(第Ⅱ期)「キエーロ」による生ごみ消滅実験結果

<table>
<thead>
<tr>
<th>回</th>
<th>月日</th>
<th>温度</th>
<th>生ごみの組成</th>
<th>経過日数(日)</th>
<th>生ごみ投入量</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>地表</td>
<td>地中</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>第11回</td>
<td>5月29日</td>
<td>28.0</td>
<td>26.0</td>
<td>生野菜・温野菜・ごはん・魚・肉</td>
<td>玉ねぎの皮</td>
</tr>
<tr>
<td>第12回</td>
<td>6月2日</td>
<td>25.0</td>
<td>31.0</td>
<td>生野菜・温野菜・ごはん・魚・肉</td>
<td>フライ、コロッケ</td>
</tr>
<tr>
<td>第13回</td>
<td>6月5日</td>
<td>27.0</td>
<td>26.5</td>
<td>生野菜・温野菜・ごはん・魚・肉</td>
<td>天ぷら、卵の殻</td>
</tr>
<tr>
<td>第14回</td>
<td>6月9日</td>
<td>30.0</td>
<td>31.0</td>
<td>生野菜・温野菜・ごはん・魚・肉</td>
<td>キャベツの芯、カイワレの芯</td>
</tr>
<tr>
<td>第15回</td>
<td>6月12日</td>
<td>27.0</td>
<td>29.5</td>
<td>生野菜・温野菜・ごはん・魚・肉</td>
<td>レモン</td>
</tr>
<tr>
<td>第16回</td>
<td>6月16日</td>
<td>30.0</td>
<td>30.0</td>
<td>生野菜・温野菜・ごはん・魚・肉</td>
<td>レタス、玉ねぎの皮</td>
</tr>
<tr>
<td>第17回</td>
<td>6月19日</td>
<td>28.0</td>
<td>30.0</td>
<td>生野菜・温野菜・ごはん・魚・肉</td>
<td>海藻、卵の殻</td>
</tr>
<tr>
<td>第18回</td>
<td>6月23日</td>
<td>29.0</td>
<td>31.0</td>
<td>生野菜・温野菜・ごはん・魚・肉</td>
<td>パスタ、ハンバーグ、厚揚げ</td>
</tr>
<tr>
<td>第19回</td>
<td>6月26日</td>
<td>30.0</td>
<td>28.0</td>
<td>生野菜・温野菜・ごはん・魚・肉</td>
<td>キャベツ、レタス、レモン</td>
</tr>
<tr>
<td>第20回</td>
<td>6月30日</td>
<td>26.0</td>
<td>29.0</td>
<td>生野菜・温野菜・ごはん・魚・肉</td>
<td>いなり</td>
</tr>
</tbody>
</table>

≪検証結果≫
○地表: 25.0～30.0℃、地中: 26.0～31.0℃
○土の表面が乾燥し、粒状に固まることが多くなり、かき混ぜを徹底する必要が生じた。
○(かき混ぜが週2回では不十分らしく、)強い臭いや虫の発生が見られた。

表中、経過日数14日目の日付は、投入日から14日目を越えて消失した日付を記載。
「日付」と「追加投入」は、完全消失しないまま、同じ箇所に追加投入した日付を記載。