Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort ............................................................................................................................................................. 5
2 Bestimmungsgemäße Verwendung.................................................................................................................. 5
  2.1 Verwendungszweck ....................................................................................................................................... 5
  2.2 Qualifikation .................................................................................................................................................. 5
3 Produktbeschreibung ....................................................................................................................................... 6
  3.1 Funktion ....................................................................................................................................................... 6
  3.2 Produktübersicht ............................................................................................................................................ 6
4 Sicherheit ......................................................................................................................................................... 7
  4.1 Bedeutung der Warnsymbolik ...................................................................................................................... 7
  4.2 Sicherheitshinweise zur Benutzung ................................................................................................................ 7
  4.3 Typenschild ................................................................................................................................................ 9
5 Anlieferung ...................................................................................................................................................... 9
  5.1 Lieferumfang .............................................................................................................................................. 9
  5.2 Aufbewahrung .......................................................................................................................................... 9
6 Herstellung der Gebrauchsfähigkeit ............................................................................................................... 9
  6.1 Zusammenbau ............................................................................................................................................ 9
7 Gebrauch ..................................................................................................................................................... 10
  7.1 Einstieg und Transfer ................................................................................................................................. 10
  7.2 Einstellungen ............................................................................................................................................. 10
  7.3 Sitz ............................................................................................................................................................... 11
  7.3.1 Optional: Abnehmen und Befestigen des Sitzkissens .............................................................................. 11
  7.3.2 Einstellen der Sitzbespannung ................................................................................................................ 11
  7.3.3 Einstellen des Sitzschwerpunkts ................................................................................................................ 12
  7.3.4 Einstellen der Sitzhöhe und Sitzneigung ................................................................................................. 12
  7.4 Rückschütze ............................................................................................................................................... 13
  7.4.1 Abnehmen und Befestigen des Rückenpolsters ..................................................................................... 13
  7.4.2 Einstellen der Rückenbespannung .......................................................................................................... 14
  7.4.3 Einstellen des Rückenwinkels ................................................................................................................ 14
  7.5 Seitenteile ................................................................................................................................................... 15
  7.5.1 Einstellen der Höhe der Seitenteile .......................................................................................................... 15
  7.6 Beinstütze .................................................................................................................................................... 15
  7.6.1 Einstellen der Beinstütze ........................................................................................................................ 16
  7.6.2 Optional: Einstellen der seitlichen Arretierungen ................................................................................ 17
  7.7 Antriebsräder ............................................................................................................................................. 17
  7.7.1 Abnehmen/Aufsetzen der Antriebsräder ............................................................................................... 18
  7.7.2 Einstellen der Steckachse ....................................................................................................................... 18
  7.7.3 Einstellen der Spurweite ........................................................................................................................ 18
  7.7.4 Einstellen der Greifreifen ....................................................................................................................... 19
  7.7.5 Nachspannen der Speichen; Justieren des Höhenschlags ..................................................................... 19
  7.7.6 Nachrüsten eines Speichenschutzes ....................................................................................................... 20
  7.8 Lenkräder und Lenkradgabel ...................................................................................................................... 20
  7.8.1 Vorgehen bei Schwergängigkeit ............................................................................................................ 20
  7.8.2 Austauschen der Lenkräder ................................................................................................................... 21
  7.9 Kippschutz .................................................................................................................................................. 21
  7.9.1 Einstellen der Kippschutzhöhe ................................................................................................................. 22
  7.9.2 Vorgehen bei Schwergängigkeit ............................................................................................................ 22
  7.10 Schutzpolster .......................................................................................................................................... 22
  7.10.1 Abnehmen/Befestigen der Schutzpolster ............................................................................................ 23
  7.11 Demontage und Transport ....................................................................................................................... 23
Inhaltsverzeichnis

7.12 Pflege ................................................................................................................................. 23
7.12.1 Reinigung ......................................................................................................................... 23
7.12.2 Desinfektion ..................................................................................................................... 23

8 Wartung und Reparatur ........................................................................................................... 24
8.1 Wartung ................................................................................................................................. 24
8.1.1 Wartungsarbeiten ............................................................................................................. 24
8.1.2 Weitere Hinweise zur Wartung ....................................................................................... 24
8.2 Inspektion .............................................................................................................................. 25
8.3 Reparatur ............................................................................................................................... 25
8.3.1 Schlauch-, Felgenband- und Reifenwechsel .................................................................... 26
8.3.2 Seitenteile wechseln ......................................................................................................... 27
8.3.3 Sitzbespannung wechseln ............................................................................................... 27
8.3.4 Rückenbespannung wechseln ......................................................................................... 28

9 Entsorgung ............................................................................................................................... 28

10 Rechtliche Hinweise ............................................................................................................... 29
10.1 Haftung ............................................................................................................................... 29
10.2 Garantie .............................................................................................................................. 29
10.3 Nutzungsdauer ..................................................................................................................... 29
10.4 Markenzeichen ................................................................................................................... 29

11 Anhänge .................................................................................................................................. 29
11.1 Technische Daten ................................................................................................................. 29
11.2 Benötigte Werkzeuge ......................................................................................................... 30
11.3 Anzugsmomente der Schraubverbindungen .................................................................... 30
1 Vorwort

INFORMATION
Datum der letzten Aktualisierung: 2017-04-18
- Lesen Sie dieses Dokument vor Gebrauch des Produkts aufmerksam durch.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Verletzungen und Produktschäden zu vermeiden.
- Wenden Sie sich an den Händler, wenn Sie Fragen zum Produkt haben (z. B. bei Inbetriebnahme, Benutzung, Wartung oder unerwartetem Betrieb). Sie finden die Kontaktdaten auf der Rückseite.
- Bewahren Sie dieses Dokument auf.


Beachten Sie insbesondere Folgendes:
- Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an den Händler oder an den Service des Herstellers (Adressen siehe hintere Umschlaginnenseite oder Rückseite).
- Beachten Sie, dass eine übermäßige Beanspruchung zu einem erhöhten Verschleiß der Bauteile führt.
- Technische Änderungen zu der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Ausführung behält sich der Hersteller vor.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1 Verwendungszweck
Der Rollstuhl ist ausschließlich für die vorübergehende Nutzung im Rahmen der körperlichen Ertüchtigung einer sitzenden Person beim Rollstuhlsport in dafür vorgesehenen Hallen oder dafür vorgesehenen Sportanlagen mit festen, glatten Böden geeignet, z. B. für Basketballsport. Die nutzende Person muss in der Lage sein, den Rollstuhl sicher zu beherrschen.

Jede andere oder darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ein Einsatz des Rollstuhls im öffentlichen Verkehr, für die dauernde Nutzung oder für die Nutzung außerhalb sportlicher Betätigungen ist nicht zulässig.

Das Produkt ist ausschließlich mit den in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Optionen zu kombinieren. Für Kombinationen mit Zubehörteilen anderer Hersteller außerhalb des Baukastensystems übernimmt Ottobock keine Haftung.

Das Produkt darf nicht von Personen genutzt werden, die aufgrund ihrer geistigen oder körperlichen Fähigkeiten nicht geeignet sind, den Rollstuhl im Rahmen des Trainings- und Spielbetriebs sicher zu beherrschen.

2.2 Qualifikation
Inspektionen und Reparaturen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind, dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Montage- und Einstellarbeiten, die nur durch Fachpersonal vorgenommen werden dürfen, sind in den jeweiligen Kapiteln ausgewiesen.
3 Produktbeschreibung

3.1 Funktion
- Sitzhöhe
- Sitzneigung
- Schwerpunkt
- Rückenwinkel
- Beinstütze

Das Material des Rahmens und seine Verarbeitung gewährleisten große Stabilität und Langlebigkeit. Die Antriebsräder werden mit einer Steckachse (Ø 12 mm) am Rahmen befestigt.

Der Rollstuhl ist auf festem und ebenem Untergrund im Innen- und Außenbereich einsetzbar, jedoch insbesondere für den Einsatz im Hallensport vorgesehen.

3.2 Produktübersicht

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Rückenlehne mit Rückenbespannung</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Seitenteil</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Sitzbespannung (optional mit Sitzkissen)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Rahmenrohre, vorn</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Beinstütze mit Fußplatte</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Bumper</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Lenkrad</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Antikipprolle</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Antriebsrad</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Greifreifen</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Rahmenrohre, hinten</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Rückenstabilisator mit Polster</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4 Sicherheit

4.1 Bedeutung der Warnsymbolik

<table>
<thead>
<tr>
<th>Symbol</th>
<th>Bedeutung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><img src="image" alt="WARNUNG" /></td>
<td>Warnung vor möglichen schweren Unfall- und Verletzungsgefahren.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image" alt="VORSICHT" /></td>
<td>Warnung vor möglichen Unfall- und Verletzungsgefahren.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image" alt="HINWEIS" /></td>
<td>Warnung vor möglichen technischen Schäden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4.2 Sicherheitshinweise zur Benutzung

Gefahren beim Herstellen der Gebrauchsfähigkeit

![WARNUNG](image)

Selbstständige Modifikation der Einstellungen
Schwere Verletzungen des Benutzers durch unzulässige Änderungen am Produkt

- Wenden Sie sich bei Problemen mit der Einstellung (unbefriedigende Sitzposition, Flattern der Lenkräder etc.) an den Händler, von dem Sie das Produkt bezogen haben, oder an den Service des Herstellers.

![WARNUNG](image)

Falscher Umgang mit Verpackungsmaterialien
Erstickungsgefahr durch Vernachlässigen der Aufsichtspflicht

- Achten Sie darauf, dass die Verpackungsmaterialien nicht in Kinderhände gelangen.

Verletzungsgefahr für die Hände

![VORSICHT](image)

Klemmen an Bauteilen
Klemmen, Quetschen durch mangelnde Vorsicht in Gefahrenbereichen

- Greifen Sie beim Antreiben des Rollstuhls nicht zwischen Antriebsrad und Seitenteil.
- Greifen Sie nicht in die Speichen des sich drehenden Antriebsrads.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht am Seiten- oder Rahmenteil klemmen.

![VORSICHT](image)

Hitzeentwicklung beim Abbremsen mit Greifreifen
Verbrennungen durch mangelnden Schutz der Hände

- Tragen Sie beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten Rollstuhl-Handschuhe.

Gefahren beim Fahren

![VORSICHT](image)

Fahren ohne Erfahrung
Umkippen, Sturz durch Fehler im Umgang mit dem Produkt

- Üben Sie zunächst den Umgang auf ebenem, überschaubarem Gelände.
- Lernen Sie mit sichernder Unterstützung eines Helfers, wie der Rollstuhl auf Schwerpunktverlagerungen reagiert.

![VORSICHT](image)

Fahren auf Schrägen oder Rampen
Umkippen, Sturz durch unkontrollierte Bewegung des Produkts

- Beachten Sie, dass der Rollstuhl keine Feststellbremse besitzt. Befahren Sie Schrägen oder Rampen ausschließlich mit aktiver Unterstützung durch eine weitere Person.
Gefahren beim Überwinden von Hindernissen

⚠️ WARNUNG

Falsches Anheben
Umkippen, Sturz des Benutzers durch Anheben an sich lösenden oder nicht zum Anheben vorgesehenen Teilen

- Heben Sie das Produkt nur an fest verschweißten Bauteilen an (z. B. Haupträumen).
- Heben Sie das Produkt nicht an verschraubten oder montierten Bauteilen an.

Gefahr bei vorliegenden Hautschädigungen

⚠️ VORSICHT

Längerer Kontakt mit vorgeschädigter Haut
Hautrötungen oder Druckstellen durch Kontamination mit Keimen oder falsch angepasstes Sitzkissen

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob die Haut an besonders belasteten Körperbereichen (z. B. Gesäß, Rücken und Rückenseite der Oberschenkel) intakt ist.
- Für entstandene gesundheitliche Schäden bei Verwendung des Produkts mit vorgeschädigter Haut wird keine Haftung übernommen.

Gefahren durch Feuer, Hitze und Kälte

⚠️ VORSICHT

Extreme Temperaturen
Unterkühlung oder Verbrennungen durch Kontakt mit Bauteilen, Teileversagen

- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus (z. B. Sonneneinstrahlung, extreme Kälte).

Gefahren durch fehlerhafte Nutzung des Produkts

⚠️ WARNUNG

Überladung
Schwere Verletzungen durch Umkippen des Rollstuhls bei Überbelastung, Beschädigung des Produkts

- Überschreiten Sie nicht die max. Zuladung (siehe Typenschild und Kapitel „Technische Daten“).
- Beachten Sie, dass bestimmte Zubehör- und Anbauteile die verbleibende Zuladekapazität reduzieren.

⚠️ WARNUNG

Überschreiten der Nutzungsdauer
Schwerwiegende Verletzungen durch Nichtbeachtung von Herstellervorgaben

- Ein Gebrauch des Produkts über die angegebene erwartete Nutzungsdauer hinaus (siehe Seite 29) führt zu einer Erhöhung der Restrisiken und sollte nur unter sorgfältiger, qualifizierter Abwägung des Betreibers erfolgen.

 Hinweis

Benutzung bei falschen Umgebungsbedingungen
Beschädigung des Produkts durch Abrieb

- Vermeiden Sie, dass Sand oder sonstige Schmutzpartikel die Lagerung der Räder angreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in dafür vorgesehenen Sporthallen oder dafür vorgesehenen Sportanlagen mit festen, glatten Böden.
4.3 Typenschild

<table>
<thead>
<tr>
<th>Label/Etikett</th>
<th>Bedeutung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>Typenbezeichnung</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>Artikelnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>Maximale Zuladung (siehe Kapitel „Technische Daten“)</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>Herstellerangabe, Adresse, Herstellerland</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>Seriennummer/Herstellungsdatum*</td>
</tr>
<tr>
<td>F</td>
<td>European Article Number/Global Trade Item Number</td>
</tr>
<tr>
<td>G</td>
<td>Vor Benutzung Gebrauchsanweisung lesen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Das Typenschild befindet sich am Rahmen unter dem Sitz

*YYYY = Fertigungsjahr; WW = Fertigungswoche; PP = Fertigungsort; XXXX = fortlaufende Produktionsnummer

5 Anlieferung

5.1 Lieferumfang
Der Rollstuhl wird vormontiert und mit demontierten Antriebsrädern in einer Kiste verpackt geliefert. Zum Lieferumfang gehören:
- Vormontierter Rollstuhl, inklusive 2 Seitenteilen und 1 Rückenpolster
- 2 Antriebsräder mit jeweils 1 Steckachse
- Optionen gemäß Bestellung
- Gebrauchsanweisung

5.2 Aufbewahrung

6 Herstellung der Gebrauchsfähigkeit

6.1 Zusammenbau

**VORSICHT**

Fehlende Überprüfung der Gebrauchsfähigkeit vor Inbetriebnahme
Umkippen, Sturz durch Einstell- oder Montagefehler
- Überprüfen Sie bei Erstinbetriebnahme die Voreinstellungen des Rollstuhls mit sichernder Unterstützung eines Helfers.
- Überprüfen Sie bei jeder Montage die Antriebsräder auf korrekten Sitz. Die Steckachsen müssen in der Aufnahmebuchse fest verriegelt sein.
- Achten Sie besonders auf Kippsicherheit und leichtgängige Funktion der Antriebsräder.

Der Rollstuhl wird vormontiert geliefert (siehe Abb. 2).
Um den Rollstuhl gebrauchsfertig zu machen, genügen einige einfache Handgriffe:
1) Die Antriebsräder in die Aufnahmebuchsen stecken (siehe Seite 18).
2) **Optional:** Das Sitzkissen auflegen. Das Sitzkissen wird durch Aufdrücken auf den Klett-/Flausch-Verschluss verrutschsicher fixiert (siehe Seite 11).
7 Gebrauch

7.1 Einstieg und Transfer

**VORSICHT**

Falsches Verhalten beim Einstieg

Sturz, Umkippen durch falsche Handhabung

- Steigen Sie, wenn möglich, immer von vorn oder von der Seite in den Rollstuhl.
- Beachten Sie, dass der Rollstuhl keine Feststellbremse besitzt. Sichern Sie beim Einsteigen/Aussteigen den Rollstuhl immer gegen Wegrollen.

Beim Einstieg in den Rollstuhl können die Seitenteile oder Rahmenrohre als Stützen genutzt werden.

7.2 Einstellungen

**WARNUNG**

Fehlerhafte Einstellarbeiten

Sturz, Umkippen oder Fehlhaltungen des Benutzers durch falsche Einstellungen

- Wenn nicht anders beschrieben dürfen Einstellungen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor einem Test von Einstellungsänderungen mit sitzendem Benutzer müssen alle Klett-/Flauschverbindungen fest verbunden und alle Verschraubungen fest angezogen sein.
- Prüfen Sie nach Einstellungsänderungen das Produkt auf die sichere Funktion.

**VORSICHT**

Nicht gesicherte Schraubverbindungen

Klemmen, Quetschen; Umkippen, Sturz des Benutzers durch Montagefehler


**VORSICHT**

Fehlende Abdeckkappen auf Schraubverbindungen

Stoßen, Schneiden an scharfkantigen Enden von Schraubverbindungen

- Für Montagearbeiten an Schraubverbindungen müssen Abdeckkappen entfernt werden. Setzen Sie nach allen Montagearbeiten die Abdeckkappen wieder auf die Enden der Schraubverbindungen.
VORSICHT

Falsche Verwendung von selbstsichernden Muttern
Umkippen, Sturz des Benutzers durch sich lösende Schraubverbindungen
Ersetzen Sie selbstsichernde Muttern nach der Demontage immer durch neue selbstsichernde Muttern.

Einstellungen an die konkreten physischen und psychischen Gegebenheiten des Benutzers sollten immer in Anwesenheit des Benutzers vorgenommen werden.

Vor dem Einstellen sind alle Teile des Produkts gründlich zu reinigen.

Beachten Sie bei jeder Einstellung die folgenden Hinweise:
- Stellen Sie den Rollstuhl so ein, dass die Sitzfläche waagerecht oder nach hinten geneigt ist.
- Stellen Sie den Schwerpunkt so ein, dass der Benutzer die Antriebsräder möglichst effektiv antreiben kann.
- Stellen Sie die Höhe der Seitenteile so ein, dass ihre Oberkante möglichst parallel zu den Antriebsrädern verläuft.
- Stellen Sie den Rollstuhl so ein, dass die vorderen Rahmenrohre nicht über den Bumper hinausragen.

Konkrete Einstellungen (z. B. Sitz- und Rückenbespannung etc.) werden in den nachfolgenden Kapiteln mit den jeweiligen Baugruppen beschrieben.

Das für die Einstell- und Wartungsarbeiten benötigte Werkzeug sowie die Anzugsmomente für Schraubverbindungen sind im Kapitel „Technische Daten“ aufgeführt (siehe Seite 29 ff.).

7.3 Sitz

WARNUNG

Entflammen von Sitzkissen und Rückenpolstern
Verbrennungen durch Anwenderfehler
- Sitz- und Rückenbespannung sowie Polster erfüllen die Anforderungen bezüglich der Schwerentflammbarkeit gemäß ISO 8191-2 und DIN EN 1021-2. Trotzdem könnten sie sich bei unsachgemäßem oder fahrlässigem Umgang mit Feuer entzünden.
- Halten Sie jegliche Zündquellen, insbesondere brennende Zigaretten, fern.

HINWEIS

Verschleiß der Sitz- und Rückenbespannung
Funktionsverlust durch unzulässige Weiterverwendung
- Tauschen Sie bei Beschädigungen die Sitz- und Rückenbespannung umgehend aus.

Das Sitzkissen und die Sitzbespannung sorgen für eine Druckentlastung während der Rollstuhlnutzung. Sie können entsprechend der Bedürfnisse des Benutzers eingestellt werden.

7.3.1 Optional: Abnehmen und Befestigen des Sitzkissens
Das Sitzkissen kann zum Reinigen entnommen werden.
1) Das Sitzkissen von der Sitzauflage entfernen.

7.3.2 Einstellen der Sitzbespannung
Die Sitzbespannung ist mit 2 Bespannungsstangen an den Rahmenrohren befestigt und wird einseitig mit einem Klett-/Flausch-Verschluss an der Unterseite gespannt.
1) Optional: Das Sitzkissen von der Sitzauflage entfernen.
2) Die Verschraubungen der Bespannungsstangen lockern (siehe Abb. 3, Pos. 1).
   INFORMATION: Lockern Sie die Verschraubungen nur so weit, bis die Sitzbespannung darunter beweglich ist.
3) Den Klett-/Flausch-Verschluss entlang der Bespannungsstange öffnen (siehe Abb. 4).
4) Die Spannung der Sitzauflage an das Gewicht und die anatomischen Gegebenheiten des Benutzers anpassen und den Klett-/Flausch-Verschluss entlang der Bespannungsstange sicher schließen.
   INFORMATION: Der Klett-/Flausch-Verschluss muss sich vollständig überdecken.
5) Die Verschraubungen der Bespannungsstangen fest anziehen (siehe Abb. 3, Pos. 1).
6) Optional: Das Sitzkissen auf der Sitzauflage befestigen.
7.3.3 Einstellen des Sitzschwerpunkts

**INFORMATION**

Die nachfolgend beschriebenen Montagearbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Der Sitzschwerpunkt kann mit den Lochplatten unterhalb der Seitenteile nachträglich verстellt werden.

1) Die Verschraubungen an den Gelenken beider vorderen Rahmenrohre leicht lockern (siehe Abb. 5, Pos. 1).
2) Die Verschraubungen an beiden Lochplatten lösen und entfernen (siehe Abb. 6).
3) Den Sitz in die gewünschte Lage ziehen.
4) Die Verschraubungen in die passenden Aussparungen beider Lochplatten einsetzen und fest anziehen (siehe Abb. 6).
5) Die Verschraubungen an den Gelenken beider vorderen Rahmenrohre fest anziehen (siehe Abb. 5, Pos. 1).

**VORSICHT!** Nach Verändern des Sitzschwerpunkts muss auch die Sitzneigung neu eingestellt werden (siehe Seite 12). Die Sitzfläche muss waagerecht oder nach hinten geneigt sein.

7.3.4 Einstellen der Sitzhöhe und Sitzneigung

**INFORMATION**

Die nachfolgend beschriebenen Montagearbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Sitzhöhe kann mit den vorderen und hinteren Rahmenrohren nachträglich verstellt werden. Dabei sind die vorderen und hintere Sitzhöhe separat einstellbar. Die Einstellung der Sitzneigung ergibt sich aus der Kombination von vorderer und hinterer Sitzhöhe. Um die Sitzhöhe einzustellen ohne die Sitzneigung zu verändern, müssen vordere und hintere Sitzhöhe gemeinsam und gleichmäßig eingestellt werden.

**Einstellen der hinteren Sitzhöhe**

1) Die Verschraubungen an den Gelenken beider vorderen Rahmenrohre leicht lockern (siehe Abb. 5, Pos. 1).
2) Die Verschraubungen an beiden Lochplatten leicht lockern (siehe Abb. 6, Pos. 1).
3) Die Verschraubungen an beiden hinteren Rahmenrohren lösen und entfernen (siehe Abb. 6, Pos. 2).
4) Den Sitz mit den hinteren Rahmenrohren in die gewünschte Höhe und Neigung ziehen.
5) Die Verschraubungen in die passenden Aussparungen der hinteren Rahmenrohre einsetzen und fest anziehen (siehe Abb. 6, Pos. 2).
6) Die Verschraubungen an den Gelenken beider vorderen Rahmenrohre fest anziehen (siehe Abb. 5, Pos. 1).
7) Die Verschraubung an beiden Lochplatten fest anziehen (siehe Abb. 6, Pos. 1).

**VORSICHT! Vordere und hintere Sitzhöhe müssen aufeinander abgestimmt werden. Die Sitzfläche muss waagerecht oder nach hinten geneigt sein.**

**Einstellen der vorderen Sitzhöhe**
1) Die Verschraubungen an den Gelenken beider vorderen Rahmenrohre leicht lockern (siehe Abb. 5, Pos. 1).
2) Die Verschraubungen an beiden Lochplatten leicht lockern (siehe Abb. 6, Pos. 1).
3) Den Sitz mit den vorderen Rahmenrohren in die gewünschte Höhe und Neigung ziehen.
4) Die Verschraubung in die passenden Aussparungen der vorderen Rahmenrohre einsetzen und fest anziehen (siehe Abb. 7, Pos. 1).
5) Die Verschraubungen an den Gelenken beider vorderen Rahmenrohre fest anziehen (siehe Abb. 5, Pos. 1).
6) Die Verschraubungen an den Gelenken beider vorderen Rahmenrohre fest anziehen (siehe Abb. 5, Pos. 1).
7) Die Verschraubung an beiden Lochplatten fest anziehen (siehe Abb. 6, Pos. 1).

**VORSICHT! Vordere und hintere Sitzhöhe müssen aufeinander abgestimmt werden. Die Sitzfläche muss waagerecht oder nach hinten geneigt sein.**

5.4 Rückenlehne

⚠️ **WARNUNG**

Entflammen von Sitzkissen und Rückenpolstern
Verbrennungen durch Anwenderfehler
- Sitz- und Rückenbespannung sowie Polster erfüllen die Anforderungen bezüglich der Schwerentflammbarkeit gemäß ISO 8191-2 und DIN EN 1021-2. Trotzdem könnten sie sich bei unsachgemäßem oder fahrlässigem Umgang mit Feuer entzünden.
- Halten Sie jegliche Zündquellen, insbesondere brennende Zigaretten, fern.

⚠️ **HINWEIS**

Verschleiß der Sitz- und Rückenbespannung
Funktionsverlust durch unzulässige Weiterverwendung
- Tauschen Sie bei Beschädigungen die Sitz- und Rückenbespannung umgehend aus.

Das Rückenpolster und die Rückenbespannung sorgen für eine Druckentlastung während der Rollstuhlnutzung. Sie können entsprechend der Bedürfnisse des Benutzers eingestellt werden.

7.4.1 Abnehmen und Befestigen des Rückenpolsters
Das Rückenpolster kann zum Reinigen entnommen werden.
1) **Optional:** Das Sitzkissen von der Sitzauflage entfernen.
2) Das untere Ende des Rückenpolsters von der Klettverbindung an der Sitzauflage abziehen.
3) Das Rückenpolster von der Rückenbespannung nach oben wegziehen (siehe Abb. 8).
4) **Nach einer Reinigung (siehe Seite 23)**: Das Rückenpolster auf die Rückenbespannung auflegen. Die Naht des Rückenpolsters genau über den oberen Bespanngurt legen.
5) Das Rückenpolster nach unten ziehen und an der Rückenbespannung festklettern.
6) Das untere Ende des Rückenpolsters an der Sitauflage festklettern.
   **INFORMATION:** Dies verhindert das Durchrutschen und schützt gegen Zug.
7) **Optional:** Das Sitzkissen auf der Sitauflage festklettern.

![Image 8](image8.jpg) ![Image 9](image9.jpg)

### 7.4.2 Einstellen der Rückenbespannung
Die Rückenbespannung ist mit Klettgurten an den Rahmenrohren befestigt.
1) Das Rückenpolster hochklappen.
2) Die Verschraubungen an beiden Seitenteilen lockern (siehe Abb. 9, Pos. 1).
3) Die Klettbänder nacheinander öffnen und lockern.
4) Den Benutzer in den Rollstuhl setzen und positionieren.
5) Die Spannung der Klettbänder von unten nach oben an das Gewicht und die anatomischen Gegebenheiten des Benutzers anpassen und nacheinander verschließen.
   **INFORMATION:** Die beiden Enden des Klettbandes müssen sich jeweils mindestens 100 mm überlappen.
   **INFORMATION:** Stellen Sie jeweils die unteren Klettbänder etwas fest ein.
   **INFORMATION:** Davon abweichende Anpassungen können im Einzelfall notwendig sein.
6) Die Verschraubungen beider Seitenteile fest anziehen.
7) Das Rückenpolster nach unten ziehen und an der Rückenbespannung festklettern.

### 7.4.3 Einstellen des Rückenwinkels
Der Winkel der Rückenlehne kann mit dem Seitenteil nachträglich verstell werden.
1) Die Verschraubungen an den Gelenken der Rückenlehne leicht lockern (siehe Abb. 10, Pos. 1).
2) Die Verschraubungen an beiden Seitenteilen lockern (siehe Abb. 10, Pos. 2).
3) Die Verschraubungen zwischen beiden Seitenteilen und der Rückenlehne lösen und entfernen (siehe Abb. 10, Pos. 3).
4) Die Rückenlehne in den gewünschten Winkel schwenken (siehe Abb. 11).
5) Die Verschraubungen in die passenden Aussparungen der Seitenteile einsetzen und fest anziehen (siehe Abb. 11, Pos. 3).
6) Alle Verschraubungen an den Seitenteilen fest anziehen (siehe Abb. 11, Pos. 2).
7) Die Verschraubungen an den Gelenken der Rückenlehne fest anziehen (siehe Abb. 11, Pos. 1).
7.5 Seitenteile

**VORSICHT**
Klemmen an Seitenteilen
Klemmen, Quetschen durch mangelnde Vorsicht in Gefahrenbereichen
▶ Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht am Seiten- oder Rahmenteil klemmen.

Die Seitenteile schützen den Benutzer bei einem Zusammenprall im sportlichen Wettkampf sowie vor Verschmutzung.

7.5.1 Einstellen der Höhe der Seitenteile
Die Höhe der Seitenteile kann an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.
1) Die Verschraubungen am Seitenteil lockern (siehe Abb. 12, Pos. 1).
2) Die Verschraubung zwischen Seitenteil und Rückenlehne lösen und entfernen.
3) Das Seitenteil in die gewünschte Höhe schwenken (siehe Abb. 13).
4) Die Verschraubung in die passende Aussparung der Rückenlehne einsetzen und fest anziehen.
5) Alle Verschraubungen am Seitenteil fest anziehen (siehe Abb. 12, Pos. 1).

7.6 Beinstütze
Die Beinstütze dient zum Abstellen der Füße des Benutzers.
Am Rollstuhl ist eine verstellbare Fußplatte montiert (siehe Abb. 14, Pos. 1).
Je nach Bestellung kann die Fußplatte mit verstellbaren seitlichen Arretierungen ausgestattet sein (siehe Abb. 14, Pos. 2).
7.6.1 Einstellen der Beinstütze

**HINWEIS**

**Falsche Einstellung der Beinstütze**
Kollision, Beschädigung der Beinstütze bei falscher Einstellung

- Achten Sie bei jeder Einstellung der Beinstütze auf einen ausreichenden Freiraum von mindestens 20 mm zum Boden.

**7.6.1.1 Einstellen der Unterschenkellänge und des Auflagewinkels**
Nach Anpassung der Sitzhöhe und der Sitzneigung kann die Unterschenkellänge und der Auflagewinkel an der Beinstütze verändert werden. Der eingestellte Winkel der Beinstütze sollte den Fußgelenken eine bequeme Ruhestellung ermöglichen.

1) Die Verschraubungen an beiden Klemmschellen der Beinstütze lockern (siehe Abb. 15).
2) Die Beinstütze in die gewünschte Höhe und in den gewünschten Winkel schwenken.
3) Die Verschraubungen an beiden Klemmschellen der Beinstütze fest ziehen (siehe Abb. 15).

**7.6.1.2 Einstellen der Lage der Fußplatte**
Die Fußplatte kann in 3 Stufen nach vorn oder hinten versetzt werden.

1) Die 4 Verschraubungen an der Fußplatte lösen und entfernen (siehe Abb. 16, Pos. 1).
2) Die Fußplatte in die gewünschte Lage auf eine der 3 Stufen versetzen.

**INFORMATION:** Falls seitliche Arretierungen an der Beinstütze angebracht sind, kann der Verstellbereich der Fußplatte eingeschränkt sein.

3) Die 4 Verschraubungen in die passenden Aussparungen an der Fußplatte einsetzen und fest ziehen (siehe Abb. 16).
Verstellbereich erweitern
Wird ein größerer Verstellbereich benötigt, kann die Fußplatte um 180° gedreht werden.
1) Die Verschraubungen an beiden Klemmschellen der Beinstütze lockern (siehe Abb. 15).
2) Die Beinstütze in die oberste Position schwenken.
3) Die Fußplatte mit der Achse seitlich verschieben und aus den Klemmschellen entnehmen (siehe Abb. 17).
4) Die Fußplatte mit der Achse um 180° gedreht in beide Klemmschellen einsetzen und mittig ausrichten.
5) Die Beinstütze in die gewünschte Höhe und in den gewünschten Winkel schwenken.
6) Die Verschraubungen an beiden Klemmschellen der Beinstütze fest anziehen.

7.6.2 Optional: Einstellen der seitlichen Arretierungen
Die seitlichen Arretierungen unterstützen die sichere Ablage der Füße und können an die anatomischen Gegebenheiten des Benutzers angepasst werden.
1) Die Verschraubungen beider seitlichen Arretierungen lockern (siehe Abb. 16, Pos. 2).
2) Die seitlichen Arretierungen in die gewünschte Lage schwenken.
   INFORMATION: Je nach Lage der Fußplatte kann der Verstellbereich der seitlichen Arretierungen eingeschränkt sein.
3) Die Verschraubungen beider seitlichen Arretierungen fest anziehen (siehe Abb. 16, Pos. 2).

7.7 Antriebsräder

⚠️ VORSICHT
Fehlerhafte Montage der Antriebsräder
Umkippen, Sturz des Benutzers durch sich lösende Räder
▶ Überprüfen Sie nach jedem Anbau den korrekten Sitz der Antriebsräder.
▶ Die Steckachsen müssen in der Radaufnahme fest verriegelt sein.

⚠️ VORSICHT
Greifen in offen liegende Antriebsteile
Einklemmen, Quetschen durch falsche Handhabung
▶ Greifen Sie beim Antreiben des Rollstuhls nicht zwischen Antriebsrad und Seitenteil.
▶ Greifen Sie nicht in die Speichen des sich drehenden Antriebsrads.

⚠️ VORSICHT
Mangelhafte Bereifung
Unfall/Sturz durch schlechte Haftung, reduzierte Bremswirkung oder mangelnde Manövrierfähigkeit
▶ Achten Sie auf ausreichenden Luftdruck. Der richtige Luftdruck ist auf der Flanke der Reifen aufgedruckt.
▶ Achten Sie darauf, dass beide Reifen mit dem gleichen Luftdruck befüllt sind.
▶ Tauschen Sie eine beschädigte Bereifung umgehend und paarweise aus.
**VORSICHT**

_Hitzeentwicklung beim Abbremsen mit Greifreifen_

Verbrennungen durch mangelnden Schutz der Hände

- Tragen Sie beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten Rollstuhl-Handschuhe.

Mit Hilfe der Greifreifen der Antriebsräder wird der Rollstuhl bewegt, gelenkt, gebremst und gestoppt.

### 7.7.1 Abnehmen/Aufsetzen der Antriebsräder

**VORSICHT**

_Fehler beim Abnehmen/Aufsetzen der Räder_

Umkippen, Sturz durch Montagefehler

- Stellen Sie den Rollstuhl bei einem Radwechsel auf festen Untergrund.
- Sichern Sie den Rollstuhl beim Radwechsel gegen Umkippen und Wegrollen.
- Sollte das Antriebsrad nicht sicher verriegeln oder hat das Antriebsrad zu viel seitliches Spiel, wenden Sie sich umgehend an das Fachpersonal.

1) Mit den Fingern in die Speichen nahe der Nabe fassen.
2) Den Druckknopf der Steckachse mit dem Daumen eindrücken (siehe Abb. 18).

### 7.7.2 Einstellen der Steckachse

**INFORMATION**

Die nachfolgend beschriebenen Montagearbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Steckachse soll so eingestellt sein, dass sie richtig einrastet und das Rad auf der Achse kein Spiel hat.

1) Die Steckachse an der Spitze mit einem Schraubenschlüssel festhalten (siehe Abb. 19, Pos. 1).
2) Das Spiel durch Hinein- oder Herausdrehen der Mutter am Kopf der Steckachse einstellen (siehe Abb. 19, Pos. 2).

### 7.7.3 Einstellen der Spurweite

**INFORMATION**

Die nachfolgend beschriebenen Montagearbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Spurweite der Antriebsräder kann nachträglich in geringem Maß verändert werden. Dadurch kann der Abstand zwischen Antriebsrad und Seitenteil vergrößert oder verkleinert werden.

1) Das Antriebsrad abnehmen (siehe Seite 18).
2) Die Kontermutter an der Steckachsenaufnahme lösen (siehe Abb. 20, Pos. 1).
3) Den Fitting hinein- oder herausdrehen (siehe Abb. 20, Pos. 2).

**INFORMATION:** Stellen Sie die Steckachsenaufnahme auf der linken und rechten Seite gleichmäßig ein.
4) Die Kontermutter an der Steckachseaufnahme fest anziehen (siehe Abb. 20, Pos. 1).
5) Das Antriebsrad aufsetzen (siehe Seite 18).

7.7.4 Einstellen der Greifreifen

**INFORMATION**
Die nachfolgend beschriebenen Montagearbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Alle Greifreifen können in einem engen oder weiten Abstand zum Antriebsrad montiert sein.
1) Die komplette Bereifung entfernen (siehe Abb. 22).
   **INFORMATION: Achten Sie darauf, dass Sie dabei die Felge und den Schlauch nicht beschädigen.**
2) Die Verschraubung der Greifreifen von der Felge lösen und entfernen.
3) Die Greifreifen in enger oder weiter Montageposition an die Felge fest anschrauben (siehe Abb. 21).
   **INFORMATION: Entfernen Sie nicht die Gummierungen um die Laschen der Greifreifen.**
4) Die komplette Bereifung wieder montieren.

7.7.5 Nachspannen der Speichen; Justieren des Höhenschlags

**INFORMATION**
Die nachfolgend beschriebenen Montagearbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

**Nachspannen der Speichen**
1) Die komplette Bereifung entfernen (siehe Abb. 22).
   **INFORMATION: Achten Sie darauf, dass Sie dabei die Felge und den Schlauch nicht beschädigen.**
2) Die Speichenspannung durch Rütteln/Bewegen der Speichen prüfen.
3) Bei Bedarf Speichenspannung vorsichtig mit Speichenspanner nachstellen.
4) Die komplette Bereifung wieder montieren.
Justieren des Höhenschlags
Die Justierung des Höhenschlags von maximal 1 mm bedarf besonderer Vorrichtungen und Fachkenntnisse. Die Justierung sollte in einer FahrradFabrik durchgeführt werden.

7.7.6 Nachrüsten eines Speichenschutzes

**INFORMATION**
Die nachfolgend beschriebenen Montagearbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Der Speichenschutz schützt die Speichen und verhindert das Hineingreifen in die sich drehenden Antriebsräder. Die Montage wird mit Druckverschlüssen (Montagenippel) vorgenommen.

1) Die Antriebsräder entnehmen.
2) Den Speichenschutz so auf der Felge positionieren, dass er zentral sitzt und unter jeder der sechs Bohrungen eine Speiche sichtbar ist.
3) Von der Außenseite her die Montagenippel z. B. mit einem Hammergriff fest eindrücken, bis diese hörbar auf den Speichen einrasten (siehe Abb. 23).

**INFORMATION:** Bei einigen Ausführungen ist die Montage mittels Verschraubung nötig (siehe Abb. 24).

7.8 Lenkräder und Lenkradgabel
Die Kombination von Lenkrändern und Lenkradgabeln sichert eine spurtreue Geradeausfahrt und das sichere Durchfahren von Kurven. Am Rollstuhl sind Sportlenkrollen (Ø 3") montiert.

7.8.1 Vorgehen bei Schwergängigkeit
Lenkradgabeln oder Lenkradachsen sollten bei Schwergängigkeit gesäubert und geölt werden.

Ölen der Lenkradgabel

**INFORMATION**
Die nachfolgend beschriebenen Montagearbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
1) Die Verschraubungen an beiden Lenkgehäusen lösen und entfernen (siehe Abb. 26, Pos. 1).
2) Die Rahmengelenke aus beiden Lenkgehäusen nach oben herausziehen (siehe Abb. 26).
3) Die Lenkradgabel rund um die Sechskantmutter von Schmutz befreien (siehe Abb. 27, Pos. 1).
4) In das Gehäuse einige Tropfen harzfreies, dünnes Öl (Nähmaschinenöl) einfüllen.
5) Die Rahmengelenke wieder in beide Lenkgehäuse einsetzen (siehe Abb. 26).
6) Die Verschraubungen in beide Lenkgehäusen einsetzen und fest anziehen (siehe Abb. 26, Pos. 1).

Ölen der Lenkradachse
1) Die Lenkradachse von Schmutz (z. B. Haare) befreien.
2) Die Lenkradachse zwischen Lenkrad und Lenkradgabel mit einigen Tropfen harzfreiem, dünnem Öl (Nähmaschinenöl) benetzen (siehe Abb. 27, Pos. 2).

7.8.2 Austauschen der Lenkräder

**INFORMATION**
Die nachfolgend beschriebenen Montagearbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Lenkräder können bei Verschleiß getauscht werden.
1) Die Verschraubung der Lenkradachse lösen (siehe Abb. 28, Pos. 1).
2) Die Lenkradachse/Distanzstücke entnehmen (siehe Abb. 28, Pos. 2).
3) Die Lenkräder entnehmen und tauschen.
4) Die Lenkräder zusammen mit den Distanzstücken montieren. Die Verschraubung der Lenkradachse mit **8 Nm** festziehen.

7.9 Kippschutz

**WARNUNG**
Falsch eingestellter Kippschutz
Sturz durch falsch eingestellten Kippschutz
- Der Kippschutz darf nur vom Fachpersonal eingestellt werden.
Am Rollstuhl ist eine Antikiprolle montiert (siehe Abb. 29). Ein Kippschutzpolster schützt das Kippschutzgehäuse.

7.9.1 Einstellen der Kippschutzhöhe

**INFORMATION**

Die nachfolgend beschriebenen Montagearbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Antikiprolle ist in geringem Maß in der Höhe verstellbar.

1) Den Klettverschluss des Schutzpolsters öffnen und das Schutzpolster entnehmen (siehe Abb. 32).
2) Die Kappe des Gehäuses mit einem Schraubendreher abheben (siehe Abb. 30, Pos. 1).
3) Die Sechskantmutter an der Radgabel mit einem schmalen Schraubenschlüssel fixieren (siehe Abb. 29, Pos. 1).
4) Die Sechskantmutter im Gehäuse mit einem Steckschlüssel lösen (siehe Abb. 30, Pos. 2).
5) Die Schwenkachse nach unten aus dem Gehäuse ziehen.
6) Maximal 2 Distanzscheiben auf die Radgabel legen, um den Bodenabstand zu verändern (siehe Abb. 29, Pos. 2).
7) Die Schwenkachse einstecken.
8) Die Sechskantmutter im Gehäuse einsetzen und fest anziehen (siehe Abb. 30, Pos. 2).
9) Das Gehäuse wieder schließen.
10) Das Schutzpolster anbringen und den Klettverschluss schließen (siehe Abb. 32).

7.9.2 Vorgehen bei Schwergängigkeit

Die Achse der Antikiprolle sollte bei Schwergängigkeit gesäubert und geölt werden.

1) Die Achse von Schmutz (z. B. Haare) befreien.
2) Die Achse zwischen Rad und Radgabel mit einigen Tropfen harzfreiem, dünnem Öl (Nähmaschinenöl) benetzen (siehe Abb. 30, Pos. 3).

7.10 Schutzpolster

Zum Schutz der Benutzer können einige Teile des Rollstuhls mit Schutzpolstern ausgestattet sein:

- Polster für Rückenstabilisator (siehe Abb. 31)
- Kippschutzpolster (siehe Abb. 32)
- Optional: Rahmenpolster (siehe Abb. 33)
7.10.1 Abnehmen/Befestigen der Schutzpolster
Die Schutzpolster können zum Reinigen entnommen werden.
1) Die Klettverschlüsse öffnen und die Schutzpolster entfernen (Abb. siehe voriges Kapitel).
2) **Nach einer Reinigung (siehe Seite 23):** Die Schutzpolster jeweils mit dem Klett-/Flausch-Verschluss wieder verrutschsicher am Rollstuhl fixieren.

7.11 Demontage und Transport
Der Rollstuhl muss für den Transport im PKW vorbereitet werden.
1) Die Antriebsräder abnehmen (siehe Seite 18).
   **INFORMATION:** Die Antriebsräder können in einer Tasche (optional) für den Transport sicher verstaut werden.
2) Den demontierten Rollstuhl und die demontierten Teile sicher im Transportmittel verstauen.
3) Beim Zusammenbau die Antriebsräder wieder sicher befestigen.

7.12 Pflege

7.12.1 Reinigung
1) Das Polster und die Bespannung mit warmem Wasser und Handspülmittel säubern.
2) Vorhandene Flecken mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste entfernen.
3) Mit klarem Wasser nachspülen und die behandelten Teile trocknen lassen.

**Wichtige Hinweise zur Reinigung**
- Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel sowie harte Bürsten etc. verwenden.
- Keine Nasswäsche durchführen. Die Teile dürfen nicht in die Waschmaschine.
- Zur Aluminium- oder Chrompflege handelsübliche Alupflegemittel oder Chromputzmittel verwenden.
- Das Produkt nicht mit einem Hochdruckreiniger abspritzen.

7.12.2 Desinfektion
1) Vor der Desinfektion die Polster gründlich reinigen.
2) Alle Teile des Rollstuhls mit Desinfektionsmittel feucht abwischen.

**Wichtige Hinweise zur Desinfektion**
- Wird das Produkt von mehreren Personen genutzt, so ist die Anwendung eines handelsüblichen Desinfektionsmittels vorgeschrieben.
8 Wartung und Reparatur

8.1 Wartung

- Die Funktionsfähigkeit des Produkts vor jedem Einsatz überprüfen.
- Bei festgestellten Mängeln sollte die Verwendung des Produkts unterbleiben. Dies gilt insbesondere bei geändertem Fahrverhalten sowie bei Problemen mit der Sitzposition des Benutzers oder der Stabilität des Sitzes. Um die Mängel zu beheben ist umgehend das Fachpersonal zu informieren.
- Gleiches gilt, wenn lockere, verschlissene, verbogene oder beschädigte Teile, Rahmenrisse oder Rahmenbrüche bemerkt werden.
- Einige Wartungsarbeiten können vom Benutzer in einem festgelegten Umfang selbständig durchgeführt werden (siehe Kapitel „Wartungsarbeiten“ und „Weitere Wartungshinweise“).
- Der Hersteller empfiehlt eine regelmäßige Inspektion alle 12 Monate durch den Händler, von dem Sie das Produkt bezogen haben, oder durch den Service des Herstellers (siehe Kapitel „Inspektion“).
- Unterbleibt die Wartung des Produkts, kann dies zu schwerwiegenden oder lebensbedrohlichen Verletzungen für den Benutzer des Produkts führen.

8.1.1 Wartungsarbeiten

Die nachfolgend beschriebenen Funktionen sind in den angegebenen Abständen vom Benutzer zu überprüfen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wann</th>
<th>Prüftätigkeit</th>
<th>Anmerkung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vor Fahrtantritt</td>
<td>Alle angeschraubten Teile auf festen Sitz prüfen</td>
<td>Insbesondere prüfen: Befestigung der Beinstütze; Funktion der Steckachsen.</td>
</tr>
<tr>
<td>Luftdruck der Reifen prüfen</td>
<td>Hochdruck-Bereifung: 8,0 bar (116 psi) Hallensport-Bereifung: 11,0 bar (160 psi) 16,0 bar (232 psi)</td>
<td>Dazu Luftdruckprügerät benutzen. Wenn nicht vorhanden: „Daumendruck-Methode“ durchführen.</td>
</tr>
<tr>
<td>Reifenprofil prüfen</td>
<td>Sichtprüfung durchführen. Bei abgefahrenem Reifenprofil oder bei Beschädigung des Reifens Fachpersonal kontaktieren.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rückenrohre und Rahmenrohre auf Beschädigung prüfen</td>
<td>Bei Verformung oder Rissbildung im Schweißnähtbereich umgehend Fachpersonal kontaktieren. Unfallgefahr!</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alle 8 Wochen (je nach Beanspruchung)</td>
<td>Bauteile ölten (mit einigen Tropfen Öl): alle Achsen am Rollstuhl</td>
<td>Vor dem Einölen Bauteile von Altölresten befreien. Darauf achten, dass kein Öl die Umgebung verschmutzt.</td>
</tr>
<tr>
<td>Schraubenverbindungen auf festen Sitz prüfen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alle 6 Monate (je nach Gebrauchshäufigkeit)</td>
<td>Sauberkeit und Allgemeinzustand prüfen</td>
<td>Dazu Hinweise im Kapitel „Pflege“ beachten.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8.1.2 Weitere Hinweise zur Wartung

- Besonders in der Anfangszeit oder nach Einstellarbeiten am Rollstuhl muss die Festigkeit der Schraubverbindungen überprüft werden. Löst sich eine Schraubverbindung mehrfach, ist umgehend der Händler, von dem Sie das Produkt bezogen haben, oder der Service des Herstellers zu informieren.
- Zwischen Lenkradgabel und Lenkrad sammeln sich häufig Haare oder Schmutzpartikel an, die mit der Zeit die Lenkräder schwergängiger machen. Zur Abhilfe ist das Lenkrad zu entfernen und die Gabel und das Lenkrad gründlich mit einem milden Haushaltsreiniger zu reinigen.
Gelegentlich sollten die Speichen leicht mit Vaseline gefettet werden.
Wird der Rollstuhl nass, sollte der Rollstuhl wieder trocken gerieben werden.

### 8.2 Inspektion

- Aus Gründen der Produktsicherheit ist bei diesem Rollstuhltyp eine jährliche Inspektion entsprechend der nachfolgenden Liste durchzuführen.
- Die Inspektionen am Produkt dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüftätigkeit</th>
<th>Nach Erledigung abhaken</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vorarbeiten</td>
<td>Sitzkissen und Rückenpolster entfernen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Produkt reinigen</td>
</tr>
<tr>
<td>Sichtprüfung</td>
<td>Rahmen und Gelenke auf Beschädigung und Korrosion prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Schweißnähte auf Rissbildung prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Verschleißteile (z. B. Bereifung, Lager) auf Abnutzung und Verschmutzung prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anbauteile und Zubehör auf Beschädigung und Korrosion prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td>Allgemeine Kontrolle</td>
<td>Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Befestigung aller Anbauteile prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Klettverschlüsse, Anbauteile und Zubehör prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td>Antriebsräder</td>
<td>Radbefestigung auf festen Sitz prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Prüfen, ob Räder frei und ohne Seitenschlag drehen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fahrverhalten des Rollstuhls prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Speichenspannung prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Greifreifen auf Beschädigung prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td>Lenkräder</td>
<td>Spielfreien Sitz der Gabel in der Aufnahme prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Prüfen, ob Räder frei und ohne Seitenschlag drehen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Befestigungsmuttern auf festen Sitz prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td>Beinstütze</td>
<td>Auf Funktion und festen Sitz prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Beinstütze auf Beschädigung prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td>Polsterung/Gurte</td>
<td>Einwandfreien Zustand der Polsterung prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anpassgurte auf Abnutzungerscheinungen prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td>Bereifung</td>
<td>Luftdruck prüfen (siehe Flanke der Reifen)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Auf ausreichende Profiltiefe prüfen (<a href="#">min. 1 mm</a>)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Auf Beschädigung prüfen</td>
</tr>
<tr>
<td>Ölen/Fetten</td>
<td>Drehpunkte und Lagerstellen von beweglichen Teilen einölen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Speichen einfetten</td>
</tr>
<tr>
<td>Endkontrolle</td>
<td>Allgemeine Funktion der mechanischen Verstelleinrichtungen kontrollieren</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fahrtest</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Prüftätigkeit Nach Erledigung abhaken
8.3 Reparatur

8.3.1 Schlauch-, Felgenband- und Reifenwechsel

VORSICHT
Fehler beim Reifenwechsel
Verletzungen des Benutzers durch fehlerhafte Montage, Produktschäden
- Bei einem Reifenwechsel darf keine Person im Rollstuhl sitzen.
- Stützen Sie das Produkt vor jeder Demontage eines Rads kippsicher ab.

INFORMATION
Für diesen Rollstuhltyp sind optional schlauchlose TUFO Saalsportreifen bestellbar. Diese müssen bei einer Beschädigung komplett getauscht werden.

Eine Reifenpanne kann mit dem geeigneten Werkzeug selbst behoben werden.

Demontage und Montagevorbereitung
1) Den Reifen vorsichtig mit entsprechenden Montagewerkzeugen von der Felge demontieren.
   INFORMATION: Achten Sie darauf, dass Sie dabei die Felge und den Schlauch nicht beschädigen.
2) Die Ventilmutter des Schlauchs vom Ventil abschrauben und den Schlauch entfernen.
3) Den Schlauch nach den auf dem Reparatur-Set angegebenen Hinweisen reparieren oder ersetzen.
4) Vor dem Einbau des Reifens das Felgenbett und die Reifeninnenwand auf Fremdkörper untersuchen. Dies könnte die Panne verursacht haben.
5) Vor dem Einlegen des Schlauchs das Felgenband auf einwandfreien Zustand überprüfen. Das Felgenband schützt den Schlauch vor Beschädigungen durch die Speichenenden.

Felgenband tauschen (nur bei Bedarf)
1) Bei Wechselbedarf das alte Felgenband von der Felge entnehmen.
2) Das neue Felgenband mit der richtig platzierten Ventilöffnung rund um die Felge legen.
3) Falls typbedingt vorgesehen, das Felgenband verkleben. Darauf achten, dass alle Speichenköpfe abgedeckt sind.

Schlauch und Reifen montieren
1) Hinter dem Ventil eine Reifenseite über den Felgenrand drücken.
2) Den Schlauch schwach aufpumpen, bis er seine runde Form annimmt.
3) Die Ventilmutter am Schlauch abschrauben und das Ventil durch die Ventilöffnung der Felge stecken.
4) Den Schlauch in den Reifen einlegen.
**Schlauch aufpumpen**

1) Auf rechtwinklige Stellung des Ventils achten, damit ein guter Sitz von Schlauch und Reifen im Ventilbereich erreicht wird.

2) Die Ventilmutter fest aufschrauben.

3) Den Schlauch soweit aufpumpen, dass sich der Reifen noch gut mit dem Daumen eindrücken lässt.

   **INFORMATION:** Weist die Kontrolllinie rundum und auf beiden Reifenseiten den gleichen Abstand zum Felgenrand auf, sitzt der Reifen zentrisch. Falls nicht: Luft wieder ablassen und den Reifen neu ausrichten.

4) Den Schlauch bis auf den vom Reifenhersteller zulässigen Maximaldruck aufpumpen (siehe Aufdruck auf der Flanke des Reifens).

5) Die Staubkappe fest auf das Ventil aufschrauben.

**8.3.2 Seitenteile wechseln**

Beschädigte Seitenteile können gewechselt werden.

1) Die Antriebsräder entnehmen (siehe Seite 18).

2) Die Verschraubungen an beiden Seitenteilen lösen und entfernen.


   **INFORMATION:** Eine der 3 Schrauben ist kürzer. Setzen Sie die kurze Schraube in das Langloch des Seitenteils ein (siehe Abb. 39).

4) Alle Verschraubungen an den Seitenteilen fest anziehen.

5) Die Antriebsräder in die Aufnahmebuchsen stecken (siehe Seite 18).

**8.3.3 Sitzbespannung wechseln**

Eine beschädigte oder verschlissene Sitzbespannung kann gewechselt werden.

1) Das Sitzkissen von der Sitzauflage entfernen.

2) Die Verschraubungen beider Bespannungsstangen lösen und entfernen (siehe Abb. 40, Pos. 1).

3) Die Sitzbespannung mit den Bespannungsstangen entnehmen.

4) Die Sitzbespannung ersetzen und die Bespannungsstangen in die Sitzbespannung einführen.
 Entsorgung

5) Die Sitzbespannung mit den Bespannungsstangen auf den Rahmenrohren montieren.
   INFORMATION: Richten Sie die Sitzauflage mit dem mittigen Klettstreifen an der Rückenlehne aus (siehe Abb. 40).
6) Die Sitzbespannung einstellen und die Verschraubungen fest anziehen (siehe Seite 11).
7) Das Sitzkissen auf der Sitzauflage befestigen.

8.3.4 Rückenbespannung wechseln
Eine beschädigte oder verschlissene Rückenbespannung kann gewechselt werden.
1) Das Rückenpolster von der Rückenbespannung entfernen.
2) Die Verschraubungen an beiden Seitenteilen lockern (siehe Abb. 42, Pos. 1).
3) Die Klettbänder der Rückenbespannung öffnen und ersetzen.
   INFORMATION: Um das oberste Klettband zu wechseln, müssen an der Rückenlehne links und rechts jeweils 2 Verschraubungen gelöst werden (siehe Abb. 43, Pos. 1).
4) Die Rückenbespannung einstellen (siehe Seite 14).
5) Alle Verschraubungen der Rückenlehne und Seitenteile fest anziehen.
6) Das Rückenpolster an der Rückenbespannung befestigen.

9 Entsorgung
Das Produkt ist zur Entsorgung an den Händler, von dem Sie das Produkt bezogen haben, zurückzugeben.
Alle Komponenten des Produkts sind gemäß den jeweiligen landesspezifisch geltenden Umweltschutzbestimmungen zu entsorgen.
10 Rechtliche Hinweise
Alle rechtlichen Bedingungen unterliegen dem jeweiligen Landesrecht des Verwenderlandes und können dementsprechend variieren.

10.1 Haftung
Der Hersteller haftet, wenn das Produkt gemäß den Beschreibungen und Anweisungen in diesem Dokument verwendet wird. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieses Dokuments, insbesondere durch unsachgemäße Verwendung oder unerlaubte Veränderung des Produkts verursacht werden, haftet der Hersteller nicht.

10.2 Garantie
Nähere Informationen zu den Garantiebedingungen erteilt der Händler, von dem Sie das Produkt bezogen haben, oder der Service des Herstellers (Adressen siehe hintere Umschlaginnenseite).

10.3 Nutzungsdauer
Erwartete Nutzungsdauer: **4 Jahre**.
Ein Gebrauch über die angegebene erwartete Nutzungsdauer hinaus führt zu einer Erhöhung der Restrisiken und sollte nur unter sorgfältiger, qualifizierter Abwägung durch den Betreiber erfolgen.
Wird die Nutzungsdauer erreicht, sollte sich der Benutzer an den Händler oder an den Service des Herstellers (Adresse siehe hintere Umschlaginnenseite oder Rückseite) wenden. Dort kann sich der Benutzer über bekannte Risiken und über die aktuellen Möglichkeiten der Aufarbeitung des Produktes informieren.

10.4 Markenzeichen
Alle innerhalb des vorliegenden Dokuments genannten Bezeichnungen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Rechten der jeweiligen Eigentümer.
Alle hier bezeichneten Marken, Handelsnamen oder Firmennamen können eingetragene Marken sein und unterliegen den Rechten der jeweiligen Eigentümer.
Aus dem Fehlen einer expliziten Kennzeichnung, der in diesem Dokument verwendeten Marken, kann nicht geschlossen werden, dass eine Bezeichnung frei von Rechten Dritter ist.

11 Anhänge
11.1 Technische Daten

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>INFORMATION</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alle Angaben innerhalb der folgenden Tabellen beziehen sich auf das jeweils individuell angefertigte Modell. Die Maßtoleranz beträgt ±15 mm, ±2°.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Abmessungen</strong></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rahmenlänge [mm]</td>
<td>430; 480; 530</td>
</tr>
<tr>
<td>Unterschenkellänge [mm]</td>
<td>340 – 470</td>
</tr>
<tr>
<td>Minimale Sitzhöhe hinten [mm]</td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximale Sitzhöhe vorn [mm]</td>
<td>530</td>
</tr>
<tr>
<td>Rückenhöhe [mm]</td>
<td>250; 300; 350; 400</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Räder</strong></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ø Lenkrad (Sportlenkrolle) [mm]</td>
<td>76 (3&quot;)</td>
</tr>
<tr>
<td>Ø Antriebsrad [mm]</td>
<td>610 (24&quot;); 660 (26&quot;)</td>
</tr>
<tr>
<td>Ø Achse Antriebsrad (Steckachse) [mm]</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Reifendruck [bar]</td>
<td>Hochdruck-Bereifung</td>
</tr>
<tr>
<td>Hallensport-Bereifung</td>
<td>Saalsport-Bereifung</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Temperaturen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>[°C]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Umgebungstemperatur</td>
<td>–20 bis +40</td>
</tr>
<tr>
<td>Lagertemperatur</td>
<td>–10 bis +40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Gewichte

| Maximale Zuladung (maximales Benutergewicht) [kg] | 120 |

### 11.2 Benötigte Werkzeuge

Für Einstell- und Wartungsarbeiten werden folgende Werkzeuge benötigt:

- Innensechskantschlüssel der Größen 3, 4, 5, 6
- Sechskant-Steckschlüssel der Größe 19
- schmaler Maulschlüssel der Größe 19
- Ring- und Maulschlüssel der Größen 8, 10, 13, 20, 24
- Schraubendreher (Klingenbreite: 2,5 mm)

### 11.3 Anzugsmomente der Schraubverbindungen

Soweit nicht anders angegeben werden Schraubverbindungen mit folgenden Anzugsmomenten festgezogen:

- Gewindedurchmesser M4: 3 Nm
- Gewindedurchmesser M5: 5 Nm
- Gewindedurchmesser M6: 10 Nm
- Gewindedurchmesser M8: 25 Nm
- Gewindedurchmesser M10: 50 Nm
- Gewindedurchmesser M12: 85 Nm