JAえんゆう広報読


第20回 JAえんゆう青年部定期緰会


開会挨拶する水野暁部長（写真左円内）




| 監 会 副 部 新事計部長郥板 新 牧 小敬垣国野崎称亮泰俊略司成介光 <br> 湧遠湧涌別 軽 別 別町町町町南生背眞村原村別 <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




青年部畑作専門部
定期総会の様子

 O
い
も
た
ま
作
造
く
ん
〇
退
職
者
挨
拶
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
9 ©㫟斯 6 怛
（O）ロイローシャッイン
〇
人
事
異
動
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
8

 O
J
A
グ
ル
プ
通
信
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$贈
至
式
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$




〇
酪
農
専
門
部
通
常
総
会





金融課金融推進係笟唓 みなみ










## 

## K 



指導農業士に認定された白滝の大久保さん




 た。号
が
贈
呈
さ
れ
ま
し䆃
農
業
士
に
認
定
む
れ保
汻
さ
ん
が
北
海
道
指 な
を
を
耕
作
す
る
大
久小
麦
•
甜
菜
傌
鈴
薯 れ，
遠
軽
町
上
白
滝 の
ホ
テ
ル
に
て
開
催
さ 2
月
19
日
に
札
幌
市
内農 指
嶪
䆃
称
号
贈
呈
式
が



## 出会し，莫らし，思い出。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。









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





てしる森が


り


た違す宮 いいる号 が教世が授代 基間本。 J ギ組も ヤ合生 プのも な多
ど様組 が化合題中活 にで動 あ，「を れ今ど伺で支 いと援

たしいるく青 いな存 ${ }^{\circ}$ か矢 でが在 J 「常 あ の き
時り方な各代，が悩生 に先「み協 あ輩農をで つだ業抱 た参思にな者え加加いとがを のまっら，ど方 ${ }^{\circ}$ な日よ をおく⿸⿸广⿰木木⿸丆口⿸丆口⿻コ一力互て格に いいは闘広 てになしげ い交らてて き流ないい

協い宮 もを入実く教 ま取
でっ受
苦
労加能 がス動
あ夕へ
たル ロ
とを替
思多え
い様る
まに 難
すすし
る。さ
生想

るも加受は課すもどたうく行 と同すけ農題る規を。いし友思様る身政をこ模背地う多䧹 いの意にの解とが景域方多様 ま問識な実決に大にが向様 す題がり務すなき複抱に事 を薄やをるりく雑え高地例労てくつれちる・課てに告 しい，てをでと多題いしの てる自き作す 様はくでキ乗のらたるがサ化人こし1 りか能歴こ，1し口とよワ越も動史と組ビて減がう。1 え知的もが合スい少大 。ド よれにあ大員をま •切生は うま組り事自一す少だ協コ とせ合 「でら方 ${ }^{\circ}$ 子との元 さん。運組す。の的協高感活気 れ。動合 ${ }^{\circ}$ 参に同齢じ動 て生に員 J 加供組化まを楽 い協参がAで給合なしそし

もう体参 こ組員宮 う聞的加生と合の入一きなし活が員自教度取方てス の主授 つ法いタニ想性 おてとるイ1いを罳聞形しっ゚ルズをど組 かにてそもの そう い世多采協 たがンうも化く活の たかっンうも化く活開 き生1をな中異じ係 た協トどるでし活強 いのもう人求てか化事あ聞ため事すに例るきちら業かっつ にが，取が，るに，い い声か J とてA てを。A思いで組

ど具にうくも合

そ復資り きしが村状難行 れ力本がそてて戻な態し友 をがつ濃うい就りどにた顧体強人密いま農 ，でな地問現い間でうすす最はり域 すの関支地 ${ }^{\circ}$ る近最まで住 るで係え域 ケは初しは民組ばあは1若にた農が織ながい人 ス者おが業長 でい豊のの もが年 「が期 あでか土繋 出移寄飯空間 りしな壌が て住り舘白避


どじAは宮 あるに自入
れこ こ 然教
ばとつに授 もて存大い在組 きてし合 のかいと でつるの はたが関福組何強島合か化 の員あでつ材良たう でかとと のつき おたにい な感 J も

け間口つ
つのて たやにて若た力元被震片被震地 をなく。人 片く けて若ち けた災 1 シた週テJ間ナ A かやの か馬施 る鈴設作署に業な がど若 2をい間自が で分結終た集


6 す


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

思合るあ維宮 いいとつ持入 まを，「てし教目Aない に事らるJ見業な地A えもい域事 る影がが業形響－数で でを准多ラ作受組くイ つけ合存フ てま員在ラ いすのすイ く ${ }^{\circ}$ 利るン必正用の・要とがもイ が准規事ン あの制実フ る支さでラ とえれ 「を

す低様と 員ラ験行 く々地北のン講友 しな域海関テ座顧 て課が道係イが問題持はをア発協にた 「作の展 J力対な准る取しA し応い組契りて横 あす部合機組正浜 うる分員にみ組で関うものもと合は係えあ割なな員作でる合つりの准 りもとがて 「農組 が 「聞高い正業合必正きくま組を員要とま，す合手向 た准す農 ${ }^{\circ}$ 員伝け との 思垣地が協 とうの い根域な 組農業 まをのい 合ボ体

いるて A 宮 ま方い事入 す々る業教 のと利授声感用
をじに准
聞いし合 きまて員取す正調組査 て自合を いら員通 く准にじ こ組近て と合い も員考准大にえ組事な方合 だつを員 とて持は

 の
意
見
を
農
協
が
取
り
れ
れ
れ
る
か
に
尽
き
る
と
思
い







3月号の答えは「ホワイトデー」でし た。農作業事故•交通事故にご留意願 います。当選者は下記の方々です。

## 遠軽町学田遠軽町生田原遠軽町白滝

佐々木良夫さん
堀江 光恵さん渡辺百合子さん

## ～応募方法～

応募用紙は答え・住所•氏名を明記 し，身近な話題•変わった出来事等を書き添えてFAXにてご応募下さい。正解者の中から抽選で毎月3名の方 に，粗品をプレゼント致します。
締め切り
4月24日（水）


た。
 た
だ
き
ま
す。
世㐌









だ 月
 さ
て
私
事
は
ご
ざ
い
ま
が
が存 れ


#  

春を迎えて，まもな く畑起こしや肥料散布，農作物の植付けなど，農業機械を使った作業 が始まりますが，例年，農作業事故が増える時期です。

家族や仲間で声掛け合い，安全確認を徹底 して，今日も「事故ゼ ロ」で家族が待つ食卓 に帰りましょう！


