○ 小粒核果類（すもも，うめを含む）

【病害】
1. 黒星病（Cladosporium carpophilum）
（1）薬剤防除

<table>
<thead>
<tr>
<th>農薬名と使用濃度又は量</th>
<th>毒性</th>
<th>使用基準</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>トップジンM水和剤</td>
<td>1,000〜1,500倍</td>
<td>普通 収穂21日前まで</td>
</tr>
<tr>
<td>酸アミド剤</td>
<td>1,500倍</td>
<td>普通 収穂前日まで</td>
</tr>
<tr>
<td>フルーツセイバー</td>
<td>2,000倍</td>
<td>普通 収穂7日まで</td>
</tr>
<tr>
<td>EBI剤</td>
<td>3,000倍</td>
<td>普通 収穂30日前まで</td>
</tr>
<tr>
<td>混合剤</td>
<td>ナリアWDG（ピラクロストロビン＋カンタス）</td>
<td>2,000倍</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) フルーツセイバーは，耐性菌の発生を避けるため同系統の成分を含む混合剤（ナリアWDG）と合わせた総合計で2回以内とする。

2. 灰星病（Monilinia fructicola）
（1）薬剤防除

<table>
<thead>
<tr>
<th>農薬名と使用濃度又は量</th>
<th>毒性</th>
<th>使用基準</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>トップジンM水和剤</td>
<td>1,500倍</td>
<td>普通 収穂21日前まで</td>
</tr>
<tr>
<td>酸アミド剤</td>
<td>1,500倍</td>
<td>普通 収穂前日まで</td>
</tr>
<tr>
<td>EBI剤</td>
<td>3,000倍</td>
<td>普通 収穂前日まで</td>
</tr>
<tr>
<td>混合剤</td>
<td>フルーツセイバー</td>
<td>2,000倍</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) フルーツセイバーの使用回数は耐性菌の発生を避けるために作期を通じて2回以内の使用にとどめる。
2) オーシャインフロアプルは眼に刺激性があるので注意する。

3. 葉炭疽病（Colletotrichum spp.）
（1）薬剤防除

<table>
<thead>
<tr>
<th>農薬名と使用濃度又は量</th>
<th>毒性</th>
<th>使用基準</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>トップジンM水和剤</td>
<td>1,500倍</td>
<td>普通 収穂21日前まで</td>
</tr>
</tbody>
</table>

—150—
4. 黒粒枝枯病（Coryneum sp.）

（1）薬剤防除

<table>
<thead>
<tr>
<th>農薬名と使用濃度又は量</th>
<th>毒性</th>
<th>使用基準</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>使用時期</td>
</tr>
<tr>
<td>ベンゾイミダゾール剤</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>トップジンM水和剤</td>
<td>1,000～1,500倍</td>
<td>普通</td>
</tr>
<tr>
<td>ストロピルリン剤</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ストロピードライフロアプル</td>
<td>2,000倍</td>
<td>普通</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. 環紋葉枯病（Grovesinia pruni）

（1）薬剤防除

<table>
<thead>
<tr>
<th>農薬名と使用濃度又は量</th>
<th>毒性</th>
<th>使用基準</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>使用時期</td>
</tr>
<tr>
<td>ベンゾイミダゾール剤</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>トップジンM水和剤</td>
<td>1,500倍</td>
<td>普通</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1）ストロピードライフロアプルは耐性菌の発生を避けるために作期を通じて2回までの使用にとどめる。
また、眼に刺激性があるので注意する。ポルドー剤との混用は避ける。

【害虫】

1. アブラムシ類

（1）薬剤防除

<table>
<thead>
<tr>
<th>農薬名と使用濃度又は量</th>
<th>毒性</th>
<th>使用基準</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>使用時期</td>
</tr>
<tr>
<td>カーバメート剤</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>オリオン水和剤40</td>
<td>1,000倍</td>
<td>劇</td>
</tr>
<tr>
<td>その他殺虫剤</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ウララDF</td>
<td>2,000～4,000倍</td>
<td>普通</td>
</tr>
<tr>
<td>コルト顆粒水和剤</td>
<td>2,000～4,000倍</td>
<td>普通</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1）オリオン水和剤40はボルドー液との混用を避ける。

2. カイガラムシ類

（1）薬剤防除

<table>
<thead>
<tr>
<th>農薬名と使用濃度又は量</th>
<th>毒性</th>
<th>使用基準</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>使用時期</td>
</tr>
<tr>
<td>有機リン剤</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>スプラサイド乳剤40</td>
<td>1,500倍</td>
<td>劇</td>
</tr>
<tr>
<td>その他殺虫剤</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>コルト顆粒水和剤</td>
<td>2,000倍</td>
<td>普通</td>
</tr>
<tr>
<td>マシン油</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>トモノールS</td>
<td>50倍</td>
<td>普通</td>
</tr>
<tr>
<td>ハーベストオイル</td>
<td>50倍</td>
<td>普通</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1）ハーベストオイル、トモノールSは、石灰硫黄合剤、ボルドー液などのアルカリ性薬剤やジチアノン剤、TPN剤などの水和剤および銅剤との混用はしない。