# 棉の肥培に關 ずる研究（第二報） <br> 各種窒素肥料の肥效委就て 

鯰焹烃雄•徐 水 影Ca／Taiwan
Ueber die Baumwolle－Düngung．II．
Die Düngewirkung verschiedener Stickstoffdiungemitteln．
M．Tokuoks und S．Dyo．
（昭和13年2月7日受理）

## 緒 曾

 である。1926 年 J．T．Williamson ${ }^{11}$ が Alabama 地方全般に互りての試験結果に於てエーカ
 し，1928年 D．J．Burleson² は P，N，K．の制合が 3：1：1或は2：2：1の時を最可とな







䁲る事を結論した。

 Ca の含豆は枧料に左右されない。（3）橉酸巴料を多施すると生有初期では根よりも先端に多其の P を發见し，罪形成時期に著しく P の含昷が娍少する事を認めたら。同年三浦氏日によ


 を折し，生理的に酸性なる空素现料の書を調简し得る事な結諭した。






 する业を得たら故えれな報告主る束とした。

## 寅 驗 之 部

## 裁培試醇








|  | 管 | 筄 | 館 | 䂭 | 加 | 里 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ［ | 秝 類 | Hftern＇g） | 稬 熲 | Mftaig） | 槿䅡 | 用扰（g） |
| 1. | 無管邫 | 0 | 滑俈醨矿灰 | 2.67 | 张㮌戈加里 | 1.11 |
| 2. | 醎 安 | 2.86 | ＂ | 2.67 | ＂ | 1.11 |
| 3. | 压 青 | 1.288 | ＂ | 2.67 | ＂ | 1.11 |
| 4. |  | 2.08 | ＂ | 2.67 | ＂ | 1.11 |
| 5. |  | 1.758 | ＂ | 2.67 | ＂ | 1.11 |
| 6. | 磳 安 | 1.717 | ＂．． | 2.67 | ＂ | 1，11 |
| 7 | 石灰空意 | 3.00 | $\prime$ | 2.67 | ＂ | 1.11 |
| 8. | 礝酸戒造 | 3.35 | ＂ | 2.67 | ＂ | 1.11 |





 さ調㭗した。

I．生青调格
生古㴻查の結果は第 1 表の通りでぁる。
第1表 生亩㴻杰考

| 嚚 | 13 |  （19月1日） | 捛却 6 日機 （10月1日） |  | 据和 98 日後 <br> （11月2日） |  |  （12月8日 收㹉） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ，${ }^{3}$ | 760 | 枝极 | $\underset{\substack{\mathrm{T}_{1}^{i} \\ \mathrm{cml}}}{ }$ | 技呚） | $\underset{\substack{\text { 蕅 } \\ \cos }}{ }$ | 枝本） |  |
| 1 | A | 24.9 | 81.0 | 10 | 85.0 | 11 | 90.0 | 11 | 19 |
|  | B | 33.0 | 90.4 |  | 93.6 | 11 | 83.0 | 11 | 45 |
| 平 | 均 | 23.9 | 85.7 | 9.5 | 96.8 | 11 | 97.3 | 11 | 32 |
| 2 | A | 24.2 | 83.2 | 9 | 91.6 | 11 | 91.8 | 10 | 43 |
|  | A | 25.6 | 88.4 | 9 | $9 \overline{515}$ | 12 | 86.0 | 12 | 51 |
| $\stackrel{\text { F }}{ }$ | 均 | 24.9 | 83.8 | 9 | 93.5 | 11.5 | 93.8 | 11 | 47 |
| 3 | $A$ | 28.4 | 22.4 | 9 | 100.3 | 11 | 108.2 | 12 | 44 |
|  | B | 25.2 | 90.0 | 8 | 103.5 | 12 | 108.6 | 12 | 43 |
| 7 | 均 | 28.4 | 91.2 | 0 | 101.9 | 11.5 | 105.9 | 12 | 43.5 |
| 4 | $\pm$ | 25.0 | 83.0 | 10 | 100.0 | 14 | 100.0 | 14 | 63 |
|  | B | 20.0 | 80.0 | 9 | 84.4 | 10 | 82.4 | 12 | 53 |
| 平 | 均 | 25.5 | 81.5 | $9 . \mathrm{D}$ | 93.5 | 12 | 00.2 | 13 | 57.6 |
| 5 | A | 28.8 | 84.8 | 10 | 85.2 | 12 | 938 | 13 | 44 |
|  | B | 25.2 | 88.4 | 9 | 97.5 | 14 | 99.6 | 14 | 50 |
| 平 | 均 | 27.0 | 86.0 | 9.5 | 91.4 | 13 | 96.4 | 13 | 47 |
| 6 | A | 25.2 | 100.0 | 10 | 110.6 | 13 | 118.4 | 18 | 60 |
|  | B | 93.0 | 10i， 2 | 10 | 100.6 | 13 | 100.7 | 12 | 66 |
| 平 | 均 | 20.6 | 102.0 | 10 | 110.2 | 125 | 111.1 | 12.5 | 63 |
| 7 | A | 19.8 | 70.3 | 10 | 85.3 | 11 | 85.6 | 12 | 43 |
|  | B | 22.0 | 80.2 | 10 | 91.0 | 12 | 100.0 | 12 | 49 |
| 平 | 均。 | 21.2 | 83.7 | 10 | 88.1 | 11.5 | 838. | 12 | 46 |
| 8 | A | 28.6 | 79.4 | 9 | 79.6 | 9 | 85.8 | 11 | 52 |
|  | B | 24.2 | 82.0 | 10 | 93.8 | 14 | 108.2 | 15 | 52 |
| F | 场 | 28.4 | 80.7 | 8.5 | 86.7 | 11.5 | 97.0 | 13 | 52 |



勇ち。

隼區より長い。
 と共に閉花始，開絮始に就て調査した。

今えな示せな゙第2表の近りである。
第2䓀 開花期及開檪期

| 明 | 加 | 開北始 | 的 新 始 | 区 | 3 | 開花 始 | 開 等 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | A | 9月24日 | 11具15日 | 5 | A | 8月22日 | 11 月 |  |
|  | B | 9月27日 | 11月28日 |  | B | 9月 ${ }^{4}$ 日 | 11 月 |  |
|  | A | 9月28日 | 11月15日 | 6 | $\pm$ | 9月37日 | 12 月 |  |
|  | B | 9 月 95 日 | － |  | B | 9月25日 | 11 月 |  |
| 3 | A | 9月26日 | 11月30日 | 7 | A | 9 月 96 日 | 11 月 |  |
|  | B | 9月25日 | 11月29日 |  | B | 9月23日 | 11 月 |  |
| 4 | A | 9月26日 | 11月15日 | 8 | $\pm$ | 9月24日 | 11 月 | 15 日 |
|  | B | 9月25日 | 11月10日 |  | B | 9月込日 | 11 月 | 15 日 |

第2表に於て開花，開絮共に稍古いのは硝酸尿紮區であつて稍運いと思はれるものゝ中開
 き認ない。然し撤して開花，間絮は各區間に大差なきものと見做し得る。

## II．敢灌物铜查

收薮物に就て調査せる結果を第 3.4 室に示す。
第 3 表（a）收莫物調柰表

| 吅 |  | 别 | 1 A | B | 2 A | B | 3 A | B， | 4 A | B |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 4.2 2.1 2.6 5.2 | 4.0 1.9 | $\stackrel{23}{20}$ | 0 | 6.5 | 6.5 | 4.6 3.1 4.6 | 1.4 2.6 2.3 2.7 0.7 |
|  |  |  | 14.1 | 5.9 | 4.3 | 0 | 6.5 | 6.5 | 12.3 | 9.7 |
|  |  |  | 3.5 | 29 | 2.1 | 0 | 6.5 | 6.5 | 4.1 | 1.9 |



第 3 表（b）收掽物調查表









第 4 表 收臨物諣柰表

| 區 | 刮 | 生 䯘 䞨（g） | 鞾 | 物 | 是（g） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 药十极 | 延 | 林 |
| 1 | $\pm$ | 72 | 20.5 | 16.8 | 3.7 |
|  | B | 68 | － 19.5 | 8.5 | 4.0 |
| 平 | 均 | 70 | 16.5 | 12.6 | 3.85 |
| 2 |  | 85 | 14.0 | 9.7 |  |
|  | B | 76 | 19.0 | 6.5 | 5.5 |
| 雨 | 均 | 81 | 18.0 | 8.1 | 4.9 |
| 3 | 4 | $9)$ | 18.5 | 18.4 |  |
|  | B | 70 | 20.0 | 16.1 | 3.9 |
| 4 | 均 | 80 | 19.2 | 14.1 | 5.1 |
| 4 | A | 92 | 19.0 | 12.6 | 0.4 |
|  | B | 56 | 11.0 | 8.3 | 2.7 |
| 平 | 均 | $7 \pm$ | 15.0 | 10.4 | 4.55 |
| 5 | A | 88 | 24.0 | 18.6 | 5.4 |
|  | B | S8 | 30.0 | 22.3 | 7.8 |
| 2F | 均 | 89 | 27.0 | 20.4 | 6.6 |
| 6 | A | 92 | $\bigcirc$ | 5.7 | 48 |
|  | B | 75 | 23.5 | 18.0 | 4.9 |
| 平 | 呁 | 84 | 17.1 | 12.1 | 4.85 |
| 7 | A | 87 | 29.5 | 23.2 | 73 |
|  | B | 107 | 18.0 | 12.8 | 5.2 |
| 平 | 均 | 97 | 23.8 | 17.5 | 6.5 |
| 8 | 1 | 86 | 16.5 | 12.8 | 3.7 |
|  | B | 113 | 19.0 | 153 | 8.7 |
| 25 | 均 | － 99 | 17.8 | 14， 1 | 3.7 |






## III．土装の $\mathbf{p H}$




第 5 表 pH 值（本均䛧）

| 區 加 | pHI | 域 刮 | pH | 區 别 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 6.32 | 3 | 6.20 | 5 | 6.49 | 7 | 6.82 |
| 2 | 6.00 | 4 | 6.48 | 6 | 6.45 | 8 | 6.87 |

第 5 表の結果によれば各區間に於る pH の差罣は框めて小である。

## 考 察






 したが而々の場合は生方は展素が员り收量に於ては硫安が良結果を舆へて居る。又 Holley ${ }^{5}$ 等


 の分解が後れ成熟期に入りても热葉の生有が止らなかつたためであつて，此土脿に垶しては施取



 は著者等の船認外とする所である。

 のではなくて空素の形態上に於る相抲或はそれより桃ら pH 以外の二次的区子に因るものと考


醀る。

## 總

嘋

質の細壊土なの月ひた。今所究結果より得たる主なる抑所を势ぐれば次の如くである。
劣る。

場合が最も劣力。





## 引用 文 蓡

1）J．T．Willamion，J．Am．Soc．Agron．18，1000， 1926.
1）D．J．Burlesson，J．Am．Soc．Agron．：20，202， 1923.
3）T．S．Bcie，J．Am．Soc．Agron．20，193， 1923.
4）J．J．Skinier，J．Am．Soc Agron．23，13， 1931.
E）K．T．Hollex，T．A．Picketr and T．G．Duhns，Ga．Agric．Expt，Sta．Bull．169， 1932
6）E．B．Reynolds，P．R．Johnson and B．C．Langley，Tex．Agric．Expt，Sta．Bull．490， 1834.
7）E．R．Collina and N．E．Rioler，Soil．Sci．44，217， 1037.

9）J．F．Fudae，J．Am．Soc．Agron．20，280， 1928.
10）K．P．Bledsoe，Better Crops with Plant Food．15， 1837.
11）J．W．，Tidmore；J．T．Williamson，Amer．Fert．79，24－27， 1933.
12）J．T．Williasson；Amer．Fert．80，5－8， 1934.
13）R．P．Bledsloe，Proce Assoc．S．Agric．Workers．33，36－37， 1832.

