## 

## 1 播㮔機の調整（基本機の特徴とその調整）

乾田直播（トラクタ直装式•耕起播種機）
（1）岩見沢地域ではバーチカルハローシーダー（コンビネーションハロー）を基本とします。
（2）トラクタは2． 4 m 幅の作業機で 90 馬力クラス，3． 0 m 幅の作業機で 120 馬カクラスが必要です。ホイール型・ク ローラ型の両方が装着可能です。
（3）は種後に鎮圧作業が必須です。
（4）若干の機構の違いがありますが，バーチカルハロー（通称：パワーハロー）にヒッチにより，播種機（シー ダー）を連結したものを，コンビネーションハローシーダーといいます。


## RONT6 <br> すべての畝が浅く均一には種される よう調整する。 （作業機の自重に より中心部が深く なる現象）

## POINTE

オペレーターはモ ニターに映る速度 －ロアリンク角度 －回転数などの情報を参考にし，最高のは種状態にな るように作業機を調整•運転する。


## 




20回手で回し実非 （0）

作業機を上昇させ，付属のハンドルを回し落ちる種子と肥料の重量を測定し調整。カッ プと量りが必要。



バーチカルハローは均平を乱さずには種が可能。耕起深は 2 cm 程度。土壌が極度に乾燥したときは， は種機の均平板に土を抱え込む場合があります。 その場合は播種前にも鎮圧を行います。


は種後の鎮圧は，2回かけることを基本にします。夕方など湿度が高まると，土がへばりつきは種深度を乱します。（は種直後の降雨に注意し，作業計画を立てましょう！）

## PONT

ケンブリッジローラは自重が重く，複数の鎮圧輪で構成されるタイプが効果的です。


