강하고 단단하게, 독심의 ‘예원농장’

▲ 최종록, 당이트 영 부부
- 주소: 충북 청주시 노은면 신호로 610-27
- 축종: 산란계
- 규모: 25,000수(유창계시)
최근 산란계사육수수 증가와 계란소비 정체, 원가에
도 못 미치는 계란가격으로 산란계농장의 어려움은
말로 표현할 수 없다. 그러나, 소규모 농장들의 피해와 고
충은 그 체감이 더 심하게 보인다. 계란생산량의 70% 정
도가 유통상인들에 의해 유통되고 있으며 생산자들에게
불합리한 유통구조로 인해 농가에서는 적정 계란가격 수
취가 어렵다. 이런 가운데 충북 충주에서 25,000수의 소
규모로 산란계농장을 운영하는 양계2세 최종록(35세) 사
장의 예원농장을 찾아가 보았다.

피 끝는 30대

예원농장은 8,265㎡(약 2,500평)부지에 1,653㎡(약 500
평)건평으로 유통계사에 25,000수가 사육중이다. 최종록
사장의 부친은 40여년 전에 경기도 광주에서 산란계농장을
시작했으며 1993년 지금 자리로 옮기고 2009년부터 최 사
장이 본격적으로 운영하기 시작했다. 현재 산란율은
24~60주령까지 90% 이상을 기록하고 있다.

최 사장은 처음부터 산란계농장을 하기로 마음먹은 것은
아니였다. 회계법인에서 세무와 회계업무를 경험했었다.
그러던 순간 직장생활의 의욕을 느끼고 고향으로 내려와
아버지의 일을 돕기 시작하였다.

최 사장은 “과거 직장생활이 사는데 있어 어떤 도움도 안
되기라고 생각했는데 농장 운영에 있어 원가분석이나 손익
계산산출 등 많은 도움이 되어 농장운영이 조금은 수월한
편이다”고 했으며 “일반 회사에서는 물가가 높을지 몰라
do 산란업체나 농촌에서는 굉장히 어려운편이다. 어리고 젊은
사람만 뜨거운 것이 아니다. 누구든지 뜨거운 사람이 될 수 있다”고 했다. 최 사장은 산업에 대한 사랑과 열정, 관심
으로 농장을 운영하고 있으며 지역방범대원과 반장임을 맡
으면서 모든 열심히 하고 있다.
기장 자연스러운것이 최적의 사양조건

최 사장의 사양관리 지론 중 하나는 ‘기장 자연스러운 조건이 최적의 사양조건’ 이라는 것이다. 급이하는 사료속 에 기본적으로 필요한 영양소가 있는데 불필요하게 영양 분을 과잉 섭취하게 되면 지방이 키고 사료의 실이 많아 진다는 것이다.

물론 생균제나 계절별 기력보충을 위한 비타민제 정도 는 편향하지만 과도한 영양급이는 오히려 역효과를 볼 수 있다. 지금도 구준한 건설탕을 통해 계균을 점검하여 계 균에 가장 적절한 사료를 공급할 수 있는 시스템을 도입 하고 있다. 주간단위로 계균 상태를 파악하고 적절한 영 양을 유동적으로 공급하고 있다.

이러한 효과로 사료의 양을 5g 줄이고 있다. 돼료 환 산하면 한달에 150여 만원을 줄이는 셰이니 경영효율도 높이고 사료비 절감, 경영수익 향상, 생산성 향상 등 다양 면에서 이득을 보고 있다.

또한, 예원농장은 그 혼하이 혼한 인증서가 없다. 처음에는 HACCP 등 관련 인증을 획득하기 위해 준비했지만 인증을 위한 인증으로 전락하고만 현실을 볼 때 무의미하 다고 판단해서 이다. 가장 자연스런것이 많이 계란을 생산하는데 최적의 조건이라는 것이다.

Farm Consulting

어느 농장이나 목표치가 있을것이다. 궁극적인 농장 운영의 목적은 목표를 달성하는 것이다. 목표를 달성하기 위해서는 농장이 안고 있는 모든 문제를 도출한 다음 가장 큰 장애요인부터 제거하여 농장 경영의 최적화를 이루 는 것이 필요하다.

 이를 위해 예원농장은 모든 시스템을 적극적으로 활용 은 물론 농장 최적화를 위한 전차적인 지원(영양, 질병, 경영구조 개선 등) 체계를 가동하고 있다. 이러한 노력의
결과로 예원농장은 만연되고 있는 질병의 차단과 농장 환경개선 및 계균에 맞는 양조소 공급 등으로 생산성 향상과 생산비 절감 등의 목표를 이루었다.

최 사장은 "건설중에 앞서 농장의 지속적인 수익 기반을 통해 안정적인 경영활동을 영위하기 위해서는 단순적으로 근원적이고 총체적인 개선을 위한 단계적이고 지속적인 경영 활동을 하기 위한 사양가의 경영마인드를 가져야 하며 최소의 비용으로 품질을 최대화 시킬 수 있는 성과 극대화 경영이 필요하다"고 했다.

변화의 도래

수년 전부터 계란유통에 관한 문제점은 제기되어 왔고 유통구조개선이 필요하다는 것에는 큰 공감을 얻었다. 근년부터 광역계란유통센터 사업이 시작 될 것으로 보이지만 아직도 구체적인 실천이 제시된 것은 아니다.

관련부처와 단체들간의 이해관계가 엉려되는 만큼 결론은 소비자에게 값싸고 신선한 계란을 공급할 수 있는 것에 초점을 둬야겠다. 이에 최 사장은 "계란을 비롯한 모든 식품은 소비자의 요구에 맞게 생산, 유통되어야 하며 이 런 대부분의 요구사항 중 첫 번째가 위생과 안전, 신선도에 해당한다. 현재 유통상인들에 의해 계란을 납품하지만 가격합리인(D.C) 문제가 생겨 농장윤영에 있어 너무 힘들다. 광역계란유통센터를 통해 농가에서는 제대로된 계란 가격을 수취하고 더욱 신선하고 품질 좋은 계란으로 소비자 만족을 이끌고 바란다"고 했다. 또한, "재란인들도 단순히 부채를 늘려 시설을 확충하는 것이 아니라 내실 있고 단단한 농장을 만들어 서로가 어울리고 화합하는 산란계산업이 되었으면 좋겠다"고 했다.

취재 | 최인환 기자
enani85@naver.com

월간양계 2013.3월호 95