「あきだわら」栽培暦
（温暖地東部）

<table>
<thead>
<tr>
<th>4月</th>
<th>5月</th>
<th>6月</th>
<th>7月</th>
<th>8月</th>
<th>9月</th>
<th>10月</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>下</td>
<td>上</td>
<td>中</td>
<td>下</td>
<td>上</td>
<td>中</td>
<td>下</td>
</tr>
<tr>
<td>下</td>
<td>上</td>
<td>中</td>
<td>下</td>
<td>上</td>
<td>中</td>
<td>下</td>
</tr>
<tr>
<td>生育</td>
<td>生育診断</td>
<td>追肥</td>
<td>生育診断</td>
<td>追肥</td>
<td>生育診断</td>
<td>追肥</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>播種</th>
<th>基肥</th>
<th>田植</th>
<th>出穂</th>
<th>収穫</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>出穂基準（日数）</th>
<th>-50</th>
<th>-40</th>
<th>-30</th>
<th>-20</th>
<th>-10</th>
<th>0</th>
<th>10</th>
<th>20</th>
<th>30</th>
<th>40</th>
<th>50</th>
</tr>
</thead>
</table>

栽培管理

水位

- 結果期
- いもち病は適時に防除

- 多収には多肥
- 登熟期まで肥効を維持

総窒素施肥量：12kg/10a  

適正な穂数の確保

- 稜状
- 25日前（幼穂 2mm）
- 15日前（幼穂 2cm）

SPA D値：36～40
栄養指標値：10～14
適期の効果

イネの様子

育苗 | 分げつ期 | 幼穂形成期 | 稜ばらみ期 | 出穂期 | 収穫期

玄米・白米外観