


# K线







# K线包含关系










# 分型





局部多空争夺的走势， 缠论是判断趋势的转折，多空力量的变化； 转折由小及大















# 笔



注意底分型和顶分型之间至少要有一根K线， 这根K线需要是独立K线，要处理包含关系。



上图中图2 就画不了一笔。




一个底分型和顶分型共用K线，则不能画笔。





# 同级别分解

用来确定分析的起点 ；

上涨趋势的笔中，创新高，不创新低，








# 线段

上涨线段


下跌线段




# 级别

在哪个级别上回抽零轴，


大级别看方向， 小级别定买卖点。











# 中枢













# 第一类买点


整个下跌趋势衰竭之后



## 打分系统

如何下单？






笔内部背离： macd绿柱缩小；

中枢背离： 第二个中枢的MACD绿柱 比 前面的中枢 低很多；


超过50分的分型， 才可以下单；


抄底是博大收益承受小亏损， 止损线是跌破中枢；



重走势不重笔

# 第二类买点





止跌： 看小级别的结构；

缠论： 1,3,6 仓位，加仓。

# 止跌


1. 强状的底分型
2. 小周期可以做同级别分解；


# 第三类买点

成功率比较高的三买： 大周期（周线）上涨趋势、 日线上面经过长时间横盘之后的三买

# 卖点

# 缠论核心





1买， 10%仓位

2买， 30%仓位

3买， 60%仓位