



Winterthur lieghin dem $U$-formigen bubled tal. Mnder Mithe liegb dee enge Mebdadt. Dorum herum gliedern sich dio locker gebauton Ausenquardiere

Die Mawhineninduatree non Minder thwo


Whnderthur ist cladurch grasgemarden, dess Loute som Land in die Shaddgezagen siad, um in den Trabrihen ihr Brod zu verdienen. $10^{1} 000$ Nenschen merden durch die Maschinenindustrie beschafiiges.

Wie eine Moschine endiddens

1) Der Plan wird gezeichnet.
2) Aus thhm wird eine Sorm geformb
3.) Der Giesser gienss das flitssige cisen in die Gorm
4.) Tas Cuessdick mird aus der Form herougenommen und genuty. 5.1 Bamird gehabeltioder gredieht

Fos Iotwal.


Sie Thess hateine Saínge van sund 50 hm . She entapringt am Sơstock
und mündet bei der Sơracyg in den Rhein. Inrichen Steg und der Mino dung betidgt das Gefallle 358 m . Dic Tiss is also in adark reissender Seiss; sie hast, dasum heisst sie Ti'ts


Sisestock 1155 m
Deide Sielden merden gegen IPW niedieger Sie Hörnlikette is ho"her als die Nlmannkedte.


Das Ibxstal hat eine etwa 500 m breid Talwohk, die in Kiu"mmungen verläift. Davumü̈sen sich Sluse, Mahn.und Shasse duchminden.

Fas Lland im obern THsssal ist bergig. Die Hánge sind stil und bo nolded buf den Wo'hen sind Wliden. Die Bavern sind Offichzüchber. Die Be solkerung des Tousdales hadte fru"ther menig Arbil und OMF arm. Um zu sparen murden die Slie. ser oft reihennvise zusam mengebaut zu anem SPCuz

in Slaryhaus.
La, Holy van den Berg hängenmirds verarbeited in den Figuereien an der Fiã.


Trüher war im aborn Tistalauch Halyachnitzerei als Hausindustrie zu fin dem. (Lhelleland).

Tan Bauma neg ist die Tose gronge= nug, um Tabriken zu breiben. Ton hier bisgur SDesegg stehen in allen So"rfern Baummallopinnercien und-mebereien.

Als die (Treselikn) Teeetilindustrie im Tosutal aupham, zagon viele Bauorn van den Hohen ins Tal, um in den Mabriken zu arbiten Thandflewhs). Iie Gemainde Sternenderg hadey. B3.

$$
\begin{array}{ccc}
\text { im Sahr } 1850 & 1342 \text { Einnohmes } \\
" \quad 193 \sigma & 54 \sigma
\end{array}
$$

Im untern Sosstal, in Pungen, 8 m brack und Mreienstein hates quaer den Testiefabiken Kuegelien, To nnarenfabiken und STOTpfreien.


Im Kempttal stehd die Sabrik der Girma Maggi. Alles umliegende tland gehöt dayu. Hier nird auf grassen Seldern Go $=$ müse genflanzl, welches in der Tabrik yu

Maggimppen verarbeitet mird.
MAGGISSUPPEN
chosmilsago
FÜR 2 TELLER

Tas Thurdal
Sordwtids wan Winderther liegt in higgeliges Land mit Rleinen Döfern Die Dxcuern heiben Acherbau.


Tieses Land stises im Joiden an das Thus Aal, melches ach van 1 nach Westen zicht. Ris Yütikhausen is es ein 3 km breides $U$-Aal. Die Thur hat hier sehr
nenig Gefollle und nurde darum kana lisiert und eingedämmt. Sür die Ba"che susde neden dem Tamm in Manal gebout werden.


Queruchnits durch Thur und Manal. Invichen Güblikhausen und tondelfin= gen fliesst die Thur in Nruím mun= gen durah in enges YP Aal. Hier überqueron die beiden Sahnen Min= ter thur-Hchaffhausen und. Winter thut - Ignvilen die Ohur aup hahen Brückens


Iie Eisenbahnbücke derhalb tendel= fingen is etwa 100 m lang.
det. ton seinem Midhang sonre an dem= jenigen des Thurtales machsen Reben. Harum hoisst die Gegend Weinland:
Underhall tondelfingen ist das Thivid nieder breit. Hier hätte man eine 2 km 30 m lange Drüche baven müssen.


Neuer und alter Thurlaup bei der Hiindung.
Budlich wam Thurtal ist sine zum Til sumpfige Bbene, die höher liegt als diese Om sumpfigen Gelánde befindet sich der Hauserve.


Sor Mahliret ist oben eben und benab=


Underhalb des Theinfalles sind die bei= den Dörer tol und Dachsen durch sine Gihne verbunden.


Bei Bheinaw steht auf der Mnsel das ehemalige Kloder. Der Htawt hat darin ine Mrrenanstald eingerichted.

Die Fios

Ehen war ein Rleines Dächlein aus der Seldspalte heraus gekam. men pes mau die SJss. Sie rieb sich die Augen aus, und lachte als -ie die Mlumen sah She flass um die Slünchen herum und begrüade aie lachend, dennsie hathe lange gexhlafen. Din nueste sie gany genau, na aie mar the flossgany whig, und sah platzlich
cinen siefen tolyund. The fing an zu springen und schlug einem Pur zelbaum, und landete gerader bei inem Bählein. Die Dós rief:" Du, kamm auch mit es ofht ins Dbeer!" Das Bachlein fray Le dio Mdtas:" It es gony sicher nahn, nicht, dass dumich nur oum Parren seil Reumfiehred"? Mamit oprangen beide davan, hupplen, tanyten und hämpften juem Ip ads mitinander, sa dasses
nach allen Seiden apritgte Dinn hale die Wis einen Olein, liessihn fallen und sallte in so heftig war = mainls, dass se beinahe da= nunter geteammen märe. Um die Druuven ging es mit Shnverng. Se grule die Erde neg, und ein Haus palterte zur Id"s horum der tach iner Meile tauch: sen drei fette Schneine auf, und mallten das Lond eruchen Die Mäuerin Ram gelaufen, und pilatach, mar sie duch drin.

Platzlich flosssie gany Cangsam, denn sie merkide bald, dass sie geadaut war. Coe rüb= bele an den Schleusenuend brachte iee doch nichbl meg. Hiestios drängle sich durch das Gidter, und fiel durch eine So'hse tief hinunter. Sie merkte, dass se in der Turbine mar. Die Góss schluy über die Réder, dases schílumté. Als sie nun nieder frai war, sah sie gany genau wie es V"l. spuren ouf ins hatte A a kam jo schan weider eine Frcubrife und es gruselte der IIds, und dach
mustle sie cuch iüler diese THer= bine.

Shen ruef sie dem Whind, daüser Regen binge Nach einigen Magen fiel einschrect aicher Regen Die Menschen jam: merten, dio Mobss lachte und schnall an. He Übertrat die 2 fer. He viss Ha"user mit, und die Glacken ld̈uteten 乌uurm. tom tbiend achlángelte sie wie = der ruhig in chrem Bett da = hing und sie musste wieder die Mabihen Beiben. Metyt erat ham esihr in den Sinn, dass-sio eigentlich diese Ungettime zu=
eas hätle umatosen sollen, und dann den Nenschen mach = springen.
15. Möry 1939 .

