## 棉の肥培に關する硍究（第一報）

## 

德网烃䧸•徐 水 泉

## Über die Baumwolle－Düngung．I．

Die Nutzwirkung vom Boron beim Baumwolle－Anbau．
ron
M．Tокиока und S．Dyo．
（昭和 12 年 11 月 97 日受理）

## 緒 曾


 ビシニや㦃の植物種子を分析した時灰分中ょり紋兄されたのに始まり，えの後多くの所究な縉 て來たにも拘は守明素が生理的に如何なる役制を㣀じてるるか今日向不明なるも，多くの學考
管せば的紊は植物に必要な微是要素であつて，其の必要なる亦は多斯植物に就て確められてる


印ち 1923 年 J．J．Skinner 及び F．E．Allison＊），は施の生有及び結暂に及ほす明素 の害作用を示し， 1937 年，J．J．Skinner，H．B．Mann，E．R．Collins，E．J．Batten，R．




然るに1932年，F．M．EATON？により硼素は楾花の新陳代謝を㕵監にし，10p．p．m．の




斯くの如く棉に跱する明费の影警が未ささ朋橡になつてないのと近時本島棉作がての重要性
 を開始したのである。







| 品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 0 | 0，0883 | 0.0504 | 0.1128 | 0.2253 | 0．3833 | 0.4511 | 0.5638 | 1.1276 | 1.6915 | 2.8191 | 5.6332 | 11．3 |
|  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| P．P．M． | 0 | 0.93 | 0.67 | 1.93 | 2.66 | 3.99 | 5.33 | 6.66 |  |  |  |  |  |

地掉 Half and Half の種子な卸當り 5 粒楿㯰した。

4）管理，適時菠水し，蒔の出搨ふた 7 月 15 日に第一间の用引なして 2 本仕立となし


 foot」なる樂制を塗布した。而して生有中草丈，故数等に就て一定の日を定めて調杰した，

## I．生有調杰

硼素施用量の最大なる 13 區は A．B．共に發泺後 10 日目の 7 月 17 日に奎く怙死した。 12 區も第一包生有調查後Aは8月17日，Bは8月14日に夫々亦枯死した。11區A


呈して枯死した。

今生有調査結果を示せば第1表の通りである。


 5，33 p．p．m．（7 區）以上になる．と何れの區も舞䎳素區の平均草丈よ


第 1 表
生有調枮素

素區より大きい。此の場合も明索含地 5，33 p．pm．（7區）以上になるとやはり平均草文は1區 より小さい。
本内外である。

根畏に就ては 2,7 區を除けば他は何れも 1 區より小さい。
日及閉絮始曰を名區に就て調査した結果を集錄士れば第2表の通りである。




第 2 表
琞花期及開絮猢譋查表

| 臣 别 | 閙花 始 | 開祭始 | 品別 | 開 始 花 | 開䘫始 | 區利 | 㖃乐始 | 開等效 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\therefore 1 \frac{A}{B}$ | $\begin{aligned} & \text { 8月31日 } \\ & \text { 8月31日 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 10月 }{ }^{6} \text { 日 } \\ & \text { 10月 } 12 日 \end{aligned}$ | $5 \stackrel{\text { ¢ }}{ }$ | 8月30日 <br> 8月31日 | $\begin{aligned} & 10 月 118 \\ & 10 月 10 甘 \end{aligned}$ | ${ }^{9}$ A | $\begin{aligned} & \text { 8月31日 } \\ & \text { 8月30日 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 10 月 8 日 \\ & 10 月 8 日 \end{aligned}$ |
| ${ }^{2} \cdot{ }^{\text {A }}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 10月11日 } \\ & \text { 10月9日 } \end{aligned}$ | 6 －${ }^{\text {B }}$ | 9月1日 | $\begin{aligned} & \text { 10月12日 } \\ & \text { 10月19日 } \end{aligned}$ | $10{ }^{10} \mathrm{~A}$ | $\begin{aligned} & 9 \text { 寿 } 1 日 \\ & 9 月 4 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 10 \mathrm{H} 11 \mathrm{E} \\ & 10 \mathrm{~A} 10 \mathrm{a} \end{aligned}$ |
| $\begin{aligned} & 3 \mathrm{~A} \\ & \hline \end{aligned}$ | 9月1日 <br> 8月28日 | $\begin{aligned} & \text { 10月13日 } \\ & \text { 10月 } 8 \text { 日 } \end{aligned}$ | $7 \mathrm{~A}$ | 8月30日 <br> 9月2日 | 10月4日 | $\begin{array}{r} 11 \mathrm{~A} \\ \mathrm{~B} \end{array}$ | 㙰解除 |  |
| $4 \begin{array}{r}\text { A } \\ \text { B }\end{array}$ | $\begin{aligned} & 8398 日 \\ & \text { 8 }{ }^{3} 26 \text { 日 } \end{aligned}$ | 10月7日 | 8 8 ${ }_{\text {B }}$ | 8月30日 <br> 8月30日 | $\begin{aligned} & \text { 10月 9日 } \\ & \text { 10月 } 9 \text { 9日 } \end{aligned}$ |  |  |  |

開絮始日に就ては 7 區のA を除けば 4 區が第一位でおつて $2,5,6,8,11$ 區は割合に退く7區B及び11區Bは関䋈を見ない。

II．收㩲物明重
收受物に就ての調査結果を第 3 ， 4 表に示す。
第 3 表
收灆物調查表（a）



第 3 表
收煺物圽查表（b）










 る結果な示し， 5 區以啳は何れの區も無矹䋕區より結果が悶い。

第4表
收揾物調查素

| $\begin{aligned} & \text { 时 } \\ & \text { 别 } \end{aligned}$ |  | 乹物 哲（g） |  |  | S／W | 圌 | 生 路 地（g） <br> （基＋落十柾） | 節物 拱（g） |  |  | S／W |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.1 | 73.8 | 27.6 | 7.9 | 19.7 | 2.49 | 7 A | 57.2 | 19.5 | 4.5 | 15.0 | 3.33 |
| B | 736 | 23.6 | 7.1 | 16.5 | 2.32 | B | 52.6 | 17.6 | 4.7 | 12.9 | 2.74 |
| 豆均 | 73.7 | 25.6 | 7.5 | 18.1 | 2.42 | 平均 | 54.9 | 18.3 | 4.6 | 13.9 | 3，02 |
| 2 A | 72.4 | 23.3 | 0.8 | 15.5 | 2.27 | 8 A | 501 | 17.4 | 4.2 | 13.2 | 8.14 |
| B | 93.0 | 31.1 | 8.1 | 23.0 | 2.83 | B | 38.2 | 11.8 | 2.9 | 8.9 | 3.06 |
| 平均 | 82.7 | 26.7 | 7.4 | 19.2 | 2.55 | 法出 | 41.6 | 14.6 | 3.5 | 11.0 | 3.10 |
| 3 A | 846 | 34.9 | 7.7 | 37.2 | 3.53 | 9 A | \％ 32.0 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | － |
| ${ }^{\mathbf{B}}$ | 67．2 | 24．9 | 53 | 19.0 | 3.58 | B | ※ 07.1 | 14.1 | 3.2 | 10.9 | － |
| 平姁 | 75.9 | 29.6 | 0.5 | 23.1 | 3.55 | 可始 | 34.5 | 13.0 | 3.1 | 9.9 |  |
| 4. |  | 18.3 | 5.6 | 12.7 | 2.06 | 10A | ※ 46.4 | 16.7 | 3.7 | 13.0 | － |
| B | 38.4 | 16.1 | 4.1 | 12.0 | 2.98 | B | ※ 41.3 | 10.5 | 3.5 | 12.0 | － |
| 平均 | 47.3 | 17.2 | 4.8 | 12.3 | 2.50 | 可均 | ${ }^{43.8}$ | 16.1 | 3.6 | 12.5 | － |
| 5 A | 69.6 | 23.8 | 5.7 | 18.3 | 3.19 | 11 A | 禹紷 |  |  |  |  |
| B | 46.5 | 18.9 | 5.2 | 18.7 | 2.63 | B | ※ 9 | 9.5 | 2.3 | 7.2 | － |
| 珄圽 | 53.0 | 21.4 | 5.4 | 15.9 | 2.91 | 何均 | ＊27．3 | 9.5 | 2.3 | 7.2 | － |
| 6 A | 50.4 | 18.8 | $4 \cdot 1$ | 14.7 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |
| ${ }_{\text {B }}$ | ${ }_{6}^{67.2}$ | 30.2 | 6.5 | 23．7 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |
| 平均 | 61.3 | 245 | 5.3 | 19.2 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |

借教 $8=$ Stamm．
$W=$ Wurzel．
※目は根の探热揞々不完全なりしもの。





施用量の坦加と洪に做が弤大してるる。

## III．空素含量

 －した。

第 5 表
根の管䔋含其

| 區 | 水分\％ |  | $\left\lvert\, \begin{array}{cc} N & \% \\ \left(\left.\begin{array}{l} \text { 無寺物虫 } \end{array} \right\rvert\,\right. \end{array}\right.$ | N全通g． | 區 别 | 水分\％ |  | $\left\|\begin{array}{c} x \\ (\text { 無 } 火 \text { 准年 } \end{array}\right\|$ | N全岳g． |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 A | 9.87 | 1.127 | 1.250 | 0.039 | 7 A | 0.57 | 0.760 | 0.840 | 0.034 |
| B | ${ }^{8.85}$ | 1.232 | 1.418 | 0.091 | ${ }^{\text {A }}$ | 10.14 | 1.083 | 1．205 | 0.050 |
| 平均 | 0.76 | 1．204 | 1.334 | 0.090 | 2F均 | 9.85 | 0．921 | 1.002 | 0.042 |
| 2 A | 8.81 | 1.037 | 1.137 | 0.071 | 8 A | 10.40 | 0.555 | 0.818 | 0.089 |
| B | 10.11 | 1.011 | 1.124 | 0.082 | 8 | 9.90 | 0.806 | 0.801 | 0.023 |
| 平枵 | 9.46 | 1.024 | 1.131 | 0.076 | 不故 | 10.15 | 0.680 | 0.726 | 0.038 |
| 3 A | 10.32 | 0.971 | 1.082 | 0.075 | 9 A | 944 | 0.642 | 0.703 | 0.019 |
| B | 10.39 | 1.021 | 1.139 | 0.054 | B | 9.90 | 0.423 | 0.469 | 0.013 |
| $\therefore$ 平均 | 10.35 | 0.996 | 1.110 | 0.064 | 平均 | 9.67 | 0.582 | 0.588 | 0.016 |
| 4 A | 9.57 | 1.007 | 1.118 | 0.050 | 10A | 9.68 | 0.570 | 0.830 | 0.021 |
| 7 | 8.46 | 0.997 | 1.039 | 0.041 | B | 9.57 | 0.388 | 0.429 | 0.016 |
| 平均 | 9.01 | 1.002 | 1.101 | 0.048 | 平均 | 9.61 | 0.479 | 0.529 | 0.018 |
| 5 A | 8.47 | 1.001 | 1.105 | 0.057 | $11 \lambda$ | 間除 | － | － |  |
| B | 0.31 | 1.003 | 1.106 | 0.052 | B | 9.4 | 0.385 | 0.436 | 0.0009 |
| 平娃 | 0.39 | 1.002 | 1.105 | 0.054 | 平药 | 9.11 | 0.395 | 0.436 | 0.000 |
| 6 A | 9.63 | 0.972 | 1.075 | 0.039 |  |  |  |  |  |
| ${ }_{\text {2 }}^{\text {¢ }}$ | 9.80 9.71 | 0.899 0.935 | 1.096 1.035 | 0.058 |  |  | ： |  |  |
| 48 |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  | ， |

故に根すに就て篮学を定䦽した。

万。




を及ほす微是元素の一䋁性䗸であらう。
結び付けた時峢楽は恐らく有效枝数を閒策があるではないかと思はれる。
 ものであるか或は明素施閒によつて起る二次的国子により根の㢣育が阻害されるのであるかは明かでない。

因する二次的团子の害か或は及此の二つの因子によろのかは明かでない。

開架に就ては大閤閉花の早い區は開絮も早いが唯7區のBと11區のBが一つも閉絮










程敖の Ammonium•Borate が形成されてるるかな確めてない以上確言出來ない。

低下ちる＂といふ推論で大眮話明がつくではないかと思はれる」

## 緮 <br> 括


 の得たる主なる事項を率ぐれば次の如くである。
 は影筧ない。

2．家量の调索施用は閉花，閉䋣を早める。
3．枚量胡素施用の好影管は地上部にあつて地下部は却つてえの生育を阻害される。



5．明素施用は根中の餈梊占是を低下゙せしめる。

## 引用文盧

1）Witriteix and Apolgier，Fertiliser．20，720，（1035）．
3）J．J．Skinner and F．E．Allison，J．Agr，Res．23，433－443，（1923）．
3）J．J．Skiymer，H．B．Mam；E．R．Cohbins，E．J．Bitteaitind R．P．Bledsoe；Soil Sc．44，1－22， （1937）．
4）R．P．Blensoe，Better Crops witn Plant Food．15，（1037）．
5）E．W．Bonko，G．S．Sifworotkis and A．I．Filmpow，Bodenkunde u．phanzenemäbr． 4 334， （1997）．
6）F．Ml．Extor，Soil Sc．34，301，（1932）．
7）J．A．NAftel，J．Am．Soc．Agron．29，761，（1937）．

