미국아틀란타 양계박람회를 다녀와서

담이 새벽을 알리는 가축인 것처럼 2010년 축산관련 전시회 중에서 매년 가장 처음 열리는 2010 아틀란타 양계박람회가 1월 27일부터 29일까지 Georgia World Congress Center에서 개최되었다.

박람회 규모

2010 아틀란타 양계박람회는 25개국에서 705개 업체가 참여하여 5,100여개의 부스를 A, B 블록으로 나눠 전시 되었으며, 80% 이상의 부수를 견유한 미국의 강세는 여전히 양계 선진국임을 나타내주고 있다.

전시장은 지상과 바로 연결되는 지하층에 개최하여 대형 설비나 전시품의 설치가 용이하게 한 점과 A와 B블록으로 나눠 업체 홍보의 중복을 배려한 점은 참관자들의 불편보다 전시업체들의 충분한 홍보활동에 주력을 두었다.
조지아주 양계산업의 메카로…

양계인들은 조지아주, 조지아대학에 대해 자주 듣곤 한다. 또한 미국양계산업의 중심과 근간을 이루는 곳이기도 하지만, 매년 조지아주 홍보관을 만들어 그간의 양계산업 발전현황과 생산량, 정유율, 학계의 논문, 실험 등 업적을 홍보하고 있었다. 이런 국제적인 전시회를 통한 알리 lname은 세계 양계산업의 메카로 자리잡기 위한 투자라 예측된다.

변화 및 경향

양계장 내부시설은 단층구조에서 3층(findOne)까지 집약되어 자연친화적 방향으로 설계되고, 열원의 공급도 연료효율 중심으로 설계되고, 삽각형 육주기가 대세이지만 pipe type 육주기로 효율 중심의 기계로 전환되는 경향을 보였다.

향생제는 철저하게 친환경으로 전환되어 전uspended 재제의 곡식류, 항생제가 주종을 이루고, 종류 벡신점전(inovo jecction)화 되어 스트레스 최소화에 주력하였다. 특히 인도의 허브제제와 생균제 및 미량광물질의 비독화 원료들도 대세를 이 루었다. 사료첨가제들은 사료비 절감을 위한 대체제(효소제, 유효제 등)와 육계의 관절러 방지와 산란계의 난각질 개선을 위한 살균원의 직접 공급제가 연구되고 있어 대체로 사료비 절감을 위한 노력이 엽력했다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>국가</th>
<th>업체수</th>
<th>%</th>
<th>국가</th>
<th>업체수</th>
<th>%</th>
<th>국가</th>
<th>업체수</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>미국</td>
<td>574</td>
<td>81.4%</td>
<td>벨기에</td>
<td>4</td>
<td>0.6%</td>
<td>일본</td>
<td>1</td>
<td>0.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>캐나다</td>
<td>37</td>
<td>5.2%</td>
<td>스페인</td>
<td>4</td>
<td>0.6%</td>
<td>레바논</td>
<td>1</td>
<td>0.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>중국</td>
<td>17</td>
<td>2.4%</td>
<td>태국</td>
<td>3</td>
<td>0.4%</td>
<td>싱가포르</td>
<td>1</td>
<td>0.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>멕시코</td>
<td>12</td>
<td>1.7%</td>
<td>인도</td>
<td>3</td>
<td>0.4%</td>
<td>슬로베니아</td>
<td>1</td>
<td>0.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>브라질</td>
<td>10</td>
<td>1.4%</td>
<td>아르헨티나</td>
<td>3</td>
<td>0.4%</td>
<td>태국</td>
<td>5</td>
<td>0.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>이탈리아</td>
<td>7</td>
<td>1.0%</td>
<td>독일</td>
<td>2</td>
<td>0.3%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>불리비아</td>
<td>5</td>
<td>0.7%</td>
<td>오스트리아</td>
<td>1</td>
<td>0.1%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>프랑스</td>
<td>5</td>
<td>0.7%</td>
<td>치레</td>
<td>1</td>
<td>0.1%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>네덜란드</td>
<td>5</td>
<td>0.7%</td>
<td>헝가리</td>
<td>1</td>
<td>0.1%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>영국</td>
<td>5</td>
<td>0.7%</td>
<td>아일랜드</td>
<td>1</td>
<td>0.1%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>계</td>
<td>677</td>
<td>96.0%</td>
<td>계</td>
<td>23</td>
<td>3.3%</td>
<td>계</td>
<td>5</td>
<td>0.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>업체수 705개(100%)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

146  
미국이들, 조지아대학에 대해 자주 듣곤 한다. 또한 미국양계산업의 중심과 근간을 이루는 곳이기도 하지만, 매년 조지아주 홍보관을 만들어 그간의 양계산업 발전현황과 생산량, 정유율, 학계의 논문, 실험 등 업적을 홍보하고 있었다. 이런 국제적인 전시회를 통한 알리 lastName은 세계 양계산업의 메카로 자리잡기 위한 투자라 예측된다.

변화 및 경향

양계장 내부시설은 단층구조에서 3층(findOne)까지 집약되어 자연친화적 방향으로 설계되고, 열원의 공급도 연료효율 중심으로 설계되고, 삽각형 육주기가 대세이지만 pipe type 육주기로 효율 중심의 기계로 전환되는 경향을 보였다.

향생제는 철저하게 친환경으로 전환되어 전uspended 재제의 곡식류, 항생제가 주종을 이루고, 종류 벡신점전(inovo jecction)화 되어 스트레스 최소화에 주력하였다. 특히 인도의 허브제제와 생균제 및 미량광물질의 비독화 원료들도 대세를 이 루었다. 사료첨가제들은 사료비 절감을 위한 대체제(효소제, 유효제 등)와 육계의 관절러 방지와 산란계의 난각질 개선을 위한 살균원의 직접 공급제가 연구되고 있어 대체로 사료비 절감을 위한 노력이 엽력했다.
박람회장 주변에 크고 작은 양계관련세미나가 있었으나, 많이 참석치 못한 점이 아쉬웠다.
이번 양계박람회를 통해 선진지 양계분야의 다양한 제품과 설비 등을 직접 체험함으로써, 미래의 연구분야와 경향을 파악하고, 현재 우리들의 위치를 알 수 있었다. 갈이 동행한 국내 양계산업 종사자 들과 만나 많은 것을 공유할 수 있어 더욱 좋은 기억으로 남을 것 같다. 

깨끗하게 청소하여 질병에서 해방되자

자동차화계사 청소대행
원적외선 산업
(맥반석, 견운모, 목초액)

동광축산건설(주,동광공업)
대표: 최성태
휴대폰: 011-374-8461~2
사항: 경남 양산시 상북면 석계리
전화: (055)374-8461~2
팩스: (055)375-8461