

## 水産加エと農産加工

青森県ふるさと食品研究センター

次 長 柳 田 雅 芳

青森桔における本格的な水産加工研究は， センターの前身である水産物加工研究所にお いて昭和31年に開始されて以来，平成17年度 で50周年を迥えました。

この間，本䕀の主要魚㮔であるイカ，サバ， サケ，ホタテ，イワシなどについて新規加エ品開発，品質保持技術開発などを行う中で，県内加工葉者符を対象に指導偪及や技術支㨦 などを造め，水産加工楽界の振咸に詻めてま いりました。

しかし，景気の低迷も相まって研究機関が開発した技術が移䎐されにくい状況にあり，最近，県内の加工亲者の新商品開発に取り組 もうという意欲が少し乏しく感じられ，残念 に思われます。

私の経験では農産加工に関しては，原料生産者と加工者が同一の堨合が多く，また加エ原料は米，大豆，麦，にんにく，ながいもな ど貯蔵性が比較的高く，年問を通して生鮮品 が利用できるため，少量•多品目生產にも対応し易い体制となっています。

これに比皎して，水産加工では生鮮魚の利用は焦種や季節が限定されることや，加工体制の違いなどが，農産加エに比べて少量，多品目生産を難しくしている要因の一つになっ ていると思われます。

このような状況のもと，当センターでは水產物と䟴產物を使用した新しい椱合食品や力 ルシウム補強食品，骨ごと食べられる魚蟹品 の開発など新たな視点に立った研究も喖画し ております。

研究の成果につきましては，できるだけ速 く觜様のお手元に届くようにしたいと考え，昨年から下部機関を含めた研究成果を＂食品加工研究成果倩報＂として取りまとめ普及に移しております。また，本情報機関誌＂ふる さと食研だより＂を発刊して情報提供してま いりますので，技秱情報や加エ食品紹介コー ナーをご覧になり，使ってみたい技條や作っ てみたい加工品がありましたらお気軽にご連絡ください。

僂品加工研究成果情報の概要（水産加工閣係：平成18年3月）

| 情 㐨 名 | 情 報の㮘 要 |
| :---: | :---: |
|  したアオワカメバンの製造 | うどん用に閒発された小麦ネノ゙りゴシと未低利用湤譟 アオワカメを使用したバンの製造方法を開㐐した。 |
| イカソフトサラミ周食品の製造法 | イカ肉を使用して，従来のサラミに比へてールシーな サラミ風食品を明努した。 |
| ホタテカイを用かた新水産 <br>  | ホタテガイ外震慔を主原料をして滛油期を加え， $30^{\circ} \mathrm{C}$ <br> 料の表造技刹を開発した。 |

## 【研究最前線】

## －水産発酵調味料（魚䤈）開発事業

## 白川 慎一


 っています。

3ヶ年事粟て，それたれの年度如に列々の魚稙 を用いた発酵邶時料化技術の矿立を図るとともに，用途開発を研究しています。

平成16年度は，ホ夕テカイの朋野や倳集，外
 の適性を調查しながら，技衡的問期を解決しまし た。

また，优曝機能性については，血圧上界抑制作用のあるアンジオテンジン変換酳然阻害活性を調查し，阻害活性があることを明らかにしました。

平成17年渡は，スなトウダラ（掵谏すり船）及ぴヒラメを用いた発豴調昧料を開発中です。仕込みを終え，右図のように一般成分等の分析 を行らことにより熟成度算を潩査し，官能检植 による味や悬い等の評伃及で親の種類の適性な どについて分析中です。また，健康譏能性成分
 ても分析收なす。


こえでらの成果は，できるたけ速
属する加工ダルーブ等にお知らせ し，誉及，技術移忪を国ることと しています。
－商品化された加工品


## 【すきこんぶ缶詰（昭和 51 年開発）】

「すき屁布」は，八戸地域の伝統的な昆布加工食品です。

昭和51年当時，八戸の鲛浦漁栾坫同組合 と南浜觔業協同組合が盛んにすき昆布を笠造してい㐘したが，東凉方面ではなじみが なく食べ方を知らないということもあり，当センターで在詰を開発することにしまし た。

開発にあたっては，そのまま食べること ができるよう，ゴボウ，ニンジン，油罵げ，身欠きニシン等を入れ，謴油をペースとし て味付けした八戸の郷土料理をそのまま年の中に封じ込めることにしました。八戸敦浦漁葉協同組合が通品化しましたが，峣念ながら現在は販亮していません。 （会田一䟕）

## －「青森まること商談会」へ参加して

平成18年2月9日（木）に，青森市の「ラ・ブラス青い森」で「青森まること商談会」が閒催されました。

社団法人青森県物産協会主倠のこの商談会は，会員や県産品を取り扱う企薬の服路拡大を目的として，全国の各花種のバイヤーに案内を蒫し上げているとのことです。

今回は，約100名のバイヤーが来場しました。
当センターも参加しましたが，当センターは公設栻験研究機関ですので商談が目的ではあり ません。当センターが研究閆発した技術を県内の加工会社さんなどに紹介し，商品化に結びつ けていただこうと，PRのために参加しました。

この日は，今年度，柔らかいトバをイメージして間発したサケソフトスティック4種（スバ イス風味，酒粕風味，味噌風味，香味）を出展，騳食を行いました。その結果，1社が商品化に意欲を見せ，今後の展開に期街しているとこるです。（金田一䟕）


センター紹介ブース


サケソフトスティックの試食
－「あおもりインダストリーフォーラム」に参加して
平成18年1月18日に，東京国際フォーラムにおいて「あおもりインダストリーフォーラム」 が阴雑されました。これは，青秝県のローカルテクノロジーを国内外に向けて発信し，新たな ビジネスの創出を目指すことを目的として開かれたものです。これには，（1）地域企業の高度製
康•生活製品（5）大学•支援機関 の計五つのコーナーに32社，2 大学， 5 機関がそれぞれ出展しました。


センター紹介ブース


ホタテハンベン

このフォーラムはエ菜系である民間企菜の出展が大部分でしたが，支援槾関である県立試験研究機関として，ふるさと食品研究センターは下部機関とともに，出展，バネル揭示により組縗•显務とともに，開発技侕を紹介しました。

当センターからは「ホタテガイ員桂肉を主腺としたハンベンの㫮造方法」
下北ブランド研究開発センターからは「サクラマスの活き縍め脱血による鮮度保持技猟」
つがる農産物加エセンターからは「譏能性成分高含有ニンニク」
をそれぞれ紹介し，試作品を展示しました。
当センターで屁示したホタテハンベンについては，県内企蹀が商品化に取り組んでいるとこ ろから，来場者に食品企業の連絡先をお知らせするなどPRに努めました。
来場者からは，2種類ある色の違いは何かなどという技術的な質問のほか，商品化を期待す るという声が寄せられました。
下北ブランドセンターで展示した「海峡サーモン」の各種ギフト製品には贎入についての具体的な質間があり，つがるセンターで展示した槀蟣能性ニンニクについては成分の特徽など，食品の健康機能性への強い開心が表れていました。

このほか，県立試験研究機関として農林総合研究センター，工業総合研究センターが出展を行い，各センターで開発した特色ある技術を紹介，展示しました。

また，当日は，展示会場とは別に，「あおもりローカルテクノロジー」と顚して三村知事に よる特別ブレセンテーションと，「メタルカラーの時代」などで著名な山桹一值氏による「青森・メタルカラー新世紀の予感」と䫄した講演が行われ，多数の読秀が熱心に耳を傾けていま した。（栗本•伤記）

|  |  | 青森県ふるさと食品研究センター |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | 青森照八戸市箱港街二丁目10番 |
|  |  | TEL 0178－33－1347 FAX 0178－33－032 |
|  |  | ホームページ |
| 平成18年3月22日 |  | http：／／www．pref．aomori．jp／fusyokuken |

