경기도지회, 양계농가의 권익과 이익 실현에 앞장 설것

지난해 11월 창립한 본회 경기도지회가 활동을 시작하지 만 한 달이 훌쩍.
20개 지부를 대표하는 경기도지회의 초대 지회장으로 선출된 이영재 씨를 만나 도지회 설립 추진 과정과 앞으로의 운영 방향에 대해 인터뷰한 내용을 정리했다.

초대 경기도지회장으로 선출된 이영재 씨

이영재 지회장은 1999년 본회 광주본부장으로 활동하면서 경기도 광주지역의 채란농가를 대표해 양계산업 발전의 선두 역할을 해왔다.
이후 2002년 서경양계농협 조합장으로 선출되면서 서울경기양계조합, 대구경북양계조합, 광주전남양계조합 등 3개 조직을 통합시켜 2003년 한국양계농협으로 거듭나는 데 큰 역할을 했다.
2005년 당시 투명경영과 책임경영을 원칙으로 조합설립 이래 최대 사업성과로 21억5천만원의 당기순이익을 달성, 총자본금을 시연하는 성과를 거두면서 채란농가의 호평을 얻기도 했다.
지난해 2010년 광주채란지부장과 경기도채란지부연합회장으로 활동하면서 지난 11월 24일 창립총회를 통해 초대 경기도지회장으로 선출되었고 경기도지회가 창립되는데까지 애쓴 주력 인물이다.
경기도지회 설립 계기

전국 양계농가의 23%를 차지하는 경기도는 많은 양계농가가 밀집되어 있는 만큼 총 20개의 육계산란제 지부로 지역단위로 활동을 해왔다. 하지만 경상도, 전라도, 충청도처럼 양계협회 도지회가 설립되지 않았던 타라도 단위의 큰 목소리를 내는 데에는 애로사항이 많았던 것이 사실이었다.

이영재 지회장은 "양계농협 조합장을 지냈을 당시에도 경기도 양계농가들은 일원화 창구를 원했고 그래서 우선적으로 생겨난 조직이 오세을 화장품 중심으로 결성된 경기도천란지부연합회, 최길영 회장을 중심으로 경기도육계지부연합회이다. 하지만, 공식적으로 대한양계협회 산하기관이 아니었던 타라 보다 제 역할을 할 수 있는 도지회 설립이 제 논의되었다."고 전했다.

회원들의 지지도 모아 지난해 4월 경기도지회 설립 협의가 이루어지면서 9월 본회 이사회를 통해 정식 승인받았고, 11월 24일 수원 중소기업센터에서 200여명이 참석한 가운데 창립총회를 개최하면서 공식적인 활동을 시작했다.

경기도지회 운영 및 사업 계획

경기도지회 임원 임기는 3년으로 현재 선출된 회장단을 포함한 임원들은 2013년 12월 만일까지 활동한다. 이영재 화장품 중심으로 부회장에 윤정로 씨(육계산란과 위원장), 송복근 씨(제한금과 위원장), 윤성영 씨(육계산란과 위원장) 및 김사서 서 천인 씨(조계), 서종헌 씨(육계산란과 실무자)가 주요한 역할을 할 것으로 전문성 있는 조계도小腿을 두고 운영할 계획이다.

한편, 경기도지회는 앞으로 경기도 지역의 9개 채란지부(광주, 김포, 동양, 용인, 안성, 이천, 평택, 포천, 천호)와 10개 육계지부(기평, 고양, 김포, 안성, 양평, 여주, 이천, 파주, 포천, 화성) 및 강화군지부 등 총 20개 사무지부를 대표해 경기도 발전을 위한 사업을 실시할 방침이다. 더불어 각 지역별 의결 및 애로사항을 공유할 수 있도록 도지회 정기회의는 2달에 한 번씩 진행할 계획을 밝혔다.

이영재 지회장은 도지회의 단기, 장기적 사업 및 목표를 제시했다.

단기사업으로는 도청과의 적절한 관계유지를 통해 양계농가가 필요로 하는 부분에 대해 지원이 원활히 이루어질 수 있도록 협력 를 밝혔다. 창립식 자리는 대전한 농정국장과 HACCP 선정 및 사업, 계열화사업, 축사채권채무사업, 축사 등재 지상과 예방에 대해 발언하면서 이영재 지회장은 앞으로 도청과의 유대관계를 통해 양계농가에 혜택을 공급하는데 노력할 것을 전했다.

장기사업으로는 "현재까지 지원 한 품 밥지 못한 소작농가가 많다. 사실상 지원받아야 할 농가는 지금까지 평생 양계농업을 하면서 생계유지에 급급한 영세농가"라며 "농부가 제한된 금년도 정책방향에 천사인성책과 같은 맥락으로 앞으로 지역 곳곳에 있는 영세농가에 지원금 혜택을 공정히 나눠가질 수 있도록 장기적인 사업방향으로 정해 노력할 것"을 전하기도 했다.

마지막으로 "회원 수가 많을수록 조직은 힘이 커질 수밖에 없다. 협회가 존중하기에 도지회가 설립된 만큼 앞으로 본회가 더 큰 성장할 수 있도록 힘을 싸울 것"하였다. (지회장 장성명 기자, ch-spirow@hanmail.net)