## 

第5号平成17年10月5日
青森県ぶるさと食品研究センター

水産物加工研究所開所50年を
振り返り

稳合企画室長
奥角 收


昭和31年荒木功氏齐所長に辺え水庭物加工研究所が発足して以来本年庭が50年となります。この
 りかかり，当所に勤䋜されておられたOBの方々はしめたくさんの職員方から，写真の提供や原稿
 をお容せいたたくなとしたようやく衭念話としての形が擎って学った
 の水産加エ商永の現状と地城試験研究機関の役割」と題して記念椺演をしていたたくことになっております。後日ご案内することとし ておりますので，是非こ㯖䛿下さるようお願いいたします。

昭和30年代は，イカの䠽淮が続きその処理に大変类難を橿めてい て，どのような付加価値を付けるか大きな繰題となっておりました。当所は，時節を得たといいますか，当時緆ケ沢町に設肂されていた水産拭験䁍の製造部阿を独立し，白銀町須賀端地先に全国的にも希 な存在である水産物加エ研究所として間設されたのであります。 しかし，間設当時は全く施設•設溝もなく，乗界からの期待にも充分応えることができず苦離の連続でしたが，33年1月に庁金•加工場が新箱され，研究施設も整備されて本格的な加工研究や試験が行 われるようになっていきました。以来業界と一体となって様々な蛽影に取り組み，本県の水産物加工楽の発展に大いに洔与してきたと ころであります。

ここてきの主な成果についてこ紹介します。
犄許出願技後

2 生鲜魚か肉を漫透脱水性を有する諷味鈄をもって調味脱水したる後定法の通り調味液中

3 味付いかの製造法（登録：昭和57年）
4 ホタテガイ貝肉柱を主原料とするハンペンの製造法（登緑：平成16年）
5 納豆落を用いた水産発酵食品および制造方法（登録：平成17年）
（0）丽品化された主な加工食品

- ホタテマヨネース缶詰
- 跳付を皮付きサキイカ
- をんまみりん干し
- いわしみりん干し
- す㙯こんぶ畋詰
- ひらあお剌身スモーク
－キャロット
- 椧賈押し育司
- 水产物入りブレッシェル
- いちご流の炊巷込みご饭
- ほやの粕漬け

次に50周年記念事害についてご紹介します。
1 祋念境 青森県水産加工研究「五十年のあゆみ」の発刊

第 1 篻
第1節
算 2 穊
第3簬
第2案
第丁節
第2籍
第3章
第 1 筋
昭和31年～昭和40年
第3節 昭和51年～昭和50年
第4節 昭和61年～平成7年
第5篰
第4草
第5龺
第 6 娈
治
水産試験埸における加工研究現
棉設の概要
覾織
拭験研究のあゆみ

昭和61年～平成7年

水産加工研究所における加工研究 ふるさと食品研究せンターの加工研究研究開発により商品化された主な加工食品

第2䈌 丧彰
第3節 組蟣体制の变遗

第5篇 年废別•研究縶告課题一費

## 2 記念踾演会の開倠

| 1. | 日 | 時 | 平成17年11月11日（金） 15時～17時 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | 場 | 所 |  |
| 3 | 滞 | 题 | 「我が国の水產加工産葉の現状と地域試験研究機閣の役割」 |
| 4 | 撛 | 者 | 独立行政法人水産綴合研究センター中央水産研究所利用加工部長水産学博士 福 田 﨏氏 |

## 全国水産加工品総覧の発行と内容について

これまて，全国の水敵加工品を紹介した本と いえぱ1963年に編集された「水産名産品総筧」 と1983年に䡘集された「水産加工品総䙿」で多 くの人に懐まれてきましたが，時代が進み，水産加工を濰る状況も大きな変化を遂げて，新し い水産加工品の億簙ができないかという声が大 きくなっていました。
これを受けて，2001年，独立行政法人水産総合研究せンターの会議で新たに加工技術を分か りやすく紹介する計国が決僙され，全国から提察が寄せられた約350品目の中から約250品目を
 さんの3人の監修の下，全国の試険研究機関。企薬，大学，および水産総合研究センターから絇150名が執篚して4年間かけて今年6月に「全围水產加工品緄覧」として出版されました。 の本の特徴は実用的な技術書として使えるよう に加工品一つ一つについて特色を詳細に記虺し たこと，技胨の維承を目的に伝統的な水産加エ品の拥り起こしを行ったこと，また新たな加エ品（技術）にも目を向けていることで，多くの写

真も使い，維にでも分かりやすくなっているこ とです。
この本の構成は「乾製品」，「程蔵品」，「佃淢」，「調味加工品」，「があほこ」，「㷵留」，「水産


「調理冷湅食品」，「生食興品」の15章からな
り，各々の水産加工品について水産加工品の定晹，生產消費㽖向，原料選択ポイント，使用副原料，加工原理，製选工程，成分の特徽，制品形龍•包装，表示，食べ方などまで掸細に書い ていることです。
 （共著も合む）が合計7品目について執筆を行 つています。
その品目を倠げますと「いか一夜干し」「し めさば」，「ほたてマヨネーズ缶詰」，「いちご煮缶詰」，「きこんぶ」，「アカハタモチ」，「イ カテンブラ」となっています。


いか一夜干し

## ○商品化された開発品



## ［皮付きさきいか】 <br> 

昭和30年代，さきいかはスルメから製造していましたが，や がて皮の付いていないさきいかの製䧟が主流となりました。

その後当センターて，皮むきイカを明味後鉄板で焼きさきい かにする方法（贾金さをいか），次いで皮付きさきいかを開発 しました。

時を同じくして，北海道て皮付きさをいかの製遣方法を特許出願して認められ，当時，本県ては皮付きさきいかが既に商品として出回っており，そのままでは特許使用料を支払わなければ本県の加エ会社が皮付きさきいかを製造できないという事䀵が生しま した。

ぞこて，业センターでは，身が厚くソフト感のある新しいタイプの皮付きさきいかの製造方法を開発，特許を取得しましたが，県内の加工会社には技樂を自由に使ってもらい然造できるようにし ました。

また。県内各加工会社も技䡓開発に力を入れ，特許を取得しつつ独自の方法で皮付きさきいかを裉造するようになり現在に至っています。

## 校外実習

八戸工集高等専門俘校から，物質工学科第4学年の三浦麻衣さん，腒川千良さんの雨名が， 8月22～26日の5日間にわたら前センターへ校外実刑のため眆れました。荑習内容は，加工場 てのをきいか製造と，化学実験室での采養成分分析を实権しました。

さきいか製造では，生イカを処理して温晹脱皮し，乽熟して諷昧し乾煹したものを電化暁を機て婄旄し，ローラーセ伸したものを裂き機て引を裂く作業を行いました。最加はニ入とも生 イカがサキイカに交わることが理解できないよ
 たつていましたが，ローラーで伸した時点で何 となく解ってきたようて，最後の引き裂き作业

では納得頔で数声を上げていました。また，自分違で苦労して作った出葉たてのさきいかを味見して，「吴味しい」と自面自梖していました。栄資成分分析では，さきいかの原料となる生 のスルメイカ朋肉の水分，灰分，䡒タンバク質，粗瞥肪の分析を行いました。まず，分析用サン ブルを浬整するため，スルメイカ周肉を包丁て ミンチ状にするのですが，慣れない（！？）包丁捌意でなんとかスルメイカをミンチにすること が出来ました。その後，サンブルの科量を行い，各分析を行いましたが，その分析結果は驚くほ ど正確なものて，測定値にはほとんと鲃差があ りませんてした。学生たちよ，あっぽれです。


生イカをツボ 抜きし，頭旆部から内蔵部分を取り除いて いるところ。


粗タンバク質測定のため分解をしているところ。


伸したイカを裂き機て引き裂いているところ。


引き裂いたさきいかを選別 しているところ。


水分則定のため，試料を䄯量しているところ。

## －焼サンマ押し專司製造実習

8月1，2日に百石高校食物調理科3年の生徒37名が当センターを竝れ，校外実習の一環として

 えて敨飯をつくり整形するまての一連の作革を行いました。
 ていました。


生徒逢が一番苦戰したのが，押し專司の擎形でした。整形すると竟の押しの力加蔵で，押し寿司の形が崩れてしまったり，米がつぶれてしまったりする生徒もいましたが，それぞれ真剣に一生䗎命取緍んて いました。


実習終了後，当センターで開発した調味脱気犆換 リンゴ，アオワカメバン，メサンマ押し䓓司，イカ ウィンナー，多りサバニンニクオイル清けの計 5 品 を試食してもらいました。生唗逼は「おいしい」と ロ々にしながらも，食べるだけではなく調味の点や利用法等を話しあうなど感心させられる面もありま した。

絧集•発行 青森唇ぶるさと食品研究センター「031－0831
ふるきと食硨ためす
宵森迫八戸市築港街二丁目10番地
TEL 0178－33－1347 FAX 0178－33－0321 ホームページ
http：／／www．prefaomori．jn／fusyokuken／

