J A えんゆう広報款



入低業さ雪雪振 上ら家くの る温はれに解り昨げれ族平皆組 と順ま見け返年ままの成様合今六調し舞がりのすし皆三に員度月でたわ進ま当 ${ }^{\circ}$ た様十おの はにしがれみす地こと年か皆本はだ，「こと域ととのれ様州低・そ移中，の並温しの植旬四天 み・か後播以月候 の長し回種降に・梅雨•復作た入作雨「五し業びり況 を七月 「がた順状思月に春心び調況 わには作配降にを

心にかし並心にかして恶 り壮いはに お健新 「農慶に年つ協 びてをつ役申迎（が職 しえごな員


# J Aえんゆう広報誌 

# ひざし 2018．1月号 №． 227 

## 今月の主な記事

○新年のご挨拶<br>えんゆう農業協同組合<br>代表理事組合長 中川 菊夫……2<br>網走農業改良普及センター遠軽支所<br>支所長 竹岡 裕之……4<br>北海道農業協同組合中央会<br>会長 飛田 稔章…․ 5<br>J A えんゆう青年部<br>部長 水野 暁<br>J A えんゆう女性部<br>部長 松浦三代紀…… 6<br>© 一日皆貯金当選者発表…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7<br>〇平成29年度秋季農事部㤅談会<br>○秋季農事部德談会の主な意見•要望…… 8


〇 女性部フレッシュミズ合同研修会
○フレッシュミズ絵画コンクール表彰式
© 青年部酪農専門部視察研修……．．．．．．．．．．． 10
○全道JA青年部大会 ○農協役職員研修会
© JAグループ通信…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 12
〇【第3回】協同組合は儲けてはいけない？
（1）平成30年度
営農計画書作成協議日程について $\cdots \cdots \cdots \cdot 13$
〇「農業女子。えん〇ゆう子」
L I NEスタンプ作りました

今月号の「いもたま作造くん」 はお休みさせて頂きます。

「クロスワードパズル」「当選者発表」「読者の声」「各課紹介」は休載させて頂きます。

剥へ成国農の多ど中目を耕の向取れま料くい軽年得 的哺働実改てて98り酪家好い がと三農業創面の間的「作で上組ま一す率 「て減よのまな育補と善良お・6農の調で し移古業規設的交管とど放，など方 ${ }^{\circ}$ に組もしり向た支育完効対質り 7 戸冢搾をす「行一協制な機付理しう棄農農はの，つ官つ合，てい上，援成，率策粗ま \％減戸乳維。全さ年同にど能金機て成地業業 「安農国せ九組関行維制構い長の者規農倍政農指月合すつ持度しま産拡の制地政に業導ま中るてのののす業大高のの権目協・で監に改きた充設っへが齢三集にを同監に会革まめ実置 れと転すと野積よ移組機般全した交農飼ま換む担に農農ま合能社虫て付村枓です地いお業政す
 い員良お部に農をセ育化 「飼すと少数意持個 てのいり購あ協二ン成，コ料が，しは欲し体見皆生ま買る改層夕セ外ン確 「現（「をて販直様産す品こ革進1こ国ト保当時生残押お売 しに資 ${ }^{\circ}$ にとのめのタ人ラの組点産念しり価 を提材今おを原て計1労クた合で量な上，格 あす少度てにはい整事者しのし若年とてすす依 てべし以手銘，り備業に事草て農ま対にいま然 い手もに料，業す。多充るの植続回で年す。酪し
り数安おを昨所

て益一の見法革引の業い運 A 信こいし備の信ま実お内し管く貸るが信 進協専委一認が部利直 し き通競ら営綱用こくてをか用で効よ部，理上出こJ用そめ法任員全方め誘の益さ加が下常争れの領事での体図，事に性び監行体で等とA事し改制会農 る導企にれ工打げ国力る基に業考か制る合業求の貸査政制 「にとバ業てれ正へ委て国わさ業繋て原ぢ会強の本あをえ結をの併のめ整出の庁を金よなン窓 「てにと員の際けれとがい料出とを化かにる譲な論整かを譲ら備審整か総融りりク口改いよ変の株貿にる一るま乳さ経プと立宿渡けを備っと渡れを査備ら合機資ま体の正まり更選式易はよ部もす生れ流てロいち自しれ出しこてをて平にと求事関金し制北かす本す出会交いうののが産て通ュグうこ主てばす信の内素い成か充め業標のた整海ら •格る方社渉きな生な「者お・生ラ事し，「なこ用ま部直ま三か分ら全準運 ${ }^{\circ}$ 備道五 的な法へ のま法産の生補り加産ムでと自果らと事ま人にす干るなれ体の用貯の信年などをの状せ改者か産給，工資ですあ立たなに業総員受 ${ }^{\circ}$ —牽機ると高を金中連後 農一選転況ん正だど者金卸の材は。るとしいなを合体け要年制能最し度図をでへを協昨挙換 は。はけう組制売構価，又農民て事り行農制入すの機発低てなつ預問のめ 改年制断にか合度市造格昨，協主 「はまつ協のれる五能揮限確内てかわ譲ざ 革のか農 T じ利 「員が場改の年農で的J，すてと整るに月の，の保部いりれ渡し が農ら業

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  | 号 |
| よ |  | 奏員5 状 |
| ワ | －た農い穀つ言わ干 | 皆とい合てを農はまがな今践制 0 況 |
| ご康り | 标り豊 | い継業，す確地年フ度万に月て中 |
|  | 寿 | の地 ${ }^{\text {o }}$ 認場も |
|  | のに言し゚戌 | 的E様す的振域乙さ産引 |
| 内が | す | こ興 |
|  | よ段思をじ伝 | 営る安そ国を組れ，を続ムマ｜，A 要効開 |
|  | うのい皆たえ | の環心の民図合かこアきせに夕新グ |
|  | 道が物 | 指基境し意にり員らのピ「がっ1規ルあ準が |
|  | 願 | て味提 「にも大1道開Jづ担｜りのな |
|  | い力。と迷るは年 |  |
| 成無族 | 回 | 農おす心り協をしにさ北り手北す直 |
|  | きにずうら |  |



雅
敏 忍 靖

## 専



## ，



好 責 健

参

事

職 馬 井 高 石 佐
員 場 上 橋 丸 藤
員
伸
一同 秀 郎 淳 政 直

 ＂ta゚




䮧＂









新乳材 | た |
| :--- |
| な |
| 加 |
| 工 |
| 原 |
| 料 |
| 乳 |
| 生 |
| 産 |
| 者 |
| 補 |
| 金 |
| 製 |














た成を
必
要
な
農
政
連
憅
国
民
理
向
向
け
 ※ー世出


${ }^{6}$＂震稔






今
年
は
こ
の
成
年
市
か
か
天
天



奴（










| ＋494 |  <br>  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | $\Sigma$ |
|  |  |
| ortc |  |
|  |  |
|  |  |
|  | － 949 |
|  | を化く |
|  |  |
|  |  |
|  | SM，rurnch＊ |
| ETH | $\frac{7}{K} \text { 恻药 }$ <br>  |


|  |  <br>  |
| :---: | :---: |
|  | و |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ort ${ }^{\text {ch }}$ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | － 49 本 $4, \rightarrow$ 丑 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | － 049 |
|  |  |
|  |  <br>  |

## $=$ 金融課情報＝

## 一日皆貯金 <br> 

岩木伯岡尾谷村吉斉成野城 暮 谷 村 形口田田藤瀬田 銀昭健和三愛 裕 智 勝千 厚 秀


久佐原宇高松花竹花高花須藤田野橋田木内木柳木㽟照あ宣ヌ大静一伸千慶子美み子子夢香徳一鶴喜
井阿橋箭淀鈴穴工水花森上部本内野木田藤村木谷

純健俊優ジ和健茂諒清大子司 僓 工敏二樹子範勝


橋 森本 谷 一勝宏 円郎

小石阿御堀武近平松八管三岡石緑工亩貝佐鈴森吉石山部囲下藤藤井浦巻野浦和田川藤柳守々木谷村澤 美 クゆさ 田 届
高大松長片梅大加奥中横平福髙小上小水上野三平栖江田谷岡澤嶋藤山島尾井島谷野松成牧松村品野光栄雅豈志明翔美敏ま洋啓悠正道拓祐千聖尚翔孔

| $\widehat{\text { 銅 }}$ | 堀 <br> 江 |
| :---: | :---: |
|  | 光 |
| 賞 | 恵 |
|  | 秋 |
| — | 田 |
| 千 | 勝 |
| 円 | 利 |永子樹子信美真恵子子子太司嘉雄実一里弥行雅基荘新舟和村伊藤植高井仙中岡片原村佐安細篠宮中司野山田田藤井村橋上庭川村平田田野藤川原越川尾こゆ

由トとき美知勝則葉栄時維悠悦 礼宣皆夜し晴沙明ミねえ佳子美子子雄都希子篤子雄 こ 子江美羽

を相るしたの末ざ


ざ
い順林 林 菊 ま不美 し同由伸和由祐祐翔ほよ 則寿 た－喜丈江佳子二大り子寛幸子 ら敬

工井須佐原岡加佐向斎浜
藤上藤間田村藤藤虫野野 ご略
承 $お$
願 名
い前 まに
子亮慜明福紀清佳義宏洋

## 



秋季農事部懇談会の様子

願 不 い備なま後事に主 まがおいの会おなた すあ つ記ま
た載す た
き
き
は
こ
容
赦
赦 の

ま貴組今況
だく22月 きの地25 の地 25 秋組区 合 8 季 に場月 部出で1懇席実日談 し施に会 い，け た多て11


はル現く合協器 F十分在の員はがA分Sのかへ今古 X理連？


2
てお年し期提昨少堆
 た いはをめ，な希願り し希春お いか望いま た望先こ不つのたと
化娄
•整にな足た数いめ量取つのた場めを を確まし場め
定をた。は秋合
せを次分にに

| 要入な数製ま残り，道が手上 と時わ量造で渣，の「続湧 なになを量堆の受現手き別 る。日け把の肥処入地続が地付れ握報製理日監き複区数なるに施設等に簡化淮量らこあ設でのて素す上等なとたでは書指化るの のいはりあ無類摘しと残記た戠さり，くがさての漧載め，ず調堆あ密でれじく受必受こ材肥く。おいだの |
| :---: |
|  |  |

## 4



【沺䚀还眐迷】





てとも材ンいのながよ旬か縮 いは経料トか期る，うからに る現費でラに間期そなら11努場があク修短間のこ11月め でかりタ理縮短よと月末て対か－1費等縮うは上まい応ら今収を考いな無旬でる すぬま支削えま状いま るよでの減てた況とで現以号出こ番るい部あてごは前指来れのかり部れて指 4 は導るか懸がた人ばい摘月3 しこら念コい。員更るの中月

| えゆ事今か具計畜 | いとは拡口ん，「管 |
| :---: | :---: |
| 方う業回？体画産 | き厳上張 1 でッ理 |
| の哺を，的し関 | たし湧・ソんキ関 |
| 冊育進今 にて係 | いい別イン市1係 |
| 子育めま | －。店｜と場に |
| を成てでこる | 今のト話の中 |
| 作セいの $\begin{aligned} & \text { ¢ 預 }\end{aligned}$ | 後経イし活湧 |
| 成ンく経 で託 | 賃営ン合用別 |
| －夕た過 進事 | 貸状スい方店 |
| こ1めと | を況ぺを法譲 |
| の設にこ でに | 検か｜持は渡 |
| 事立（株れ いつ | 討らスつ？後 |
| 業のえま | しみなた |
| の考んでのて | てるどが と |

9

て人との手政担て担対材し活不とい農い応交て用足連手協手 し流取おに携にはと いの組びい取いう後 く活む北てりて対の角道農外め進は応人視外協国てまてる不 に地を研く通かに入間中修 れの心生人行

た課可1に現る賦 い率水戸て在の課 の準平協詳か金変で均議細？は を更あが中に管っこと おこ内賦い よ よ つら番に総 内 ま今価い委 い後なて員 り賦不は会





【秋季農事部根談会出席者】

|  | 午 前 | 午 後 |
| :---: | :---: | :---: |
| 11月25日（土） | 開盛•札富美•旭 7 名 | 富美•上富美 15名 |
| 11月29日（水） | $\begin{gathered} \text { 屯市•5 の } 2 \cdot 5 \text { の } 3 \\ 21 \text { 名 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 4 \text { の } 3 \text { • } 5 \text { の } 1 \\ 24 \text { 名 } \end{gathered}$ |
| 11月30日（木） | $4 \text { の } \underset{\text { 23名 }}{1-4 \text { の } 2}$ | $\begin{aligned} & \text { 遠軽 } \\ & \text { 19名 } \end{aligned}$ |
| 12月1日（金） | $\begin{gathered} \text { 生田原 } \\ \text { 12名 } \end{gathered}$ | 丸瀬布•白滝 15名 |
| 合計 136名 |  |  |



## 出会しい 莫らしい思しい出。そして，別れ・•••••。

人生最後の葬祭の儀式。
それは故人の哀悼の念を捧げる厳粛な場ではなくてはなりません。
えんがる斎場は，突然に訪れた予告のない儀式をつつがなく執り行うため，悲しみに暮れるご遺族 に，最良の方法と，こまやかな心くばりでご奉仕いたします。
個人葬をはじめ，多くのご会葬の方々をお迎えする大規模な社葬，団体葬など，宗教•宗派を問わ ず，最新の設備で，葬祭に関するすべてのことをお手伝いさせていただきます。


〒099－0401 北海道紋別郡遠軽町学田2丁目6番地1


教わりながらアクセサリーをつくる部員のみなさん（上） かわいいアクセサリーをつくれました（下）

[^0]
## $し$ し お 願 $い$ 申 し 上 ぼ ま す

くお今と意を出し時最し分た。中初サ細で おこ後がもし来を間初てが最，め1佐同A願なも出多合上つほはいイ初へてづ和研女 いつフ来くうがくど悪きメにアアく氏修性申てレま話なつるで戦ま1ベゴクりと会部
 げたュ。・てクがにしたとネリび泉催 す。

$$
\begin{aligned}
& \text { もなツ1ま氏し, } \\
& \text { のるクをしをし }
\end{aligned}
$$ まいミ 有 「セ出ひて もなッ1ま氏しシ思

を型レつた講 の で く参

す様 ちクをた。 でな 合りい
多画 研づせ加研
よ 修
ろ 会次サ出と義のリまつた なアlし ちセお

## 々

 だな くを修く合合研会る

受賞した瀬戸瀬小学校児童のみなさん

年たな状おユこ絵 の初と描度がつ初とここな画子児年をく以，ため副なズいを供童度目こA降成たて賞い賞，フたをの的と女 は功めのが，のJレち対今とを性対裏，試手菅各Aツが象年し通部象の大み渡原賞えシーにはてじフ校うきだし敏をんユ生コ試，てし をちくつま明選ゆミ縣こ行今拡におたし校出うズ命クと年農シ大終こたた長し賞部描1しか業ユ し見なめ てるう
の通な協りりましこと行

> り。お力ま組がが錯

賜すね出出誤
敬受れのた来来じく

記す。解


講習を受ける部員の皆さん

終視睦お席し札宿えしと修有間き， え察を互で「幌をた研たがと意で ま研深いは会に取あ修 し修めの部食移つとを た。をて，親員の動たは終

ど
に
い
い
て
も
説
明
し
し
い
た
だ
どク
によ
い
い
て生
も産
説資
明材
て
て
い
た低
だ減
取
出す義し短組にこつ情こ相
まこ研が時なホでをら


全道 J A 青年部大会に参加した部員の皆さん
た。加いてのし交力合自結るT てで


め全見表張 ま道識柋大笑大た。







## 

特会
別義言
渞決抧







講師を務めた小林国之准教授

えて農革進やた教 て，協の会昨れ授講 いわ経狙議今てか演 たか営いにのいら だりなな，よ 規る ，は



れ頭 ばに般
坴
会
の
唄
解
を





|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


|  |
| :---: |

## ～続•今EきJA～ 

を員と結 か利ト大た手らはが れ同はり，対一目益でこと事は旧声な との呼果協らにを量り数な利事しる組し＂す方営的を株考こい業（農をい協 つ利ん的同で販下仕 「料い益業か所合て配 て用でに組す。 い高お出合
ま応，利は
す。
ロ
ロ戻を剰う
ツす組余し
チ形合金て


ロッチデール記念館（ロッチデール公正先駆者組合発足当時の店舗倉庫を改装したもの）

す す。脈
々
と
生
き
続
けて
て
い
る
の
で る
と
は
協
同
組
合
の
中
に て
も
組
合
利
利
益
に
配
虜
 ま
し
法
律
が
変
わ
組
品
利
益
を
出
す
॥
啫

はて合現䚅 は | け増 |
| :---: |
| ばに |
| な最 |
| ら限 |
| な限 |
| 配 |
| と醵 |大曽か か

組
合
農
業
所
得改
正
れ
そ
そ
れ
ま
の
の非洼
営

いで合益現合
ーデ デ平い
 がに
タ
タ
ト
ト
た
た
時
点
で
す。 に
対
す
る
考
え
方
は
協
同
組 が
あ
$\vdots$
ま
す。
こ
こ
し
た
利員余ル

## 

本所（会場：本所 会議室）•遠軽地区（会場：遠軽支所 大会議室）

| 日程 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1月17日 | 水 | 開盛•札富美•旭 |  |
| 1月18日 | 木 | 富美•上富美 |  |
| 1月22日 | 月 | 北兵村二区•三区 | 北兵村一区 |
| 1月23日 | 火 | 屯田市街地 | 南兵村二区 |
| 1月24日 | 水 | 南兵村一区 | 南兵村三区 |
| 1月25日 | 木 | 千代田•社名淵•美山•若松•丸瀬布地区 |  |
| 1月26日 | 金 | 学田•向遠軽•豊里•清川 |  |
| 1月29日 | 月 | 栄野•瀬戸瀬•湯の里•若咲内 |  |

※協議日程の都合が悪い方は，別会場•別時間でも参加可能です。
但し，別会場希望の方は，事前に担当者までご連絡お願い致します。
尚，日程が変更になる場合は，都度連絡申し上げます。
－白滝•生田原地区につきましては，1月10日以降，個別にご連絡させていただきます。


080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080080


北海道オホーツクの真ん中にある，JAえんゆうの農家の嫁（フレッシュミズ）で作ってみました』
 います。

$$
\begin{aligned}
& \text { スマートフォンのLINEアプリ }
\end{aligned}
$$

で，「えんゆらき」で棫気して
ください。
50 LINEコイン（1 20円）
で䝭認していまきす。
町
北
兵
村
区
の
中
曺
岁
さ
は
農
作
 16のト揌如脂つポ ひ
と
マ
を
お
互
$い$
に
ア
イ
デ
イ
ア
を
持
ち作
り，
日
常
や
農
家
な
$\vdots$
で
は
の
ひ
と
コ
マ

回
L
I
N
E
ス
夕
プ
を
作
$\eta$
$ま$
し
た







[^0]:    かわいいアクセサリーをつくれました（T）

