高糖度サツマイモの長期出荷に対応した栽培・貯蔵技術の開発

2．「安納いも」に対するセンチュウ薬剤処理と尾根切除の腐敗低減に及ぼす効果

○山根一城・小牧有三
（鹿児島農総セ熊毛・鹿児島農総セ）

【目的】
「安納いも」は、貯蔵中に発生する乾腐症により、貯蔵歩留まりが大きく低下する。いもの尾根を含めた貯蔵が農家慣行となっているが、乾腐症は尾根からもの中心へ向かって症状が進む。そこで、腐敗の要因となるセンチュウ被害および乾腐症の影響を探すために、センチュウ薬剤の防除効果と収穫時の尾根切除が腐敗発生に及ぼす影響を検討したので報告する。なお、本研究は革新的技術開発・緊急展開事業により実施した。

【材料及び方法】
試験は、2019年に鹿児島県農業開発総合センター熊毛支場内場で「安納紅」を用いたマルチ栽培で行った。4月18日植付、9月13日収穫の「9月収穫」と、6月19日植付、11月5日収穫の「11月収穫」の2作型で実施した。植付に同時にセンチュウ薬剤（フロピラム含有）を散布した「処理」区と「無処理」区を設け、これらのに尾根の切除を行った「有り」区と切除しない「無し」区を設けた。いずれの区もキュアリングは行わずに、農業生産法人が有するいも専用の貯蔵庫（温度13℃、湿度95%以上の設定）において2020年5月まで貯蔵した。この間、いもの腐敗率を約1か月おきに調査した。

【結果及び考察】
9月収穫では、薬剤「処理」区の健全いもの重量・個数は、「無処理」区に比べて多く、被害いもの重量・個数は少なかった（表1）。11月収穫では、薬剤「処理」区の健全いもの重量・個数は、「無処理」区に比べて多く、薬剤「処理」区の健全いもの重量・個数は、「無処理」区に比べ、少ないと傾向であったが有意差はなかった（表1）。9月収穫と11月収穫では健全いものの割合が異なり、11月収穫の薬剤によるセンチュウ被害低減効果は、9月収穫に比べると劣っていた。

貯蔵期間における腐敗は主として乾腐症によると考えられた。9月収穫では、4月9日調査以外で有意な差は認められなかったが、薬剤処理によって腐敗率は低い傾向を示した（表2）。9月収穫では薬剤処理の有無で腐敗率に差はなかった（表2）。薬効の程度で健全いものや被害いもの発生割合が異なり、このことが貯蔵中の腐敗の発生程度にも影響を与えたと考えられた。

いずれの収穫期においても尾根を切除した「有り」区の腐敗率は、「無し」区に対して低く、9月収穫では12月から、11月収穫でも2月から腐敗率の有意な低下が認められた（表2）。以上のことから、「安納いも」では、センチュウ薬剤による十分な防除効果で健全いものを増加させ、尾根を切除することで、貯蔵中の腐敗を抑制できると考えられた。第1報での結果も踏まえると、センチュウ防除を行い、収穫時にいもの切り離しや尾根切除を行った後、キュアリングを行うことで貯蔵中の腐敗をさらに抑制できると考えられた。

表1 収穫時の重量・個数

<table>
<thead>
<tr>
<th>収穫期</th>
<th>薬剤</th>
<th>健全いもの</th>
<th>被害いもの</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>重量 (kg/頭)</td>
<td>個数 (個/頭)</td>
</tr>
<tr>
<td>9月収穫</td>
<td>処理</td>
<td>69</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>111</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>11月収穫</td>
<td>処理</td>
<td>128</td>
<td>122</td>
</tr>
</tbody>
</table>

表2 貯蔵期間における腐敗率（％）

<table>
<thead>
<tr>
<th>貯蔵期間</th>
<th>薬剤</th>
<th>2019年</th>
<th>2020年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>貯蔵期</td>
<td>処理</td>
<td>5月</td>
<td>11月</td>
</tr>
<tr>
<td>9月収穫</td>
<td>処理</td>
<td>0.0</td>
<td>12.4</td>
</tr>
<tr>
<td>11月収穫</td>
<td>処理</td>
<td>0.0</td>
<td>14.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注1) くず芋を除く。2) 被害度は、ネコブセンチュウ被害の症状が軽いもの：1，症状がひどいもの：2とし，3) ( ) は、被害度別割合（％）を示す。

- 18 -