（審査個表様式Ⅰ）

蚕糸絹業提携確立技術・経営コンクール細部審査個表

Ⅰ　提携グループ等の部

１　提携グループ等の代表者名、会社概要及び提携グループ等部門概要（令和２年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提携グループ等の名称 | 代表者名及び所在地 | 活動内容 |
|  |  | （代表会社等の概要）　　～業態、資本金、従業員、年商等～（うち提携グループ部門概要）　　～アイテムごとの生産量、販売量、販売額等～ |

２　提携グループ等の構成員

|  |  |
| --- | --- |
| 構　成　員 | 氏名又は代表者名・所在地 |
| 養蚕農家・農家団体等 | 関係農協名とその所在地及び農協別の当該規模別グループ参加の養蚕農家戸数を記述する。農家団体等として参加している場合は、その名称と代表者名及び参加養蚕戸数を記述する。詳しくは（４－（２）に記述） |
| 蚕種生産者 | （例）氏名・代表者　　　○○○県○○○市　以下同じ。 |
| 生糸・真綿等生産者 |  |
| 撚糸関係者 |  |
| 精練関係者 |  |
| 製織関係者 |  |
| 染色関係者 |  |
| 白生地、反物等流通関係者（白生地問屋、染潰・前売問屋） |  |
| 小売り関係者 |  |
| その他 |  |

（注）構成者が多く書ききれない場合は、別紙に書く。

３　提携グループ等活動の特徴

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　分 | 活動の特徴 |
| グループ内の協議、役割分担 |  |
| 川上・川下間の交流実施 |  |
| 地域社会との交流・貢献 |  |

４　提携グループ等の技術の特徴

（１）　蚕品種

|  |  |
| --- | --- |
| 蚕品種名 | 繭糸繊度、繭色、繭糸長、玉繭出現率、セリシン含有量等に関する特徴 |
|  |  |
|  |  |

1. 養蚕の概要

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | 年齢　　（歳） | 桑園面積（ha） | 飼育蚕品種名 | 年間飼育回数（回） | 掃立量(２０,０００粒換換算)（箱） | 繭生産量（kg） |
| Ａ農協 |  |  |  |  |  |  |
| 　養蚕農家名 |  |  |  |  |  |  |
| 　　養蚕農家名 |  |  |  |  |  |  |
| 　　小計 |  |  |  |  | 品種別に記述 | 品種別に記述 |
| 　　平均 |  |  |  |  | 品種別に記述 | 品種別に記述 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ｂ農協 |  |  |  |  |  |  |
| 　養蚕農家名 |  |  |  |  |  |  |
| 　　養蚕農家名 |  |  |  |  |  |  |
| 　　小計 |  |  |  |  |  |  |
| 　　平均 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 提携グループ合計　　　　　　 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (内訳：蚕品種名） |  | （蚕品種別） | （蚕品種別） |
|  |  | 　　○○○○ |  | 　　○○○ | 　○○○○ |
|  |  | 　　○○○○ |  | 　　○○○ | 　○○○○ |
|  |  | 　　○○○○ |  | ○○○ | ○○○ |
| 提携グループ平均　　　　　 |  |  | 　 |  | 　　 | 　 |
|  |  | 　　○○○○ |  | 　　○○○ | 　○○○○ |
|  |  | 　　○○○○ |  | 　　○○○ | 　○○○○ |
|  |  | 　　○○○○ |  | ○○○ | ○○○○ |

注：農家戸数の重複は避けてください。

（３）　養蚕技術の特徴

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 技術の特徴 |
| 桑園管理関係 |  |
| 育蚕関係 |  |
| 上蔟・選繭関係 |  |
| 経営関係、女性の活躍 |  |

注）「技術の特徴」の記述は、提携グループ等の農家の全体的特徴を記述することとし、必要に応じて県や農

　協ごとの特徴を記述して下さい。なお、個別農家や特定地域の農家群において特記すべき特徴がある場合は、

その農家名等及びその内容を記述してください。

（４）　生糸生産技術の特徴

|  |  |
| --- | --- |
| 生糸等の種類 | 貯繭（塩蔵・冷蔵）、選繭、乾燥、煮繭、繰糸（繊度・特殊加工等）、揚返し、節取り等に関する特徴 |
| ○○○○○ |  |

注）生糸の種類の欄には、生糸、玉糸、特殊な繭処理をした繭を原料とした生糸、座繰生糸、ふい絹、ハイ

ブリッドシルク、フラットシルク、ストレッチシルク、無撚シルク、野蚕糸等の種類を記述してください。

1. 絹製品づくりの特徴

|  |  |
| --- | --- |
| 絹製品名 | 撚糸、精練、製織、染色、アイテム等に関する特徴 |
| ○○○○○○○○○○ |  |

（６）特徴ある流通（販売方法等）

|  |  |
| --- | --- |
| 絹製品名 | 催事、通販、特定デパート、特定量販店、呉服店等での販売や輸出等に関する特徴 |
|  |  |

1. 利益還元状況　　　　　　　　　　　　　　（金額は、消費税を含む。）

|  |  |
| --- | --- |
| 区　分 | 　概　要 |
| 繭代関係 | 蚕品種別 | 標準繭の契約繭代　　　　　円／生繭kg | 支払い繭代（品質格差込み価格）　　　円／kg |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 蚕種代 | 蚕品種別 | 蚕種代金　　　　　　　　　円／箱（２万粒換算） |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 生糸加工費又は生糸代 | 生糸の種類別 | 加工費又は生糸代　　　　　　　　　　　　円／kg |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 生糸加工（撚糸、精練等）、製織、染色等で特記すべき事項・内容があれば記述 | 項目 | 内容 |

1. 話題となったPR活動（小売り、消費者、マスコミ等の評価）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 小売店 | 消費者からの意見等 | マスコミ報道等 |
|  |  |  |

1. その他の特記事項

|  |
| --- |
|  |