小型トラクタ用簡易ローラーベール運搬機

[ 要約 ] 大型トラクタを所有しない農家において直径900 ～1000mmローラーベールを運搬するため、小型トラクタに適用できるグリップ式リフトアーム機構の簡易なローラーベール運搬機を開発した。

三重県農業技術センター畜産部飼料作物担当
連絡先 05984(2)2027

[ 背景・ねらい ] ローラーベールの運搬は、大型トラクタのフロントローダーを用いたグリップ式、ローラー式のアタッチメントが多く使用されている。そこで小型トラクタを保有しない農家がローラーベールを運搬するための簡易な小型トラクタ用ハンドリング機器を開発する。

[ 成果の内容・特徴 ] 本機は、前年開発したティラ用グリップ式リフトアームを利用し、小型トラクタの3点リンクに装着するもので、油圧シリンダによりローラーベール（直径900 ～1000mm）の固定と昇降作業を行うことができる。
1. 本機は、リフトアーム先端に取り付けたグリップ部を油圧シリンダで締めることによりローラーベールを保持し、さらにリフトアームを別の油圧シリンダで昇降させる。この機構によりフィルムを破損させずにローラーベールを運搬することができる（図1、図2）。
2. トアクタの重量を考慮すると、中低水の直径900 ～1000mm(150 ～180kg)のローラーベールを小型トラクタ(10 ～15馬力)で安全に積載走行、荷降ろしができる。
3. ティラ牽引式と比べ本機ではローラーベールの積載、走行、荷降ろしに要する時間が1/2以下となり、移動作業能率を向上させることができる。

[ 成果の活用・留意点 ] 1. 本機はローラーベールサイレージの運搬のみならず、中小規模経営における稲わらのローラーベールのハンドリングにも適用できる。また、利用頻度が少なくなっている小型トラクタやティラを有効活用できる。
2. 実用化には農機具メーカーとの協力が必要である。

【具体的データ】

<table>
<thead>
<tr>
<th>①グリップ部</th>
<th>②リフトアーム部</th>
<th>③油圧シリンダ部</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>重量(kg)</td>
<td>185</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>全長(mm)</td>
<td>1400 ～2500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>全幅(mm)</td>
<td>600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>全高(mm)</td>
<td>1300 ～2500</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

図1 低馬力トラクタ用簡易ローラーベール運搬機

(a) 積降ろし時   (b) 移動時

図2 ローラーベールの積降ろしと移動方法

表1 主要仕様

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>単位: 秒</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>停止積載</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>走行時間</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>荷降ろし</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ティラ牽引</td>
<td>30.0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27.7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>73.2</td>
</tr>
<tr>
<td>トラック牽引</td>
<td>15.3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13.8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>31.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【その他】

研究課題名： ローラーベールサイレージの安定貯蔵技術の開発
予算区分： 原単
研究期間： 平成5年度（平成5 ～7年）
研究担当者： 出口裕二、中井勘