都心部において発生する焗宅困難者
$\rightarrow$ 職場への配侑



やはり歯いてても参宅しようとするのか人情というものです。


近年頻繁に発生する記録的豪雨•
豪雪による孤立地带への初動救援




日本全国の観光地 $\rightarrow$ 寺院•仏閣への配備
 でも疋告
 を行うにあたって，間易ですくに食することのてをる非筧倉とし时いたたいております。
－学校•児童の登下校時の自助ツールとして

 えていますが幼い子供だちゆえの「食品アレルキ一1間題か

対して間係者の斺ららが間い合かせを原いております。


## —車•鉄道•旅客バス・船舶への積载




 ります。1鉎1食相当ですので，一日なら3缶という小さなサイスで


病院。介護施設など医療•福祉の現場

非常食としてこ検紂愿いております。



## －採用•納品実績

| 体 |  |
| :---: | :---: |
| 民閣 |  |
| そ の | 一船四人 |

## 取材•広報活期•表影実絓等






\｜JA北大阪 6 次産業化への取組
特啟技術移転により，地元農家（組合員）が生産したお米 を主原料とし製造する「触めるごはん」が生まれました。お米生産農家の所得向上と，災害時の初動対策に対応する という2つの地域貢城に同時に取り組んでいます。



## 成26年2月

奇玉県秩父地方•豪雪による集落孤立化の際初動救援物資として実際に役立てて頂きました




 をたと，大変に良い郭何を頂いたことをご設告させて頂きます。


眅壳者：北大阪農業協同組合 大阪府吹田市山田西4T目15－1

## 阪神•淡路大震災の

## 体験から生まれた非常食

震災直後，水道•電気・ガスの供給がストップしました。飲み水にも困る中，
水分がないと食ベづらいビスケットや乾パン，加熱•加水が必要なインスタント食品は食べられません。
そんな過酷な体験がもとになり，生まれたのが「飲めるごはん」です。
水も火も必要なく，水分と栄婑を同時に揕ることができるため，
災害初期段階は特に役立ちます。
子供や高齢者も飲みやすい風味を付け，アレルギーにも配慮しました。非常時に少しでも体を撚し，気持ちを落ち着けてほしい。 だからこそ，平常時に備えてほしい。農協はそう願っています。
－被災時の実情と備蓄食について


私たちが想像する被災地の状況は，実祭と大きく異なることがあります。そのため，用意している備奮食が被災後すぐに役立つ とは限りません。ここでは，被災者の実体験をもとに，備蓄食に必要な特徵をまとめました。

## 被災者の実体験

## 備蓄食に必要な特徴

－加然•加水の必要な食糧，インスタント食品なとは すぐに食べることができない

加然•加水の必要かなく
－ガス漏れ，破損した車からの然料漏れなど安易に火を使うことはできない。 $\longrightarrow$

- 省使うなどの危険性を回避できること。
- 栄養だけでなく，同時に水分が禣給できること。
- 乾バンやビスケットなと，バサバサした倝燥物は
- 教援する㑬される倒治できること。
- 好率的であること。
- それ単体で複数の機能•利点を有し省スベース化できること。
－潧むカの弱い方など，通常の食事が困難な方もいる。 $\qquad$ －高駖者でも容易に口に入れることができるもの高路者や幼い子供には食べられないものが多い。食べるというよりもおしろ䈅単に飣るるもの
－交通網は完全に寸断されている。
周边地域からの教援はすぐには届かない。－周辺地域からの本格的な教援－配給が届くまで初動段階を凌ぐことのできる備畜食が必要。
- なんでも食べられるわけではない
- 医療体制は混乱•前壊

アレルキー食材の不安。
－災害発生時•緊急時のみしか活用できない。
－飲めるごはん
「飲めるごはん」は，日本人が日常食材として慣れ親しんできたお米・はとむき・小豆を主原料とする诗物飲料です。栄養と水分 を同時に補給できる，まさしく「飲めるごはん」。阪神•淡路大露災の実体験から，災害発生直後の初動段階に対応できる備落食が必要と考え作られた，「飲めるごはん」には，「簡易•迅速・そして確かに役立つ」理にかなった特徵があります。

## 9 つの特徴 $+\alpha$

## 加水•加熱が不要

雨気・ガス・水道が達断をれた状況では加水加然の必要なインスタントの食品などは すぐに食することができません。

## 水分•栄養の同時補給

本品だけで水分と栄戔の同時埔給が可能。初駆対な時に救助する侧の䢚散労力 を低娍。等急•芯急の行回支援物資として有効です。
甘味と三つの風味
 があります。え身の寝労を亚やします。

## 5年間の長期保存

丁楽なしトルト加エを施すことで造日よ り「5年間」の長期保存が可能です。交換 が度が少なくなり，信音響用の低淢にもつ なかります。
## 省スペース化

本品単体で水分と栄謷を兼唖している為，信意品目数の低娍保管抱所の省スペース化にもつなかります。常温にて保管いただ けます。

お米・はとむぎ・小豆
日本人が昔から惯れ蚬しんできた毅物を
 はなく，平い商の食事に近い感賞を大切に しました。

やわらか食社会の高路化に伴い，豺害発生時被㜽者
 めるごはん」は，高崔者に優しいやわらか食です。

強度•携行可能サイズ建物の下数きになっても镕器か㴶强しにく く，搷上になや空中からの投下も想定。觔宅困效者が锶帯することが可能なサイズとし ています。

害獣被害を受けない缶剆品のため，ネスミヤイタチかか食い莎ら すなとの害䄀披害を受けず，安心して保管 いだけます。 $\qquad$
「アレルゲン対策」と「穀物原料＋素材」 ［致物原料と素材］

お米 はとむき $\square$豆 十砂 （工夫）風

特定原材料7品目および特定原材料に準ずる21品目は使用しておりません。
－19／乳／小麦／えび／かに／落花生／ア一 モンドそば／あわびいがいくらノオ」 ルーツ／くるみによ／さけ／さば／大豆／気肉ハハナナ／胼肉／まつたけ／もも／や
まいも／りんご／ぜラチン上記を合む原森料を使わずに作りました。
－規格と成分

```
単 
品 重量289g
% 245g\times30缶入り
滆(長辺) 327mm (短辺) 270mm
* 高さ138mm
```

| 梅－こんふ風味 |
| :---: |
| 多 ${ }^{\text {a }}$ |
| たんばく質 1－1．58 |
|  |
| 炎水化物 ${ }^{\text {a }} 35.08$ |
| 食坆相当量 00.0188 |
|  |
|  |
|  |


| ココア風味 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



