmierntoff
eff Abgantemporater-Anzeiger
efh Difforene-Druckeaser fur Sohubmeasung efin Kraftistof fatandmesser

Eur Pluglberweqtumts

C. Sicherheite- und Rottungegertite

Bawohgurt und Sohultergurt mit Schnollschiebern an PUnrersitz. Bunderaitafallachirm mit Mot-Saueratoffgerat in Sitzmuldo.

Pur Flug in groseen Hoben Uastewer-Myhonataer aut iinker Buapiselte. $\mathrm{O}_{2}$ - Whohter und Sauerstoff-Druckeosser ver Fiugsougrumror. Saueratoffivereorgung aus einer Kugelrlasche ait 2 Ltr. Inhalto In Pluge bedionbares abstellventil.Auffullung der Kugelflasche tibor aueeenbordanechluss im 1 inkon Waffenrauin. (eiohe Anlage 14).
D. Yeratiludicungezerate.

Ausser Bordfunkenlege, Verstlindigung durch Leuchtelgnele aittels Leuchtpiatole mit geklirstem Leuf. Ausschusasffinung an rechter Zumpfwand nobon dem Flugzougfluhrer.
E. Blaktrisohe Anlage

1. Stromquellen und Stromvertollung (siehe Anloge 15)

Stromart
Spannung Stromquelle
1 Satmier

Gleichstron
24 Volt
1 Generator L I 1000
$10 \quad A \mathrm{~h}$

Sammler duroh 50 A - Ielbetschalter an Haupteasmel schione angesohlosean.
Generator tiber Regler, sowie Entstyrdoe direkt an Semmelachiene ungeschloseen.
Aubenbordanachlug ohne Sicherung direkt an Sammelechiene. Von Plus - Generatorleitung sweift beitung sum RiedelAnlesaer ab. In Plus-Leitung ist Magnet-Schalter elngebeut.
Stroaverteliung von liapteanmelechiene aus entepreahend Anlage 15.
2. Aniab- und zundanleme

Anleseen des Triebwerkes mittela Riedel-Anlageers. Einschalten des Elektrom-Motore dureh Botritigen eings KippDrashalters mit Eiticholung an rechter Seitenwand. Eineohniten cer zundung duroh Dricken des Druckenopies am Gachebel.

BHAC

## Y. Bordfunkanlege.

## Eingebaut:

Bordfunkanlage FuG 24 und Fug 25 a
Bediengertit BG 25 a, Eapfitiger E 24 und Solbstschal ter flur ceasme FT-Anlege, in Fuhreraun an rechter Ruapswand.
Anselgegertit APN 2 in Puhrergerstetafel. Sprechknopf am Steuerkntippel. Uaformer U 15 und Zielflug-Vorratsgerimt ZVG 25 is Rump? Uber Behsll terraum.
Poilraheen auf Triebwerksverkleidung. Geritteblock FuG 25 a , Sender 324 und Antennen-Anpasaungagerat AAO 24 E im, und Empfangeantenne E am rechten Seitenleitwerk.
Antennon-Anpassungsgertt AAG 25 S L , und Sende-Antonne 5 am linken Seitenleitwerk.
G. Bewraffnung (siehe Anlage ..... 16)
Bewaffinung 2 极 ..... 108
Visior-Gerlit Revi 16 (Ausweichlossung Revi 16 B)ginbau der Weffen in Rumpfivorderteil unten lirks und rechts,noben dem Plugzeugfuhrer.
Betaitigung mittele elektriecher und pneumatischer Pornbedien-enlege durch B-Rnopf fur Durohladen und A-Knopf fur Abfouernder Warfen.

FIr jede MK $108 \quad 50$ Sohus Manition
Munitionsbehalter hinter dem Plugzeugfuhrer
Auffullung der Munitionsbehalter duroh Deckel von Rumpfoberselte aus.
Abfuhrung des Leergutee ins Preie. Zagangigke1t su don Waffon gum Ein- und Ausbau duroh groie Klappen in der Rumpfoeitenwand.
Zua Justieren der Waffon im Bugradraum zwei Blechwinkel wit Prismen-Anschliggo passend fur 20 mm 2iel-Linien-Prufer.
Weiterhin an Rumpf Osen fur Senklote, Nivellier-Miotkopf und Ansohlage zun Ansetzen der Wasserwege.
Einbau des Revi 16 G hinter vorderer Siohtecheibe vor dem Flugreugrtihror.
Bovaffnung 2 wg 152

Sinbau dor Waffon wie ur 108.
Botiftigung mittela elektriachor Pernbedienanlage.
Abfouern aurch A-Knopf.
Durohladung automatisoh.
Firr jedes MC 151120 Schues Munition.
Alles woitere whe ur 108.


| $\begin{gathered} \text { EHAG } \\ \text { Wien } \end{gathered}$ | Baubeschreibung 162 Datenblatt | Anlago:2 |
| :---: | :---: | :---: |
| Abmessungen | Aerodynomische plache (ungepfeilt) Spannweite Streckung | $\begin{gathered} 11,16 \mathrm{~m}^{2} \\ 7,2 \mathrm{~m} \\ 4,65 \end{gathered}$ |
| Triebwerk | ```1xBMW 003 A-1 Standschub Schub bei }300\textrm{km}/\textrm{h}\mathrm{ in H= 11 kr Spez.Verbrauch hierbei``` | $\begin{array}{rl} 800 & \mathrm{~kg} \\ 265 & \mathrm{~kg} \\ 1,61 & \mathrm{~kg} / \mathrm{kgh} \end{array}$ |
| Bewaffnung | Munition | $\begin{aligned} & 2 \times 1 \mathrm{KX} 108 \\ & 2 \times 50^{2} \end{aligned}$ |
| Gewichte | Warfen <br> Munition <br> Panzerung <br> Ausristung (ohne Waffen u. <br> Panzerung <br> Besatzung | 180 kg <br> 58 kg <br> 70 kg <br> 100 kg <br> 100 kg |
|  | Militärische Last <br> Flugwerk(mit Triebwerksaufh.u. Verkleidung) <br> Triebwerk mit Behaltern <br> Kraftetoff | 508 kg <br> 839 kg <br> 673 kg <br> 475 kg |
|  | Abpluggewicht $\mathrm{Ga}_{\text {a }}$ | 2495 kg |
|  | Landegewicht mit $20 \%$ Kraftstoff Flächenbelastung bei Landung | $\begin{array}{rrr}2190 & \mathrm{~kg} \\ 196 & \mathrm{~kg}\end{array}$ |
| $\frac{\text { Flugleietgn. }}{\text { fur } G_{\mathrm{a}}=2500 \mathrm{~kg}}$ | Hobhatgeschwindigkeit in 0 km <br> in 6 km   <br> in 11 km   | $\begin{array}{ll}790 & \mathrm{~km} / \mathrm{h} \\ 840 & \mathrm{~km} / \mathrm{h} \\ 780 & \mathrm{~km} / \mathrm{h}\end{array}$ |
|  | Errechnete (Vollgas) | 20 min 33 min 57 min |
|  | Errechn. Fiugstrecke in 0 km <br> (Vollgas) in 6 km <br>  in 11 km |  |
|  | Errechnete grobte Elugstrecke: in mitti. Fluehohe | 700 11,7 |
|  | Steiggeschwindigkeit mit mittl.  <br> Fluggew. in 00 km <br>  in 6 km <br>  in 11 km | $21,5 \mathrm{~m} / \mathrm{sec}$ 12,5 $\mathrm{~m} / \mathrm{sec}$ $3,5 \mathrm{~m} / \mathrm{sec}$ |
|  | Steigzeit nach Start aup $\begin{gathered}6 \mathrm{~km} \\ \text { auf } 19 \mathrm{~km}\end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 6,6 \min \\ 20,0 \min \end{array}$ |
|  | Diensteipfelh.bei mittl. Fluggom, | 12,0 lan |
|  | Rollweg bei Start ohre Hilfe <br> Rollweg bei Start mit 1000 kg Zusatzschub <br> Landegeschwindigkeit ( $\mathrm{c}_{\theta}=1,45$ ) | $\begin{aligned} & 650 \mathrm{II} \\ & 320 \mathrm{~m} \\ & 165 \mathrm{ke} / \mathrm{h} \end{aligned}$ |
| $\frac{\text { Flugleistgn }}{\text { fir } \mathrm{G}^{2700}} \mathrm{~kg}$ | 200 kg Zusatzkraftstoff <br> Errechnete Plugdauer(Vin inga) <br> Errechnete Flugatreckein 0 km <br> (Vollgas <br> in 11 km <br> Rollweg bei Start ohne Hilfe <br> Rollwes bel 1000 kg Zusatzedntb | 30 min <br> 85 min <br> 390 km <br> 1000 km <br> 800 m <br> 380 m |
| $\begin{aligned} & \text { Anmerkung: In dem oben angegebenen Aolluggewicht ist der pur Rollen, } \\ & \text { Warminuf, Start ynd Beach eunidung nach dem Abheben not- } \\ & \text { wendige kraftstoff(1o5 kg)niche enthalten. } \end{aligned}$ |  |  |

Mit $2 x \mathbb{X I} 108$, Behalter ungeschatgt, Flugdauer 20 Min .


Mit $2 x M K$ 108, Behalter ungeschutzt, Plugdauer 30 Min.

| Plugwerk | $\begin{array}{r} 839 \mathrm{~kg} \\ 673 \mathrm{~kg} \\ 11 \mathrm{~kg} \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { Leergewicht } \\ 1523 \mathrm{~kg} \end{gathered}$ | $\left\{\begin{array}{c} \text { Ristgewicht } \\ 1862 \mathrm{~kg} \end{array}\right.$ | $\begin{aligned} & \text { Abflug- } \\ & \text { gewicht } \\ & 2695 \mathrm{~kg} \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| Standige Ausrlistung |  |  |  |  |
| Zusătzl. Ausrústung | 339 kg | Gesamtlast |  |  |
| Besatzung, | 100 kg | 1172 kg |  |  |
| Kraftstoff ${ }^{+}$ | 675 kg |  | Zuladung |  |
| Munition | 58 kg |  | 833 kg |  |

+Pur Motorprobe u.Rollen sind zusàtzlich 105 kg Kraftstoff vorgesehen.



## Bemerkung

4 Der Zusatzkraftstoff fur Motorprobe u. Rollen betragt 105 kg u. wird im Rumpf- u. Plachenbehalter untergebracht.



Folgonde ifd.⿰丬r, eind eit Vermerk: goeignot fur Zraftatoff J 2 oder thalioh wu versehen.
$214,216,217,219,220,223,308$ und 312.
gez. Erellner
Anderungazustand der Lieto
Aligemeine Geraltallste
AQ-Liste Nr.
B-AC 162
Elatt Nr













spantenaufteilung.








2) Wachter ait Druckmesser
2) Umsteuerhöhonaterer
3) Absperrventil

4 Kugelflasche
5 Ruickschlagventil
6) Außenbordanschlu3





|  | Anluge: 1 |
| :---: | :---: |
|  |  |



EHAO


