共に創る未来の産業 CCCSプログラム・農業のReデザイン

## 「らすま

$$
\begin{gathered}
\text { RightARM } \\
\sim \text { 時代を一歩前 } \\
\text { テラスマイル株会社 }
\end{gathered}
$$



## 会社紹介

創業 2014年4月
本社 宮崎県
開発拠点 浜松市


従業員数 10名
事業内容

- 戦略•教育支援のための農業データ基盤「RightARM」の提供
- 農業経営者•産地が活用するための分析サービスの提供（予測•計画•見える化）

取引先

- 行政：農研機構•宮崎県・こゆ財団•熊本市•宮崎市•日南市 他
- 法人：鹿児島堀口製茶・ジェイエイフーズみやざき・大崎農園他
- 生産組合：JA宮崎経済連•門川町高糖度トマト生産組合•黒生野アグリ研究会 他


# 国内農業を最適化すること 



遠隔制御
既存事業の内容（分析サービス）


$$
\begin{gathered}
80 \\
0
\end{gathered}
$$

> 既存事業の実績② (スマート農業実証プロジェクト)

（茶 $\mathrm{H} O 2$ ）


農研機構 鹿児島堀口製茶
デー夕駆動型農業経営



| 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |
| January | February | Mar | $\cdots$ | d | ber | November | December |
| 上旬 | 中旬 |  | ） |  |  | 中旬 | 下旬 |
| $\begin{gathered} 93 \\ \text { 日射量 } \end{gathered}$ | $94$ <br> 日射量 |  | $\begin{gathered} \text { Iy } \\ \text { 日射量 } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { Y/ } \\ & \text { 日射量 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & 100 \\ & \text { 日时量 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 109 \\ & \text { 日射量 } \end{aligned}$ |
| $\begin{gathered} 54 \\ \text { 日昭時間 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 58 \\ \text { 昌昭時間 } \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} 43 \\ \text { 日昭時間 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 56 \\ \text { 日照时間 } \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} 59 \\ \text { 日照時間 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 69 \\ \text { 日昭時間 } \end{gathered}$ |
| $\begin{gathered} 20 \\ \begin{array}{c} \text { 降水雨 } \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 15 \\ \begin{array}{r} \text { 䧄水冨 } \\ \hline \hline \end{array} \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 56 \\ \begin{array}{l} 5 \text { 降水呈 } \end{array} \\ \hline \end{array}$ | $2$ 降水量 |  | $\begin{gathered} 5 \\ \text { 降水量 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 8 \\ \text { 隆水畐 } \\ \hline \end{gathered}$ |
| $23$ | $58$ 最低気温 |  | $50$ 最低気温 | $36$ <br> 最低気温 |  | $\underset{\substack{\text { 最低気温 }}}{ }$ |  |
| $153$ | $173$ |  | $165$ | $166$ |  | $148$ <br> 最高気温 | $\begin{gathered} 155 \\ \begin{array}{c} \text { 最高気温 } \end{array} \end{gathered}$ |



ワークショップの姿



農業経営者•産地リーダーがデータ活用する目的


