水田用調整池かんがいシステムとその効用について
(ファームポンドとパイプライン)
技術士 農業 (農業士木)

森 田 清 三

水田用調整池かんがいシステムについて
ファームボンドとバイブラインによるかんがいの水利システムの有利な事項を例示する。

1．位蒀のエネルキーの有効利用
扇状地の地形勾配を利用して自然圧によりバイブラインかんがいを行う。

3．自由度の高いかんがいが可能 •••水利権水量は24時間かんがいか基本（日蔵水深）


4．水温上昇効果
夜間早朝かんがいが可能•••地温•気温，水温の䡈差の少ない時間帯（水暞裁培上必要）显閥止水時の水温上昇効果
5．流歩事を高めずに媩整慥造成が可能
農道にバイブラインを埋段して行く



O水田用調整池は庄川の左右岸にあるが，特に小牧多ムよりの南酭用水に関係する。現在南䂨市にある井波町，井口村，城㯰町の地形勾配が $1 / 200$ より急な所で，水田用調整池設置の技術体制と水管理の作業要領が庄川地区での状況を把握してから，ほ場整備事業の計画実施が水田用調整池を中心に集落営農体制（50～100ha）を作り上げ現在に至つている。（調整池 位置図参照）

○地形勾配の強い所では，2ヶ所の調整池を利用したパイプラインシステムとしている。これは農業用
水の効率的利用と管路工事費と水管理費の節㵴に寄与している。




第三简 可川の使用及ひ河川に閉する梘的
第一款通即
理者の許可を受けなけれはしならない。



国土交通省命で定めるところにより，河川管理者の牪可を受けなけれはなならない。间川区域内 の土地において土石以石以河川の座出物で政令で指定したものをを採取しようとする者者，同橉 とする。
（工作物の斯䈍等の隡可）


 は除却しうこうする者も，同粎とする。
 いては，同頂の敦向を受けることを要しない。


## 



| 区桹哏 | $\begin{gathered} \text { 式䛔, } \\ 4 / 21-4 / 30 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 活者 } \\ 5 / 1-5 / 25 \end{gathered}$ |  | 如旡䊽或 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | $7 / 1-7 / 15$ | 7／16－7／25 |  |
|  | m＇／s | 1／s | m／s | $\mathrm{m}^{1 / \mathrm{s}^{+}}$ | m1／s |  |
|  | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 2.000 |  |


| 区嫃多 | 登 |  | 等 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 8／11－8／15 | 3／16－8／31 | 9／1－9／15 | 9／16－9／25 | ／28－4 |
| 酸用 |  |  | $\begin{aligned} & \hline \mathrm{m}^{2 / 5} / \mathrm{s} \\ & 0.360 \end{aligned}$ | $\frac{(0.26 / 5)}{0.0}$ |  |





| 10 a 当たり生産費の比率について（平成22年 富山県） |  | 農畜産物生産费統計 資楼より |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区 分 | 主なるもの | 比率（\％） | 備考 |
| 種苗費 | 苗代，種子代 | 4． 7 | 費用合部に |
| 肥料费 | 配合触料 | 7． 3 |  |
| 農葉菜新费 | 殺虫䋁䕎効，除草缡 | 5． 7 |  |
| 光教動力費 | 動力桬料（蛙油） | 2． 6 |  |
| 諸材料費 | 育苗用土 | 1． 2 | 徍 |
| 土地改良及び水利嘰 | 維持負㨡金，供䕉梲 | 2． 4 | 県别数值は |
| 質借科及び料金 | 共同寳担金，钼僿料 | 7． 5 | 少ないので |
|  | 乗用型トラクター，動田植械 | 25． 3 | 事例として <br> 利用されたい。 |
| 租㭠公棌，諸負担 |  | 2． 1 |  |
| 労誡費 | 家族の男•女 | 31．7 |  |
| 物件㭠等 | 各程积金等 | 2． 1 |  |
| 建物赞 | 納屋，会庫，作業場 | 7． 4 |  |



家族一米単．xls部門2
専業農家（20ha～30ha）
宱目2コシヒカカリ
b 労働時間（10a当たり）


直播 播種 No． 2 No． 6 No． $9 \cdots 2.80$ 時l ${ }^{\text {I }}$ No．9をNo． 10 と同数値とする。
$\begin{array}{lll}0.2 & 0.8 & 1.80\end{array}$
田植機利用の湛水形式の直播•播種 $\rightarrow$ 乾田形式の直播•播種 収量 品質の保持
$\square$


> II消費者の岂をつか崖品の成

推進する施策と主な取組内容
（事業名は主な平成24年度新規事業）

## 6 意欲ある担い手の育成－確保 <br> （1）次代に向けた地舗営農体制の瀵筑

（2）法人化等経営発展の取組強化
（3）経営を支える人材の育成
○地域を守る担い手の育成，○担い手経営体の体質強化と発展を支える農業ニューリーターの青成，Oがんばる女性農業者の起業活動等への支支援 等
7 未来を切り拓く技術の開発－普及
O先端技術を活用した実用性の高い新技術の開発，O産学官の連批強化等による技衔開発の効率化と高度化，O普及事業による担 い手を中心とした地域農業の確立

8 優良な農業生産基盤の確保
（1）優良蹗地の確保
（2）生産基整の整備
○農業•農村を支える優良農地の確保，○意欲ある多様な農業経
備の推進 等

## 9 集落ぐるみによる地域資源の活用－保全

○地域資源の保全管理とその活用，O地域資源の適切な保全管理，O農業用水を利用した小水力発電の推進

## 10 魅力ある美しい農村の形成 <br> （1）快適で豊かな農村環境の整備

（2）都市との交流の推進
○快適な生活面境の整備，O富山の特色を活かしたグリーン・
ツーリズムの定着及び発展の促進，O農家民宿等への支援による都市と農山村の交流推進 等

11 中山間地域の活性化
O直接支払制度等活用した耕作放重地の増加防止と棚田の保全， O鳥敬被害発生防止 等

担い手経営体への農地集積の促進，集落営農組織の育成，経営の法人化，复合化， 6 次産業化（多角化）への支援，新規就農者の育成確保，がんばろ女性曹業者への支援

先端技術を活用した実用性の高い新技術の開発，産学官の連擭強化に よる技術開発の効率化，普及事業による担い手を中心とした地域農業 の確立 等

優良農地の確保による担い手の計画的な土地利用の促進，農業生産基秥の整備及び適切な保全管理の推進 等

農地•水保全管理支払交付金の活用による地域資源の保全，小水力発電の適地䉪所調査 等

農村下水道等の生活環境施設の整備，農村景観の保全，富山の特色を活かしたクリーン・ツーリスムの促進，「とやま㫶農塾」による定住•半定住の推進 等

元気な中山間地域づくりの支援，鳥䱦被害発生防止対策の推進 等

