## 地域農業研究叢書 No13

## 白糠町農業の構造と展開方向

—曰糠町農業振興計画策定のための基礎調査報告書—


## は じめ に

農協から農家まで最高 50 km におよが 3 つの奥深い沢地に農家が点在する白䗫旷は，加




 トを低下させず，所得も十分に増大せず，一層の增産を志向をせるという悪循環の状態に

 りを作り，農家減少をくい止め，異禎負黄を返済するための転喚方向を見いだすことが白
 めて大きく，技数水準を高位平準化することか解决の綡口と考えられる。


模や個体乳場だもではなく所得率やコストなどの経営効率を重視して，各々の現在の到逹






員体制の爱寒が求められることを票した。







## 1993年5月

（社）北海道地域脿業研究所
所長 干 葉 燎 郎

# 白糠町農業の構造と展開方向 <br>  

1．白糠農業の展開と課題一何がもんだいかー ..... 1
 ..... 1
（1）白穅の自然に育まれた隻業の展開 ..... 1
（2）急速な高婄乳化と農業生崖の非効率化 ..... 3
（3）多投入•高コスト化への動き ..... 4
（4）小覞模かか故だけではない経営効率の低き ..... 7
（5）農業停㴆の地域社会への影響－過梀化 ..... 9
 ..... 11
2．高泌乳化で経営の効率性か力低下している ..... 13
（1）高泌乳崝家の特徵 ..... 13
（2）組勘で農業所得とコストをくらべると一資材費の閣題－ ..... 13
（3）労傎時間は多く学働は大変—労債の間題－ ..... 17
（4）な世高コストで労働が大変か ..... 18
（5）高泌乳化て機械も施䲨を增大宣る—固定费部分の増大一 ..... 22
（6）だれに季わかっていないコストの行方 ..... 24
3．〔桩大•増㽷」の単眼思考加らの脱却 ..... 25
4．負僓累皘農家の性格と克服の条件 ..... 27
（1）白䊕における負僓問䁲の重要性 ..... 27
（2）負債対策漬家の特徵と変化 ..... 27
（3）等例加らみた負㥽累積と克唄の経過 ..... 29
 ..... 35
5．農家の情報ニーズと営農指覚体制 ..... 36
（1）白㺌㙊業の情報面での特微 ..... 36
（2）問われる情報の質 ..... 38
（3）農家の求める営费情報と情報源の多様性 ..... 38
（4）これまでの情報の提供方法の反省 ..... 41
（5）供給者と需要者の主体形成の必要 ..... 42
6．䢻地分散と土地利用問題 ..... 43
 ..... 43
 ..... 45
II．個別経営の䎐換方向と萦件一どの様にすべきか一 ..... 47
 ..... 47
 ..... 47
（2）所得拡大方法の多檥性と技術格差の大意さ ..... 50
（3）到違点の㴶認と棠党転換の方问 ..... 52
（4）生活•营振目標の明確化 ..... 54
 ..... 56
2．多様な生産方法と㩔開条件 ..... 56
（1）多梾な選択靔と事例の利用方法 ..... 56
 ..... 59
（3）高泌孚型够蚍の事例と展關条件 ..... 70
（4）フリーストール・ミルキングバーラーへのキャレンジ ..... 80
 ..... 83
 ..... 87
（7）機械制用の㬰献と共同化への横素 ..... 88
 ..... 91
 ..... 91
2．国品巁家の展開方問 ..... 91
（1）塞承的森羄 ..... 91
（2）分野别锞题 ..... 93
3．地域䁈業の発展の課題 ..... 95
4．営费支楥か組織的整備 ..... 97

## I．白糠農業の展開と課題 一何が問題か一

## 1．根釧における白糠敬農の特徵と基本問題

（1）白様の自然に育まれた農業の展開
旧国鉄根室本線沿いに西から東へ走ると，まずとても農業に適すと思えない湿地帯が見元，ついで漁村の香りのする市衔軽か続き，さらたかなりの余白を残した工業団地の原野
線と曹角に60キロ以上の深みをもつ2つの大亲な沢と20キロほどの1つの沢によって農業適地か形成をれているが，その穻は海岸部にまで迫り出丘陵に阻まれて容易に車愎加ら

森に囲まれた農家が時折り木々の聞に見られる。山の住民が牧草の若冢をつみとりにかな



以来の古くからの地主によって開かれた馬産地である。また短い暞天別絼は沢沿いの壶地 と高台の数燥地によって形成当れており，明治29年来終戦直前まで道内て第 1 番目に開加



 の農抒を有効に利用する手段となっている。


机る1975（S50）年で1，900万附であった。当特です生乳取壳高の $2 \%$ 程度と微暘であり， し加あ次第に蔵少しつつあるが，1991（H3）年に至っても1，500万円の実緽を保ってい
 （H4）年からは生でぼうなどとのせット商品として，新しい製品化への取り組みが成当
菜部門をこの地域の层統的な榞産物として育み，商品生産物として一定の経済的な意味を あち，苟臨を基本とした農家の自給部門としても定着してきた。



表1－1－1 1 は，最近年の腹業の担い手についてのいくつかの指㯒をせンサスに基づい


表I－1－1 町村呺にみた担い手の概要（根鋮•1990年）

|  |  | $(\rho)$ | 総虚家のちち |  |  |  |  | 1 F第り |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成 4 <br> f19 <br> 鲕数 <br> （的） |
|  |  |  | 141 | 50.419 .9 | 49.6 | 0.0 | 49. | 18．4 | 1387 | 17. | 28.6 |
|  |  | 110 | 57.321 .8 | 20.0 |  | 14.5 | 16．4 | 1729 | 34.9 | 26.1 |
|  | 41F | 234 | 68.413 .2 | 77.8 | 2.6 | 75.2 | 12．8 | 3185 | 73．4 | 43.0 |
| 94的 | ditald | 329 | 66.920 .1 | 79.9 | 1.5 | 78.4 | 10.3 | 1299 | 76．7 | 50.9 |
| 交寿 |  | 643 | 77.07 .6 | 89.9 | 3.0 | 86.9 | 18.5 | 4088 | 66．6 | 44.5 |
|  | 为㖇 | 249 | 67.96 .0 | 75.1 | 2.0 | 73.1 | 8．0 | 3476 | 65.8 | 43.2 |
|  |  | 23.3 | 55.823 .2 | 51.1 | 2.1 | 48．9 | 15． 5 | 1922 | 54． 7 | 33.5 |
|  | 有艮封 | 181 | 71.87 .7 | 89.5 | 5.0 | 84． 5 | 23.2 | 1313 | 65.9 | 42． 4 |
|  | － 2 In | 295 | 45．8 29.8 | 59.0 | 7.5 | 51.5 | 8．8 | 1499 | 38.9 | 26.7 |
|  | 碞9 19 | 112 | 57.115 .2 | 80.1 | 5.4 | 75．0 | 33． 0 | 2165 | 52.5 | 31.8 |
|  | 根䆖枵 | 212 | 76．411．8 | 83.5 | 0.9 | 82． 5 | 7.1 | 3783 | 75. | 18.7 |
| 根要 | 加棌明 | 1250 | 87.12 .3 | 94． 5 | 1． 8 | 92.7 | 8.4 | 1979 | 84．8 | 54．9 |
| 齐宁 |  | 481 | 86.71 .5 | 92.1 | 1.5 | 90．6 | 5.8 | 4491 | 75． 6 | 47． 2 |
|  |  | 238 | 79.088 .0 | 86.6 | 0.8 | 85.7 | 17.2 | 4689 | 80.3 | 49.7 |
|  |  | 17 | 70.60 .0 | 94．1 | 0.0 | 34．1 | 0.0 | 4219 | 49.6 | 30.8 |

（簣种）せンサス

表 I－1－2 町村別にみた土地利用の概要（钅釧•1990年）

（資料）せンサス

数は，根堸の中でも最も小さい町村に位罝している。また，91（H3）年に実施された酪

 んでいることも指摘できる。さらに表1－1－2は土地利用について示しているか，白睍
 いる。また，耕地以外の原野や山林を採营や放牧に利用している農家は半数近くにのばっ ている点で白淒はきわだっている。
小規模であることや萧業化•高踰化か進んでいることは，藤業の担い手か朋弱であるこ とを示す指標ともいえるが，半面では兼業してでも高龄化していても小覞模でも鹿家とし て存続できたのであり，白䌅農業の豊がさの現扎ともいえる。
藂を生産して，農家として住み続けてきたのであり，複雜な地形を吅みに利用することに よってそれが可能となってきたてとが示されている。

## （2）急邁な高䎵乳化と農業生産の非効率化

 しているのが高议孚化である。表 $1-1-3$ は白練で乳検が始まった1984（S59）年以降




| 洨I－1－ |  |  |  |  |  |  |  |  | （ 里位： kg ）$^{\text {a }}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | $=1984 \text { 吘 }$ | $108 \text { 年 }$ |
|  | 6487 | 6629 | 8874 | 6868 | 7470 | 7912 | 7885 | 8369 | 129 | 126 |
| G硣明 | 5922 | 6072 | 6649 | 6858 | 7189 | 7406 | 7353 | 7778 | 131 | 128 |
| that | 6311 | 6679 | 6325 | 6980 | 7081 | 7113 | 7247 | 7248 | 115 | 109 |
| 虏有 | 6263 | 6476 | 6767 | 6864 | 6971 | 7182 | 7234 | 7333 | 117 | 113 |
| ¢15 ${ }^{\text {\％}}$ | 6013 | 6245 | 6585 | 6731 | 7145 | 1195 | 7232 | 7511 | 125 | 121 |
| CtIm | 6158 | 6198 | 6334 | 6479 | 6665 | 6884 | 6647 | 6832 | 11. | 110 |
|  | 6386 | 6565 | 6855 | 6839 | 7103 | 7261 | 7158 | 735 | 115 | 112 |
|  | 6248 | 6325 | 6586 | 6710 | 6958 | 1159 | 7105 | 7238 | 116 | 114 |
|  | 6242 | 6342 | 6596 | 6636 | 6968 | 7033 | 7101 | 7888 | 118 | 116 |
| 点因 |  |  | 8969 | 7114 | 7276 | 7291 | 7122 | 7880 | x ${ }^{\text {－}}$ | 15－ |
|  | 6504 | 8550 | 6049 | 6802 | 7089 | 7196 | 1136 | 7137 | 110 | 109 |
| 解碞 | 6171 | 8416 | 6616 | 6690 | 6755 | 7077 | 7078 | 7196 | 117 | 112 |
| 中 7 181 | 6497 | 6598 | 6140 | 7141 | 7317 | 7484 | 7320 | 7403 | 114 | 112 |
| -者罗步 | 6388 | 6542 | 6423 | 6857 | 7024 | 8889 | 6944 | 6985 | 109 | 105 |
|  | 6545 | 6724 | 6858 | 8792 | 7078 | 7326 | 7067 | 7119 | 109 | 106 |
|  | 6240 | 6475 | 6393 | 8955 | 7384 | 7513 | 7346 | 7361 | 118 | 114 |
|  | 6317 | 6585 | 6952 | 6968 | 7096 | 7181 | 8882 | 7155 | 11.3 | 109 |
| 模建的 | 6704 | 6691 | 6080 | 6929 | 7181 | 7369 | 7331 | 7127 | 111 | 111 |


 この高泌乳化に伴って費家の生活が豊かになってきたならば問題はない。表 $1=1=4$ には，膡協の肘売金額と生産資材拱給金額との差額を新たに生み出された「農業所得」と みなして，高泌乳化が進んだ過去10年間の推移を正した。これを見る限り80（S55）年以
 ことが示されている。ただし，この場合は専業楽家1戸当たりてあり，現書の費家や組合貝との整合性は不醀かである。そど，耕地面積1 ha当たりになおしてみると，若干の觬れはあっても他㽗封では年々増大しているのに対し，白数町では年々滅少したことかわ かる。限られた買地から生み县すことのできる「所得」が，逆に小さくなってしまったの が，この間の経過である。さらにこの表には「所得率」を学したが，已れをみであ他町村




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 粼地面楮1 has |  |  | ［阶楮 $]$ 考 |  |  |
|  | 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 |
| 咆路斯 | 620 | 835 | 981 | 59 | 74 | 77 | 58.2 | 66．6 | 12． 1 |
|  | 769 | 1340 | 1376 | 19 | 30 | 30 | 43.4 | 52.0 | 50.8 |
| 察 4 矿 | 1052 | 1618 | 1815 | 18 | 27 | 28 | 16．9 | 57.8 | 59.4 |
| 要荤明 | 697 | 1232 | 1359 | 17 | 25 | 26 | 10.1 | 47.7 | 80． 3 |
|  | 686 | 2059 | 1996 | 18 | 41 | 39 | 31．9 | 56.2 | 57.8 |
| 17 | 758 | $1277$ | 1075 | 24 | 34 | 31 | 32．8 | 47.3 | 44.8 |
| 藌尾村 | 808 | 1558 | 1675 | 16 | 28 | 28 | 27.7 | 46．9 | 48.9 |
|  | 830 | － 732 | ＋782 | 33 | 27 | 24 | 19．9 | 48.6 | 44.2 |
| 新䦠国 | 478 | 1764 | 1297 | 13 | 32 | 34 | 22.1 | 46．9 | 47.5 |
| 物踒號 | 642 | 840 | 872 | 23 | 41 | 32 | 19.7 | 55．6 | 50.7 |



## （3）多設入。高コスト化への動き




期を要しており，これがいっをう長期化してきたことが示をれている。ただし，表1－1－



 なければならない。

この様に，謴厚鉰料の給守量については一定奻率化されつつあるか，繁禃管理について は多くの間題を含んでいる。つまり，先の所得の低下と併せて考えると，急速な高论乳化 に対して乳牛の健康管理かけ分に伴ってきたかどうかが問われなければならないと同時に，

（事值：日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
|  | 390 | 387 | 397 | 398 | 73 | 79 | 83 | 83 |
|  | 393 | 396 | 404 | 407 | 90 | 94 | 99 | 96 |
| Demt | 390 | 396 | 399 | 400 | 8.8 | 83 | 82 | 86 |
|  | 387 | 387 | 393 | 397 | 80 | 78 | 81 | 82 |
|  | 393 | 393 | 395 | 394 | 82 | 80 | 76 | 77 |
|  | 393 | 393 | 397 | 399 | 82 | 81 | 88 | 89 |
|  | 393 | 393 | 400 | 404 | 86 | 84 | 88 | 88 |
|  | 384 | 390 | 395 | 399 | 80 | 80 | 82 | 80 |
|  | 387 | 390 | 393 | 399 | 120 | 85 | 83 | 84 |
| 16歯 | 387 | 387 | 396 | 399 | 80 | 82 | 83 | 81 |
| 教宾 | 390 | 387 | 397 | 398 | 75 | 74 | 77 | 77 |
| 318 | 390 | 390 | 395 | 401 | 74 | 74 | 83 | 83 |
|  | 390 | 390 | 394 | 400 | 79 | 76 | 83 | 76 |
|  | 387 | 387 | 391 | 398 | 83 | 81 | 8.3 | 84 |
|  | 381 | 381 | 383 | 390 | 74 | 74 | 78 | 77 |
|  | 890 | 390 | 394 | 400 | 83 | 82 | 86 | 81 |
|  | 390 | 390 | 396 | 401 | 86 | 87 | 88 | 85 |
|  | 390 | 393 | 397 | 399 | 80 | 78 | 81 | 79 |




|  |  |  |  |  |  | （業值： kg ＜ 100 kg ） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1968 | 1989 | 1990 | 1091 | $\begin{aligned} & 19849 \\ & =100 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 985 \text { 压 } \\ & 100 \end{aligned}$ |
|  | 30.0 | 28. | 27.4 | 32， 8 | 33.2 | 34.7 | 34.6 | 34. | 114 | 121 |
|  | 33.4 | 32.8 | 31．8 | 33.3 | 39.5 | 33.8 | 32． | 32.7 | 98 | 100 |
|  | 27.8 | 29.7 | 30.3 | 33.6 | 33.4 | $3{ }^{3} .1$ | 33.0 | 34.6 | 124 | 116 |
| 614 | 29.2 | 29．9 | 26.1 | 29.1 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 33.2 | 114 | 119 |
|  | 34.5 | 32.0 | 31.6 | 33.2 | 34.0 | 35.2 | 36.0 | 37.1 | 107 | 116 |
|  | 26.8 | 27.2 | 28．0 | 28． 2 | 29.8 | 30.0 | 29.4 | 31.4 | 118 | 115 |
|  | 38.3 | 33.0 | 32.4 | 33．1 | 33.1 | 35.2 | 33.0 | 33.0 | 99 | 100 |
|  | 31.8 | 32.1 | 31．4 | 32.1 | 33． 8 | 34.2 | 33．9 | 34.1 | 108 | 107 |
|  | 26.0 | 28．6 | 28.1 | 28．8 | 30.7 | 31．4 | 31．${ }^{3}$ | 32.1 | 123 | 112 |
| 围 |  |  | 31.0 | 30.6 | 31.1 | 31.7 | 31.7 | 30.8 |  |  |
|  | 26.2 | 27.9 | 28.3 | 29.0 | 29．9 | 30.9 | 31． 4 | 31.4 | 120 |  |
| 期复 | 21.6 | 22， 5 | 22．3 | 23.2 | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 27.6 | 128 | 123 |
| 中爱枵 | 24． 1 | 24． 3 | 23.7 | 25.1 | 26.1 | 26.8 | 27.2 | 28.2 | 117 | 116 |
| 旁近 | 22.6 | 23.2 | 27.7 | 31.0 | 32.3 | 32.6 | 31．8 | 32，0 | 142 | 138 |
|  | 26.3 | 30.0 | 29.9 | 31.2 | 81．2 | 30.6 | 30．6 | 31.3 | 11. | 104 |
| $8+1+2$ | 30.8 | 30.7 | 31.0 | 29.0 | 28．9 | 30.2 | 32.4 | 36.2 | 117 | 118 |
| 中程建的 | 26.2 | 27.9 | 28.3 | 28．9 | 29.7 | 30.4 | 30.1 | 31.5 | 120 | 113 |
|  | 28． 1 | 28.0 | 27.8 | 27.7 | 29．4 | 30.3 | 30.7 | 31.7 | 113 | 113 |



滞原銅料以外の粗餇料給与のあり方，粗鉰料生産のあり方についての検討が急がれること を示している。
 はトラクター，フォレージハーベスタ，ロールベーラーなどの主要な牧草取機機について，
 2）年での日維のトラクター合数は660台である。この数字は根閒で最も1戸当たりの経


|  | 15タター |  |  |  |  |  | ロールバーラ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 |
| 鋁路第 | 690 | 806 | 889 | 1056 | 55 | 51 | 15 | 332 | 261 |
| 䉼路面 | 1476 | 1513 | 1583 | 2066 | 57 | 75 | 0 | 300 | 249 |
|  | － 426 | 418 | － 559 | 621 | 82 | 95 | 13 | 214 | 209 |
| 化加昭 | 440 | 486 | 562 | 596 | 107 | 98 | 80 | 182 | 147 |
|  | 370 | 485 | 520 | 487 | 43 | 57 | 11 | 181 | 146 |
| 为定其 | 514 | 570 | 623 | 672 | 5 | 57 | 75 | 228 | 156 |
| 阿寒寝 | 487 | 642 | 632 | 456 | 72 | 78 | 13 | 258 | 150 |
|  | 220 | 118 | 156 | 88 | 11 | 14 | 0 | 33 | 37 |
| A数貯 | 353 | 456 | 660 | 324 | 30 | 79 | 21 | 206 | 217 |
|  | 366 | 386 | 478 | 174 | 13 | 25 | 14 | 99 | ． 66 |
| 楷穿打 | 466 | 474 | 556 | 266 | 58 | 54 | 0 | 188 | 191 |
|  | 454 | 476 | 525 | 585 | 71 | 62 | 11 | 210 | 155 |
|  | 519 | 594 | 662 | 550 | 56 | 58 | 54 | 221 | 161 |
| 蹎事保 | 423 | 509 | 544 | 379 | 122 | 96 | 16 | 226 | 169 |
|  | 307 | 361 | 460 | 569 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70 |




表1－1－8 規模別台数構成比（稂培－1990年）
（单值：\％）

|  | トラタター騌那刮所有台数 |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { A } \\ & \vec{H}+ \end{aligned}$ | $15 \mathrm{PS}$ <br> 来花 | $15 \mathrm{PS}$ <br> 30 | $\stackrel{-30 P S}{50}$ | $\underset{70}{-50 P S}$ | $\begin{array}{r} -70 \mathrm{PS} \\ 100 \end{array}$ | $-100 \mathrm{PS}$ <br> 以上 |
|  | 100.0 | 1.0 |  |  | 21.8 | 44.8 |  |
|  | 100.0 | 15.0 | 27.6 | 22.0 | 18.1 | 15.0 | 2.4 |
|  | 100.0 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 26.1 | 60.2 | 6.2 |
|  | 100.0 | 0.0 | 0.8 | 6.0 | 24.2 | 60.3 | 8.8 |
| 樓至防 | 100.0 | 0.1 | 0.7 | 8． 8 | 28.8 | 57.1 | 4.4 |
|  | 100.0 | 0.0 | 1． 5 | 8.7 | 36.7 | 50.6 | 2.4 |
| （1） | 100.0 | 1.1 | 8.1 | 12.0 | 32.9 | 45.2 | 0.7 |
|  | 100.0 | 0.0 | 0.8 | 19.7 | 36.1 | 40.2 | 3.3 |
|  | 100.0 | 3.4 | 3.4 | 17.5 | 34.6 | 39.1 | 1．7 |
| 㕝加目 | 100.0 | 1.7 | 5.2 | 11．2 | 42.2 | 38.8 | 0.9 |
| 根筀卉 | 100.0 | 0.4 | 0.0 | 10．1 | 26.2 | 58.3 | 1.9 |
|  | 100.0 | 0.1 | 0.4 | 5.5 | 28.2 | 60.2 | 5.6 |
|  | 100.0 | 0.0 | 0.1 | 8.9 | 32.9 | 54.7 | 3.1 |
|  | 100.0 | 0.2 | 0.0 | 5.4 | 28.7 | 95.8 | 9.8 |
| 稚因闌 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 33.3 | 45.5 | 15.2 |



堂面積が大きい別湤，標津，中標津以上に，より多くの台数を畐橉の震家が持っているこ とを意陳している。また，フォレージハーベスタ，ロールベーラーについて毛同様に䉐矜備であることが示されている。念のため表1—1－8でトラタター馬力数の構成地を検討
模の大きい鶴居村や阿寒町とほぼ同様の馬力構成であり，少なくと委これらの町柯以上に重装備とい元る。をらに年を遑って検討するとトラクターでは85（S60）年の面積当たり台数ては，9盯村が白榐より多く，この年までは白䊗が目だって重装情ではなかった。つ まり機儎の重装備化は高脑孚化か急速に進んだ85年め降に強まったと理解できる。




獲得するために，より多くの資材を投入したために，経営の侾率が悪化したてとによって，



## （4）小覞模が故だけではない経虽効率の低を




 ${ }^{\circ}$ 。

 は白㴍の方が高所得となっているが，白䇐は2戸だけであり，これから白栱では大規模は
 てもA嚊協よりも形得が低い。



 いる。

非効率性にある。


|  |  | 合 計 |  | 白 襎 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 費良户数 |  | $\begin{array}{r} 218 \\ 93 \\ 60 \\ 49 \\ 26 \\ 41 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 152 \\ 7 \\ 38 \\ 42 \\ 24 \\ 41 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 66 \\ 9 \\ 26 \\ 22 \\ 7 \\ 2 \end{array}$ |
| 農業劤得 |  | $\begin{array}{r} 8810 \\ -8800 \\ 5002 \\ 6864 \\ 9105 \\ 10699 \\ 14712 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 10337 \\ 5688 \\ 7389 \\ 9439 \\ 10460 \\ 14712 \end{array}$ | $\begin{gathered} 5721 \\ 2029 \\ 5997 \\ 6501 \\ 1888 \\ 1467 \end{gathered}$ |
| 费業所得率 |  | $\begin{aligned} & 27 \\ & 14 \\ & 24 \\ & 26 \\ & 29 \\ & 38 \\ & 30 \end{aligned}$ | 29 25 27 31 28 30 | $\begin{aligned} & 24 \\ & 24 \\ & 28 \\ & 25 \\ & 25 \\ & 34 \end{aligned}$ |





|  |  | 合 計 | A 㿥偐 | 白 槺 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 合…㖕 | 218. | 152 | 66 |
| 硠家戸数 | 6000kg 沬㵔 | 20 | 19 | 1 |
|  | ． $7000 \sim 8000$ | 78 | 57 | 30 |
| （F） | $8000-9000$ | 33 | 21 | 12 |
|  |  |  |  |  |
| 出荷瑶黄 1 kg震在出 （H） | ，合 | 66 | 65. | 66 |
|  | 6000kg 未灌 | 75 | 74 | 84 |
|  | $6000 \sim 7000$ $7000 \sim 8000$ | 65 | 65 | 67 |
|  | 8000－9000 | 68 | 67 | 67 |
|  | 9000 kg LE | 67 | 65 | 67 |
|  | 合 ．．．部 | 24 | 23 | 26 |
|  |  |  |  |  |
|  | $6000 \sim 7000$ <br> $7000 \sim 8000$ | 23 | 22 | 24 |
|  | $7000 \sim 8000$ $8000 \sim 9000$ | 24 26 | 22 | 25 |
|  | ： 9000 kg 以 | 30 | 26 | 31 |
|  | 合 | 28 | 27. | 32 |
|  |  | 28 |  | 38 |
|  | $\begin{aligned} & 6000 \sim 7000 \\ & 7000 \sim 8000 \end{aligned}$ | 28 | 28 | 32 |
|  | ：8000～8000 | 28 | 26 | 33 |
|  | ： 9000 kg 以上 | 29 | 27 | 31 |



## 


表I－1－11は1985（S60）年から90（H2）年まての費委数等の変化について，85
 れの期間も白棣は滕家戸数が激しく減少したことを前している。最も注目したいのは白棦

 くなく，I 種康業の指数は113とこの5年間で100を超えて増加したことが示されている。

 あ $100 \%$ 以下へと，蔵少した点である。
関わりを持つ様になっており。しか委市街地を形成していない作の上流域に椚中的に現れ ている。

（送值： $1985=100$ ）

|  |  |  |  |  |  | 教舜の新化 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 第 } \\ & \text { 霟 } \\ & \text { 箱 } \end{aligned}$ |  |  | $\frac{x_{4}}{\frac{1}{4}}$ | 䆏 | 复 <br> $\frac{5}{5}$ <br> $\frac{1}{4}$ | 数 |
|  | 97 | 90 | 150 | 72 | 120 | 91 | 112 | 88 | 107 |
| 718 | 86 | 102 | 88 | 60 | 115 | 105 | 111 | 100 | 105 |
| צ\％ | 94 | 101 | 100 | 65 | 105 | 90 | 111 | 92 | 113 |
| \％tom | 91 | 93 | 91 | 86 | 100 | 94 | 109 | 93 | 108 |
| 标业酎 | 92 | 100 | 67 | 82 | 106 | 93 | 108 | 94 | 107 |
|  | 86 | 102 | 71 | 48 | 104 | 89 | 108 | 91 | 107 |
| （19） | 92 | 117 | 66 | 78 | 107 | 86 | 106 | 91 | 112 |
|  | 91 | 96 | 82 | 74 | 103 | 44 | 102 | 96 | 105 |
| 1者罢 | 90 | ． 84 | 113 | 85 | 101 | 8 8 | 96 | 86 | 99 |
| 者加碞 | 81 | 152 | 49 | $6 \pm$ | 104 | 83 | 103 | 79 | 104 |
| 篗窪戒 | 91 | 103 | 54 | 89 | 95 | 93 | 104 | 92 | 102 |
| 31］ 6 | 94 | 91 | 93 | 138 | 103 | 93 | 107 | 92 | 103 |
| rttram | 94 | 95 | 85 | 100 | 104 | 91 | 110 | 95 | 105 |
|  | 91 | 102 | 63 | 66 | 108 | 91 | 110 | ． 94 | 110 |
|  | 94 | 109 | 83 | 0 | 104 | 100 | 116 | 100 | 108 |


流域に分けて，この10年間の変化を1980（H55）年を100とした指数で志している。この

流域では48であり，上流域で最李潫しく減少したてとが方されている。さらに経営耤地面積の指数は上流域のみが100D下であり，上流域で制地が劳廃化したことが示されている。庶路沢でば下流域が市街地化によって唛も戸数減少が激しいか，上流域はこれについで急

青などの生活基盤の中心となっていた。その克住もすでに姿を消し，近年の䁷家戸数の減



 ない」あるいは「泱まっていない」理由のちち「経営主が薮がせたくない」費家が，釛路

粦1－1－12 量業愛化の地域性（1980～1990年）

|  |  | 夌化（1980年＝100） |  |  |  |  |  | 1990年 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 諼 } \\ & \text { 变 } \\ & \text { 卒 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 第 } \\ & \text { 塹 } \\ & \text { 冓 } \end{aligned}$ |  |  |  |  <br> $\%$ |  | 第 雃 荣 \％ |  |
|  | 合評 | 64 | 71 | 64 | 77 | 45 | 106 | 100 | 47 | 33 | 29 | 24 | 1701 |
| 㕲天影 | 合計 | 70 | 80 | 73 | 90 | 40 | 108 | 100 | 54 | 43 | 28 | 18 | 2466 |
|  | F | $70$ | $\begin{aligned} & 88 \\ & 77 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 79 \\ & 69 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 87 \\ 100 \end{array}$ |  | $\begin{aligned} & 110 \\ & 100 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 100 \\ & 100 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 38 \\ & 74 \end{aligned}$ | 30 | $\begin{aligned} & 35 \\ & 19 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 27 \\ 6 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 2322 \\ & 2538 \end{aligned}$ |
| 䔸路 | 合計 | 63 | 65 | 59 | 74 | 52 | 101 | 100 | 45 | 31 | 26 | 29 | 1472 |
|  | $E$ | $\begin{aligned} & 75 \\ & 66 \\ & 48 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 60 \\ & 72 \\ & 61 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 47 \\ & 67 \\ & 56 \end{aligned}$ | 47 88 120 | $\begin{array}{r}127 \\ 33 \\ 25 \\ \hline\end{array}$ | $\begin{array}{r} 110 \\ 115 \\ 78 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ 100 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 31 \\ & 52 \\ & 52 \end{aligned}$ | 18 <br> 41 <br> 3 | 21 <br> 34 <br> 22 | 49 14 26 | $\begin{array}{r} 923 \\ 1867 \\ 1620 \end{array}$ |
| 庶路 | 合計 | 59 | 72 | 62 | 71 | 35 | 110 | 100 | 43 | 27 | 37 | 20 | 1253 |
|  | E | 52 <br> 89 <br> 58 | $\begin{array}{r} 59 \\ 100 \\ 86 \end{array}$ | 58 57 71 | 76 73 33 | 34 0 0 | 112 13 92 | 100 100 100 | $\begin{aligned} & 35 \\ & 44 \\ & 86 \end{aligned}$ | 19 25 | 35 50 14 | 30 6 0 | 1050 1070 2743 |




管内ては5 \％に過ぎないのに白㝩では17\％と，3倍以上の县率をなっている。人口蔵少が
家か判断し，経営きが息子。娘に後練者となることを拒否することに結びついている。地






## 


回分析につなげてい学执い。

デメリットは今後改善すべき点てある。





 らない。




メリットは今後生加をれなければならない点である。

 その侾果を発捙しうる可能牲を持っている。沢地帯に制約された地形は，自然を殘しなが







脿1－2－1 個体乳量階䍚別にみた農家の性格
（㬰位：戸，果）

|  |  |  | 合 <br> 部 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | $\begin{aligned} & 6000 \\ & 7000 \end{aligned}$ | ${\underset{8000}{7000}}^{8}$ | $\begin{gathered} 8000 \\ \text { D } \end{gathered}$ |
| $\begin{gathered} \text { 担 } \\ \text { い } \\ \text { 手 } \\ \infty \\ \text { 珄 } \\ \text { 格 } \\ (\%) \end{gathered}$ | 合 | 部 |  | $100.0$ | $\begin{array}{r} 53 \\ 100.0 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 35 \\ 100.0 \end{array}$ | $100^{22}$ | $\begin{array}{r} 10 \\ 100.0 \end{array}$ |
|  | $\begin{aligned} & \text { 経营㐊 } \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ | 30才未漌 <br> $30 \sim 40$ <br> 40～50 <br> $50 \sim 60$ <br> 60才以上 | $\begin{aligned} & 3.3 \\ & 28.3 \\ & 29.2 \\ & 19.2 \\ & 20.0 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 5.7 \\ 20.8 \\ 28.3 \\ 17.0 \\ 28.3 \end{array}$ | 12.9 20.9 14.3 22.9 | $\begin{array}{r} 4.5 \\ 22.7 \\ 40.9 \\ 24.3 \\ 4.5 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 30.0 \\ & 40.0 \\ & 30.0 \end{aligned}$ |
|  | 蕓稴賏 |  | $\begin{array}{r} 80.0 \\ 17.5 \\ 2.5 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 69.8 \\ 24.5 \\ 5.7 \end{array}$ | 85.7 14.3 | 95.5 | $\begin{aligned} & 80.0 \\ & 20.0 \end{aligned}$ |
|  |  |  | $\begin{array}{r} 0.8 \\ 0.8 \\ 4.2 \\ 82.5 \\ 11.7 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1.9 \\ 3.8 \\ 75.5 \\ 78.9 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 5.7 \\ 91.4 \\ 2.9 \end{array}$ | 90.9 | $\begin{aligned} & 10.0 \\ & 10.0 \\ & 70.0 \\ & 10.0 \end{aligned}$ |
|  |  | い 3 | 25.8 | 18.9 | 25.7 | 40.9 | 30.0 |
|  |  | 未決定 | 15.8 | 11.3 | 20.0 | 13.6 | 30.0 |
|  | 以1 | \％00t\％ | $\begin{array}{r} 100.0 \\ 5.3 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 100.0 \\ 16.7 \end{array}$ | 1008 | 100.0 | 100.0 |
|  |  | いたい | 58.3 | 69.8 | 54.3 | 45．5 | 40.0 |
|  |  | $\begin{aligned} & 2,{ }_{6}^{4} \\ & 6014 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 100.9 \\ 25.7 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 100.0 \\ 20.8 \\ 29.7 \end{array}$ | $\begin{gathered} 100.0 \\ 36.8 \end{gathered}$ | $100.0$ | $100.0$ |
|  | 合 | 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| $\stackrel{\vdots}{\circ}$ | ミ先名 | $\begin{aligned} & \text { パケッグゥ } \\ & \text { パーラ } \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 45.8 \\ 52.5 \\ 1.7 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 62.9 \\ 35.8 \\ 1.9 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 48.6 \\ 48.6 \\ 2.9 \end{array}$ | 22.7 | 100.0 |
|  | 虬㮐 | 加入 施人 | $\begin{aligned} & 57.5 \\ & 42,5 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 41.5 \\ & 58.5 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 57.1 \\ & 42.8 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 77.3 \\ & 22.4 \end{aligned}$ | 100.0 |
|  | 合 | 旪 | 108 | 45 | 32 | 21 | 10 |
|  | 盛复 |  | $\begin{aligned} & 30 \\ & 30 \\ & 29 \\ & 19 \end{aligned}$ | 17 15 7 6 | 10 16 15 | 3 6 7 5 | 3 <br> 4 <br> 4 |
| (畐) | 出蓠 | $\begin{aligned} & 100 \mathrm{t} \text { 未淃 } \\ & 100 \sim 200 \\ & 200 \sim 300 \\ & 300 \mathrm{tD} \mathrm{~L} \end{aligned}$ | 15 30 40 20 | 11 22 11 | 4 8 16 4 | $1{ }^{3}$ | 2 |






## 2．高泌乳化で経営の効率性が低下している

## （1）高訅乳農家の特徵

表 I－2－1は個体乳量のグルーブごとに厚家の性格を示してある。以下では固体乳量 か 8000 kg D上の農家群を「高䛑乳グループ」とし，もれ以下の乳量のグループと比較し

著い費家ばからもであり，乳捡にも $100 \%$ 加入しており，ミルカーもパイプラインであるな





 か家誩を維持しさらに借金を返済していく原資として，どれだけの費業所得が形成される







## 



支厸われている場合を想定したためであり，曹払利子を所得に含めためは肵得の大きさか
自由に便える可処分竘得として別途前してある。


 なんらかの効䌇化を進める必要があるさとが示されるが，最尚社意しなければならないこ とは以下の2点である。




|  |  | 合 <br> 詚 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{aligned} & 6000 \\ & \text { Kg } \\ & \text { 末浿 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 6000 \\ 7000 \end{gathered}$ | 7000 8000 | $\begin{gathered} 8000 \\ \mathrm{Vg}_{\mathrm{L}} \mathrm{~L} \end{gathered}$ |
| 䇢家戸数(戸) | ：合 計 |  | 120 | 53 | 35 | 22 | 10 |
|  | $\begin{aligned} & 100 \mathrm{c}=2 \\ & 100-200 \\ & 200<200 \\ & 3001 \mathrm{D} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 26 \\ & 35 \\ & 39 \\ & 20 \end{aligned}$ | 19 22 11 1 | 7 9 15 4 | 11 | 8 |
| 显業 <br> 所楊 <br> （干円） | 合 时 | 5390.5 | 3786.1 | 5131.5 | 7903． 7 | 9271．3 |
|  | $\bigcirc$ | 1090.1 | 1857.5 3873.5 | 2350.0 | 12785 |  |
|  | （100 $200 \sim 300$ | 3867.7 6978.6 | 3873.3 6669.1 | 3670.9 6692.2 | 7278．5 | 7150.0 |
|  | 300tDI | 9379.1 | 6789.0 | 7433.0 | 10378．3 | 9801.6 |
| 可廷分所得(于円) | ：合 尌 | 2644.5 | 1422.2 | 2680.7 | 4074． 5 | 5850.3 |
|  | ，100世 100 ¢ 200 | 1196.8 1473.2 | 1953．4 | 1857.6 1722.7 | 1721.2 |  |
|  | $200 \sim 300$ | 3354.7 | 2774.2 | $3 \mathrm{AL3}$. | 3811.1 | 3373.5 |
|  | 3000 D 上 | 5191.6 | $-2400.0$ | 3417.0 | 5829.6 | 6169.5 |
| 漛業所得涬 A式 <br> （\％） | 合 部 | 30.7 | 29.5 | 31.7 | 32.0 | 31.0 |
|  |  |  | 29.7 | 36.8 |  |  |
|  |  | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 30.1 |  |
|  | $\frac{200 \sim}{300} 200$ | 32.0 29.5 | 30.1 | 32.7 | 33.6 30.5 | 38.6 |
| 䉞業的得落 B 式 <br> （\％） | 令 旪 | 18.2 | 14．2 | 22.3 | 19.6 | 21． |
|  | 100日来满 | 18．5 | 13．6 | 31.9 |  |  |
|  | $100 \sim 200$ $200 \sim 300$ | 17.3 19.0 | 14．6 | 22.9 | 19．4 | 15.1 |
|  | 300t以 | 17.6 | 12.1 | 6.6 | 18.6 | 23.0 |
| 资材コスト <br> （阿） | 合 詁 | 63.6 | 68.2 | 58.6 | 61.0 | 62.1 |
|  | 100 t 襧 $100 \sim 200$ | 67.6 6.3 .3 | 73.1 | 52.6 $5 \% 9$ |  |  |
|  | 1200～300 | 61.3 | 64.8 | 59.1 | 59.7 | 68.1 |
|  | 3000DE | 63.5 | 65.7 | 70.7 | 62.3 | 60.6 |
| 銅料コスト | 合 部 | 25.8 | 26.2 | 24.2 | 26.0 | 29.0 |
|  | 100t束滿 | 25.0 | 26.6 | 20.7 |  |  |
|  | $\begin{aligned} & 100 \sim 200 \\ & 200 \sim 300 \end{aligned}$ | 25.6 25.7 | ${ }_{26}^{25.7}$ | 24.2 | 28.1 |  |
|  | 300 LD 上 | 27.4 | 88.7 | 27.3 | 25.0 | 28.5 |


a）

様に可処分所得をみても個体㧛量か高い方が多いとは限らない。100～200tの階展では個

高い可処分所得を得ている。所得率も平均では，A式では7000～8000kg のグルーブで，B


|  |  | 厺 <br> 昜 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\begin{aligned} & 6000 \\ & \mathrm{~kg}_{8} \\ & \text { 渵 } \end{aligned}$ | 6000 7000 | $\stackrel{7000}{8000}$ | 8000 <br> DE |
|  | A 㩆 | 22.0 | 10.7 | 28.4 | 31.1 | 39.7 |
| 成生当たも れ表要化素 <br> （\％） | $\begin{aligned} & 100 \mathrm{t} \text { 末蕾 } \\ & 100 \sim 200 \\ & 300 \sim 200 \\ & 300 \mathrm{D}= \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 17.9 \\ & 21.3 \\ & 20.8 \\ & 31.1 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 13.7 \\ 10.2 \\ 7.6 \\ 0.7 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 29.3 \\ & 10.1 \\ & 17.9 \\ & 39.4 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 39.9 \\ & 36.1 \\ & 18.3 \end{aligned}$ | $\frac{30.7}{17.0}$ |
|  | 荗 尌 | 6.4 | $-19.3$ | 7.3 | 41.7 | 61.7 |
| 業素所得票化摔 <br> （\％） | $\begin{aligned} & 100 七 \approx 2 \text { 解 } \\ & 100 \sim 200 \\ & 200 \sim 300 \\ & 300 \mathrm{D} 5 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 11.5 \\ 22.7 \\ -27.2 \\ 36.8 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 21.1 \\ 18.8 \\ -169.6 \\ -37.4 \end{array}$ | $\begin{array}{r} -14.5 \\ 17.8 \\ 16.1 \\ -10.8 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 55.1 \\ & 36.9 \\ & 41.6 \end{aligned}$ | $\frac{46.8}{63.8}$ |
|  | ：合 部 | 41．5 | 90． 4 | 0.2 | $-34.8$ | 94.5 |
| 可赤分所得変化致 <br> （\％） | 100七来溸 <br> $100 \sim 200$ <br> $200 \sim 300$ <br> 300 DL | $\begin{array}{r} -32.6 \\ 15.4 .8 \\ -7.2 \\ 35.3 \end{array}$ | $\begin{array}{r} -42.6 \\ 277.3 \\ -33.3 \\ -139.2 \end{array}$ | $\begin{array}{r} -5 . \\ -9.5 \\ 13.7 \\ -18.3 \end{array}$ | $\begin{array}{r} -154.8 \\ -36.3 \\ 36.1 \end{array}$ | 110.0 |
|  | A 帾 | －8．7 | $-4.3$ | $-7.4$ | 1．9 | －0．1 |
|  A <br>  （6） | $\begin{aligned} & 1001 \pm 300 \\ & 100-200 \\ & 200 \sim 300 \\ & 300 \mathrm{WE} \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 27.4 \\ -2.2 \\ -24.9 \\ -5.7 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 12.8 \\ -2.9 \\ -85.2 \\ -36.6 \end{array}$ | $\begin{array}{r} -13.4 \\ -3.9 \\ -24.6 \end{array}$ | 5.3 0.1 2.6 | $\begin{array}{r} -1.5 \\ 0.3 \end{array}$ |
|  | ；盛 晒 | －6．0 | －14．6 | $-21.3$ | 27．4 | 19.1 |
|  B的化青 （\％） |  | $\begin{array}{r} -22.4 \\ 5.5 \\ -8.5 \\ -1.8 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} -35.1 \\ 20.3 \\ -46.8 \\ -38.8 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 12.1 \\ -6.8 \\ -84.8 \\ -84.4 \end{array}$ | $\begin{array}{r} -39.5 \\ 35.3 \\ 58.3 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 12.2 \\ -4.2 \\ \hline \end{array}$ |
|  | A 㫙 | －8．7 | －1．8 | $-11.4$ | －13．3 | $-9.4$ |
| 省材コスト复化等 （\％） |  | $\begin{array}{r} -0.6 \\ -6.0 \\ -15.9 \\ -9.7 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 2.3 \\ -4.9 \\ -16.2 \\ -10.7 \end{array}$ | $\begin{array}{r} -8.1 \\ -6.8 \\ -16.6 \\ -7.2 \end{array}$ | $\begin{aligned} & -10.8 \\ & -14.8 \\ & -13.6 \end{aligned}$ | $-172$ |
|  | 合 部青 | －8．8 | －7．0 | －9．3 | $-13.2$ | $-7.1$ |
| 铜娄コ又ト化空 （9） | $\begin{aligned} & 100 \mathrm{t}=760 \\ & 100-200 \\ & 200 \sim 300 \\ & 300 \mathrm{~L} \mathrm{~L} \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} -4.6 \\ -4.1 \\ -12.7 \\ -14.8 \end{array}$ | $\begin{array}{r} -3.2 \\ -4.6 \\ -16.2 \\ -22.9 \end{array}$ | $\begin{array}{r} -8.3 \\ 0.1 \\ -12.9 \\ -18.7 \end{array}$ | $\begin{array}{r} -10.9 \\ -9.6 \\ -20.4 \end{array}$ | -7.8 -6.8 |


空化接
1991年の数値一1985年の数値
1985年の数䕎

表 1－2－4 出荷乳量規模•個体乳量グルーブ別にみた経営要素的特徵と変化
（1985～91年）

|  |  |  | 合in | 棝体弾量階居 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 6000 7000 | $\overbrace{8000}^{7000}$ | $\begin{gathered} 8000 \\ \mathrm{~kg}_{2} \end{gathered}$ |
| 九 |  | 合 計 |  | 42.8 | 42.0 | 12.8 | 43．8 | 44.9 |
|  | 育成率 <br> （\％） | $\begin{aligned} & 100 \mathrm{~F} / \mathrm{H}_{7} \\ & 100-200 \\ & 200 \sim 300 \\ & 300 \mathrm{LD} \mathrm{~L} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 43.4 \\ & 41.3 \\ & 43.2 \\ & 14.0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 43.8 \\ & 40.4 \\ & 42.4 \\ & 37.1 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 42.8 \\ & 12.8 \\ & 42.7 \\ & 43 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 42.9 \\ & 44.1 \\ & 44.0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 45.6 \\ & 44.7 \end{aligned}$ |
|  |  | 合 諶 | 74.9 | 76.5 | 83.0 | 67.3 | 54.4 |
| 年 | 換算 1 䫚当 751 面耫 <br> （a） |  | $\begin{aligned} & 98.0 \\ & 74.5 \\ & 69.8 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 90.8 \\ & 74.5 \\ & 57.9 \\ & 51.6 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 117.5 \\ 71.7 \\ 68.4 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 59.1 \\ & 64.9 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 69 . \dot{7} \\ & 50.7 \end{aligned}$ |
| 河 |  | 合 計 | 19.6 | 19.6 | 20.8 | 16.1 | 22.4 |
|  | 借地率 <br> （\％） | $\begin{aligned} & 100 \mathrm{t}= \\ & 100 \sim 200 \\ & 200 \sim 300 \\ & 300 \mathrm{tD} \mathrm{E} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 12.2 \\ & 22.4 \\ & 24.3 \\ & 14.9 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 13.3 \\ 21.1 \\ 29.4 \\ 0.0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 9.3 \\ & 26.1 \\ & 23.3 \\ & 17 . \end{aligned}$ | 19.5 16.6 13.3 | $\begin{aligned} & 41.0 \\ & 17.0 \end{aligned}$ |
|  |  | ：合 計 | 23.8 | 23.8 | 25.0 | 25.8 | 7.7 |
|  | 放牧地率 <br> （\％） |  | $\begin{aligned} & 24.2 \\ & 22.2 \\ & 24.1 \\ & 21.2 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 25.6 \\ 22.0 \\ 26.5 \\ 0.0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 20.1 \\ & 25.0 \\ & 26.3 \\ & 28.2 \\ & \hline \end{aligned}$ | 16.6 38.6 34.5 | 3.1 8.7 |
|  |  | 合 部 | 18.9 | 17.6 | 10.6 | 29.3 | 31.1 |
|  | 換算䫚数湾化率 <br> （\％） |  | 18.8 -0.6 18.2 26.9 30.0 | $\begin{aligned} & 0.9 \\ & 22.8 \\ & 35.2 \\ & 32.9 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{r}4.0 \\ -5.9 \\ 22.8 \\ 3.1 \\ \hline\end{array}$ | 19.8 24.8 4.3 | 29．7 |
|  |  | 合 部 | 40.4 | 51.1 | 20.2 | 19.2 | 35.5 |
|  | 育成䫑数委化高 $(\%)$ |  | $\begin{aligned} & 30.7 \\ & 47.8 \\ & 4.2 \\ & 36.8 \\ & \hline \end{aligned}$ | 37． 4 <br> 62.4 <br> 55.8 | $\begin{array}{r} 12.5 \\ 19.3 \\ 28.3 \\ 5.0 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 31.2 \\ & 52.9 \\ & 53.6 \end{aligned}$ | 13．1 |
|  |  | 合 浬 | $-2.4$ | －5．9 | $-4.9$ | 8.2 | 1.3 |
|  | 所有地萦多化率 <br> （\％） | $\begin{aligned} & 100 \mathrm{t} \\ & 100 \sim 200 \\ & 200 \sim 200 \\ & 300 \mathrm{t} \mathrm{D} \end{aligned}$ | $\begin{gathered} -3.4 \\ -3.1 \\ -1.7 \\ 5.0 \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 3.6 \\ -5.3 \\ -15.3 \\ 40.9 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} -2.9 \\ -1.2 \\ \quad 2.0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} -4.0 \\ 17.0 \\ 1.0 \end{array}$ | $\begin{array}{r}-15.3 \\ 5.4 \\ \hline\end{array}$ |
|  |  | 合 浢 | 2.0 | 5.7 | 3.8 | $-4.6$ | $-9.5$ |
|  |  <br> （\％） | $\begin{aligned} & 1001 \text { 多第 } \\ & 100 \sim 2 \\ & 200 \sim 200 \\ & 300 \mathrm{tD} \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 10.5 \\ 2.1 \\ -11.2 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 8.4 \\ 2.5 \\ 10.0 \\ -22.4 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} 16.3 \\ 6.3 \\ -2.8 \\ 1.4 \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} -9.8 \\ -16.7 \end{array}$ | －12．5 |





式では6000～7000kg のグルーブで锠も高く，高䛑舞グルーブ以下のグループの方が高く なっている。

第2にこの様に高泌算グルーブで所得が低い理由は投入資材のコスト高である。 出荷孚量 1 kg 胃たりの資材費が最娄低いグループは合計では個体乳量が $6000 ~ 7000 \mathrm{~kg}$ のグルー ブである。 4 荷乳量の梘模階庴ごとに検討すると300
 t 来满め階首を除くとどの階原でも高泌乳グループが最も高く，高䛑乳で高コストになる全要因は䐟入飼料費が大きいことである。

次に表 $1-2-3$－同じ数字について，高䛑乳化が急進した1985（S60）年から91（H 3）年末での6年間の変化を示している。表の合計欄で見ると，高泌乳グルーブが最も急
 ブより香一段乳量か低い7000～8000 kg が最も高まった。また筫材コストは全体的に低下


さらに重䛑乳グループを経費があまり下からなかった理由を考えるため，経営要素につ









 こう。

## 


 で，7000～8000kgグルーブは76\％と若干高泌兒グルーブが少ない程度である。これに対
 プであ80\％とけた外れに多い。これは経営主が国答したものであるが，次に豊家の䗎人の


 てはなく管理作業についてもな性がより活躍しているようである。しかし，日常の营俭業

 ルーブで30\％を最も多い。さらにヘルバーも「あったほうがよい」としているのは高泌袐
 などの烸時的なものではなく「定体目利用」という憲向が半数を占め，他グルーブの20\％未満を大きく引き離している。


間が1日8時間以上を超えると本来は超過勤務手当が支給をれることになり，劦債コスト は大輻に増大する。婦人が1日8時間以上働いている鹿家の比率は，高䛑靾グルーブで茸




## （4）なせ高コストで学粯が大変か

 り調查から检討しよう。

 については目己非告乳贖）である。

## 

（東位：学，\％）

|  |  | 今 <br> 都 | 個体私量階居 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{aligned} & 6000 \\ & \text { Ki } \\ & \text { K襉 } \end{aligned}$ | $6000$ $7000$ | $\frac{7000}{8000}$ | $\begin{gathered} 8000 \\ \mathrm{Vg}_{\mathrm{g}} \end{gathered}$ |
|  | 計 |  | 120 | 53 | 35 | 22 | 10 |
|  | 含 部 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | $\begin{aligned} & 1 \sim 2 \hat{2} \\ & 2 \sim 3 \hat{A} \\ & 4 \text { 人以上 } \end{aligned}$ | 2.5 36.7 25.8 35.8 | 5.7 44.9 24.5 35.8 | 48.6 22.9 28.8 | 22.7 36.4 40.9 | $\begin{aligned} & 40.0 \\ & 10.0 \\ & 50.0 \end{aligned}$ |
| 暗祳全体の <br> 耍家疾复的力の余裣 | 㘼 尌 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | 䧻堆かるる离菑である | $\begin{aligned} & 28.5 \\ & 28.3 \\ & 68 \end{aligned}$ | 22.7 26.4 51.0 | 25.7 28.6 45.7 | $\begin{aligned} & 18.1 \\ & \frac{1}{45.5} \\ & 36.4 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 20.0 \\ & 80.0 \end{aligned}$ |


（單位：\％）

|  |  | 合㖕 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{gathered} 6000 \\ \text { kg } \\ \text { 和灌 } \end{gathered}$ | 6000 7000 | $\begin{aligned} & 7000 \\ & 8000 \end{aligned}$ | 8000 DE |
| 合 | 骨 |  | 108 | 45 | 32 | 21 | 10 |
|  |  <br>  <br> GLSTL <br> 却に点 $\operatorname{L}_{6}$ <br> Lカッta | $\begin{aligned} & 14.8 \\ & 12.0 \\ & 8.3 \\ & 45.4 \\ & 14.4 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 20.0 \\ 13.3 \\ 40.0 \\ 20.0 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 12.5 \\ 6.2 \\ 3.1 \\ 56.2 \\ 21.9 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 3.5 \\ 14.3 \\ 14.3 \\ 42.9 \\ 18.0 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 10.0 \\ & 20.0 \\ & 20.0 \\ & 10.0 \\ & 10.0 \end{aligned}$ |
|  | 14ロ等 <br>  <br> 植的至才時のま | $\begin{aligned} & 14.8 \\ & 31.0 \\ & 12.0 \\ & 36.1 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 20.0 \\ & 26.7 \\ & 15.6 \\ & 37.8 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 12.5 \\ 46.9 \\ 9.4 \\ 31.3 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 9.5 \\ 33.3 \\ 9.5 \\ 47.6 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 10.0 \\ & 60.0 \\ & 10.0 \\ & 20.0 \end{aligned}$ |
|  |  | $\begin{array}{r} 35.2 \\ 14.8 \\ 0.9 \\ 49.1 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 44.4 \\ 0.7 \\ 2.2 \\ 46.7 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 31.3 \\ & 12.5 \\ & 56.2 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 28.6 \\ & 28.6 \\ & 42.9 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 20.0 \\ & 30.0 \\ & 50.0 \end{aligned}$ |
| $\begin{aligned} & 4 W n^{*}- \\ & \frac{6}{6}-1 \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & 14.8 \\ & 45.4 \\ & 7.4 \\ & 32.4 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 20.0 \\ 35.6 \\ 8.9 \\ 35.6 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 12.5 \\ 43.7 \\ 94.4 \\ 34.4 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 9.5 \\ 52.4 \\ 38.1 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 10.0 \\ & 80.0 \\ & 10.0 \end{aligned}$ |
| 介解相案 4 <br> （棫新） | 䣋用しやまいい料金 <br>  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & 26.9 \\ & 17.6 \\ & 38.0 \\ & 37.0 \end{aligned}$ | 20.0 13.3 33.3 35.6 | $\begin{aligned} & 31.3 \\ & 15.6 \\ & 46.9 \\ & 40.6 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 42.9 \\ & 14.3 \\ & 12.9 \\ & 42.9 \end{aligned}$ | 10.0 50.0 20.0 20.0 |





|  |  | （丰式：严，\％） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\theta$ <br> $\$$ |  |  |  |  |
|  |  | $\begin{gathered} 6000 \\ \text { kg } \\ \text { 展敬 } \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 6000 \\ 7000 \end{array}$ | $\stackrel{7000}{8000}$ | 8000 D15． |
| 合 旪 F 等（F） | 60 | 12 | 20 | 18 | 10 |
|  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | 11.7 | 8.3 | 15.0 | 5.6 | 20.0 |
|  | 10.0 | 16.7 | 0.0 | 22.2 | 0.0 |
|  | 16.7 | 16.7 | 30.0 | 5．6 | 10.0 |
|  | 20.0 | 8． 3 | 25.0 | 22.2 | 20.0 |
|  | 41.6 | 50.0 | 30.0 | 44．4 | 50.0 |
|  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|  | 10.0 | 8．8 | 15.0 | 0.0 | 20.0 |
|  | 23.3 | 25.0 | 30.0 | 27.8 | 0.0 |
|  | 31.7 | 16.7 | 25．0 | 44，4 | 40.0 |
|  | 26.7 | 25.0 | 25.0 | 27.8 | 30.0 |
|  | 8.3 | 25.0 | 5． 0 | 0.0 | 10.0 |



|  |  | $\begin{aligned} & \text { 弇 } \\ & \text { 計 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 6500 \\ & \text { Kg } \\ & \text { 未渃 } \end{aligned}$ | $\stackrel{6500}{\sim}_{8000}$ | $\begin{aligned} & 8000 \\ & \mathrm{Kg} \\ & \mathrm{DE} \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 計 |  | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 経営主年教 |  | $\begin{array}{r} 8 \\ 12 \\ 4 \\ 6 \end{array}$ | 7 4 5 | 5 <br> 3 <br> 2 | 3 5 1 1 |
|  |  | $\begin{aligned} & 4 \\ & 6 \\ & 9 \\ & 8 \\ & 3 \\ & \hline \end{aligned}$ | 4 <br> 5 <br> 1 | - <br> 8 <br> 2 | 1 1 5 3 |
| 成牛詞美磌数規㧼 | $\begin{aligned} & 20 \text { 䫒未满 } \\ & 20 \sim 40 \\ & 40 \sim 60 \\ & 60 \text { 鲕 } \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 3 \\ 11 \\ 10 \\ 6 \end{array}$ | 3 3 4 1 1 | 4 4 4 | 4 4 4 4 |
|  | $\begin{aligned} & 50 \mathrm{a} \text { 未漌 } \\ & 50 \sim 60 \\ & 60 \mathrm{aL} \mathrm{~L} \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 5 \\ 14 \end{array}$ | 2 2 6 6 | $\begin{aligned} & 1 \\ & 8 \\ & 6 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \frac{2}{6} \\ & 2 \end{aligned}$ |
| 操䓥䔵地 | $\begin{aligned} & 40 \% \text { 末淗 } \\ & 40 \% 70 上 \\ & 70 \% \mathrm{~L} 上 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 10 \\ & 10 \\ & 10 \end{aligned}$ | 3 1 1 | 4 2 4 | 3 5 5 |


（1）諸資材の䐟入と廃㐮乳の增加








（2）作業量の増大


粗銅料醀保に作素が増大している。

 と考えて馨いだろう。

殔 $1-2-9$ 高緒兒農家のコスト増大要因
（革值：戸）

|  |  | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 計 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 6500 \\ & \text { 未香洪 } \end{aligned}$ | $\stackrel{6500}{\sim}_{8000}$ | $\begin{gathered} 8000 \\ \mathrm{~V}^{2} \mathrm{E} \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 合 部 | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 26 | $?$ | 9 | 10 |
|  | 乹 草 | 12 | 8 | 3 | $\begin{aligned} & 7 \\ & 7 \end{aligned}$ |
|  |  | 21 | $\begin{aligned} & 6 \\ & 4 \end{aligned}$ | 8 | $3$ |
|  |  | 10 | 3 <br> 5 <br> 2 | 2 5 3 | 5 4 1 |
|  | 本ソ整當 | $\begin{array}{r}8 \\ 14 \\ \hline\end{array}$ | 4 2 4 | 4 | $\stackrel{2}{8}$ |
|  |  | 22 | 1 <br> 4 <br> 4 | 7 | 10 |
|  |  | 17 | 3 | 5 | 9 |
|  |  | 13 8 4 4 | 7 3 - | 5 1 2 2 | 1 <br> 4 <br> 3 <br> 2 |

（管料）寒眷鯛植による（1992年12月）。

（革位：戸）

|  |  | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 計 } \end{aligned}$ |  | $\stackrel{6500}{\sim}_{8000}$ | $\begin{gathered} 8000 \\ \mathrm{~kg}_{\mathrm{L}} \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | 㖕 | 90 | 10 | 10 | 10 |
| 入復替玄 <br>  | $\text { 点 } 2$ | $\begin{array}{r} 9 \\ 19 \\ 2 \end{array}$ | $\frac{1}{8}$ | 2 1 1 | 6 4 4 |
|  | $\begin{aligned} & \text { 不明 } \\ & \frac{3}{3} \\ & 4 \\ & \hline 101 \end{aligned}$ | $\left(\begin{array}{l} 1 \frac{1}{5} \\ 1 \frac{1}{5} \\ 13 \end{array}\right.$ | $\left(\frac{-\overline{8}}{\frac{2}{2}}\right)$ | $\begin{gathered} \left(\begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\right) \end{gathered}$ | $\left(\begin{array}{c} - \\ \frac{1}{2} \\ 7 \end{array}\right)$ |
| 尔間数牧 の存蜺 | 需 | $\frac{14}{16}$ | 7 | 5 | 2 |
|  |  | $\begin{array}{r} 3 \\ 3 \\ 11 \\ 13 \end{array}$ | - <br> 4 <br> 6 | $\overline{1}$ | 3 8 8 3 2 |

（資料）荑华調㮅による（1992年12月）。
（5）高泌烀化て機械も施設も増大する—固定費部分の増大—
コストめ最後に残された部分として，機械•旗設の備却嘪部分がある。かつて高泌乳化

 る様々な枝術が普及されているが，をの一つとして良梖（蛋白分が多い）粗飼料の生啇が
竩が自然に增加する」と答えた18戸が，どの様にして乳量を上げようとしているかを示し
 イレージ化 や「3回刘」娄，同様な目的と考えると，ほとんどの鹿家か粗跼料の良質化
 い。

表I－2－12には，1992（H4）年の1粪草の刈り取り開始時期についていくつ加の数

 わりがない。目標との関係についての費家自身の評䛧は8000kg 以上のグルーブでは60\％
 ていないにも関わらず，今後の如り取り時期はをらに早めようと考えている点である。


進んだ80年代以䧝にサイロを建築し，その半数はアンローダつきのタワーサイロとなって いる。また取機機ま個体乳量8000kg未岍のグループでは，ほとんどが八ーベスタのみと からッピングマシーンのみという1J流てあるが，8000kg以上の高泌乳グルーブの半数 はハーベスタとラッビングマシーンの2ग流や3刀流になっていることが示をれている。


|  | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 蚂 } \end{aligned}$ |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 6500 8000 | $\begin{aligned} & 8000 \\ & 19 \end{aligned}$ |
| 今 部 | 18 | 6 | 5 | 7 |
|  | $\begin{array}{r} 12 \\ 4 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{array}$ | 5 <br> 2 <br> - <br> 1 <br>  <br> 1 <br> 1 | 4 - 1 1 1 1 1 | $\begin{aligned} & 3 \\ & 2 \\ & 2 \\ & 2 \\ & 1 \\ & 3 \\ & 1 \\ & 3 \\ & 2 \\ & 2 \\ & 1 \\ & 2 \end{aligned}$ |



表1－2－12 個体乳量と1箽草刏り敢り硅期
（単位：肖）




|  |  | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 請 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 6500 \\ & \text { Kg } \\ & \text { 末㳯 } \end{aligned}$ |  | $\stackrel{5500}{8000}_{800}$ | $\begin{gathered} 8000 \\ \text { N } \mathrm{LE} \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 保有雚家数 | 合 韩 | 30 （28） | 10 | （9） | 10 （10） | 10 （9） |
|  | $\begin{aligned} & \frac{5}{d} \\ & b \end{aligned}$ | 28 （13） | $\frac{1}{9}$ | （－） | $10(4)$ | $9(7)$ |
| ＋1口篤年咀黌敖 （1） | 断 暗 | 47 （20） | 14 | （ - ） | 15 （5） | 18 （15） |
|  |  | 9 28 8 8 $\left(\begin{array}{l}12 \\ 2\end{array}\right\}$ | 4 <br> 9 | $\left(\begin{array}{l}- \\ - \\ \overline{-} \\ -\end{array}\right)$ | $\left.\left.\begin{array}{l}5 \\ 4 \\ 1 \\ -1\end{array}\right\} \begin{array}{l}1 \\ 3 \\ 1 \\ -\end{array}\right\}$ | -10 6 2 $\left(\begin{array}{l}- \\ 9 \\ 4\end{array}\right)$ |
|  | $\frac{6}{6}$ | $2^{6}(5)$ | 10 | （ - ） | $\frac{1}{9}(-)$ | 5 （5） |
|  |  | $\begin{array}{r} 2 \\ 5 \\ 10 \\ 9 \\ 4 \end{array}$ | - <br>  <br> 5 <br> 4 |  | 8 | 1 4 1 4 |




## （6）だれにもわかっていないコストの行方

 3つの結論を上げておこう。

第1に，高䛑乳化によってトータルのコスト低下が奏見しているかどうかは金く不鮮明 なことである。高䛑乳グルーブは，資材コストも高く所得も小さい。労畄力の不足感娄強

 いえない。

第2に，経営全体の体系性を作る梘点からは，急速な高泌乳化は様々な茅猟を生じさせ



堷大し，孚牛の鈔命化は進んている。経営全体の体系珄をいかに形成するかが課題である。

笰3に，聞き取り調查をした費家の意見でるコストについての意見は场が，明確な回
年間に乳量を增加させるかどうかは，㙐家によってかなり意見が分かれるとこるである。




（重值：言）

|  |  | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 愔 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 6500 \\ & \text { Kg } \\ & \text { स第 } \end{aligned}$ | $\frac{6500}{8000}^{{ }_{8}}$ | $\begin{aligned} & 8000 \\ & \mathrm{~kg} \\ & \mathrm{~g} \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 | 計 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| $\begin{gathered} \text { 今後5年間 } \\ \text { 號 } \end{gathered}$ |  | $\begin{array}{r} 13 \\ 12 \\ 1 \end{array}$ | 4 | 1 1 - | 1 2 3 3 1 |
| 杽加め理由 （貣然碚畐空 |  | 8 18 1 1 | 8 <br> 4 <br> - <br> - | 4 4 1 1 | 2 3 1 |
|  |  | 3 1 6 4 5 | - <br> - <br> 2 <br> 2 <br> 1 | 3 <br> 1 <br> $\frac{1}{2}$ <br>  <br> 1 | 2 4 4 2 2 |



理由は，「コスト増加」「所得增加せず」などが莧られ，これに加えて「4に負担」「技術 に限界」「作業大変」という理由音あげあれる。これらほすべて経費に換算することが可能なあのであり，コストを上萛させる要因となる。

得増に結びつくのは，一定の䅁件があってのことてあり，全ての震家が高緒要化のみを考 えることには問題があるだるう。

## 3．「拡大•増歴」の単眼思考からの脱却
















低いまいうことではない。経営の効㮦が氐いから楽業所得が低いのである。


個々の剌龍を十分に檱討した上で，それぞれの力向を粯断すべきであるう。

素 $1-3-1$ 今後 5 年間の個体弾量の増大意向と拡大志向
（䩵位：戸）

|  |  | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 詚 } \end{aligned}$ | 個体乳揘の増大意向 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 増大させる |  |  |  |
|  |  |  | 6500 8000 | $\begin{aligned} & 8000 \\ & \mathrm{Kg} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 6500 \\ & \text { Kg } \\ & \text { 末满 } \end{aligned}$ | 6500 8000 | $\begin{aligned} & 8000 \\ & \text { 以 } \mathrm{KE} \end{aligned}$ |
| 合 | 計 |  | 30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 銮乳䚍数 |  |  | $\begin{gathered} 3 \\ 10 \\ 16 \end{gathered}$ | $\stackrel{-}{5}$ | $\begin{aligned} & - \\ & \overline{4} \end{aligned}$ | $\frac{1}{3}$ | 2 3 - - | $\frac{1}{4}$ | $\stackrel{3}{2}$ |
| 育成䫓数 |  | 16 18 10 | 1 <br> -1 | - <br> - | $\frac{1}{2}$ | 3 2 - - | $\frac{5}{5}$ | $\begin{aligned} & 1 \\ & 1 \\ & 1 \end{aligned}$ |
| 震地面榡 |  | $\begin{aligned} & 13 \\ & 15 \end{aligned}$ | $\frac{1}{4}$ | - <br>  <br> 4 | $\begin{aligned} & \ddot{4} \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{4} \end{aligned}$ | 1 $\pm$ - | -6 - - | 2 3 3 |
| 畜婞理改築 |  | $\begin{aligned} & 14 \\ & 14 \\ & 14 \end{aligned}$ | $\frac{7}{5}$ | - $\stackrel{\rightharpoonup}{4}$ 4 | $\frac{3}{1}$ | $\frac{1}{2}$ | - - - | 2 1 3 |
|  |  | 8 8 3 2 | 2 <br> 1 <br> 2 <br> 2 | 2 <br> $\frac{2}{2}$ <br> - | $\frac{2}{1}$ | - $\stackrel{-}{-}$ - | $\frac{1}{1}$ | $\begin{aligned} & 2 \\ & 3 \\ & 1 \end{aligned}$ |



図1－3－1 罗頭化の意向と経済の効率



## 4．負㥽䍗積農家の性格と克服の条件

## （1）白縑における負僓問題の重要性

整理対策によって，88（S63）年からは大家畜経営体質强化資金による対応がなされている。 －全国苟農基硞調㕝可能」「家湢費念出不可能」な費家（いわもあるCD層）の比率は $21 \%$ にのぼる。根釗では


急偵対策農家の戸数は1985（S60）年時点で49戸であった。そのうち離農した農家は13戸に界るが，その理由の約半数は病気•死亡であるところに問題の深刻さか感じられる。
 している。残りの16戸か大家音筫金の必要かなく比較的改善に向かっている農家であり，
新たに大家音資金を受け始めた10戸を含めて，「経営安定啫」を除くと，現在は41戸が負
 れらの豊家は若手わ規瞢の大きい麇家が多いことから，今後の期待も大きい担い手達とい
 いかに重要であるかがわかる。

## （2）負渍対策農家の特徽と変化


続快態にある農家とがある。
 し，この他いずれの対策も受けていない「非対策農家」，敬農負㥽対策は受けないて新し く対筑農家になった「大家离のみ」の4グルーブに分けて，85（S60）年とをの後の変化
者には以下の相違点が見られる。

第1に85（S60）年でみると，もともと2つのグルーブとも成牛頭数も育成頭数もほと んど等しかったが，その後「藾負＋大家畜」ダルーブが，急速に多頭化した点である。特 に育成頭数で激しく「酪負のな」グループはせいせい1．2倍であるが，継続グループでは 1．6倍に急増した。
弱化した点である。加つて「敬負のみ」グルーブの方が経営面積は小さく，換算乳牛1頭当たりも小さかった。その後，雨グルーブと古面樍を増加をせたか，「酪負のみ」グルー プでは嘖数をそれほど増加させなかったために，換算1頭当たりの面積は「撂争のみ」グ

ループが1．2偣程度へとむしろ増大した。これに対して「䣲負＋大家者」グルーブは面穖
「酪負のみ」グループでは以前の86\％に減りしたが，「整負＋大家畜」ては113\％に増大し，不安定な所有状意が強まった。

第3に「憼傊のは」グルーブは生産性は低いか，もと委とコストか低くをの後委効率化
 であったのに対し，「酪負のみ」グルーブは 5000 kg と生産栍は低かった。その传の乳量の増加摔はほぼ同じで，覞在も「賂買のみ」グルーブのほうが低い。他方出荷孚量 1 kg 当


 み」グループの方はがつての80\％へと気堣に低誠した。




表 1 －4－1 負債憝理対策グルーブごとにみた特徽（1985年）


最後に，コストの中身を詳細に検討すると，大意な差があることかわかる。1985年につ

 グルーブでも大きく，費用構造の違いを詳細に点赖する必要がある。

## 









大きい。

（策位：1985年管100をした数字）

|  | 合 <br> H |  | $\begin{aligned} & \text { 驚 } \\ & \text { 关 } \end{aligned}$ | 大 <br> 書 <br> 要 <br> $\%$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & 122 \\ & 116 \\ & 102 \\ & 118 \\ & 117 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 118 \\ & 115 \\ & 142 \\ & 114 \\ & 118 \\ & 128 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 126 \\ & 107 \\ & 119 \\ & 115 \\ & 124 \\ & 125 \\ & 86 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 138 \\ & 172 \\ & 128 \\ & 108 \\ & 138 \\ & 107 \\ & 109 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 125 \\ & 120 \\ & 158 \\ & 197 \\ & 127 \\ & 109 \end{aligned}$ |
|  <br>  | $\begin{aligned} & 90 \\ & 91 \end{aligned}$ | $92$ | $\begin{aligned} & 80 \\ & 82 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 90 \\ & 85 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 89 \\ & 89 \end{aligned}$ |
|  | $\begin{array}{r} 123 \\ 87 \\ 120 \\ 110 \\ 95 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 122 \\ & 89 \\ & 120 \\ & 110 \\ & 118 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 118 \\ 58 \\ 106 \\ 104 \\ 69 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 135 \\ 99 \\ 137 \\ 108 \\ 57 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 126 \\ 99 \\ 124 \\ 113 \\ -37 \end{array}$ |
| 所徨蹱 A 戴（\％） | $\begin{aligned} & 90 \\ & 92 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 87 \\ & 84 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 96 \\ 136 \end{array}$ | $\begin{gathered} 88 \\ 111 \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 98 \\ 103 \end{array}$ |
| 負債㚜高 1991年期曾 | 19510 | 13092 | 25938 | 24135 | 41322 |



表 1－4－3 酪農負㥽対策後安定化事例 —育成縮小型T麉場——

|  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 111 | 2 | 3 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $40 \text { 䰝 }$ <br> 機機と旅設 の露 化 |  |  |  | + <br> $-+1 / 5$ <br> -15$)$ | － | － | ＋ + - - | $\frac{13 n+1}{}$ | $1$ <br> 化 | $\frac{7}{8 i j+9}$ |
| 負債湲高（方円） | 2866 | 2806 | 2740 | 2585 | 2584 | 2424 | 2252 | 2507 | 2333 | 29 |
| 経堂面積（反） | 270 | 270 | 270 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | 435 |
| 換算而皠（a） | 63 | 55 | 55 | 56 | 75 | 73 | 78 | 74 | 74 |  |
|  | 58 28 30 | $\begin{aligned} & 66 \\ & 32 \\ & 34 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 66 \\ & 33 \\ & 33 \end{aligned}$ | 71 37 34 | 67 89 28 | 69 48 28 | 63 40 23 | 69 39 30 | 69 <br> 38 <br> 8 | 77 41 36 |
| 育成比塞（\％） | 51.7 | 51.5 | 50.0 | 47.9 | 41.8 | 40.6 | 36.5 | 43.5 | 43.5 | 46.8 |
| 出荷乳量（t） | 149 | 164 | 192 | 189 | 204 | 187 | 202 | 220 | 206 | 265 |
| 個体乳量（kg） | 5812 | 5130 | 5818 | 5119 | 5238 | 4556 | 5050 | 5636 | 5282 | 646 |
|  | 81.5 28.0 | 80.9 35.0 | 78.4 33.3 | 82.8 29.3 | 68． 3 | 70.5 20.8 | 59.5 19.2 | 56． 3 | 72.8 | 55.1 |
|  | 28.3 7.2 | 23．3 13.5 | 30.9 15.0 | 30.4 7.0 | 36.6 21.4 | 27.0 10.9 | 41.9 24.9 | 43.2 29.3 | 29.5 8.1 | $40$ |
|  | 1307 385 1691 | $\begin{array}{r}1535 \\ 196 \\ \hline 1731\end{array}$ | 1771 406 2179 | 1686 568 2254 | 1775 424 2189 | 1479 324 1804 | 1599 489 2068 | 1750 129 2180 | $\begin{array}{r} 1632 \\ 495 \\ 2120 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 2070 \\ 366 \\ 2436 \end{array}$ |
|  | 50 171 69 416 | 40 143 70 574 | 39 152 108 688 | 134 180 5 55 | 176 7 46 67 434 | 135 20 39 68 688 888 | 135 21 76 589 386 | 119 30 79 491 194 | 196 19 86 59 617 | $\begin{array}{r} 206 \\ 11 \\ 64 \\ 687 \\ 687 \end{array}$ |
|  | 102 - 274 | $\begin{array}{r} 110 \\ 23 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 114 \\ \hline \\ 243 \end{array}$ | $\stackrel{\square}{212}$ | $\begin{array}{r} 266 \\ 1 \\ 260 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 225 \\ 1 \\ 334 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 246 \\ 189 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 141 \\ 240 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 164 \\ & 210 \end{aligned}$ |  |
|  | ， |  |  | 212 | 69 | 17 | 148 | 28 | 61 | 18 |
|  | $\begin{array}{r} 46 \\ 147 \\ 1309 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 182 \\ 170 \\ 31 \\ 1499 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 136 \\ 208 \\ 1679 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 182 \\ 160 \\ 51 \\ 1700 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 128 \\ 58 \\ 1518 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 115 \\ 58 \\ 1432 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 112 \\ 13 \\ 1313 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 110 \\ 54 \\ 1348 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 102 \\ 82 \\ 1601 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 120 \\ 87 \\ 1580 \end{array}$ |
|  | $\begin{aligned} & 499 \\ & 952 \\ & 142 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 402 \\ & 207 \\ & 192 \\ & 212 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 672 \\ & 266 \\ & 192 \\ & 480 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 686 \\ & 1180 \\ & 290 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 804 \\ & 380 \\ & 292 \\ & 513 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 486 \\ & 28 \\ & 200 \\ & 200 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 867 \\ & 398 \\ & 292 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 942 \\ & 512 \\ & 8767 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 672 \\ & 192 \\ & 275 \\ & 355 \end{aligned}$ | 976 609 362 613 |
|  <br>  <br>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


 れたと費協が判断している贯家の10年間の推移である。74（S49）年にバンカーサイロや







度を引吉上げて自宅にあいたが，自家労働力で種けけをしなければならないなど，銅符管理に手が回らなくなった。已の春5月20日，こんなに牛があってはやってられないため，
 （S63）年に30\％台に落ちぬみ，それ以隆も50\％来満で推移してきた。所得率はブレはあ




己の経営効率化の背景には，鿓接所得を增加させるものではないが，舆さんの影に隠れ た努力がある。図1－4－1はその一例であるが，奥さんが方棋緍に借り入れ資金の残高 や返済期限や債還金などを図にして目㰖を立て，借入金の本数が蔵ることを楽しみに，日々











料コストは20円台から30円台に増大し，所得率は低下し所得は娍少している。





箖，88䒜バイブライン，89（H1）年バンクリーナーの導入，91（H3）年100頭へと牛

 77 （S52）年に買った䯅初の78psのトラクター500万円は目已資金だった。牛全き音てた
 その㣪は負觬整理䈌金でつないで現在に至っている。

缜設化が一段落し，これから所得が上がり始める部画である。本来後る周きの負債整理



ただし「金がないため」耕埧の8割近くが借入地である。しが音最香大きな借䭪は13k
肥の处理が鲁題となる。また見在は成牛を旁成が一つの生含内に全ておかれ，その牛含に
 バケッ1布で，8本のミルカーを利用し，夫婦2人でほぼ1頭1分て順調に進んている。



皮 1 表 $1-3$ に同


$\begin{array}{l:llllllllllll}\text { 誉成比率（\％）} & 42.3 & 30.4 & 38.5 & 48.3 & 51.9 & 54.1 & 58.3 & 45.5 & 48.1 & 49.5 & 49.5\end{array}$出荷乳量（ t ） $\begin{array}{llllllllllll} & 70 & 75 & 80 & 68 & 96 & 85 & 133 & 186 & 237 & 253 & 255\end{array}$

 $33.9 \quad 36.428 .2 \quad 26.2 \quad 17.6 \quad 24.626 .1 \quad 25.727 .3 \quad 26.7 \quad 49.4$



| 取 桵贷㮩売 | 857 | 713 | 747 | 616 | 853 | 708 | 1087 | 1539 | 1889 | 1878 | 2791 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 212 | 66 | 44 | 0 | 45 | 8 | 36 | 179 | 4 | 36 | 127 |
|  | 869 | 779 | 791 | 706 | 898 | 726 | 1123 | 1712 | 1903 | 2014 | 2917 |


|  | 61 | 61 88 | 57 35 | 81 | 63 | 77 | 46 | 98 | 84 | 97 | 1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 108 | 60 | 33 | 105 | 37 | 34 | 62 | 61 | ${ }^{6}$ | 163 | 230 |
|  |  |  |  |  | 45 | 49 | 5 | 59 | 70 | 78 | 89 |
| 軥粷显 | 236 | 273 | 226 | 179 | 168 | 209 | 346 | 477 | 649 | 674 | 1248 |
|  | 53 | 56 | 46 | 51 | 58 | 66 | 79 | 90 | 124 | 159 | 181 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 123 |
|  |  |  | 37 | 5 | 1 | 6 | 3 | ${ }^{3}$ |  |  | 2 |
|  | 8 | 37 | 37 | 5 | 200 | 197 | 203 | 30 | 330 | 414 | 409 |
|  |  |  |  |  | 102 | 81 | 71 | 40 | 107 | 90 | 135 |
| 以 希榣家 | 54 | 104 | 137 | 91 | 69 | 159 | 118 | 115 | 148 | 153 | 200 |
| 㭸分 | 30 | 18 | 68 | 20 |  |  |  |  | 9 | 12 | 156 |
|  | 637 | 760 | 717 | 645 | 907 | 944 | 1018 | 1294 | 1722 | 1907 | 2843 |
|  | 324 | 14. | 215 | 126 |  |  |  | 529 | 328 |  |  |
| 成伐矿得 9 | 112 | 18 | 171 | 37 | 99 | －77 | 181 | 350 | 315 | 223 | 148 |
|  | 77 | 70 | 92 | 144 | 265 | 293 | 269 | 41.6 | 149 | 735 | 803 |
| 可逃分所得 | 247 | 74 | 124 | －18 | －121 | －851 | －52 | 114 | －120 | －475 | －529 |


住）表 $1-4-3$ に同し。

孚牛の健康管理が維持できれは，現在の搾孚スピードでをれほど過密学動にならずに所得
適正頭数が見定められる必要があるだろう。
要畫は大輻に増大することが予想される。この点は新梘就愿や専業化志向の小覞模䊣家に とっての課題として霟慗である。

## （4）負債罢積嵅家の危㭡な増大志向

以下で，复偩累積農家への対策として点点を整理しよう。
 は，全ての䍚家や全ての時期に適してはいない。T豊場のように縮小の英断が必要な時期
 ての体严性に合わせた嫢擐や方法が考兄られなければならない。その場合に家族の協力や
考えていいだろ方。


 なければならない。


 るのではなく，経学の構造自体の改善か谁められなけれびならない。

この点，負債対策費家の考えている今㖟の意同がどういうものかが無になる問題である。


 と最も多い。「畧負＋大家賈」グループが「酪負のみ」グループの考え方に学ぶところは多いとなられる。それぞれの费察か自分の経営を振り返るべきであるう。

ここでさらに問題は，「大家音のみ」の新規に負債対策となったグループの意向を检討



図 I－4－1 負㥽対策農家の農家経済（白粶•1991年）





表 1－4－4 経済状龍別グルーブですた今後の桩大甞向（1991～95年）



## 5．党家の情報ニーズと营筧指導体制






重要な意味を持っているといち点で暧に富んでいる。それにしても白様の場含「固宅の
 らない」といった現地の指導者の意睍かしばしば聞かれることがうなずける。



 に棈えてしまう関係者が覞れる危险地はある索悚では必然的であある。




（単位：\％）




|  | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { it } \end{aligned}$ |  | $\underset{9000}{6000}$ | $\overbrace{8000}^{7000}$ | $\begin{aligned} & 8000 \\ & \text { DI } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 計 | $\begin{array}{r} 120 \\ 100.0 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 58 \\ 100.0 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 35 \\ 100.0 \end{array}$ | $100^{22}$ | 100．6 |
|  <br>  <br>  <br> 蟹旨䧺え螪回荅 | $\begin{array}{r} 8.4 \\ 32.7 \\ 28.0 \\ 56.1 \\ 6.5 \\ 13.1 \\ 52.8 \end{array}$ | 3.8 40.0 8.9 11.2 17.8 53.4 | $\begin{array}{r} 6.4 \\ 29.0 \\ 29.0 \\ 54.8 \\ 3.8 \\ 16.2 \\ 9.6 \\ 51.6 \end{array}$ | 9.6 23.8 28.6 66.6 4.8 4.8 62.0 | 10.0 30.0 70.0 60.0 - - 30.0 |




## （2）問われる情報の㘔



 た方か現実的なのである。情報の伝達量の多塞か問題なのではなく，棈報内容や伝達方法 など情報の㥍力間力扎ているといえよう。


 を持って，ベスト3となってい劵。



 であるのに対して，60お以上のグルーブては32\％に無っている。

格に合った営桃指導や情報の提供が必要と理蟹できるだろう。

## 



## 

（单位：戸，\％）

|  | 合 <br> 計 | $\begin{aligned} & \text { 不 } \\ & \text { 明 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \frac{40}{10} \\ & \text { 雟 } \end{aligned}$ | $\stackrel{40}{50}^{10}$ | $\stackrel{50}{60}$ | 60 或 E |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 㖕 | $\begin{array}{r} 107 \\ 100.0 \end{array}$ | 100.6 | $\begin{array}{r} 32 \\ 100.0 \end{array}$ | $100.0$ | $100^{21} 0$ | $\begin{array}{r} 19 \\ 100.0 \end{array}$ |
|  |  | 24.5 | 21.9 | 29.1 | 9． 6 | 31.5 |
| 据教•絡營分本 | 45.9 0.9 | 50.1 | 56． 4 | 32． 4 | 52.5 | 36.9 |
|  | 3.6 | － | － | 6.6 | 9.6 |  |
|  | 42.9 | 24.9 | 56.4 | 45.3 | 42.9 | 21.0 |
|  | 36.6 | 29.8 |  |  | 18.6 | 21.4 |
|  | ${ }^{9.3}$ | 50.1 | 6.3 | 16.2 | 1.8 |  |
|  | 20.5 | 24. | ${ }^{6} 8.3$ | 12.9 | 9.6 |  |
|  | 7.5 | 24.8 | 28.2 9.3 | 25.8 9.6 | 9． | 10.5 |
| 特を者尤ていない | 12.0 | － | 9.3 | 6.8 | 4.8 | 36.9 |
|  | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 閧回合 | 86.1 | － | 56.4 | 77.4 | 123.9 | 126.3 |


 のである。まず大くくりでらつの選报肢から選んてもらい，さらにそれぞれの悬体的内容
 という選択肢であるが，この順に回答数かりなくなっている。「必要なし」は6戸で㬴視

体系」「眮料生崖」の回答数は順に12，11，10戸で大密な差はないと見ていい。一部の技

 せた情敖を集樍し，見える形で供絡することが求められている。艺ういう意沬ては，この





（単传：四）

|  |  | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 旪 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 6500 \\ & \text { kg } \\ & \text { 末碃 } \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 6500 \\ -8000 \end{array}$ | 8000 EL |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 | 鮧 | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  |  <br>  <br>  <br> 平 $D$ 侱 <br>  | $\begin{array}{r} 10 \\ 12 \\ 11 \\ 6 \\ 2 \\ (2) \end{array}$ | $\begin{array}{r} 6 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ (-3) \end{array}$ | $\begin{array}{r} 2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \\ \binom{2}{2} \end{array}$ | $\begin{array}{r} 2 \\ 3 \\ 7 \\ 2 \\ (-\quad) \end{array}$ |
|  |  | 7 7 9 5 2 2 $(10)$ | 2 4 2 2 1 2 $\left(\begin{array}{l}3\end{array}\right)$ |  | $\left.\begin{array}{c}3 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ \hdashline 3\end{array}\right)$ |
|  |  | 1 7 7 4 2 3 1 3 2 1 $(13)$ | $\stackrel{\rightharpoonup}{2}$ <br> 2 <br> $\frac{1}{1}$ <br> $\frac{1}{1}$ <br> 1 <br> $\binom{6}{6}$ |  |  |
|  | $71-71-16 \cdot n^{3}-7$ <br>  <br>  <br>  ［1］答存 | $\left.\begin{array}{r} 4 \\ 5 \\ 5 \\ (14 \\ 14 \end{array}\right)$ | $\left.\begin{array}{r} w \\ 1 \\ 1 \\ \cdots \\ 6 \end{array}\right)$ |  | 3 $\frac{2}{2}$ $\binom{2}{2}$ |

（筫料）実散調查による（1992年12月）。

トや劤働時間についての情報は得られない。
存在している点である。 1 日分にあった情報」「今後の方同珄について」といった提えどこ

 が多いことが，この情報の霊要性を前している。







 を要ずるだろう。


 に対して，これに答える場があるかどうか，なければそれをどう作るかが間題をなるう。

埥 $1-5-5$ 農家が番視している情報源（多数回答）
（单㨬：戸）

|  | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 琂 } \end{aligned}$ |  | $\stackrel{6500}{8000}^{8}$ | $\begin{aligned} & 8000 \\ & \mathrm{Vgt} \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 部 | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  | $\begin{array}{r} 4 \\ 19 \\ 8 \\ 7 \\ \hline \end{array}$ | 3 <br> 5 <br>  | 1 6 2 2 1 1 | $\begin{aligned} & 8 \\ & 8 \\ & 6 \\ & 1 \end{aligned}$ |
| 管内の普及所 $\square$ <br> 箨 の農家痱語頼できる漛家 | $\begin{array}{r} 10 \\ 11 \\ 3 \\ 2 \\ 10 \end{array}$ | 1 1 2 2 3 | 3 <br> 3 <br> - | $\begin{aligned} & 3 \\ & \frac{3}{4} \\ & \frac{1}{4} \end{aligned}$ |
|  | $\begin{aligned} & 1 \\ & 5 \\ & 3 \\ & 2 \\ & 1 \end{aligned}$ | $\frac{1}{2}$ | 1 2 2 | 4 |

（资料）害態調查による（1992年12月）。
（4）これまでの情報の提供方法の反省



普及所の営興改善資料はこれまて2年管きに発行されてきたが，1992年度からは発行を




 いる。






 に性席した閩家は6戸（20\％）てある。
「普及員が回ってもない。親しくない」など素家を普及員とか親近感のなさが大きな傽害



素1－5－6 営豊改善資料（普及所発行）についての意見（多数回答）

|  | （蜞位：戸） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 合 $\vec{n}$ | $\begin{aligned} & 6500 \\ & \text { kg } \\ & \text { 木清 } \end{aligned}$ | $\stackrel{6500}{\sim}_{8000}$ | 8000 <br> $\mathrm{D}^{\mathrm{kg}}$ |
| 荗 管严 | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  <br>  <br>  <br>  <br> ついてももたい す。ちらない <br>  <br>  <br> 國答な | 8 8 5 2 3 3 2 4 | -2 2 1 3 2 2 2 | 1 <br> 3 <br> 4 <br> 1 <br> 1 <br> -1 | 2 <br> 3 <br> 1 <br> - <br> 2 <br> 2 |



|  | 合 针 | $\begin{gathered} 6500 \\ \text { Kg, } \\ \text { 本泡 } \end{gathered}$ | $\stackrel{6500}{ }_{8000}$ | $\begin{gathered} 8000 \\ k \xi_{1} \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 芽 部 | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  <br>  <br>  | 3 3 3 | 1 | 1 | 1 2 3 |
|  <br>  | 3 3 | 1 | 2 | 2 |
| 普及所が回ってこない・親しくない当安娄知らい関しがあ | 6 2 | $\frac{4}{1}$ | 2 - - | $\frac{1}{1}$ |
|  | 3 | － | 2 | 1 |
| 田管なし | 4 | 2 | 2 | ＊ |

（餈料）寭妭調植による（1992年12月）。自由回答で類似回答をまとめた。

費家があり，現場の普及買は，それそれの震家に見合った形でをの按術を体系として伝え なければならない。きわめて団萑な間題に直面していると侤えて夏いであるう。



 らない」といった興関しあまらあムードが，広範に存在している点である。

 い意求あられている。

## （5）供絽者と需要者の主体形成の必要


 ることは不可能にちかい。に香かか力らず関係機関は普及し指導することが任務であり，隐家からのをの期待事大きい。この矛固を克服するために少なくと畐以下の点が重要であ すす。


伝わっていなかった何が30戸中7列見られた。基本的な情報は正䃊に伍える体制を作るこ とから要ず抬めるぐきであるう。

表1－5－8 地区薥談会（農拹主催）に出席しない理由（多数回答）
（幽位：户）

|  | $\begin{aligned} & \text { 畣 } \\ & \text { 㰻 } \end{aligned}$ |  | $\stackrel{6500}{\sim}_{8000}$ | 8000 <br> DE |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 佥 | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  <br>  <br>  <br>  | 8 8 8 8 | 2 2 1 1 | 2 1 1 | 4 2 1 |
|  <br>  | 4 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 2 |
|  <br>  | 3 | 2 | 1 | － |
|  | 1 | 1 | － | － |
| 可䒤发L | 2 | 1 | － | 1 |


第2に，数字情敖が増加し情報メディアが増えて云達速度が高速化した現在，農家に向
 すます重要となる。情報は主に部分技術であり，これを㑭別経営トータルの技術に応朋す
 をそのま⿱士口心流安のてはなく，個々の経営にあった体営として提供する袁任があるだろう。




体，产るいは不必要な情報に体存しない主体を筫成させることか方が霊要であるう。そう した主体の狍冶をどの様た，どの様な場て行うかということか閫通であり，指導機関はこ の点に大きな力を発㩁すべもであるう。

## 6．農地分散と土地利用問題

（1）倩地の分散さ土地䣋用の粗旗化

 ると小嫢模であっても分散は擞しく，規㯖よりも地域性が激しいことかわかる。小梘構で かつ分散している豊家か多数存在しており，数めて非勏率な状隹にある。


 あればかなり堆別は投入されているか， 5 km を超をる遠方では皆無となる。また本地，飛び地を問わず書地の場合では堆肥施用が確認されたのは28\％でしかない。

草地更新は莪び地かどうかて堆肔施用ほどの美はないが，借地の場合半数程度か更新し
 おかれていると見て良いだろう。

 5 km 以内の飛び地で7戸中3戸（43\％）とかなり見られるが， 5 km 以上か遠力をは皆



## 

| （䊒值：「＂） |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 合計 | 1 的地 | $2 \sim 4$ | $5 \sim 9$ | 10 団地 <br> DE |
| 合 部 | 30 | 2 | 8 | 15 | 5 |
| $\begin{aligned} & 20 \mathrm{ha} \text { 未满 } \\ & 30 \sim-10 \\ & 30 \sim 10 \\ & 40 \sim 50 \\ & 50 \mathrm{had} \text { 上 } \end{aligned}$ | 5 <br> 7 <br> 7 <br> 8 <br> 3 | $\underline{1}$ $\frac{1}{1}$ | 1 2 2 2 1 | 3 2 1 4 2 | 3 1 1 |
|  | 11 10 9 | $\underline{2}$ | 3 2 4 | 6 5 4 | $\frac{2}{2}$ |

（筫料）実䕀調㮅による（1992年12月）。

（単值：珄）

|  |  | 合㖕 | 事 | 飛 | 她 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 地 | 所有地 | 㯷 地 |  |
| 煹 | 合 㖕 | 59 | 30 | 17 | 12 | 25 |
| 甭 | 变 | $\begin{gathered} 30 \\ (27 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 23 \\ (-) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 6 \\ 10 \\ (1) \end{gathered}$ | $10$ | $\begin{aligned} & 7 \\ & 14 \end{aligned}$ |
|  |  | $\cdots$ $\cdots$ $\cdots$ | $\cdots$ $\cdots$ $\cdots$ | 6 <br> 5 <br> 5 | $\stackrel{1}{9}$ | $\cdots$ |
| 营 | 合 誎 | 59 | 30 | 17 | 12 | 25 |
| 罧 | $\frac{\text { あ }}{\text { (本明) }}$ | $\begin{array}{r} 47 \\ 10 \\ (2) \end{array}$ | $\begin{gathered} 27 \\ 3 \\ (-) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 13 \\ (2) \\ (2) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 7 \\ (-) \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 11 \\ & 11 \\ & (3) \end{aligned}$ |

（資譒）宨热調査による（1992年12月）。

分散は農家の買択の輻を小をくしていることは否定できないであるう。均質なサイレージ か欲しくとも，遠距離では違撤に要する労梖や時間か浪費されるため，結局サイロとラッ ビングの2刀流になるという例も見られた。諫場分散は固定的な経費を増大させる要因に もなっている。

## （2）究棳の問題としての曹地の围地化

この農地分散の問題をどう提えるかについて以下 2 点について蜣れておこう。
 ある。その方法の一つは分散を克服するために機幾を連對错にして省力化して乗り切る方
 なる。この重装備化が高コストになるのであれば，分散聞場で高品頶のサイレージ生䨾を
管理の㤓系を整えることである。近間の農家か変わりに自分の堆把を散布する，いわば推肥散布交換高考えていい。
また，白綠ではバーンクリーナーのコンベアの下にトラックを置或，そのまま草地に直





表 $1-6-3$ 農地の分散と組器サイレージ取機の有舞
（乎位：戸）

|  |  | 合計 | 本地 | 能 | 地 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 5 kmDd |  | $5 \mathrm{km以上}$ |
|  | 色 旪 |  | 59 | 30 | 21 | 8 |
|  | (束 | (12 | $\begin{aligned} & 7 \\ & 22 \\ & (1) \end{aligned}$ | 5 16 $(-)$ | $\stackrel{\overline{8}}{(-)}$ |
|  | 合 影 | 22 | 11 | 7 | 4 |
|  | $\frac{6}{6}$ | $\left(\begin{array}{c} 9 \\ 13 \\ -4 \end{array}\right)$ | $\begin{gathered} 6 \\ \stackrel{5}{5} \\ (-1) \end{gathered}$ | （2） | $(-)$ |



第2に，兆場の分散を交換分合によって解消することである。機械の重装備化は，これ きで香やってきたし，そのことが結間コスト高に結びついてきた。これ以上の意装備化に



 なため，当面は第1 ゆ万方向を奉践しつつ，分散の不合理性，不経済性を明確にしつつ，講諭を深め，解夷の道を模索していくことになるう。

先に見たように，高泌乳化のための自質サイレージの生崖を追求していく場合に，やは り団地化は必要てある。また，放牧中心に低コスト化学図るためにあ，回地化は必要であ る。どういう方間を取るうとも，交換分合についての费察間の利害は最終的には一致する ど考えていいだろう。

## II．個別経営の転換方向と条件 一どの様にすべきかー

## 1．個別農家の経営転換の考え方と方法

## （1）魔の悪循環からの腅出

 がはまりこんで脱出できない状涀が浮が加がってくる。これまで多くの農家は○でくくっ
形で増産しコストを低下させる方问（増産一コスト低下一所得增加」という流れ）であ


金に倲存して行われたため，その剩子かコストをさらに引き上げ，元金の僙買に対して所
 うドライブをかけられた状態となった。





「牛の徣理」では，増産の一つの方法である高泌乳化かな追求をれるため，反顛軘物には本来不通当な滞厚絧料が多給をれ，十分な管理が出来ない状態では乳牛が不健康となり，

 トを上昇させる。
 う方法で夷施をれる。この方法では，粗銅料の栄篗的な比率は高まるか蟣維䨘は不定し， 2 番刈加ら3番刈へと作業が増大し，それでる不足する粗龢料が䐟入されコストを上昇を せる。また，早刈の実施は完熟堆肥の春期散布と茅盾する上，化成䁛料の投入を増大させ るだけでなく，地力を低下させ，草地更新の期間を短縮をせ，結局コストか增大すること になる。

「人の语環」では，多頭化と高湡乳化で作業か增大するため作業者の良好な健誱状能や精神状態は保てなくなるから，省力化のために機械化と施劅化が進む。トラクターの大型化，キャビン付き，ワンマンオペレータータイプ，タワーサイロからバンカーサイロへ・•• －•。結果的にこれまでに装署していた機械•施設を陳腐化をせ，暴却費を增大きせ，コ ストを増加をせる。また，この機械化•旅設化は脜入金を增大させ，僙還金の增大か，「経济追求の循環」に拍車をかける。

## 圆 II－1－1 醮農における悪循環と経営䎐換



さらに3つの揗嬹の関傒に目を向けると作業者の不健康化は作業の粗放化につなかるか





























 めに，更新をせず早刈をやめることで学り，堆肥を還元することをある。孚牛の健康を維持するために賑隌鉰勆の多給をやかることである。

## （2）所得掋大方法の罗様性と技術格差の大きさ

この様に多機な較換力问があることをより深く理解するために，一定の所圑を確保する のにいかな多様なが法があるのかを事態の中から検討しておこう。その場合に日㯃以上に
 の吉拺について理觬する上で大きな意浬があるだらう。

図 I－1－2には，極空管内の約350戸について虚業所得を経産牛頭数，個体票量，生
傾向が見られるため，所得拡大の方法として多頭化に一定の意訦があることが思められる。
所得拡大の方表としてもの新しい技術の導入にも可能性があることが示されている。

しかし，この図が示している最专重要な点はつ寧の2点である。
 れているとをである。例えば荡得1500万程黁を確保するためには，頭数は40～100縝まで


点である。この点はフリーストールを導入している鹿家についても同樽であり，所得金額

 が会り大きくならないのは支扎利子が大きいためとは言えないことは強調する必要がある。



 といら様に，費家聞て技捕め格差がいかに大きさが明原に示されている。

 この前提ではどんな頭数類模てあって委をれぞれの所得トッブ水準は，まったく変わりが

 ととがわかる。
 い。逆に多様な方问があっていいと考えるべきだろう。つまり婟々の費家の覞在の到達点
 るバきである。転愌力間を考える場合には，まず自分の到遠点を明醀にすることか符1步 もなる。

図 II－1－2 前得形成方法の多様性（樶案支庁•351戸）


## 





## 國II－1－4 男陑30\％低下封の所德（捹術勏率不変）





## （3）到達点の確認を営鬼䎐換の方向




 などの重要な数字についての比較はほとんじなされていない。この点を朝に雲換力间を楨討してみよう。







 である。











 は片寄ってし害す在験性が強い。

 できない。また，たとえ効率が高まらなくとも，期模拡大の過程で様々な困睢にまャレン ジすることがその人の生き方として，あるいは人生のステッブとしてるさわしい場合も考 えられる。

しかし，Aさんのようにかなりの規模を持ちなから効率が悪い経营の場合は，をの規㷬 の状態で経営内容を充害させて効率を高める方间，つまり个方向のDをめざず方が，より

ぶきわしく容易な方向かも知れない。また，場合によっては頭数規模を縮小して，好率を上げ所得を増大させる方向，つまりEへ向から方向の方が，本人の営慶条件に取ってふさ わしい加も䈌れない。成牛頭数だけでなく育成頭数の蔵少を考えてみるべきだろう。つま りAさんが所得を上げようとする場合の選択肢は極めて広い。ほぼ180度の展開方向があ る。Aさんの様に経営効率が低い農家の場合には，図中に示された矢印の䊔に様々な展開方向があることか認識できるかどうかがボイントになるだろう。
 ると，Aをんと比べて雱めて限られた方间しかない。し加しEの位置にいる緊家の場合は，

 にかなり無理がかかっているとするならば，逆に所得を下げても経営か持続できる方向を



 れない。



2 農業所得には支払利子を入れる。

 がいいから気知れない。

導者が意識できるかどうかが問題だらう。

憲のステッグとして重要となる。






 を朋就にすごきだろち。






報告署の作成に当たって30数戸の聞高取りを行ったが，この「生きち」は，それぞれ多


 フリーストールチ舎を独目に設計し，バーシーシーも自分で施工して新しい技術に挑戦してい る費家畐いた。また，所得金額はそこそこをも，野菜を自給し，庭の手入れをし，近所つ きあいを楽しみとし，落ちついた生活ができるという，そういうゆとりをもった営腺が目
乾草を与え，その食い残しを育成や䡉生に与え，つぎにその残渣を馬や和牛に与えること を近年始め「どんどん自然に戻っていく様な農業をしている」といっていた。将来はどさ んこを㟃って葉䭴するような生活をしたいとい方小さな夢を抱いて営鹿している人もいた。



すまでは限界まで嘲いて，できたら縮小したいという眼家娄いた。
この様な「生き力」は，それぞれの経営者なりをの家族が多類多様を持っているもので

 まに日みを過ごしてし虫い，入間的な成受を十分に得る場を見いだせない煬合もあるだろ


 とは重要である。










 ゆとりはそれはど必要としない目穓であり，Bは反対にゆとりを重視している。こ己で言
 あいろな酸素か入っていす。

 れまでの目分の営鹿は経湾追求に片答ったAに近かったと考えたとする。だとしたら，A



## （5）集団的学習による寒践の積み雷ね



 で経济データの分析などでかなりの部分を示すことが世来るだるう。きらに重視すぎき点







 の分析によって，より前進することができまだるう。しかし，数字に表したくいこれらの

熄当たりの鉰料梖には15円あの格差があるという形て現れている。


 に，まず向けるべもである。

## 2．多様な生産方法と展開条件

（1）多様な選択肢と專例の利用方法
 なければならない作業をどう具体的に変えて行くのか，あるいは磌数や面耫をどの様な手順で雯化させて行くのかが差し道のた問題となってくる。この報告書ては，そのための最毛端的な方㪯は，身近に实在しており目標となりうる鼡家のやり方を見本をすることだと
 を作成する方法を取るごとが多い。しかし費家は今ある経学の体菜から目檽となる新しい

経営の体采に移行することが課題であり0からの山発ではない。目標に成圳の可能﨡がど れだけあるかということや，目標に至るまでにどの様なま順を踏をべきかということ，を


 よって非らかにすることが可能である。



 もれそれれ数丮を元した。3つのグルーブに分けた理日は以下による。
大の問題になっているため，これを部決高る方向の一つとして示した。これに対して「高



 しているたが取り上ばることにした。

 ていない。







苗。
 それを自分の絡営と比較して可が厡うかを明確にしていくことを始めて欲しい。始めは单
 いがあしれない。しかし，をらに漈めていくと数字に前せはしないが目には見える違いか すかるようになるだろう。列えば，銅料給与量や質，牛含の精遣，牛の体形，肥管管理の


## 図I－2－1（1）事例蔵家の位置（農業所得）



## 






 までの酸な考え方で進められて，その結楽がどうなったかということについて，さらに

 とであり，営塁力法を明酸にすることになる。



必要がある。物示された震家が書在するため，扳にすからないことがあれば個人的に本人 に闌くことはできる。しかし一人て見開きするよりも可人かて見聞呂して意見を交流した力が，いろいるな覞角がら詳しく見ることが世来るし効率的でもある。この交流は単に見

て意見を営い合うだけでははつきりしない。少なくと娄経济的な結果，電祭の作業，生活 と営蹗の考天方，これらの3点セットが心要で，これらの一貫性を確かわることによって
流をするためめ材料と考えるベきであろう。


费家を直接参考にすることは山来ない。その場合も現事に存在する貫家の及省点は反面教做として参考にすべきだらす。





第らに，事謿て上げる3つのグループは対立するものとLて取り上げてはいない。表面
 は買なる場合もあるし，遣に異なるグルーグてあっても根庭には其道点があり方る。これ


## 

（1）低投入梨學業の典型事列


 が小さくなり，两得率が粓あて高い経営となる。








 になることと一致しないと考えるようになり，徐々に覞在の頭数へと縮小して経营転換を國ってきた。この10年間に収入はあまり変化していないか，経営糔は当初の1300万円台力 ら800万円円台へと大きく蔵りL，所得率もA式で $60 \%$ 前後へと上罪，B式でさえ $50 \%$ に近

く上昇した。負㥽残高は760万間へ縮小した。
その生産方法については『現代農業』などで，本人の言薬で詳組に紹介をれているので， そちらを参照すべきであり解説の必要はないが，根要を示富と以下のようである。
配合饲料の給与は冬期で1日 4 kg 以下，夏期でも 3 kg 以下にし，その時々の乳量を鼠視

 がお尼から在右に大きくは灰出して見える。20人程の視察者が牛舎内に入っても，振り向
一布やデッビングなどは必要ないため，対頭式の牛舍ではあるか，夫婦が分加れて1列じ とを担当するのではなく，2人で並んで牛舎を一周するといういったりとした揞㯒ができ る。



 くり返して，牛の貣いかのかない新鮮な乾草を口先に持のていくことにより十分に食い込 ませて胃袋を般える。配合は 2 kg 程度だけ外で与党る。

番以降は全て放牧にし，サイレージはいっをい使用しない。㩧刈のできる咧直な牧草は，草地更新を20年間1度るせず，化或肥料が友1袋程度し加投入されず，加わりに3年間埖

集約的な存成管理力问能となるには晡育牛も青成牛も目の届くように成牛と一つ続きの




 イロやハーベスターなど固定的な装備も抑えることになる。
 haに対して成牛1頭くらいの遵正な集約度を探っている。また，後維牛として必悪最小限の頭数しか持たないことか，育成の集約的な管理を渗ち，放牧地への移動通路の状㦔を保ち，パドックの適正な状態を保つ。というように自分なりの虺正梘模を維持童ることが好率を商めることにつながっている。


部であり，牛や费地や草が十分に「働く」ことに対して，人間は桃めでわずかな力な加え るだけである。本人は「儲けよりと思わなかったこと」や「总け心」が結果的に経営の効




「たた単に濃原銅料を減らせば良いものではない。その替わりに粗飼料を食い込ませる作業を新たにしなけれぱならない。化が城った分楽になるのてはなく，そういう仕事をす る事によって，結果时に楽になるのだ」と自分の営営を省なている。「自然が委つ力を最


|  <br>  <br>  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（2）低投入化への転換上経過
 である。『別海苟農の未来を考える学習会』か年々開かれ1993（H5）年で第8回を羊关
三友氏の躼業に啓発されて月1度の学柏会が 30 人弱の参加者で開かれる様になった。92 （H4）年4月には『風土に生かされて』というデーマで M 氏 が自分の营農を学習会の
浜中町3町の5箅所で開かれるようになった。さらに93年5月の学習会では，月列の学習
告され100名が集まった。3戸の実践報告者は，経産牛哣数が44～47頭であり，いずれも
 う点では共通している。しかっし固体乳量は6400～9300kgに分散しており，2 戸は個体乿
 ているという点で大きな違いがある。投入を減らして生産を蔵らし，加つ所得を増大する といら経営輊換のノウハウというものはどこです研究されていないため，以下では事例に鿊って転換の経過を追うことによって，転換の条件を検詂しよう。
表11－2－2はこの3Fの実践報告者うち3年間加けて铜睢頭数と濃原鉰料の給与量を

減少をせて，所得を壃加をせた事例である。最あ目立って減少した経頶は成牛用の配合飼料代381万，䒴成場への放牧費約150万だが，生産資材などもかなり蔵少している。出何乳量も減少し曼業収入も減少したが，それ以上に経費かか減少し，結果的に费業所得は200万程度増大した。経営主の1日の作業時間も農閑期で，かつては9特開以上牛舍にいたが，

経営主の年齢が 44 才のこの農家は，現在高校受験を前にした長女を筆頭に子供が3人南 り，これ加ら家副的な出費が増大する時期である。この数年間は最大限の生産を上げよう

79 （S54）年に牛㝒を増塖し，スタンチョン54䫀の体制になり，82（S57）年にはスチー ルサイロとアンローダを導入して粗銅料生隡の良質化と銓料給与の省力化を図った。89
 を乳代で磪保しょうとし，商成舎を別揀で立でて多頭化の㸺備をし，91（H3）年の1月 には成牛含内につづく青成牛のエリアに真空パイプを延長して6頭分のスタンチョンを増
最高1日 12 kg まで配合を16ランクに升けて，経営主以外でも給与できるように生ごと にチョークでチェックしていた。当時は「1日2食で一人前」と信じ，樍み上げたビート バルプの袋の上に庲って朝䥄を牛舍で食うこともあった。

し加し91（H3）年5月に M さんの講演を開いた後，大きく経営を転換してきた。そ の転換は以下のような経僰を遉る。
回敖も3回加ら2回人を蔵らした（汹乳曲線に合わせてビーク時の給与量を次第に蔵少を せてをた）。翌月6月に公其牧野へ入牧中の背成牛に和牛の種をつけをせ，その初産の子

 （H4）年5月には乳相を中止した。草地更雜は90（H1）年までは最低です権年3ha，上実施していたが，92（H3）年には霋業で予定していた䓥堆更新事中止した。粗的料は加つては灌原铜料の給与回数に侖わせて1日に乾草1回とサイレージを2回，㖕3回に分 けて給与していたが，11月からサイレージを1日1回へ蔵らした。経営報地は43hat゙が
 に過ぎなかったが，92（H4）年には10．7ha 人倍增をせ，1日の旗牧時間も2時間加ら 4 時間程度へ，放牧期間吉1月延長した。
育成牛は27頭減少し綴産牛も7頭減少した。初座は全て和牛を付け，止まりの恶い初産 と経萲は壳却し，神経質，足の状態の良否，事故の有無で経亚牛を売却するといら経過で あった。現在は目標としては成牛45頭を5年ずつ更新するように， 9 頭 $\times 2$ 才で 18 頭の青成が理想だが，止末らない管成もいるので，25韻程度は必要と考えている。

吝成潩数が減少したため管理が集約化した。哺骨段階では牛含内の5つのペンと含外の

ハッチ5堛を利用していたが，ハッチの利用は中止した。幼牛には要質の埆草を足光に瞋 きたいが，バンクリーナーとペンの褠造上がでに入れており，1日に何度加入れることに よって以前よりは新鮮な草草を供給するようになった。親牛が濃原掏残を減らして健康体 となったためか，ハッチの使用を䋦して目が届くようになったためか，この段階の青成 が回に見えて健康になった。かつては対牛の背中にシラミが発生するため刹虫剤を散布し，
不覀要となった。

堆肥に対する考え左も大きく変わった。以前は䔬尿が増大するのでバーンクリーナーに




|  |  | 1990年 | 1992年 | 需化 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{array}{r} 43 \\ 103 \\ 54 \\ 444 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 43 \\ 76 \\ 47 \\ 29 \\ 300 \\ \hline \end{array}$ | A 27 <br> A 2 <br> A 4 |
|  | 万円 | $\begin{aligned} & 2733 \\ & 5884 \\ & 341 \end{aligned}$ | 2332 3610 | A 401 <br> A 275 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 976 392 607 369 | 1166 60 2 $66 \begin{aligned} & 6 \\ & 90\end{aligned}$ | $\begin{array}{r}190 \\ 292 \\ -341 \\ \hline 31\end{array}$ |
| 所得率 $\underset{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$（\％） |  | 29 14 | $\frac{4}{24} 5 \cdot \frac{1}{9}$ | 14.7 |
|  |  | $\frac{68}{27} \cdot \frac{1}{5}$ | 49.2 | A198．9 |



生活は目の前が真っ暗で化しいの一管に尽きます。ただよかったのは奥さんと話しをして




 になって，子供に対する顔つきが蜜わりました。以前は子供を労㽖力とまなしていて，ぐ ずぐずしていると螅䳛りつけることもありました。今は子供か朝Hてくるのか違くなって

 います。経営を180世変えることは難しいことです。でも変えて下さい。子供も家续秀変
 と思います」。





 べき点は以下のふうに整挜できるだらす。

冬には銅㪶が不是して，40万円分の乾草を購入することになった。つまり頭数に奶して













山が同じ囲場の3箇所に分散し，それぞれの山に3年ものから出したてのものもでが飳在

 くならず新しい山が必要になることに加えて，此較的腐熟化したところから虫食い的に切 り崩していくことによる。奴琼の良い堆肥作りをするためにはその意味について十分な認識が心要である。93（H5）年5月の学習会で報告したもう一つの䨱家は9000kg台の個

 て每年8 ha更新Lてきたが，起こせば起こすほどギシギシなどの催草が増えることであ
 が瀸ればいいが，減らなりれば「除草剤なども必要になることから（草地更新を）考え直


第4に，牧草の「幄刏与をする場合にも，それきれの草地に合わせた適正な取穖時期を見つけることが义要になる。これまで草地更新を逐次行い，早生䒺の品䅜を㩇種し，歹く

余めていた。このため化成肥約の投入学な少なてあった。92（H4）年は9月1日に1譒萑を淆り取ったが，この時期くなっても倒伏しない草收状態が元々作られていた。

第5に，営慗の喕となる発想を大をく転換することが必要である。短期的な経斎適求を軸にしたものでは，長期的に安定した营曾体系を磪立することは難しい。短期間に成果が













 きたのに対して，S農場では多頭化し固体乳量が増大しなから同じ所得率を維持してきた という意䑮でいっそう安定的である。この様に効率か高いという意味で始めてこの費家を
 の特徵点は以下のようである。




 し高泌乳化は狙わない。乳量を上げると分娩パターンが前れるとのことである。高靾乳を
 いる。淘決の方法も衵量ではなく体形や㢣殖状炾を電䘽して骨太の牛を残し，結果的には


第2に，弆成は一貫して必要最小限め頭数しか持たず，換算1頭当たりの経学面積专ほ
 は，垷在は園体俩格か低下しているため生まれたらすぐに売った方か経緕的にもいいだけ
 は十分に日が行き届くように成牛㕿内にあいている。かつては通路に乾草を數き，底がな
所を増設し，敷料は押すとバーシタリーナーに落ちる様により工夫されている。䔰成は古 い牛鿖を改遣して利用し，乾葉ロールをほぐして舍府を給与している。この様な集約的な管理を維持するためには，これくらいの頭数でなりればできないをいうことであるう。
 るが，本地のほとんどは過去10年間一買して放慗曹用剒とし，6月～10月いっばいは放牧 している。軖間のあの教牧であるが，放牧を重梘してきたことも共通点である。
 クリーナーは89（H1）年に導入ざれ，パイブラインは92（I4）年に導入したばかりで




 を持つせとが出来ている。







时内では2～3本の指に入るくらいに模めて小さい。つまり，個体股売がかなりあってな



第1に，先のS费場と同樣に本地と近間の土地を基本的に放牧専用地にしていることで
 どれの団地が森林によって4～6つくらいの國場に分裂している。土地条件としては好条件とはい天゙ない。泝有地の半分は放牧专用地であり6月～9月は昼佼放牧をして，牧草取




穫と蕒尿処理の労力の軽蔵となっている。
第2に，比較的多龭数抱えている学成は，極めて粗放的に铜っていることである。若牛
放牧しっぱなしにしている。その間，2日に1度程度配合を草の上にまきに出向き，8月置から売れるもあを党却するが，ほとんど手をかけない。しがす，この草地は10haくら いの茅地で，一部は1番草を刘り眲ってはい著が，ほとんど族牧に利用し，40年代後半に入手して加ら草地更新季掃除则事しないのて，ほとんど経費がか力からない。
業用具が整然と掛けられており，牛舍や費場をいう作業場を大事にする経営主の栍格が理 れていることが酸的であった。

 て成り立つ。粋来の土地余りに対応しで考えられる方式と言竞よう。

## 


他地域と同㥞の多嘖銅育を梖定することなたかすいことてはないだろす。それだけた，近

必買があることを理解しなければならない。

图II－2－2 高泌要費家の分布


（1）「高泌乳」経営の定義と特徽
a．高泌乳」の定䡴
「高緒微」をどう考える办は立場や狙いによって異なるだろう。ここでは，次のような経営を「高沙乳」経営とした。すなわち，＇91年と＇92年の成牛頭数（営震計画軘による）
 る。成牛に占める経普牛の割合は大ざっぱに言って80～85\％であるから，成牛頭当たり8， 000 kg という水準は，綴産牛頭当たりにすると $9,500 \mathrm{~kg}$ 前後ということになる。
戸であった。
b，高泌乳経営の第有
図II－2－2に示したように，高泌乳経営は成牛頭数で30頍前後以上，出荷乳裡で 200 t以上にみられ，それ以下にはない。またとの図からは同じ頭数規模であ（特に30頭以上屠では）出荷乳量には 100 t 近い差があること，逆く同じ出荷乳量で事成牛頭数には10頭以上の差があるとと，すなわち園体乳量にはかなりのばらつまがあることかわかる。
c．高泌浮経营の特徽
これら10戸の高泌眊経棠の平均的な特徽を一括して表II－2－5に示した。要点のみ諨



乳経営な高くなっており，平均的には高䎵乳化の有利性が現れている（とこでは，費業支出に減䤄聩却費が含まれていないので注意を要する）。留意しなければならないことは，

大きくなっている点である。これは平均値を実琴する確率が低下主ることを意味しており，高泌乳三所得増加と単糺に行かないことを示している。


経営が少なからす存在する。仮に高淧乳化加所得（率）を高める基本的な方向であるとし ても，そのやり方が問題なのだということがわかる。
負債関係についてみると， $7,000 \sim 8,000 \mathrm{~kg}$ 階層での成牛当たり負債額や僓還額がやや多いが，総じて高化絴経営と一般経営とではさほど大きな差はみられない。乳代に対する僙還額の割合及び粗収入•負㥽比率は高䎵乳経営の方がやや小さく，わずかなから負僓の負担は軽いようである。ただし，負債に関係する指標の変動係数の大きさから個別差が非賞に大きいことがわかる。

表II－2－5（1）高䎵乳経营の経営的特徵

| 項目区分 |  |  |  <br> （ |  | $\begin{gathered} \text { 复 } \\ \text { 雍 } \\ \text { (雍 } \end{gathered}$ |  <br> （䫓） | 錩 复 <br> （ha） | 成牛頭当たり（干以） |  |  |  |  | $\frac{\text { 兽 }}{\text { 梓 }}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 解 |  |  |  |
|  | 高必罢 |  | 8， 603 | 47 | 90 | 341 | 40 | 29. | 751 | 568 | 269 | （12 | 6． | 2.6 |
| 平 | 7t $\sim 8 t$ | 7． 460 | 46 | 95 | 271 | 30 | 33.7 | 657 | 492 | 202 | 364 | 64 | 2. |
|  | $6 \mathrm{t} \sim 7 \mathrm{t}$ | 6， 538 | 50 | 75 | 197 | 30 | 31.7 | 551 | 411 | 165 | 330 | 67 | 3.1 |
| 均 | $5 t \sim 6 t$ | 5． 550 | 45 | 90 | 187 | 34 | 29.0 | 497 | 380 | 144 | 276 | 66 | 3. |
| － | $4 t \sim 5 t$ | 4，659 | 57 | 38 | 112 | 24 | 25.6 | 114 | 364 | 151 | 222 | 59 | 2. |
| 穻 | 高洨乳 |  | 26 | $\ldots$ |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 星 | $71 \sim 8$ | 5 | 20 | $\cdots$ | 30 | 33 | 85 | 12 | 14 | 20 | 13 | 0 | 21 |
| 系 | $6 t \sim 7 t$ | 4 | 19 |  | 12 | 28 | 41 | 9 | 16 | 17 | 14 | 1 | 18 |
| 数 | $5 \mathrm{t} \sim 6 \mathrm{t}$ | 17 | 24 | $\cdots$ | 34 | 39 | 11 | 18 | 21 | 25 | 21 | 1 | 20 |
|  | $4 t \sim 5 t$ | 6 | 21 | ． | 41 | 37 | 46 | 12 | 15 | 21 | 23 | 18 | 1 |



|  |  | 成牛穓当たり |  |  | $4 y^{4 k g}$ |  |  | 成生当たり |  |  | 最 复 复 <br> （\％） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  | $\begin{gathered} \text { 闢 } \\ (H) \\ (H) \end{gathered}$ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  |  |
| 平 | $71 \sim 8 t$ | 170 | 26 | 50 | 27 | 66 | 2976 | 833 | 108 | 6 | 27 | 9 | 1 |
|  | $6 \mathrm{t} \sim 7 \mathrm{t}$ |  |  |  | 25 |  |  |  |  | d | 00 | 4 | － 36 |
| 均 | $5 \mathrm{t} \sim 6 \mathrm{t}$ | 119 |  |  | 86 | 68 | 2159 | 653 | 88 | 8 | 35 | 7 | 9 |
|  |  | 50 | 11 | －53 | 33 | 79 | 1225 | 520 | 128 | 3 | 30 | 5 |  |
|  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唽 | $7 t \sim 6 t$ | 16 |  |  | 20 | 18 | 76 | 68 | 1 | 4 | 析 |  |  |
|  | $8 \mathrm{t} \sim 7 \mathrm{t}$ | 17 |  | 186 | 18 | 16 | 52 | 58 | 69 | 70 | 57 |  |  |
|  | $5 t \sim 6$ | 60 | ． 56 |  | 22 | 18 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 4 $4 \sim 5$ | 154 | 181 | －119 | 25 | 18 | 8 | 55 | 66 | 15 | 60 |  |  |




（2）代表事例の経营的特観

## 


 いと各タイブの代表基例の経学概㱙•鞋徵を速べる。


## 図 II－2－3 乳量水淮と頭当たり费業所得の分布












Cタイブほ，Boょうに十手な取牧地がない場合に，国定資本投資を整減する有望な力


 の高い方法を粗飼料調製の中核にした点も注目される。

Dタイブは土地制約が非常に強いなかでの多頍朗佥。集約化経営しして注目してるた。土地面積に対する牛の多さから，䔬尿をすべて自家制用地に覆元しきれない場合も出て来 うるので，この点へ対応が大喜な課題といえよう。

## b．代麦事例の経営概朁

以下では代表事列の具体的なデータを示すが，要点のみ指摘するにとどめる。表II－2－
堂では来定ないし不明である。こうしたなが，Aと40才代前为のDとは将来フリーストー素II－2－6 家族労働力及び土地利用

|  | 项目式其列 | A | B | C | D |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 委 瘄 7 |  | $\begin{array}{r} 56 \\ 3.0 \\ 2.0 \\ 1.0 \\ 1 \\ \text { 篗定 } \end{array}$ | $\begin{aligned} & 45 \\ & 2.0 \\ & 1.0 \\ & 1.0 \\ & \text { 不明 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 46 \\ & 2.0 \\ & 1.0 \\ & 1.0 \\ & \text { 末定 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 41 \\ 2.0 \\ 1.0 \\ 1.0 \\ 7 \\ \hline \text { 宝 } \end{gathered}$ |
|  | 普涌加面雃 <br> 龢料作面熦 | $16 . \overline{0}(10.0)$ | $34 . \overline{0}(25.0)$ | $31 . \overline{0}(5.0)$ | $\begin{array}{r} 0.3 \\ 23.5(5.0) \end{array}$ |
| 土 |  | $\begin{gathered} 5.0 \\ 38.0(10.0) \\ 3.0 \end{gathered}$ | $\frac{11.7}{22.7}\binom{9.3}{15.7}$ | $30.0(5.0)$ | $\begin{gathered} 3.0 \\ 2.5 \\ 4.5 \end{gathered}(5.0)$ |
| 利 | 合 計 | 46．0（10．0） | 34．0（25．0） | $31.0(5.0)$ | 28.3 |
| 用 |  | 1.5 50.0 | 0.5 | $\begin{aligned} & 1.5 \\ & 8.0 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r}0.7 \\ 10.3 \\ \hline\end{array}$ |
|  | 合 計 | $97.5(10.0)$ | $34.5(25.0)$ | 40.8 （ 5.0$)$ | 43.3 |
|  | 耕地め団地数 | 3 | 6 | 7 | 5 |

注）1．土地め（）は借入地。
2．普及所調べ。

表11－2－7 施肥管理

| 項目 |  | A |  | B | C |  |  | D |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 回数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | 時㫷 <br> 稿異 <br> 投入糞 |  | $\begin{gathered} 7 / 5 \\ / \prime \prime \\ 20 \mathrm{~kg} \end{gathered}$ | $\begin{array}{ll}4 / 20 & 7 / 10 \\ 122 & 565 \\ 30 \mathrm{~kg} & 20 \mathrm{~kg}\end{array}$ | $1 / 20$ 510 30 kg | $7 / 10$ <br> 124 <br> 540 <br> 20 kg | $\begin{aligned} & 8 / 30 \\ & 540 \\ & 15 \mathrm{~kg} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 4 / 28 \\ & 540 \\ & 25 \mathrm{~kg} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 7 / 11 \\ & 840 \\ & 25 \mathrm{~kg} \end{aligned}$ |
| 㛑 |  | $\begin{gathered} \text { 採点1号 } \\ 30 \mathrm{~kg} \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 7 / 5 \\ & 20 \mathrm{~kg} \end{aligned}$ |  |  | － |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 霜 } \end{aligned}$ |  | $\begin{gathered} \text { 鹤营 } 10 \\ 40 \mathrm{k} \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 7 / 5 \\ & 20 \mathrm{~kg} \end{aligned}$ | － | $\begin{aligned} & 1 / 20 \\ & 5 / 40 \\ & 20 \mathrm{~kg} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 7 / 10-15 \\ & 540 \\ & 15 \mathrm{~kg} \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & 4 / 28 \\ & 540 \\ & 25 \mathrm{~kg} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 7 / 11 \\ & 840 \\ & 25 \mathrm{~kg} \end{aligned}$ |
| $\pm$ |  | $\begin{aligned} & 5 / 25 \\ & \$ 380 \\ & 80 \mathrm{~kg} \end{aligned}$ |  | － |  | － |  | $\begin{array}{r} 5 / 20 \\ 5380 \\ 80 \mathrm{~kg} \end{array}$ |  |

左）1．投入量は10a当なり。
2．者及所調べ。

ル化の䈍向を持ち，嫢模拡大（多磌化）に積櫣的である。Bは子供が女子のみのため後継
 が後を䋱ぐかどうかという態度如何で変わりうる状況にある。

土地利用面での特徵は，Bの教牧地雷合が高いことで，これがBの牛程生産を支えてい る。ただ麦II－2－7の草地管理の様子をみると，その放牧地の管理はシンプルなようだ。

瑃 II－2－8の繁殖成績で注目されるのは，A，C，Dではいずれかの面目で最悪の㐘
地はあるが，8，000kgレベルならばBのおらな飼い方が牛に負䅛を掛けないことを示晙 しているかかもしれない。
飼料綺与では自給銅料（組絧料）の暞用の仕方か特徵的である（表 I－ $2-9$ ）。最事
 は給与宣るがサイレージは給与しない。他の3タイプはいすれも通年サイレージ緰与であ ふが，ロールサイレージのみのC，綨断サイレージ（牧草及びコーン）を中心としている
 けている以外はごくシンブルである。ただ，買生産では体細胞がゆや多く，それによる損失がやや大きい。
組勘ベースでの経営取文を総括すると表11－2－100ようである。最も注目されるさを





| 項目（ 宾咧 |  | A | B | C | D |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{aligned} & 53 \\ & 5 \\ & 5 \end{aligned}$ | 37 30 | $\begin{aligned} & 36 \\ & 27 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 59 \\ & 40 \end{aligned}$ |
|  |  | $\begin{array}{r} 28 \\ 385 \\ 1.8 \\ 18 \\ 97 \\ 56 \\ 129 \\ 52 \end{array}$ | 25 379 1.6 13 74 67 98 56 | 26 373 20 18 75 40 14 61 | 25 402 1.5 12 84 69 11 71 |
|  |  | $\begin{array}{r} 28 \\ 17 \\ 24 \\ 11 \\ 20 \\ 4.1 \end{array}$ | 25 28 117 17 36 3.9 | $\begin{array}{r} 26 \\ 26 \\ 18 \\ 18 \\ 4.4 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 41 \\ & 20 \\ & 18 \\ & 518 \\ & 3.4 \end{aligned}$ |
| 除籍 | 生平均月瞵 | 6－4 | $6 \times 0$ | 6－6 | 5－8 |

注）1．頍数は音及所調心（1453），他化乳检成䌦（月4年）

経産生当たりに換算して効率の違い堂見ようをしたのが表II－2－11である。さきのB に注目すると，他に比べて费用が小さいのは，锎料費，肥料費，生産資㕫責，修理費であ
 の割合（乳鉰比）を算出すると，A，C，Dは38～39\％であるのに対し，Bは25\％と但い。 これを反映して，農業所得湆はA，C，Dは26～27\％なのに対し，Bは43\％と高率になっ ている。

以上，代表等列の経営絸涀を罗てきた。1つだけ付け加えて执きたいことは，これらは いずれも覞時点ても優れた成果を示してはいるが，すべてが完成された状龍にあるわけで はない。娄化の梌上にある経営ああり，それぞれさらに改普され，向上する司能性を秘め ている。したがってもれらを最終的な目標としてここに示したすけではない。似通った条件の下で，ここまでの成果を上げている事例があること岩知ってもらい，努力と工夫夫を精 み重ねる糧にしていただこうというのがねらいである。
（3）タイブ胿の適合条件と接近手順

## a．適合条件ついて



 るかを籣单に整理しておこう。


| 項目（ 教例 |  | A | B | C | D |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 期閶Or | 期間0r 品名 | 期䦪Or品名 | 期間地品名 |
| 自 |  |  |  |  |  |
| 醽 | 睧合鉰料 |  | 且家配合AorB <br> べ諔 <br> A1ホので <br>  <br>  | 4教蛤合 <br>  <br>  |  |
| 乳 生 亲 |  | $\begin{array}{r} 10.250 \\ 2.967 \\ 3.71 \\ 3.26 \\ 8.76 \\ 24 \\ 2.9 \\ 3 \\ 27 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 8.275 \\ 2.628 \\ 3.69 \\ 3.19 \\ 8.25 \\ 3.2 \\ 4 \\ 28 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 9.392 \\ 8.992 \\ 3.65 \\ 8.24 \\ 18 \\ 2.1 \\ 24 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 9.078 \\ 3.597 \\ 3.89 \\ 8.80 \\ 8.80 \\ 2.4 \\ 20 \end{array}$ |

注）1．費家調桎及び鼠検筫料による。

このような場合考嘋しなければならない条件は多々あるうが，ここではイ）柦い手の見道し，ロ）土地拡大（土地条件の改善倉む）の見通し，ハ）技佈改善の見通し，二）負債

1）担いまの見通しというかは，将来（およを20年以上にわたつて）経営の薏志旅定と労

要と考えられるからである。
ロ）去地広大の見通しというのは，量（面㥽）的な拡大のみではなく，質的な桩大（均干化，排水改良，集団化等）をも含じ。履開力间によりては，粗餇料の調達量を增大した り，その品質を改善しなければならない。をれたは取㮃用機械の高度化のなならす，機



若い世伐がいるかどうかという含み意あり，先のイ）を香関連ずる。



表 II－2－10 経営取竞の総括


いその投資は借入金に体存するであろうから，既存顀㥽に上電せされる。展開方向の新
 には慎窠でなければならない。










（特位：干円）

|  | A | B | C | D |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 䍮倿入 | $\begin{array}{r} 821 \\ 28 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 665 \\ 22 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 747 \\ 32 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 717 \\ 21 \end{array}$ |
| 取入境 | 849 | 687 | 779 | 738 |
|  | $\begin{array}{r} 43 \\ 73 \\ 18 \\ 323 \\ 44 \\ 0 \\ 79 \\ 16 \\ 33 \\ 49 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 8 \\ 0 \\ 20 \\ 19 \\ 172 \\ 35 \\ 0 \\ 8 \\ 87 \\ 12 \\ 18 \\ 38 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 37 \\ 3 \\ 42 \\ 17 \\ 306 \\ 58 \\ 0 \\ 5 \\ 70 \\ 25 \\ 50 \\ 31 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 22 \\ 13 \\ 27 \\ 20 \\ 288 \\ 37 \\ 2 \\ 2 \\ 72 \\ 23 \\ 12 \\ 32 \end{array}$ |
|  | 655 | 411 | 644 | 551 |
| 委剧糞筫金这涪 | 11／2 | 192 | 156 | 89 17 |
| 軳業形楊 <br>  <br>  <br> 责素所得率 | $\begin{array}{r} 236 \\ 122 \\ 516 \\ 26.5 \end{array}$ | 317 125 68 168 43.5 | $\begin{array}{r} 239 \\ 83 \\ -57 \\ 27.0 \\ 27.0 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 199 \\ 110 \\ 279 \\ 26.5 \end{array}$ |
| 目倩総旗负暴／相取入比 | 815 91 | 373 51 | 813 92 | 378 50 |
|  | 10.3 | $\begin{array}{r} 8.3 \\ 80.3 \end{array}$ | 79.4 | 9.1 79.0 |

注）1．捡入新は代もをの他収入の合計。
2．至成4年実続

## b．タイプ別の適合条件

さて，をれからどのような展開方向をとるうかと考えるばあい，このような520ボイ ントは，それぞれどんな関わりや重要性き持つだるうか。

まずAタイブては，規縸拡大のため新たに機機，施設及び土地への人きな投蛀が発生す

 つをとが必要であるう。ことに多額め負僓がある場合は，その負僓の謈還を進めなから，




 うに，40才代後半で後紋省の見通しがたたない場合には適合し安い方向である。土地の量的な嫲大は要しないが，牛含周辺に放牧可能地を集めなければならず，この点が当时では きつい制約になりをすだ。このタイプでは座山を場大するよりも，損用を削減することに
根気といった資皟が需要である。

Cタイブは，Bタイプのように大豆な投資を回避するあう1つの展開方向であり，とく



技能が要求されるであろう。

Dタイブは土地淄積拡大の制約が非常にきつい場合の対応であるから，ロ）が困難なこ
 1），ハ，二），ホ）についてはAタイブに䅹ずるとみてよい。ただ粗銅料基船が制約さ

連港が必要になる可能性意ある。

以上，各タイブむ゙とに大まわな適合条件の目安をましめてみた。畐きにいくつかの図•表で各タイプめ代表策例め視期を示したか，そこにはどちらかというと表面的な様子しか
 いったあのを読みとり，あるいは実際に目と耳で醮かめて頂きたい。そしていまみた適合条件を，自分（の経営）と代索事例とめ間にはさんて比校してみ扎は多くのものを得る ことができるに違いない。

## （4）フリーストール・ミルキングパーラーへのチャレンジ

道聻政部は1989（H1）年にフリーストール導入費家に対する調植を実施した。そこで は，フリーストールを導入することによる改善点をあげた旗家は多数に昇るが，逆に間題点を眍入した冓家も多数に昇っている。最も問題となっているのは暴尿処理で47\％，つい で個体管理39\％となっている。さらに労攧面の問題を直接上げた䨓察か27\％となっている。
減が単純に進もと見ることか䤄りが示されている。また，先に図I－1－2～4に杖いて， フリーストールの導入輠家にも所得に大きな格美があり，スタンチョン式か素家と比べて






 した上で，白橡での導入でホイントとなる点を指摘しむす。
（1）フリーストール型の学溦時間を中心とした問䟎点

較すると，バーラーだからといッて，すべての滕察がスタンまョン式と比べて面期的に平












繕やバドック整備など周辺装備を含めた全体的な統一性や完全性を营吉ずきことによって契現されることを示している。

 ても作業時間を增大をせる場合がある点である。フリーストールを利用した場合の制䅜給与の方法は，TMR，㶔厚铜料はコンピュータフィーダ，バーラのみの謴䬿飼料給与に大 きく分かれている。

TMRは「乳牛が要求する铜料成分がすべて罢正に蓜合されていて，孚牛が混合铜料ご とに選択採食することができないようにした铜料」といわれ，多頭数の粯模で高脳乳荧追
状の餜料を多給するため，揵康状龍を維特するには，綿密な銅料設計をボディコンディショ ンにもとづく牛群管理が必要になる点はあず考㦄されなければならない。作檏時間は1群










[^0]また，コンピュータフィーダによって，瞋々の乳牛の能力とステージに合わせた喠原錩
調鋉することに大゙きな意味がある。先の表II－2－5のK覀家はこの例であるが，個体乳量を自䧿的に記録するための固体織别センサーの揱入には150頭以上にならなければペイ

 と十分に対応しえなくなる問題を已の農家は抱えている。





 もいら考えで當整している。


日15時間以上の作業をこなさなければならないという推計が山ている。しか香，先に見た




経産牛への龢料給与て2時間か力ら，この他に苇成への銅料給与作業か力加わる。をらに，
 10時や11時になり，朝飯ぬるになるのは移しくないという。
以上の旁働面の問䫏の発生理由を家した。譜述はしないが，この他にフリーストールの
題，乳量の増大に伴って購入鉰料が増大するため銓料コストか増大し，これに対応するた
問題を抱えている事例を罗ることができる。一度施設化が進めば大きく作業内容を軽換ず ることは图難であり，必要以上の婹国性が求められる。

 るだろう。


可能にするために大量の縕析みイレージを確保することは嫩めて難しい。また，取穫作業 を娄託することについでも，受託する側の作業効率が極めて低く，受䌿組織の形成が難か
粗餇料を䆨全に購入に侬存する方法しかなくなってしまう。100頭㩁孚まで狙う場合は，事例に見られないほど作業がスムーズに流れる体䒺を整えなければならない。かといって
力の方る揚合には可能だとしても，全額借入㑒に倲存して新築含の借入金を返清する能力 を持つにはょほどエ夹された施設と利用方法が求められるし，もしろむく工夫されたスタ ンチョンの方が容易に60龭まていくことが可能ではないだちうか。




 な讀題であり，この2つめ力゙法は，フリーストールに括いて牛鿖構造や利用方法を大きく
 むととは，きわめてリスクか高い挑䇝であり，費家はそのことを自覚して導入を考えるべ

 どうか，さらに固々の费家の案件と能力にふさわしいかかどうかという判断がきわめて重要である。

## 




 を比較することによってそれぞれの特㿥老浮き上がらせてみょう。
 の担い手の橧要を示してある。

第1に，全体的に担い手は高䯍であり，特に野薬を販売している滕家の57\％は60才以上


馬末たは野荣费家として専間化していくことは大いに学想される。


売金額から高いというように，野菜の版壳がより高齢者によって担われているといえる。馬 の場合に专実祭の担い手は経営主の父などの高閣者をあるごとが多いが，家としての存続性は，2世代の担い手に担われている馬生詿の方がより安定的だといえる。野荤部門が今

表 II－2－13 騳生産農家の性祒
（单位：击）

|  |  | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 計 } \end{aligned}$ | 未炁 | $3_{5}$ | $\frac{5}{5}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 | $8+$ |  | ．$\cdot$ | $\cdots$ | ．．． |
| 感評 | 小 时 | 43 | $\cdots$ | $\cdots$ | ．${ }^{\text {a }}$ |
|  | $\begin{aligned} & 50 才 \text { 未丵 } \\ & 50 才 6 \mathrm{D} \\ & 60 \text {. } \end{aligned}$ | 13 18 20 | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ |
|  | 小 旪 | 27 | 12 | 7 | 8 |
|  | $\begin{aligned} & 50 才 \text { 末溇 } \\ & 50 才 6 \\ & 60 才 \mathrm{y} \end{aligned}$ | 12 8 7 | 5 4 3 | 2 3 2 | 5 1 2 |
|  | 小 | 16 |  |  | ．．． |
|  | $\begin{aligned} & 50 才 \text { 未㵢 } \\ & 50 才 6 \\ & 60 才 D \end{aligned}$ | $\begin{array}{r}1 \\ 13 \\ \hline\end{array}$ | $\ldots$ | $\ldots$ | $\cdots$ |



（等位：局）

|  |  | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 計 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 50 \\ & \text { 委基 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 50 \\ 100 \end{gathered}$ | 100 8 E |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 | 朝 | 28 | 12 | 12 | 4 |
| 合 䛠 | 小 部 | 28 | 12 | 12 | 4 |
|  |  | $\begin{array}{r} 7 \\ 3 \\ 16 \\ (2) \\ \hline \end{array}$ | 2 <br> 2 <br> 6 <br> $(2)$ | $\begin{array}{r} 4 \\ \frac{1}{7} \\ (-) \\ \hline \end{array}$ | $\left(\frac{-}{3}\right)$ |
|  | 小 | 13 | 5 | 6 | 2 |
|  |  | 6 3 4 | 2 2 1 | 4 1 1 | $\frac{-}{2}$ |
|  | 小小 部 | 13 | 5 | 6 | 2 |
| 非敬搆家 | $\begin{aligned} & 50 才 \text { 未 } \\ & 500 \\ & 60 才 8 \\ & (\mathrm{G} \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} \frac{1}{2} \\ \left(\frac{2}{2}\right) \\ \hline \end{array}$ | - $\stackrel{\rightharpoonup}{5}$ （2） | （ $\left.\quad-\frac{6}{-}\right)$ | $\left(\frac{1}{1}\right.$ |



後大きな産地として伸びていく要素は，生産者の動向を見る限り極めて小さい。ただし，
生産しているという広がりがあることは見逃せない。多くの農家の中に生活の一部として の野菜生産が根付いていると見て良いだるう。

 であるう。この点党礶想するために図 $\mathrm{I}-2-5$ と図II $-2-6$（ $)$ には馬と野菜の部会




関係がスムーズに成り立たないととが間題となりそうである。


|  | （䩘位：F） |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | 家 L |
| 合 部 | $39(9)$ | $82(23)$ |
|  | $\left.\left.\begin{array}{r}1 \\ 17 \\ 18 \\ 7 \\ 7\end{array}\right\} \begin{array}{l}-2 \\ 6\end{array}\right\}$ | $\left.\left.\begin{array}{l}\left.\begin{array}{l}2 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 2\end{array}\right\}\end{array}\right\} \begin{array}{r}1 \\ 1\end{array}\right\}$ |


（2）䇴合部門の考え方
騦と野菜の新門についてゆ下の考关方を基本とすべきであるう。

 とよって経営の効率效低下している，ないしね高密らない例見見られるため，農家によっ





向を明権にもて弌にいる。野菜で専業化出来るかどうかは鹿協の市場対応にも関わる問題




图II－2－6（1）撂農＋野菜農家の位置（農業所得）





成に与え，育成が残した聑学租4を馬に与えるよ Łいうように，いわば資源のリサイタル



 pるのが藅度いい」という農家婦人もいた。この場合野菜を生産することは，収入を高め
 の指標をなっている。この野菜の生痋戸数や面皘，眅壳金額はこの10数年間に急速に減少
高るということか，奉はゆとりがあり，文化が豊になることの指瑷をなるかも知れない。
考元られ苟。第一線から退いた後も，妄心して暮らせる基檠を作るためにす，これまで取 り組んできた，敟党体制は基本的た維特安呂ことが必要となる。
馬や野業だけでなく，肉牛について音司様の担い手が増えつつあることを考えると，むの
 とが必要であるう。

## 






 まり，後維者がなく，自らの男傎力あ弱くなってきている。このようなことを考えると，

 の面樍な゙けです83ha（30戸の8\％）に及んでいるのである。このような表地をそのまま
 になるが，これも沢の条件のよいところであれば僙借の成立は十分考えられるが，条件の覜い沢の上流などであればそれち容夏ではない。こうして，今後「土地余り」がおこりう ると考えられる。したがって，早隐もれをなんとかしなければならないことになる。

その方策としては，第1に，手放す可能性のある幕家の展地を把握し，手放す場合のこ とも考えて条珄整請しておく。あるいは，豊地の素団化を考えていくことが必要になって


 は，「公社」として受託できるようにすることも考える必要がある。第3に，地域的に曹
 る。つまり，费地が余っできた場合どのように対処するのかの检討する仕組みである（い


## （7）機械利用の穾態と共同化への模労


生簏買を下げる努力が不足しているように思われる。前表のとおり拱機具の台数がかなり
在している（41藮落のちち8築落でラタターを中心に其同制用がある。39台，動力防除
 る。個人のみの利用，共同利用機械以外に新しい機機を固人ですもっているという状目に なってきてい着。

 となっている。つまり，機㭜•施設の共同利用の組織を形戎•維持していくことは，なか
 のは，以下かようなさとがあるからである。







 がかなりにのぼっている。しかし，この掑同利用組蟣があまりう萦くいっていないという声もきかれるのがいまの状沉である。そこで，其同利用（組織）にばはのような経當的意義があるのか検愊しておくことにずる。
（2）共同利用組繊参加の経営的意儀

## a．経営的メリット

機儎•施設等の其同利用組織に参加することにより，経営にとのて大きなメリットがあ ることは，何人㤩否定しない。その具体的メリットは，以下の点である。（1） 1 戸党たちの
显地の交換的利用を可能にする。（4）生活や費業技術などの向上に協力し合える可能生が高 まる。互いのよい点を吸収し合方ことがてき，やめる場合土地や機械•施設などを残った
 b，経営的デメリット
だが，現実には，40年代後事から50年代に形成された共同利用組緎が有れ，機機•施設


合が多い。










（3）今後の期目化の方公







 を壱ちんと㩱提する。







- 今後どのように，機械•施設嘪用を下げるのか，よく酪㢈家の相談に対応していく。
- 地域ごとの適正範比を見定め，よく話し合い检討し決める。

－関係機関の援助の可能性（範四）あはつきりさせる。
（4）将来の方向性及び可能性
备沢ごとに（場合によっては，沉のなかをいくつかに分けて），機械•施設の利用範囲
倒をみるのかはつ高りむせる必要がある。それによって「所得」がどうなるのか，経学と しての「ゆとり」はどうなるのか。十分検討し合う必要がある。そこに鹿協•普及氟•芹政が援助していくことが大きずある。


## III．地域農業振興の課題と基本方策一提言一

## 1．䀦別蹗家と地域農業の目標の明確化






目摽の水準は，表中に示されたように多様であり，面一的に決定することは難しい。個々 の置家が本人の判新て目分の到遠点をせれからの見通しや，目分の理想とする生活観や度



 になっていくものだという覩点が必要であるう。







 かも要になると宩えるべきであるす。


## 2．個別睩家の展開方向

## （1）暴本的讀題


需視して，各々の睍在の到達点を明確にし，その到達点に立って，多頍化や高䛑乳化など
転掺方向を定めることが重要である。そのためには情暊にまじわされずに生活を含めた営
III－1 個別経営と地域築業め発展胡画

|  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 嘘家 |  | 墂 |
|  <br>  $\qquad$ <br>  <br>  <br>  <br>  |  |  |  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 酉效 |
|  |  |  |  |  | 路初 <br>  <br>  |  |
|  |  | 坆家化 |  |  |  |  |
|  |  |  <br>  |  |  <br>  <br>  |  |  <br>  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  <br>  |
|  |  |  |  |  |  <br>  | 踈持光塞 |
|  <br>  <br>  |  |  |  |  <br>  |  |  |

盧についての家献としての目標を持つことが必要であるう。 さらに経営効率の向上のため には，作業環境•方法•観察力など数学に表せない情報が求められるが，そのために町内•
蕒家どうしが経斎と技徚と生活全体について交流し学習を進めることが基本的な方法とな る。

 めの矿修会や視察や研究会の丰施などが求められる。樭家の展開方向は多様であるため多




呂資金的，人初的な援助が求められる。

## 

$$
\text { (a) } \ddagger \downarrow \text { の創造 }
$$







不可原てあるら。
（2）固定化負腈の解消




增大か䐓持し䄍るからである。





分析からは急僓の固定化は育成数が多いことと竩铝料が少ないことにむって助長される場
保，借地関係の索定化，本是粗銅料の雃保などの方策を行政と協力して実施する必要がある。
（3）機械共同利用の効率化•推進
楽在いくつかの機械利用組合があるが，それぞれの料金，債金など買室方法は多様であ




 の下に組合間の調整を図ることが心要であるう。
（4）複合部門の生蔍㙳境女定化



生かし方を明確にする必要があるだろう。







 いては，生笙者の意同に合わせた交流の場や組織化が豖めらよう。
（5）贅家の堆肥化と畜廉公害対策







 だし第3 の堆肥の䊈果が明碓になり，堆肥を重要な生崖物の一つと考えるようになれば，

他の問題のかなりの部分はめどが立つとみられる。計国的に仕組まれた場合には，切り返 しのできる堆肥艧はそ扎ほど大きくはなく高㑑でもない。できるだけ個人で1箅所にまも


 なり，いすれが有利かなど検討め余地がある。



挻供のなどについて関係機関の支援が考えられる。

## 3．地域農業の発展の課題

## （1）磈地の効率的利用























を助けることになると考えられる。この様な取り組なを経て識論を活性化し，交換分合の契施を模索すべきであるう。
（2）過涷進行の防止，豊業後継者の確保
この 2 つの問趣は真腹の問題である。白綠の場合特に沢の奥地での過脨化が滶しく，漛地の荒廃も進みつつある。
個々の農家の䋈力としては，後練者が後を継きたくなるような魅力のある榳家生活を㓱造することであり，経営と生活に対して各々の鋀想を持ち実践を繑り返すこと以外にないとい えよう。

団体•関係機関としては，第1に既存め農家の虽農が向上するための「基本買題」を的

確にし，技術面や生活面での相談を可能な体制を整閁することによって，外部加らの就業



 でやめるという例が発生しで拈り，個々の粪家の努力は既に限界となっている地区音ある。生活猿境の維持向上は塶家個々の努力では不可能であり，とりわけ行政として考慮をれる必要があるだろう。
（9）元老麋被害対筑
えぞ廊の被書が近年目だって増加している。この理由についての解明はまだなされてい ないし，今回の調真でも特に分析をしてはいないため対応を明示することは出来ない。し かし，被晝が余りに大きいととは普及所の調查によっても明がであるため，同じことを繰 り返すだけでは問題が大きくなるだけであるう。
対策としては烈端に単純化すると 2 通り考えられる。第1の方向は庇を駆除主る加，草
向である。第2の方向は，節との共存を考え，費業のあり方を変える方向である。つまり鹿の好を高蛋白の改良草地を求めるのではなく，禾本科類灰主体にした永年营地を中心に

いずれの方向事商臤端であるから，現実には雨者の鼬合形態を取らざるを得ないだろう。 しかし，蓑態が急迫しているから聖除などの対策を進めなから，同時に鹿の被書が增加し
 それとも鹿か草地に降りてきているのかという問題である。鹿かか過動であれば海汰するし加ないが，仮に鹿が降りてきているのであれば，戻るような懐境作りがなされなければな らない。これまで鹿が生息環境のあり方を，豊業面だけではなく，林業分野や開発分野，場合によっては市町村を超えた問題として明榷にされなければならない。実際に庇の被害

の増加は白粠にだけに限られたことではなく，道東全般的に現れている。䇺期的には駆除 をしつつも，已れらの原因究明が関傒機圈の対策として講じられなけれしまならない。

## 4．営農支授の組織的整備



 いかなる体制で莩行するかについてはこれませ明示してこなかった。この点について㔀後 に触れで提意の続みくくりとしたい。
















交流をれることが求め要れるだちう。









## 執筆者一覧（瓡箽䐓）

$$
1-1 \sim 6, ~ I I-1, ~ H-2-(1)(2)(4)(5), ~ I I I-1 \sim 4
$$

志野 宣書（よしの よしひこ）（社）北海道地域費業咞究所 専任研究買

11－2－（3）
浦谷 数童（うらや tかかし）道立根鋮業業武験場 経営科長

II－2－（6）（7）


喑查参和者

酪業学園大学
道立根鈝豊業氯験垭
北海道地域悬業研究所

市川 治，学生数名
䀯谷 孝冓
幸 健一郎，吉釬 壼虔

## 地域農業研究叢書 No． 13

## 白糠農業の構造し屡開方向

基礎調查」報告敕——

1993年5月発行

発行 社団法人 北海道地域農業研究所
〒060 札猊市東区北5条東7丁目375䉒1
電話 011 （751） 1103


[^0]:    
    

