JAえんゆう広報誌





開会挨拶をする井上会長
承の収成収平野議ら認全支31支成俊䛫祝 さ議予年決30垪に算年さ辞会した れ案算度算年を南をはた。 し満役事な事を慰村け来


く H いいが








響以人



致 軽 果晎し齐課 のしよ網開た


## 




講習会の様子

## し

指た
た
講
䍚
な
な
り
ま さ
れ
る
産
地
く
$\vdots$
を
臬 れ
消
費
者
よ
よ
信
頼 た
だ
改
善
例
も
紹
介
さ㝬
際
G
A
P
に
取
0
組 と
説
明
さ
れ
し
た。
た


 た
農
産
の
選
調
調
製


 り
ま
す。
特
作
作
普
所



 き と
ま 幅
た。
た。
栈説
胃を
氏 し
は農頂










## 開会挨拶をする岡和田透部長

た
うで収31決年さ兵と上 ち承支年算度た村議祝総た。閉さ算のな業選区髢辞で会れが事ら報出のにをは と満業び告く板湧頂来
り会场画平収成亳町た各
ま の致•成支 30 司南あ位



 まとし極とうた実

がさ支成 応高待年算タタ名は















 ○んロイローエ゚ミイン ○
退
職
者
擭
復
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
12
 O
普
セ
$\vdots$
$\vdots$
名
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
10



研






置薢代



 －


会員の皆さんが唄や踊りなどを披露して大盛り上がりの温泉保養となりました



 け
温
根
湯
温
泉
天
江
㭬
で
開
隹
年
金
の
会
は恒
裂
行
事
あ
る
冬



の が

 $\rightarrow \times{ }^{\circ \circ}$入了地
 だ
き
力
$ラ$
オ
ケ
に
ダ
ン
ス
と
多
く
の






## 年金のお受取はJAえんしゆうで

当 J A の貯金 $\square$ 座で年金を受取すると，「年金友の会の会員」となり，行事に参加出来ます。 ［春］年金友の会総会温泉一泊（自己負担有） ［夏］パークゴルフ大会（無料）
［秋］パークゴルフ大会（無料），秋の温泉保養（有料）
［冬］冬の温泉保養（有料）
年金受取の金融機関变更は簡単に出来ますので，お気軽に当JA各支所金融窓口へお問い合わせ ＜ださい。

## Kith



農事部長•各専門部会役員合同会議の様子



研修会の様子
 しるしル ・たび好のて物作とル
たこくがとル


## 

 がの上ボてした

楽しい2日間でした出間倒のせ見流しろ観取時るんか

 た。すし進たばはく念乗船日内旵じし楽に と 2 に，来あがしお流宿しい球子交
 が，













受賞した富美小学校児童のみなさん


| $\begin{gathered} \text { 林告フ } \end{gathered}$ | 吉吉組 |
| :---: | :---: |
|  | 田た鋠 |
| 莉口 | 美》賞 |
| 乃の ユ | 咲言 |
| さ ミ | さ |
| えズ | 九 |
| －賞 |  |
| 1 | 3 |
| 年 | 年 |
| 生 | 生 |
| 左 | 右 |



 ま
た。
た
昨
年
度
引
引
き
続
き
試
行
錯
平
成
30
年
12
月
28
日
号
5
華
成
31
年
1
1



状 行maxe－curtmamearo








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


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



## 



秋季農事部懇談会の様子

願不 て今理様 ま貴組今況 席実に成 い備なま後事に主し重合後 懇し施か 30 秋 まがおいの会おなたな員のJ談てしけ年季 すあ りり事に知事 「意か取A会い て 11 農
 と漏 •進てすつ 望 J どの，きの地日懇 きれ に十るい が A を進今ま組区

ご内映検とは容容 さ討も赦 せ対明状度た員会月を らすし況の

に場30赦の せしに皆れる や作 出で日平

| よ協務賦容 う議委課に後 にし員金つ勘 「会にい 更案適につて し切てき教 てな詳まえ参賦細して定 り課なてほの ま設賦はし賱 す定課｀い又設今 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

4

協よ協務賦容今
 し りなを配入習滞尚つ能現かし畑 て，け承置れ生在「た 「況？て作 い施れ認 「区のが今仕但の き行ばし専分試可回事し法 た後なて任変験能のの冬律 いのらも通更合と改確期で状なら訳に格な正保間も況いうの伴いつでがの最 を事た雇う当た最必実長勘柄め用専農が長要習3案がにな属協 5 。内年 し多解ど職の当年 容間対々決変員受該間に更のけ実の沿可

3

| 付お中る中 き示期の期 でし計かア のす画？ン開計定｜ を画に予にお の定於い 結 てて利 は おグ用 りラ まフ <br> 枀 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



5

| しり，又能金おなくすり慢等コ |
| :---: |
|  |
| い今オ収見 機ると存的考卜 |
| き後ぺ支直機械事 「機にえラ |
| た継レ実し械価が今械赤てク |
| い続 \｜績を購格予後の字いタ |
| 的夕に図入も想さ老のる |
| に1しりの大さら朽難かの |
| 人のて今折幅れに化し 今 |
| 材高い後ににる収ない 後 |
| の齢きもは上。支ど部の |
|  |
| がを門見 |
| 集もい続度し要厳勘で通 |
|  |

$$
\begin{gathered}
\text { す。会は } \\
\text { そ麊 } \\
\text { て談 } \\
\text { 提会等 } \\
\text { さ } \\
\text { せ后 } \\
\text { て知 } \\
\text { いて } \\
\text { た参 } \\
\text { だ } \\
\text { き } \\
\text { ま総 }
\end{gathered}
$$



4



2
きを作が酪営な育 た含成出農さる成 いめと来経せのセ

| 従しよ者業つう <br> 員かな未 <br> 確りマ経 <br> 保とニ験 <br> をしユ者 <br> 行たアで <br> つ指ルも <br> て導等作 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

> 1．畜

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


| § 2 ． | § ${ }^{\text { }}$ 農 |
| :---: | :---: |
| 6 ha 2 本き本 | 7 \％本し甜産 |
| 9 •所小年 | 所い菜関 |
| 4 生 93 麦度 | 8 白1 ${ }^{\circ}$ の係 |
| －田17 のの | \％滝 7 各 |
| 4 原ha 2 面広 | 1 •地 |
| 68 －積域 | 88 区 |
| ha 1 丸 7 を施 | －\％の |
| －瀬 7 教設 | 4 糖 |
| 0 布haえに | \％遠 分 |
| 53 てお | 軽を |
| ha 7 遠ほけ | 生1 教 |
| －軽しる | 田 7 え |
| 合 72 い秋 | 原・て |
| 計30 撒 | 19 ほ |


| 願は発め対れ調し現え発 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| い䨖て象と査た在て電 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ま対配まおまとろ農い事 |  |  |
| 応電 |  |  |
| －と盤・ら。申すの |  |  |
|  |  |  |
| り業「を細業今要 |  |  |
| ま者事しが務後調 |  |  |
| すへ業「判にこ査 |  |  |
|  |  |  |
| ののに取明入のを |  |  |
| で発伴り次る需終 お注う進第流要了 |  |  |
|  |  |  |

6. 

5



| 3 | 2 |
| :---: | :---: |
|  | $\checkmark$ |
| い今えな A | す連か原不 |
| 致後なかコ | 絡？地要 |
| しいつ1 | 尚の又区農 |
| まコかたプ | 不「に薬 |
| す1？酪で | 有備対連の |
| 農し | 償の応絡対 |
| と 資か | と無はが応 |
| 相 材取 | ない有無に |
| 談をり | りよ償いつ |
| 今扱 | まうなのい |
| 後い | すにのでて |
| 取 取し | －努かは |
| り りて | め？な生 |
| 扱 扱い | ま |

2. 

| $\checkmark$ <br> －資 <br> 閴 <br> 題をしA関 <br> あ買な P 係 <br> りいい対 <br> まにで忩 <br> えつ度た <br> ・て，あ <br> 対も資 <br> 応大材ま <br> 致丈課と <br> し夫にめ <br> まか農て <br> す？楽購 |
| :---: |


|  | 」旭二6人天。 <br>  <br>  <br>  |
| :---: | :---: |
|  |  <br>  دこ゚ |
|  |  <br>  <br>  <br>  <br>  |


| ․․ そ | 』 4. | 3 | 2 | ， |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| し遠草悪国の | 農の遠 | 個扱つ部ジか店 | つ本ほもA | と対サま A 今会コ | ま者農れ人 |
| ま軽刈く道 | 産対軽 | 配いい事ヨ？舗 | い懇しのコ | 思応1すコ後合1 | でに業るで |
| し町り危の他 | 課応店 | とのて務イ の | て談いと1 | いしビ | と集委組取 |
| た農を険草 | にはに | な米は所ラ 定 | は会・プ | まてス今プこで関 | 変積員合得 |
| 政要で刈 | て今対 | り定現にイ 配 | こで での | すいが後でに頼係 | 更を会員い |
| 林望あが | 対後応 | ま配在てつを | れ説き今 | き出今の頼 | あ図にのた |
| 務願る不 | 応どし | すは協取は 継 | か明 な後 | 来ま⿳⿱㇒⿲丶丶㇒冖又力刂めで | りつ委農し |
| 課い ${ }^{\circ}+$ | 致うて | 議り来 続 | らし い取 | おるで付ばい | まてね地ま |
| 経た開分 | しすい | 中极年 L | 決なもり | 知業とは良た | せ頂てはす |
| 由い発で | まるた | 後 ${ }^{\circ}$ い春 て | 定か の扱 | ら者同終い仕 | 儿く地－が |
| で「局見 | すのア | 業木 ${ }^{\text {先 行 }}$ | 致つ をい | せがじ了の出 | 方元 |
| 要－通 | かス | 者ク以ま | した 教で | しあよいかし | 針の本離 |
| 請 道し | ？パ | にレ後で | ま物えき | たれうた？等 | は生的農 |
| 致にが | ラ | てンに本 い | すに てる | いばなし は | 今産にさ |

【秋季農事部懇談会出席者】

|  | 午 前 | 午 後 |
| :---: | :---: | :---: |
| 11月27日（火） | 開盛•札富美•旭 | 富美•富美 |
| 16名 |  |  |

##  リスクを任娍する防㢳方法

## 異なる系䖻の農菜てローテーション防除！

抵抗性害虫の発生を防く，第一の基本技術です

## 若齢幼虫のうちに早め防除を！

小さいうちの方かよく効くのて発生予察で適䐓を蒾さすに

> 生育量に合わせた液量，適切な散布圧で！
> 葉の裏か険間に潜む害虫にしっかり農葤かかかるように

## 道内で抵抗性が確認されている害虫と農薬系統

コナガ：ピレスロイド系，ベンゾイル尿素系（IGR） ネギアザミウマ：ピレスロイド系


## 蝶

合を雑ル間地マ ニ



張
















原対お J 原に J 原理原価平 ${ }^{\text {哦 }}$蓪通るる全通る債通に通評 30 案他



2.
1.

5． 43 そ組
の

## 案他

#  

4
43
2． $1 \diamond$ 第報 13 そつ平つ理貯告回他て

－


そ の
合覚民い会えに口

つつ理理つ報経に農告回済つ事事

| ブ固貸利 |
| :---: |
| 口定付益 |
| ツ資報相 |
| コ産告反 |
| のに取 |
| 取つ引 |
| 得いに |
| にて談 |
| 麦つ |
| 部いす |
| 会て る |
| 資 |
|  |
|  |




のの金


$$
17 \quad 16
$$

$15 \quad 14$
$13 \quad 12 \quad 11 \quad 10$
9
8
7.

76
5.

原出原共原数平
通金通嫢通こつ年承一承の承い産認部認認て さ譲さ部 れ渡れま改れ

## 甜 番 敗 㨌





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


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


 い。




 す。

翌耕方吕




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

第2冊目の入覚レシビ集



