# OFCC NEWSLETNWIR Open Faculty Center 



第3号 2003年3月発行

## OFC運営委員会からのご挨拶

大学と社会の緊業な傕椇を目的とした経济学砰究科•経济学部オープン・ファカルティー・センター （OFC）あ，3年目を迎え，大学袢侕•学位授与機機による「教育サービス面における社会貢献」部侕報告書（平成14年5月）におきまして，大阪大学の社会員献活動の一闌として取り上げていただくな ど，大学内部わよび外部で，その活動か次第に諰知されるようになってまいりました。

本年度も，昨年度と同様に，多くの参加者を得て，4 回の僙演会に加えて，タイキン工栄株式会社の全面的なご協力により，公開講義「会社の仕組み・企業の逪営—製造業への実務からのアプローチー』 を実施することができました。お㠸しい中，罹師をお引き受け下さった先生方およびタイキン工踩梀式会社の㫮様に，心よりお礼を申し上げる次第でごさいます。

4年目となる次年度の活動につきましては，これまでの諩演会•公閒講義に加えて，あるいはこれら の行事に代えて，また新しい企画も武みられることになるかと存じます。今後とも，㫮様には，引き続 きOFCに対し温かいご理解とご支援を睤りますよう心よりお雅い申し上げます。

経济学研究科•経济学部OFC傕営委員長 高尼 栄二：

## 第7回OFC講演要旨

講演：企業家精神のまち・大阪
（平成14年5月22日開催：於大涭产策創造館）
大阪大学大学院経济学研究科 教授 宮本 又郎氏


演過として，「企業家精神 のまち・大阪」と揭げました か，今日は難しい話ではなく昔の大阪の話をしてみたいと思っております。

学術的には，「企業家」はフ ランス榙のアントルブルヌー ル（entrepreneur）という言葉に由来していますか，ご承知のように企業家に大きな関心を示したのはシュ ンペーターという学若であります。シュンペーター の「経济発展の理論』という本では，企業家を「新結合 の逐行を自らの職能とし，その遂行に当たって能哑的な要素となる経斎的主体」と定義しています。ここ で，新結合とは経济資源をどのように結合するか，そ の結合の仕方によって新しい物が出米たり，新しい技術開発が行われたりすることをいうのですか，新結合，すなわち革新（innovation）の䅉類をシュンペー ターは（1）新しい商品を作ること（2）生産方法が新し いこと（3）新しい市場を開拓すること（4）新投入，印

ち新しい原料（5）新しい会社組裸や経济組蟣，の5 つに分類しています。これらのうち，少なくとも一つ を実践することか新結合の意味であり，これがおこ れば資本主義か永続的に続いていく，というのがシュ ンペーターの主㖘でした。それに対立する考え方は マルクスの利涸率の低下です。マルクスの考えは，新 しい商品や新しい生産方法か開発され，何らかの剑業者利润が得られたとしても，他の人が参入してく ると利淍率は低下し，最終的に利洞率がぜロになっ てしまう，そうなると資本主義は死んでしまうとい うものでした。シュンペーターは，そう考えずに，革新がある限り利班が生まれてくるし，利洞が続く限 り資本主㼁も綐くと考えたわけです。このようなシュ ンペーターの指摘にあかかわらず，その後の経济学 の麻史の中では企業家への攸心は薄まったというか， あまり取り上げられずに等閑視されて来ました。

ところが，アメリカで1948年にハーパード大学に企業者史研究センターという研究センターが設けら れました。当時アメリカでは途上国にお金とモノを つき込んでいたわけですか，則待に反して経济発楽 がおこらず，「どうもこれだけでは䭾目だ，人的資源を㕕成しなければいけない」ということから，こ の研究センターが設立されたわけです。この砰究セ ンターをリードしたのがA．H．コールという学者でし た。彼は，企歩家というものはシュンペーター流の

革新省な゙けではなく，事業を創造する者，それを拡大し維持する経営者も人れるべきだと主張しました。従って企檏者史砩究センターではシュンペーター流 の㢼新者だけでなく経営者も管理者む研究されるこ とになりました。シュンペーターの場合はある稿の均欲状龍加ら苏新によって不均衡が生まれることを重視したのですか，コールはむしろ不均欲から的衡 にいたるプロセス，これを競争と考えたわけですか， こちらの方ち経济発展にとって重要と考えました。 その後A．D．チャンドラーという学者は，今日の大企業では借人企業家よりもむしろ社長，専移，常枒と いった経営者組絍の果たす役割の方が重要であると考え，企業家という場合，経営者組繶までもこれに含めて考察すべきだと主㖘しました。以上が学開的 な意味での企業者論の概視です。

さて，近年，日本は元我がなくなったといわれてい ますか，1960年代から90年代までの開業率と廃雾率 をみてみますと開证率が低くなってきているのに対 し，廃業率が高くなっています。間趋は廃業率の方 が高くなっているということです。他方アメリカで は今でも桪监に新しい企業加設立されており，こう いう点をみても日本経济の不振があらわれています。

また100社ランキングという䖻計があります。明治29年から昭和57年まで約10年おきに製造業につい て総資産の大きい会社をリスト・アップしたもので す。 戦前には織維が多く，战後は鉄䥼や輪送機械，昆機，一般機械それから土木建築といったものか重要産業となって柬ており，産業棈造が省しく転換し ていることがわかります。それに同じ会社がこの 100社ランキングにとどまり続けることは大変桸でした。大企業でもせいぜい20～30年しか 100 社ランキンク にとどまっていません。企業社会というあのは栄枯浮訦が激しかったことがお分かりになるでしょう。

次に大险についての話をしたいと思います。大阪 は経济都市だと云われますか，実は大阪は昔から何度も性格を変えてきた暗布です。大阪は奈良や京都 などよりずっと古くから開加れてきたまちです。古代においては徳天自の高波富，拳徳天皇の長柄豊
 た。これらを含めて4世紀から7世紀の間のうち，大攺が首都，もしくは䧛都の時代が約200年もあった のです。大阪は日本第一の政治都市，国際都市であっ たのです。

中世になると大除は歴史の中で影をひそめてしま います。わずかに穛纾背の通過点となっただけでき びれてしまい，再び大阪が歴史の前面に出てくるの は1496年に大阪本類寺加建てられてからです。本願寺は1580年に大阪を避去しそのあとに秀吉が1583年

に大敛城を築きました。秀吉が米てから大阪は天下 の台所となるのですが，その当時堸川を開削したこ とか重要です。大阪の地形は低地が多く，雨が多い と水が湢れて沼地となり，とても人か住める土地で はありませんでした。そこに東横堀川を南に引き，西横堀川，道頓堀川，長堀川，京町堀川等々の運河 を挶っていきました。履川には（1）水を流して水路と すること（2）挶った土を干抔に使って人の住む土地 を作ること の二つの意味があります。加えて，堀川の開郩は大阪商人自らの民活によって行われたと いう点は，特箓されるべきです。1630年代までにこ れらの堀川晥完成し，市中に水进が整備される，即 ち，現在ていう高速道路が張り巡らされた跀です。 そして，船場，島ノ内加出来，各地から商人が大防 に呼ばれてやってきました。これで大猿は商檏都市 として成立したわけです。

このようにして大阪は天下の台所になるのですが， もう一つ大阪然栄の大きな要因があります。これは大阪か濑戸内旅に面していることです。䫚戸内と下関，さらには日本海侧とを結ぶ渾進を開くことが出米，江戸時代を通じて大阪の市場圂は西遍り海楝で梑田，山形まで醏することになりました。組えて大和川か唒流きれて，小綿が作られる新田が河内に開かれたことも一つの要因です。

大阪は，商業都市といわれています加，汇戸初期
 われ，さらに酒も大陏でつくられていました。そう いう意味で汇止初期，大阪は工霖都而であり，江戸時代の後半に流通や金融が発達してくるのです。こ の点については各藻加大際へ米を送って，大陵で売っ たということか大きく影響しています。米を売った大名の眅売機関が蔵屋敗，米の相場を立てたのが堂島で，前者は物流機横であり，後者は亚格形成機機 ということになります。

むう一つ，大阪は国内市場の中心であったばかり でなく，質易品流逆の中心地でもありました。例え ば道修町の薬秏問屋，伏見町の唐物㽗屋など長的か らの翰人品を扱う間尿加存在する一方，長崎からの制出品の集荷機関である銅夾や俵物会所（干しアワ ビなどの海産物を扱う）が北派に存在していました。

このようにして大阪は繁然しますか，汇戸後期に なると地位が低下してまいります。それは今日流に いうと産業の空洞化であり，第一は木綿とか酒•油等の生産地が東や西へいってしまったこと，第二は下関や名古屋などの地方市場加成長してきたこと，第三は大商家が没落してきたことが原因となってい ます。そして明治に入ると吏に大际は漉乱し，衰退 していきます。これは米市場から宛止されたことが一

番大きな理由てすすか，御用金が多くとられたこと，大陵で使っていた銀华が雔止されたことのほか，大名貸し加回収不能となったことがあります。

もう一つ，外国留易がうまくいかなかったことが あります。幕末に諸外国，特に英米は大阪と汇戸を開港せよと強く迫っており，蓦府もしぶしぶ丁解し たのですか，大阪は淀川の河口が土砂で畦まってし まっており，大きな船が按岸できなかったこと，そ れでも大阪防人は挶削工事をしょうとしたのですか，大名貸しか返って来す，築港工事をやめざるを得な くなってしまったわけです。
このようにして大阪は裏䢐していたのですが，そ れを救ってくれたのが紡続業の成功てす。明治 15 年 に澁沢栄一が松本重太郎と滕田伝三郎と組んで作っ た大拻紡続が大きく成功し，高配当するということ になったので，次々と紡続業がおこり，近代綡綂電 を帕として大阪は工業化路線に入ることになります。 これかグレーター大阪の時代へとつなかっていくわ けです。大大阪という言葉があるように，第一次大樴後の時代に大阪の市域か拡大され，それにつれて従来の識維工業，雉华工業中心から化学，機槶，金属等も発展してくると共に，金蠤面でも国㑑売買高 の $93 \%$ ，株式党筫高 $36 \%$ を大阪で取り扱うようにな り，貿易面でも対中貿易の $50 \%$ を扱うなど対アジア貿易の中心となりました。明治維新以降に，旧来の商人首に代わって，五代友厚をはじめ大阪の経济界 を発展きせた企業家が多く羅出されたことは，先程 この会場の地下にある大阪企業家ミュージアムでご筧になった通りであります。
大阪の企業家粠神についてまとめてみましょう。 まず，大阪は絻えず変化を求めてきた町であってずっ と同じ町ではなかったということです。先ほども云 いましたように古代は政治の都市であり，大阪本願寺の時代は宗教都市であり，江戸時代は水の都（商業都市）と云われましたか，明治には㷮の都（工糍都市）と云われるようになりました。江戸峙代は河内木稲でしたか，明治以降は紡続の㺫になりました。 このように大阪は古いものを新しいものに作り直す という，「接き木の思想」を持つ面白い町で，伝統 を守るために革新を続けてきた町であるのです。二番目には開放性と同化力ということがあげられます。各時代各待代において，大阪に恋革をもたらしたの は，必ずしむ土落の人ではありませんでした。㴬池，住友，五代，小林一三，松下幸之助といった人々も大阪の外の地方から来た人々です。しかし，大阪で成功すれば，これらの人たちはすへて「大阪商人」 と呼ばれることになります。つまり大阪には閧放性 と同化力があるということになります。この点，江

戸とは大いに粺うところです。
最後に一つとんでもないことをお話して終わりた いと思います。先は最近私は，『東西400年交替伋説』 をとなえています。日本の人口の長期的な趨勢を紀元前4，000年以降でみますと，日本には 4 回ほどの人口増加の波がありました。純文則と，畄作が入ってき た弥生時代，江戸時代の前期，それに工䕙化か始まっ た明治以降です。今，この第四の波が終わりつつ古 り，工業文明か終わろうとしている，これから人口は傍滞捫に入ります。人口学者の指摘によれば，夹は日本では人口かか成辰している時は都市に人口が集中 し，人口停滞期には地方へ㹡散する傾向にあったと いうことです。明治以降，人口壇加期には人口の都市集中か続いてきましたか，今後の停滞期には人口 の地方拡散が生じる可能性加あることになります。 また，もう一つ。日本の人口を地方別，即ち近幾地方 と㒺東地方に分けてみますと，縄文時代は压御的に東が多い。次の稲作文明時代，これは奈良時代なの ですが西が多い。そして錄合洔代，この時代には政椎 と共に経济も東に移り，人口も東に移って行った。そ して関ヶ原の峙代になりますと，また西が多くなり，近幾地方への人口集中は書しくなった。ところかそ れを頂点として，今度は日本の人口重心は東へ東へ と動き，明治以降とくに関束への集中は湤しくなっ た。このように日本では大体400年おきに人口の重心は東西にゆれてきました。可い換えれば日本は国土を非常にうまく使い分けてきたといえます。現在 1600年から2000年までの間，東に人口の重心加動き続けて，400年が経過しました。ですから，今年位 からそろそろ東一西への較換が起こってもおかしく ないのではないかと，思っています。永らく関西の地搫沈下加云われてきましたが，それはそう永くは続かないのです。21世紀は逆転の始まりの歭代です。

ここら辺で話を終わらせて頂きます。とううあぁり かとうございました。
（拍手）

## 第 8 回OFC講演要旨

講演：内からみたアメリカ大学教育の実態 （平成14年7月15日開雑：於梅田センタービル）
大阪大学大学院経济学研究科 教授 堀場 豊氏


本日はアメリカの大学教有制度について，私なりの経験 をもとにしてお話したいと思 います。アメリカの大学教有制度につきましては，マスメ ティアアの他各方而から洋目 され，報道されておりますが，

まだよく伝わっていない面もあるのではないかと思 われますので，私加長年見てきたアメリカの大学教有の実態をお話して，何かのお役に立てればと思い ます。
アメリカの大学制度の枇要につき，各方面加ら集 めて来ましたデータをお配りしておりますか，相当 に組かいテータも入っておりますので，本日はこの中から主だったものだけを取り上げて話を進めさせ て頂きます。

ます，大学の総数についてみますと，総合大学と知期大学合計で4，084校（2000年度）となっています。 ここていう大学として規定されるためには，まず U．S．Department of Education（連邦教有省）から承想された外部禈価機関あるいはAgencyか，定期的に大学行政，时政状況，教官の資格，授霖内容などを詳しくチェックし，大学として認められる一定の基準を漢たしているかどうかの羿定にパスしなければ なりません。もしこの其準を满たしていなければ，改善すへき事項などの条件がつけられ，一定の期茴内に改善されなければ，大学として失格ということ になります。この外部衦価機烟により評䀺するとい うAccreditation制度は，アメリカ大学教有では微底 しており，歴史的にみても 1870 年には 563 校の大学 が存在したわけですか，このすべてにAccreditation のチェック機能加すでに出米上かって実りました。

次に在学学生総数をみてみますと，2000年では1， 479万人で，うち男子学生649万人，女子学生830万人，比率でいえば $44 \%$ 対 $56 \%$ となっており，女子の方が10\％以上も多いという興味ある事実がみられま す。男久学生数の推移を歴史的にみると，以前は男子学生の方か女子より多かったのですか，1970年代 の後半に逆転し，それ以降はその差が開いてきてお ります。

教官総数は2000年にアメリカ全土で103万人でぁ り，教官一人当たりの学生数は平均14名と少なく，相当密度の高い教官北導の下で，勉学できるという恵まれた大学教有環境にあるといえます。

大学卒業生の卒業証啡刑人数のデータがあります。知期大学管で2年勉強したあと一定の単位をとって得られるアソシエート（Associate）と 4 年制大学卒檏時に取得するバチェラー（Bachelor）がありますか，大半がバチェラーであり，2000年度の新規バチェラー取得者は124万人です。更に大学院ではマスターとト゚ クターがあります。マスターは概ね大学院2年在学 で取得されるもので新規取得者46万人となり，ドク ターは平均大学院在籍 6 年前後で取得するのが大体 のケースであり，2000年の1年間で 4 万 4 千人が新

規にドクターになったわけです。これは国の人口比 でみても日本の数を圧倒していることかわかります。
2000年度に博士号を得た 4 万 4 千人のうち，経济学博士とビジネス・スクールからの博士号を合計す ると約2000名にのぼり，その大半は大学職を求めた ことになりますか，就職は敬しい状況にあります。特に，博土課程をそなえた大学院をもつ総合大学は わすか 100 校余りであり，その中であAAU（Association of American Universities）に入っている大学（これ はカタゴリーI級と呼ばれるリサーチ総合大学にな りますが）は63校にすきません。これらの大学の新規採用教官数は各大学一学部当りせいせい $3 \sim 4$ 名 ですから，こういった大学に就裁することは相当な喼争と困難を伴います。

ここに，学生数の多い順に上倣120校のリストがあ りますか，上位 10 校は学生数 4 万人以上の大規模な大学です。120校のほとんどは州立またはその他の公立大学でありますか，その中に多くのCommunity Collegeから含まれています。これは 2 年あるいは 4 年制の社会人教有を主とするもので，この門を見ても如何にアメリカで社会人教有が普及しているかかか かります。
次にアメリカの人口に対する大学教有の浸透度を みてみましょう。ハイスクール卒業後すぐの大学進学率は2000年度で男子 $59.9 \%$ ，女子に至っては 66.2 \％という高水準であり，加えて 1 ～ 2 年の就職をへ て大学に入る人途も多くいますので，大学進学率は より高いあのとなります。
就学中の学生を1999年のデータで，いくつかの範腤にわけてみます。学部生男女合わせた 1,268 万人 のうち，フルタイムで就学している学生は774万人 で $61 \%$ ，残りの 495 万人は何らかの嘰につきなから パートタイムで就学している人途です。このパート タイム就学者の年酮別の構成をみますと， $25 \sim 29$ 歳
人造も $13.8 \%$ と大屏多くなっています。さらに大学院でパートタイムで学んでいる人達を含めますと，社会人として大学教育を受けている人の実に $21.4 \%$ ， つまり 5 人に 1 人か $40 \sim 49$ 歲の年脪局ということに なります。このことは，すなわち生涯教有を受ける ことができる乘献性のある教有体制と，それをサボー トする社会制度というものが存在することを物榙っ ているように感じます。
次に大学教有にかかるコストの面からみてみましょ う。まず公立 4 年制大学の年間授業料，潁の宿泊費と食費の合計は2001年度では平均8，655ドル，私立4年制大学では21，907ドルとなっています。このように大学教有は高くつきますか，その反而，獎学金とか教

有賫への速邦政府特別ローン等があり，何らかの形 で援助金を受けているフルタイムの学生の割合は約半分， $49.2 \%$ にのぼっています。一人当りの平均援助額は6，832ドルと大雇高額になっており，個人的な教育費負担は相当級利されていることがわかります。次に大学経営のための収人源をみてみますと，公立大学の1997年度の全収入は1，300億ドルという党大な金额になっておりますか，そのうち学生が授業料として支払ったのは247偣ドル（19\％），州政府か らの助成金は463侟ドル（35\％）となっています。私立の場合でも授業料が総収人に占める割合は $30 \%$ を切っております。その為公，私立共その他の収入源を確保しなければなりませんか，寄附金について は税制がよく整備されており，出資侧へ宽容な所得税優遇措监がとられ，又伝統的なフィランソロフィー の粠神も相まって，寄附金とその累程資産運用益は公，私立とも重要な大学経営収入源となっています。

このような教有システムのもとで倠く私赼教官に とり最も身近な事項は，银年行われる業䋨神偳と，䒴任6年後に行われるテニュア（tenure 教員終身㕍用）決定に関する評侕です。まずテニュアについ ては，4年制の総合大学では正教授と凖教授は殆ど テニュアをもっており，終身㕍用が保証されていま すか，助教援にはテニュアがありません。博士号を取得して新規に助教授として大学に籍をえた場合， その 6 年後にテニュア取得という大きな試練がある わけです。必ず外部の専鬥家それも相当知名度の高 い学者，少なくとも 3 名，通常は $4 \sim 5$ 名による研究業結諨価が行わ机，さらに学部内での教有実綃と貢凛度を加味してテニュアをもつ教官による投票に より推廌され，その上で学部長，更に学長レペルで ようやく決定されるという輱格なものです。テニュ ア決定で落とされますと一年後に解㕍きれますので，助教授ははじめの 6 年間は死にもの狂いて研究に劯 むことになります。

テニュアにパスしましても毎年学部長による業綕㗏侕と各講義についての学生のアンケートによる神休（これはアメリカでは殆どの大学で義務つけられ ています）により翌年の教官のサラリーか決定され るというわけで，報䩗に戊しては学部内でも大変バ ラつきがはげしくなり勝ちですか，これはアメリカ人加共有するフェアネスの原理，つまり業紶のみに正当化された公正の飌念であるといえましょう。

ご仔知のことと思いますか，アメリカでは一貫し てリベラルアーツ教育を学部しベルで行っています。 わかり易く云えば自然科学，社会科学，芸術，言語， その他人文科学を広く取り入れた一般教養課程を 4年かけて行い，その中で専攻分野を決めていくわけ

であります。卒霖に要する総単位中，ほとんどの場合 3 分の 1 以内程度の単位を取得しておけば夺攻詸程の単位を満たすことが出来ます。従って非常につ レキシブルな形で学生に最大限のコース選択肢を与 えているということになります。それでも各科目に ついては毎買 $3 \sim 4$ 時間の授業を行い，テスト，宿朁等々頻繁にあり，相当搳で学生をしぼる学習内容 となっています。
入学に関しましては，各個人についてハイスクー ルの成綃や推蔦状，その他SATと呼ばれる能力䧟正 テスト等に加えて，必ず書かせる随愳によりケース バイケースで随時人学を決定していきますので，人学発表のように一度に発表することはありません。 そういうわけで，各大学の人学の忡は一般に広くし ていますか，その代わり入学後に相当戦しい成結及 び単位取得条件か設けられており，人学後に簡にか けられていくことになります。こうしたりベラルアー ッ教有を受け，本当に専門的分野に特化するのはそ の後の大学院あるいはプロフェッショナルスクール ということになります。

最後に公共投資财としての大学教有について私な りの見方をお話したいと思います。
第 6 回のOFC講演会で，猪木武德先生が「新世紀の日本経济と人材有成』と題して講演されました か，その中で先生は「結局のところ，どれだけ曲か な人材を一国の経済がもっているのかがその国の経済の現在および将来を規定することになります」と実に端的にスパリと核心をついておられました。先生は人的资源，人材有成という裴現を使われました か，私は人的資本という言薬を好みます。つまり教有が投资活動である限り，その見返りとしての収益率はどうかということになりますか，教有という投資に関する限り私的及び公的の両面から考えること ができます。私的な収益率，すなわち教有に要した時間と金銭的なコストを䝨やしたがゆえに，生涯の賃金がその分高く得られると考えますと，アメリカ の場合 10 数 $\%$ の私的収益率があります。これは流動性があり，概ね市場原理がうまく馝動している労働市場があっての事です。少々打算的ではありますか， その私的収益率の高さが多くのアメリカ人が大学教㐬を求めている大きな要因であると思います。そし てこのことは，今後流動性が增してくる日本の労働市埶にああてはまるべきことだと思います。
教有投資への公的収益率についてはどうでしょう か。少し古くなりますか，10年ほと前の世界銀行の試算では，各国平均の公的収益率は実に $11 \%$ 前後と いう非常に高い数做を推定しています。この意味で

は，今まで日本で行われてきた公共事業の中で，10 \％，11\％という高い公的収益率がどれ位あったのだ ろうかと考えてみる必要があるかと思います。特に咋今落ち込んだ日本経済の辰期的打開策を考える時，雖択肢はただ一つ，日本人特有の頏の良さと勤勉さ， そしてそれに堷われた人的資本形成，このことしか ないと思います。そのため，教有制度を強化し，さ らなる投資活動を行い，日本人一人一人が最大限に開花できるような体制作りをすることが早念に求め られているのです。

しかし現夾はどうか。ここに身震いするような OECDのデータがあります。学生一人当りに教育貿 として使われた棁金，つまり公共投資額は，1998年度でアメリカの一人当り19，802ドルに対して，日本 はその半分にも及ばない9，871ドルでした。また大学教育に充てられた公共費をGDPで割った数値を国際比挍したデータによりますと，アメリカは $1.3 \%$ ，日本はその $1 / 3$ にも足りぬ0．4 \％です。これは OECD諸国の中でも最低値になっております。

昨今国立大学の改革案か出されております。この中に国の负う大学教有贅分担分の削減というスタン スが見えるようですか，根本の大間適，明るく開か れた日本の将来を築くためのただ一つの買択肢であ る人的資本形成を如何に前進させるへへき，国を举 ぼて新规人的資本投資活胁にどう取組んていくら， という师心要のスタンスは，今の時点では残念なが ら明確には見えてこないと思います。これこそ真の日本の危機ではないでしょうか。ご清聴有難うござ いました。
（拍手）

## 第9回OFC講演要旨

## 講演：日本経済復活のはじまり

（平成14年10月11日開催：於梅田センタービル） スタンフォード大学

スタンフォード日本センター理事畏放送大学 教授

林 敏彦氏


## 1．日本経済の現状

最初に，日本経済の現状を どう見ているかということを お話したいと思います。よく日本経济をアメリカに次いで世界第 2 位の経济大国という表現をします。これは嘘です。 1994年以降，日本は世界第 3 位です。各国のGDP を眐買力平価でドルに換筫して此較しますと，94年 までは確かにアメリカが第 1 位で日本が第 2 位でし た。しかし94年に逆転が起こりました。今，第2位

は中国です。世世界のG D P の全部の統柿，その中に占めるアメリカのシェアは，約 $22 \sim 23 \%$ で，1980年 から2000年まで変わっておりません。日本はかつて $10 \%$ だったのですが，今は $7 \%$ です。中国は $14 \%$ で す。中国経济は，GDPで全体の大きさとして比較 すると，もう日本の 2 倍あるということです。国全体の経济力という意味では，中国は日本を18年前に追い拔きました。 4 位はドイツであフランスでもイ ギリスでもありません。 4 位はインドです。世界全体のGDPの地図，塗り換わっております。日本経済の現状といった時に，少し引いて世界全体の咨で見てみると，日本は 3 番目，下于するとインドに追 いつかれそうです。今インドは世界のGDPの5 \％ くらいです。日本が $7.5 \%$ くらいですから，もうす ぐ追いつかれます。そういう意味での危機意識がま ず必要だと思います。

ただこれは国全体の姿ですから，人口が多ければ大きな経济大国になる，G D P の数字が大きくなる ということがあります。一人当りのG D P に換算し た場合，1位は米国。2位は日本。3位はドイツで す。一人当りでの豐かさ，経済力を比較してみると中国，インドはまだまだ途上国です。けれども，合計しますと先ほど言いましたようにアメリカ，中国，日本，インド，こういう頋禾になります。世界全体の経济地図が塗り換わっています。ますこのことを念頭に渭いておく必要があるのではないかと思います。

次に，宰福度と所得の関係についてお話したいと思います。「Are you happy？」という調查がありま す。経济学者は，人間はリッチになれば幸せになる だろうと漠然と思っています。経济的數かさ，物質的軍かさは，人間の幸せの少なくとも前提条件だと思っている。しかし，社会心理学者あるいは哲学者 も宗教学者も，いろんな人がいろんなことを言いま すか，淮もとういう条件がそろえば辛せになれるか など，断言できません。そこで，単刀眝人に「あな たは幸せですか」というアンケートを世界中の国で行いました。すべてを考虑に入れて，「あなたは幸 せですか」と闕いたのです。すると非常に面白い結果が出ました。一人当りの所得が国全体として上かっ てきたとき，社会の中で幸せだと答えている人の割合か，ほとんど横ばいなのです。つまり，経济的な豊かさというのは，幸せとは結びついていない。世界中の人々が幸せになってほしい，そうなるには何 をしたらいいかを考える学開か経済学なのですか， その経济学か，資源配分の効率性などといって無䭾 を省いて効率的にできるだけみなさんが幸せになる ようにと考えてやっても，「私は幸せだ」という人 の割合はほとんど窓わっていないのです。これはちょっ

と考えないといけない。無默ばかりしているのでは ないかということになります。

## 2．大恐慌の再来か

次に，「大恐慌は来るのか」についてお話しした いと思います。今日本は，銀行の不良債権問題，株 の下落，赤字国係等，どうも明るい話はありません。 1929年，アメリカでは株価が天井をつけて30年に暴落しました。実体経済は1932年がどん底で，それか らルースベルト大統䫀の二ューディール政策が始ま りました。少しよくなったら，彼は均衡射政主炎者 でしたから赤字財政は不健全だということで，もう一度均衡財政に戻そうとしました。するとまた 2 番底がきて，結局29年から30年に落ちて32年に落ちて， 37年に上がりかけてまた落ちて，また追加のニュー ディールをやって，39年，40年と，底を這っていた わけです。その歴史的な大恐梳が最終的にはどうやっ て回復したか。真珠淳政撃です。日本軍の真珠湾政䌘でアメリカは一夜にして戦時経济に突入，車霜生産，そして財政赤字。41年には，二桁台おった失笨幸も一胻に下がって人手不足になります。

当時の大恐慌は失業率が $25 \%$ ， 4 人に 1 人か失業 しました。当時，経济学者や一般の人たちの分析で は，30年代の大恐眇はデフレーションだと認識され ていました。この頃はケインズ経济学が出てくる以前ですので，所得分析ではなく，価格分析という視点で経济を診断していました。そこで見えたのはデ フレです。これか諸照の根源だと言われました。こ のデフレを食い止めれば不況は終わるという診断が当時たくさんなされ，どうすればデフレを止めるこ とができるか，あの手この手が考えられました。

政府が金を買う値段を毎週決めて金の価格を上げ たらどうだとか，宸産物の偳格が下落しているのが問題だから，低段を上げたらいいとか。それから農産物が異落しているというので，背田刈りとか。豚肉が供給過剰になり，豚の生産が進まないようにメ ス豚を殺したら政府からお金が出るというような生童調整が進みました。これは法律によって義務付け られ（農業調整法，トリブルA），日本で言えばお米を作らなければ補助金があらえるというシステム にしました。あるいは政府か農雇物の買い上け価格 を決みて，公定伿格で農産物を買い上げるというよ うなことをしました。デフレを止めるためにさまざ まな策が講じられました。

これをやったのはアメリカだけではありません。 ナチスのヒットラーも同じことをやりました。ドイ ッでも恐㨫です。ナチスは物価紛制令をしきました。物偪を下げてはならないというわけです。公䅂員も

民間も顀金を下げてはならないと顀金統制令をしき ました。物侕の下落を人為的に止めておいて，財政支出で有効需要をつける。これは理想的なケインス政策です。ヒットラーは後になって非常にけしから んやつだとか言われますが，経济的にいち早く不況 を扱け出していく政策をしていたのです。そのとき，射政支出というのは，有効需要政策として意譏され てはいませんでした。ケインズはそれを何効需要政策だと言ったのですが。これはアメリカでもそうで す。ルーズペルト大統傾のニューディール政策も有効需要政策として意識されたことは一度もありませ んてした。現头には有効需要政策なのですが，そう いう考え方はなかった。尤しろ政府の政策は，物俩 が下からないようにする政策だったのです。要する に，物俩が下落することが諸患の根源だという発想 がありました。日本ても今デフレ談義かがかびすし いですね。デフレで物价，地価，あるいは株価が下 がっています。逆資産効果，持っている資産が目減 りしているから，みんな意識が縮んでお金が使えな くなっています。
物価が下かららないようにするにはどうしたらいい か。なかんずく，地価か上がるようにするにはどうす ればいいか。今唱えられているいろんな政策の一つ は，ボール・クルーグマンというMITの教授の言った ことですか，インフレ期待を抱かせれば物価は止ま るだろうということです。「楽哯と楽䚂は目らを正当化する。」とはケインズの言薬です。クルーグマンは， ここでちう物侕は底だ」，ここからさき物価は上が るに運いないという信念が行き渡るようなことを考 えるべきだと言いました（インフレ・ターゲット論）。

アメリカでは30年代にニューディール政策がとら れました。二ューディールがどれだけ効果があった かは，議論が合日まで分かれているとこです。ただ当時，連郝政府というのは，アメリカのGDPの5 $\%$ しかぁりませんでした（現在は $17 \sim 18 \%$ ）。今よ りも政府の役制がうんと少なかったのです。それが施策後 $7 \%$ 台になり， $10 \%$ になりました。近代の其準から考えれば，量的には足りませんてしたか，制度ができました。社会保隌，あるいは労慟組合に争議権が認められるなど労働三権などの制度ができま した。第一に大きかったのは，釙行に規制かかかっっ たということです。諯底した覞制が行われました。

## 3．台頭するベンチャー・クラスター

アメリカは30年代の大恐旒から40年代，戦争があ
番㖞くわけですか，50年代になって出てきた技術， テクノロジーは30年代に閒発されているのです。そ

れが10年，20年経って花開いていくわけです。です から，もし，日本経済加立ち直って将来回復してい くとすれば，その芽は今，ないしもう少し前になけ ればいけないのです。実はそういう芽は，今日本各地に結構あるのです。

どんな柹が出てきているか。ベンチャー・クラス ターの典型的なモデルがシリコンバレーですが，い ろんな中小企業やペンチャー，あるいはその予備軍 か熱意を持って交流しているような地域，こくその一例を申し上げますと，札晛，仙台，米沢，渋谷区，多摩，京都，広島，德島，北九州，こういったとこ ろがあります。
まず，「サッポロ・パレー」。札梘では，元々ソフ ト関連企業が集積しています。キーファクターは，北海道大学と札蜺市です。産官学速㘯です。北海道大学は相当の学生を産業界に送り出したり，技術開発を一緒にやったりしています。北海道では，日本 で初めてTLO（テクノロジー・ライセンスィング・ オーカニゼーション）という，発明を技術鏟业化す ることを助ける組蟻が出来ました。北海道大学は， ものすごく地域の経济总から頝りにされています。「北大の先生の話，閚きにいこか。」というふうに。
 ルな関係，気楽な付き合いがあるかどうかか閥題で す。私は，大阪は商売の町だから産業と大诼大学の結びつきは強いと思っていました。けれど阪大を葭 れてみて，よそを客觀的に見てみると，北大との結 びつき，東北大学と仙台の結びつき，京大と京都の結びつき，九州大学と福閊，北九州市の結びつきの ほうか，大阪より強いです。インフォーマルな形で の大学と地域の付き合い，これは大切です。サッボ ロ・バレーの中には，ハイテク・スビンオフの Openloop，Soft Frontなど最近上場した会社や，ゲー ムソフト会社のHudsonなどがあります。
仙台は，東北大学のブレゼンスが圧倒的に大きな意味を持っています。特にその材料研究所です。こ こで色んな技術が出ています。事㬰，「アジアのベ スト2000大学」というランキンクの䂜究部門で，日本の東北大学が第1位だそうです。地域産業への勧誘は非常に熱心で，早くからエクステンションでの ビジネス教育をやっていたり，2004年からはMBA コース，ロースクールをやると言っています。仙台 は，森之宮と言われていますか，ここを「サイバー の杫」にしようというプログラムが走っています。
山形县の米沢市では，山形大学を中心にしていま す。山形大学は国際的なスケールの，まったく新しい テクノロジーが得意なわけではありません。ただ地域に中小企業の集撹がたくさんあります。そこでロー

カルな，今すぐ必要な技術の開発に山形大学は熟心 です。東北大学は国際的なワールドクラスの研究で有名だとすれば，山形大学は地域密若型の研究開発 をやっているということです。また米沢市はケーブ ルテレビの业及率加日本一です。今ここでは，「OEL バレー横想」というのか走っています。OELという のは，Organic Electro－Luminescent Device，有機電子発光装目だそうです。薄いぺらべらのフィルムの上 に映像が映るようにするデバイスを中心にやってい ます。中小企業の集秒と山形大学の組み合わせです。

東京では沚谷区が面白い。涉谷は一㮔のハイテク ベンチャー解放区です。今紹介した他の地域は，大 なり小なり自治体や国か緤んでいます。䙡助金が大っ たり，何かの制度を使ったりしています。渋谷はまっ たくの解放区です。浱谷の特徵は，虫間の人口が若 いことです。大概のところで人口の高鮯化か非んで いますか，人口構成が若いということを武器にサー ビス，卸，小売，商業かか集勫しています。ここに以前，NHKの放送局があったのですか，放送局のた めに番組を作っているプロタクションは，全部渋谷 にあります。インターネットかか盛んになり，マルチ メディア，IT，デジタル㔼術を中心にここはデジタ ル解放区です。そこで若い人たちがコンテンツを作っ たり，アニメを作ったりしています。今，日本で一番元気のいい立業分野はホッッブカルチャーです。換帯電話の着メロとか，あるいは携帯でのインターネッ トへのアクセス，メール，それだけでなくボケモン とか，アニメ，漫画，宮崎駿などは今や日本を代表 する産業です。政府かなまじ手を出さなかったから，解放区だから，自由な精神，起業家粠神，イノベー ションが発揮されたわけです。

これは個人の製作者でないと大企粨ではできませ ん。これが見られるのが渋谷です。大阪にあります かね？比較して考えてください。涉谷の解放区の熱気，あの札晅の北大との親しい眹係，仙台のあの東北大学の筲しい険係なと，大阪にありますか？

愛知県は，トヨタの城下盯ですか，トヨタ自身が非常に革新的な会社でどんどん新しいことをやって いる。今トヨタのコンセブトは，車だけでなく，車 を中心にして世界，次の世紀，地球を見ています。大きな発想加あります。

それから，京都。京都は，伝統的な古い町なので すか，時々，革新的な人たち加出てきます。その革新性の源の一つは京大です。熶近は立命も頑張って います。つい昨日，京都の鳥津製作所の技術者がノー ペル䝴をもらいました。京都で島津製作汧といえば， ものすごく坒敬されています。というのも，島汫製作所のエンジニアのスビン・オフ組か，今京都で成

長産而になっているからです。島津裂作所は色んな屯のの生みの新です。今は「京阪名」という新しい集樻か進もうとしています。また「サイバー・・バザー」 という，コンビュータ・ネットワークの中で色々新 しい仕掛けを作っていこうという構想もあります。
福岡には12ほどの大学があり，IC企業の集喽やIBM， ソニー，日立，九州松下など大企業の工場がありま す。福岡はアジアに一番近いということで，アジア を狙っていて，「ICレーン」というのを考えていま す。福岡からシンガボールまでの一つの海の道の間 に，上海，台湾，マレーシア，シンカ゚ポールが全部入るIC企業の集秒です。九州は大きい発想をしてい ます。
徳島には徳島大学があります。有名なのは大塚化学工業です。日画化学工業の青色発光タイオード，最近では，ナイトライド。セミコンタクター社とい うのも国際的に有名です。德島も頑張っています。 ワープロのソフト，一太郎も德島県です。
このように，屯うたくさん動きが起こっているの です。そのキーワードは，「大学との連鲐」。もうひ とつは，「スピン・オフ」です。大企業からのスピ ン・オフ組です。これまでの日本の企業は，子鉰い で技術を教え有てた従業員か，自分で会社を興しま すということに冷たかった。もしスピン・オフした ら，もうあんなやつとは付き合うなとお触れを出す ような企橪カルチャーだったのですが，今は変わっ てきています。IBMやソニーは一歩進んでいて，新入社員への訓示で「みなさんはわが社を利用して，一日も早く独立してください」と言っています。自分のところで有った技術は囲い込むのではなく，ど んどん独立していってもらって，独立したら，わか社と取引をしましょう，そしてお互いに成長してい きましょうと。よそともいいし，わが社とも取引し てください。うちも助かりますから。こういう発想加日本の大企業の中に一部出てきました。特にそれ は，国際的といわれている企業においてです。それ は経济的な理屈にもかなっています。独立して外へ出たら，ほかのマーケット，ほかの会社，ほかの碩客の仕事もするようになりますから，まず個の単位 のビジネスが増えます。すると経済学者の言う梘梫 の利益が発振されるなど色々いいことが起こってき ます。いいものが安くできるわけですから，それを㚙約して取引したほうか䘽会社も得なのです。それ か分かっているから，IBMやソニーは一刻も早く独立できるよう頑張ってくださいと言うのです。この ように，日本の企業も少し考え方か新わってきてい ます。

## 4．関西経済の讋争力

現実にたくさんの企業がスピン・オフしています。 そしてスピン・オフした企業が集まって大学などと の関係でうまくやっているところがこのようにあり，私はもう，復活への動きは始まっていると思います。関西はどうでしょう？関経連の中で，開西の喼争力 に㒺するレポートを出そうと研究会か進んでいます。 その中で㶳詰まってきたことは，競争力というのは，結局，一つ一つの企業の競争力だということです。 それを考えないといけません。それから，競争力の ある強い企業なら，それをおだてるような仕組みを考えないといけません。ややもすると足を引っ張る。特に関西は，足を引っ㖘る佸向が強いですか，誉め てあげないといけません。今の日本には，個人を大事にしない風汮があります。組緸がまず先にきてと いうのは，これはちょっとくたびれている段階の話 です。最終的には䣏人なのです。あの人があれだけ やっているならと，人は集まってくるわけです。そ の人に人徳があって，いろんな意味での磁石の引き付ける力かなければ人は動きません。ですから，個人を大切にするような仕組み，報酬，体系などを考 えないといけないと思います。

もう一つは，資源加移動し，有望なところに集まっ ていく仕組みかないといけません。たとえば労值移動。私は国立の大阪大学で退職金をもらって䢙職し，特殊法人の放送大学に移りました。特殊法人に行っ たら私は一年目から退職䊏み立てか始まります。つ まり，年金のポータビリティーがないのです。年金 を持っていけません。組織を変わる，職業を変わる，地域を移動する，つまり人間から動いた時，不利益を被る仕掛けがいろんなところにあるのです。ベンチャー をやろうが大企業に勤めていようが変わりないよう な待逻があれば，人の移動性あ高くなります。こう いうものをニュートラルにしてほしいという政策的要㤠があります。
最終的に，つまるところは人材だと思います。人材 の方成について本気で考えないといけない。私はた とえぼ，関西の企業に対しては，エンジニア上がり の人加経営者になるというような時に，哲学とか宗教まで含めた，経営者諩崔のようなものをやるべき ではないかと思います。その例を一つ，お話します。
東京の六本木に，森ビルがものすこい高い建物を建てています。これの最上階の3階部分で，森ビル主催の「アカテミーヒルス」という組織を速用しょ うとしています。セミナールームや満莪室，研究窒 があったり，インターネットがつながっていたりし ます。目玉は，ここに研究空単位で，一橋，度応，早的田，東北，東京大学などのオフィスを路いて，

そこへ行くと，アカテミックな覀囲気の中で最先端 の話がちょっと間けるような，そういうことをやっ ています。例えば横須賀でもドコモを核にモバイル・ コミュニケーションを中心にした研究集棈をやりた いということで，庶応大学の何とか先生にもこにオ フィスを持ってもらったり，何々大学の何とか先生 に砰究窒を持ってもらったりだとかしています。大除もそこまでは考えます。しかし横須賀のすごいと ころは，それら全部家賃はタタなのです。ここか大阪のできないところ。やるなら，家貨夕タで世界か ら唓んできたらどうですか。現実に日本の中でそう いう発想をするところがあるのです。やればできる はずです。日本の中をざっと見てみても，結楀，元匃にやっているところはあります。日本経济の復活 はもう始まっています。見えないとすると，皆さん の周りに見えないだけであって，日本経济全体とし てはもう始まっているのです。やや着加しっぼい話 をして，私の話は終わりたいと思います。（拍手）

## 第10回O F C講演要旨

講演：不良債権問題を考える一現場の視点を踏まえて—
（平成15年2月5日開催：於梅田センタービル）
大阪大学大学院経済学研究科 嶵解 安孫子 勇一氏


近年では不良債椎か大きな問題となっていますか，実態 をあまりご存じない談綸も少 なくないようです。本日は，私自身の約20年閘に及ふ金融機間での経験を路まえてお話 させて頂きます。

## 1．不良債権の基碐知識

不良僓権とは，収益性があるとの判断から貸出さ れたものの，諸事情から思うように収益加上からず，約定通りの返济が難しくなった債権です。もっとも，不良債権といってあ，全く返せない程恶いもの（原則として㘖却あるいは引当を行います）から，一部分あるいは大部分返せるものまで，非常に幅広い概念です。
実枒の上では，不良債権か否かの線引きには，な かなか難しいところがあります。例えば，アパート経営者への貸出があるとします。それを返せるかど うか判断する際，アパートの家貨収入か将来にわたっ てどう推移するか予想します。アパートの家僓収入 は一部展あたりの単価と何人入るか，の掛け算とな ります。場合によっては空室もあるでしょうし，家

貨が捋来どうなるかも考哺しなければなりません。 アパートに入居していても家債を払ってくれない人加いるかもしれません。これらを全て考えて収人を予想し，その収入から借入金をちゃんと返せるか銀行と誐諭することになるのですか，前提となる空室率，一部医あたりの家頁はあくまでも予想にしか陶 きません。アパートのそばにあった工場が移転すれ ば空空率が上がるでしょうし，近くに立派な新築ア パートか出来れば，そこの家賃は下げざるを得なく なります。このように，前提の滥き方や珧境変化次第で不良債権かどうかが変わるものなのです。

一見正常な供権です，実は不良債権ということも あります。いわゆる利息追貸の場合です。例えば，ア パート資金を迈せないのに，運転資金だとか改修資金だとかの名目でお金を追加で借り，そこからアパー ト資金を返せば，一見延滞かないように見えますか，銀行としては不良偵椎加增えます。逆に，借務超過 の企業を装っていても，実は枌珀決算をしていてど こかに資産を沢山隠し持っているとか，税金を払い たくないから一応赤字にしている企業もあります。
次に，銀行による不良債椎の開示解井か力最近広がっ ています。大蔵省は90年代に入ってから金融行政の中で不良供椎の開示を進めてきました。全国銀行協
年 3 月期頃から大手銀行を中心に㥕表することにな り，その後，ルールの改正で開示する銀行や開示す べき不良僓椎の範囲が広げられました。まず，92年度加ら「础綻先供宱」と「延滞供宱」の 2 枰類の公表か始まりました。破綻先拱権とは，法的に倒産し たり，不渡りを 2 回出して銀行取引停止処分とされ たりした企業に対する貸出のことで，延滞债宱とは，元本や利息が予定通り払われなくなって6ヶ月以上経った貸出のことです。95年度からは，公定步合以下まで金利を下げた債権（かなり程度が悪いことを意味します）等を対象とする「金利減免等绶椎」が追加されました。97年度から更に開示の範囲が広が り，延滞が始まって $3 \sim 6$ ヶ月と日の浅い「 3 ヶ月以上延滞值椭」や，企業の信用リスクに比べ金利が低すきたり当初の貸出条件を皧く変更したりした貸出である「貸出条件綏和供椎」を公表するようにな りました。このょうに，日本の不良供榷に対する闌示は随分広くなっており，良い方向に向かっている と考えています。
不良猿権の処理もかなり行われ，1992～2001年度 の全国銀行の不良供椎処理額の累計は81．5兆円とい う大変な金額にのぼっています。このうち 35.2 兆円加直接偊却などでバランス・シートから外されたも のです。それでも，昨年3月末時点で不良供権は42

兆円あ残っています。貸倒引当企の残高は13．4兆円 ですので，引当て外の僓権覑は28兆师位おります。 ただし，不動産の担保などで回収できるぁのも含ま れますので，28兆円全部を取りはぐれるというわけ ではありません。

また，早期是正措沮か98年度に導人されて以来，銀行は願則年2回，自己査定を行なっています。銀行か各企業のバランス・シート，資産队容，貸付金 の内容，担保侕佔などを自分で査定するようになっ たのです。それまで鈈行の資産をチェックしていた のは大蔵少の検查（MOF検）で，銀行は受身でし た。自己査定制度の導入は，銀行に㫦々の貸付先の状況について定期的に見植すというインセンティブ を与えたという意味で，画期的な制度変更だと思い ます。また，自己查定の結果に応じて銀行は，偵却•引当をしなければなりません。しかも，公認会計士 がそのチェック体制が十分加確認することになりま した。その上，金䫚庁の金融検榃や，日本銀行の考查ても暴却•引当の妥当性などをチェックします。 このため，金融機関の信用リスク管理が放格化しつ つあります。
自己㮅定では，供権を回収の可能性により下記の4種に分類します。
第I分類：正常供椎
第II分類：回収に注意を要する債権（要管理僓椎む含む）
第III分類：回収に重大な懸念のある供権
第IV分類：回収不能促権
I～IVの分類に先立って，借り手を「正帯先」，「要注意先」，「破統蜀念先」，「実質破綻先」，「破縃先」の5つの供務者区分に分類します。正常先への供権は原則としてI分類（正常聩権）になります。要注意先への聩権は，国僓や預金担保などの優良担保，あるいは政府保証などの優良保証があるものは I 分類てすが，優良担保•優良保証のないものはII分類です。破緄懸念先への債権のうち，優足担保•優具保証がついたあのは先ほどと同㥞に I 分類，士地や株などの一般担保や一般保証のついたものはII分類，担保や保証のないものはIII分類になります。 III分類になると個別に隹倒引当金を積む必要が出て きます。検査や考查の場では，僓務者区分をどうす るかが大きな問題となるようです。正常先なのか要注意先なのか，あるいは要注意先なのか雄縃懸念先 なのかか，よく識論になります。

金融庁か昨年11月に発表した資料によれば，金融検査の第1巡目ては，銀行の自己查定額は金鬲庁な どの查定額を大㠶に下回っていたのですか，逕を経 るにつれて銀行も当局の裉点が分かってきて，次第

に黄が縮まっています。なお，銀行の資㕍查定の基準に関心のある方は，「金融検植マニュアル」 http：／／www．fsa．go．jp／manual／manualj／yokin．pdf（150頁中， $50 \sim 76$ 頁の「信用リスク検查用マニュアル」） を是非ご䙿下さい。銀行の信用リスク管理の発想が おわかりになると思います。

## 2．不良債権の発生理由

貸出を行う場合の一般的な手順を整理しますと， まず貸出の申込を受け，㟯㮅します。次に，担保や保証，期間，金利等の条件を決定し，䝨出を実行し ます。貸出中には利払いや返斎状況をチェックし，期限までに返済して鿓いますが，約東どおり返济さ れない場合，返济条件を見直すか担保処分等で回収 を行います。 堙査の結果，貸してもよいとされたお金が必ず返済されるとは限りません。企業は様々な リスクを抱えていて，お金を借りたプロジェクトが うまくいくとは倩らないのです（例：食品会社の食中毒，狂牛病の発生等）。代出には不良偵権がつき ものだということを，まずご理解下さい。

次に，不夏債椎の発生パターンですが，まず，資金使途が㜣查時点と異なる場合があります。先ほど の利息追挦などが一例です。第二に，非常に楽睍的
海外旅行が流行っている時に立派な温泉旅館やテー マパークを沢山作ってどうやって返すのかと思うこ ともありました。第三に，経営環境の変化がありま す。具体的には，景気の患化や流行の変化から思っ たほど党れなかった場合や，海外との競合激化でだ めになった場合，さらには取引先が方針を爱换した場合などです。例えば，青，目迹は主に系列企業か ら部品を貫っていましたが，ゴーンさんになって系列外加らも沢山員うようになり，系列企業は大変だ と思います。さらに，資産価値が予想外に下落して も返済が難しくなる場合があります（例 ：分譞住宅）。第四に，取引先の倒産です。取引先に対する売掛全 がとれなくなるなど，いわゆる連鎖倒産もよくある パターンです。

ただ，これらの事例が生じても，銀行が必ず取り はぐれるわけではありません。担保や保証の価櫵が それなりにあれば回収できます。昚際バブル崩境前 は，倒産しても不動産担保などを党却した後の銀行 のロスはゼロあるいはごく眸かという事例が沢川あ りました。当時は，担保の不動産なり株が上がり続 けていたからです。バブルの崩壊後には，土地の作段はどんどん下がり，今の日本の地侕は一番高かっ た時期に比べ，平均では3分の1以下にまで落ちてい ます。これだけ地価が下がると，せっかく担保の土

地を売ったところで十分回収できず，ロスが発生し ます。これが現在の不良传椎問題発生の大きな背景 です。
私が日銀大阪支点におりました頃（1988年～90年），銀行は，株なり土地なりの担保を取っているから大丈夫との安心感や，銀行間の激しい貸出競争などか ら，前年比 $10 \%$ 以上も貸出を増やしていました。当時は，网西系都市銀行の某顛取か「向こう傷を周わ ない」と言ったことがもてはやされ，貸出に十分な雨止めかかからなくなっていました。専枒などの貸出権限を青天井にして，頭取の知らないうちに無制限に貸し出すこともありました。これを他の銀行も一齐にまね，どんどん貸出したと言われています。今加ら思えば，当時は信用リスク管理がまるでなっ ていなかったのです。私は，絴济学をかじっていま したので，「いつまでも土地や株か上加り続ける䇢 がない」と言っていたのですが，当時は誰も㯖いて くれなかったのです。

## 3．不良債権が銀行に与える影響

銀行に限らず金融業では，本業の僻けの源泉は， （1）資金を運用して得られる収益加ら，（2）資金を調逆 するための費用及び（3）営業経費（人件費＋物件費＋税金〈固定資産棁などの地方税が中心〉）を室し引 いたものですか，実はもう一つ4つ目の重要な要素 があります。貸倒損失や引当です。実はこれか，貸出の収益性を考える際のポイントなのです。

日本の銀行は，今では本業の㬐けがかなり苦しい状態になっています。まず，資金運用益ですか，資金连用利回りという数字を見ますと，かって銀行は貸出などで平均的に $5 \% \sim 8 \%$ 位で資金運用できて いたのに，現在では低金利政策もあって， $2 \%$ を切 るところまで下かってきています。一方，資金調虺 コストは，頏金金利がどんどん下がったため，今で は0．5\％を切るところまで低下しています。この間，営業経費は毅 $1 \%$ かかっています。この結果， $2 \%$近い運用利回りのうち $1 \%$ は経費に食われ， $0.5 \%$位は資金調達コストですので，利鞘は $0.4 \%$ を少し下回る位しかぁりません。他方，バブルの頃までは貸倒損失や引当はあまりなかったのですか，最近は どんどん增え，2001年度には貝接僓却だけで0．4\％位まできており，間接存却も含めると，ひどい年に は1 \％超えています。利唃は $0.3 \%$ 台ですので，不良債権処理まで考えれば，銀行は損を出している のです。このため，銀行はタケノコ生活を余儴なく され，身ぐるみを少しずつ剥がれ，业安く仩入れた土地や森を高く禑価して利益を出すことなどで，か ろうじて決篎をしています。銀行は貸倒リスクを反

咉した金利を取れていないのです。具体的に，2002年 3 月期の全国銀行の決算をみますと，資金の連用収益加14．1兆円，資金調達䝨用が4．4兆円，营業経費が 6.9 兆円ですので，差し引き 2.8 兆円の儲けのも としかありません。それに対して，貸出金の直接僕却だけで2．9兆円もあり，早くもこの段階で赤字で す。このほか，貸倒引当金の綝人額が 4.6 兆円あり ますので，トータルでは4．8兆円の赤字です。別途，手数料取入が 2 兆円ほどあるのですか，手数料など の支出もかなり多く，嗜け石に水です。

このように，銀行が赤字決算を行えば，銀行の自己資本比率加低下します。自己資本比率が一定の水準（BIS基準といわれる国際基準の銀行は $8 \%$ ，国内基準の銀行は $4 \%$ ）を下回れば金融当局から各㧼 の行政措置がとられます（早明是正措置）。銀行は それを避けようと，蒨出の压縮を図ちうとします。 これか，いわゆる「貸し波り」とか「貸しはがし」 の一因と言われています。

また，現在では，信用リスク管理の一璪として，取引先企業の信用格付けを行い，定則的に見直す銀行が多くなりました。信用格付けが低い企業に対し て，銀行は貸出の回収を急ぐ場合があるようです。 ミクロ的には正しい銀行行䡃であっても，マクロ経济で見ると困った問趡が起こる（経济学でいうと「合成の䛊謬」）可能性があります。信用格付けが低 い企業から一斉に貸出を四収すれば，影気が悪くなっ ても不思議ありません。日本では 7 割が赤字企業と言われていますので，こうした企業の資金繰りは敵 しくなります。
残念なから日本では，担保付き供出に代わる貸出保全策•信用リスク部侕策が十分に定者していると は言えません。DCF法（将来の収益見通しから資産価値を求める方法）など米国流の手法が紹介されて いますか，まだ沢山の課題が残っています。このた め，新規の貸出は限定され，返济額を㢆し引いた偣出残高は減り続けています。

こうした中で，多くの銀行が不良俵権処理を一斉 に行えば，担保処分などから地㣂か一層下落し，失業者の増加などて影気や他の僙権者の財務を悪化さ せ，不良債椎が更に拡大する恐れもあります。㕍用 の新たな受け肘を㓩出するための政策措置や，産業再編の痛みを纋利するための措㯰も同洔に考える必要があるのではないかと思います。

## 4．不良債権処理のためになすべきこと

まず，銀行は自助努力を行う必要があります。第一に，信用リスク管理の高度化が大切です。信用リ スク管理のためのデータを蓄橧し，統計学などを用 いて高度な分析を行い，それを反映した金利設定を

行っていくことが大出だと思います。䍜用資産の中身をよく知った上て，金利のみを武器とした無用な传出䅋争はやめることも大切です。悢行は文科采の㳦場だから統計学はいらない，という時代ではなく なっているのです。
第二に，不良聩権を正常暴椎にするための借り手 サボートも重要です。借り手の色々な弱点を補強し たり，情報を提供したりして銀行がサポートすれば，不良供椎とみなされていた借り手が正常化すること もあります。ただそのためには銀行かか借り于の実惜 を正しく知ることが前提となります。
第三に，証券化やデリバティブなど新しい手法を活用したビジネスの展閉を考える必要があります。最近では，佶椎の流杪化か此較的容易になり，企業 も財務リストラをしやすくなりました。それを銀行 がサボートすれば，手数料収人を得ることもできま す。新規業務を高度な手法で行うことも，銀行が立 ち直るための一つの方法だと思います。
第四に，既存業務の高度化を図ることです。貸出 ブロジェクトの収益性を見極める力，収益状况を的確に把挆する力の向上が求められます。今までむし ろ苃ろにされてきた既存業䅂を，きっちりやってい く必要があります。
第五に，営業経費面でのコスト削減です。人件費 や物件然を有効に活用し，優れたIT㕮略で業務を効率化することが望まれます。但し，あまり職員数を減らしすきれば，四落目の貸出プロジェクトのチェッ クや，二番目の不良借権を正常化するためのサポー トができなくなりますので，五勫目ばかりに頼るの は能かないと思います
第六に，自己資本の増強です。増資を受け入れて くれるお客さんが見つからない銀行は公的資金を視野に入れざるを得ないでしょう。

これらが銀行の自助努力として考えられる対応策 ですが，それだけで日本の不良債権処理を行なうに は敬しい局面にあると思います。そこで，政策対応 も必要だと考えます。まず，日本経济の活性化，成長産業の有成を図り，良斦な資金需要を高める必要 があります。第二に，企業会計と税務会計との秄臃 を縮小するような政策が必要です。最近では税効果会計が導入され，有棁賃却で払い過きた税金を後日返してあらうことを前提に一種の資産を計上できま すか，政府が一旦取った税金は直嗳返さず，黒字が出た決算期に銀行が納める税金から減額できるだけ としていますので，赤字の鍡行には税金が戻りませ ん。将来返ってくる税金をあてにして銀行が資産計上したのに，返ってこない场合加ある仕組みなので す。不良僓䊒の処理を進めるためには，素直に兑授

返す方式に改めた方が良いのでは，と考えます。第三に，今後民営化される公的金融機関の地域金融へ の貢嘀む期街されるところです。

## 5．日本経済の各種バランスも考えましょう

最後に，不良偵栍処理を進めるにあたっては，日本経济の各㮔バランスにも配虑する必要があると考 えます。
まず，銀行が信用リスク管理を強めること自体は好ましいのですか，「羙に悪りて膽を吹く」ようで は困りものです。徒にリスク回避を図るのではなく，金融業の本質に立ち返り，信用リスクを反映したバ ランスのよい金利であれば，銀行もリスクをとって も良いのではと思います。
また，マクロの資彦バランスも大切です。経济全体でみて，金融資産の増加額と金融負供の増加額は同じです。金願负僓の提供を減らすことは金酮資羊 の增加が減ることを意味します。個人部門は普から お金を眝めよう，つまり金融䆩单を持とうと努力し ています。しかし，過去には資金の借り手だった法人企業部鬥が今ではむしろ資金余剩で，金融负供の返済に力を入れています。この中で，金蠤資産を提供（言い換えれば負供を供給）しているのは，政府部門と海外部門です。政府は赤字射政で民間眝蓄を吸収し，海外は日本の虽落を使っています（日本の経常収支黑字）。このうち，海外の赤字を大幅に増 やすことは，近榢窮乏化につなからますので困蒦で しょうから，政府が赤字を出きないと金融資産は供給されません。政府は財政再建を考え勝ちですが，现在のように，企業や個人が一生懸命お金を睢めて いる時に，政府までが金融負僓の提供を渋ると，「合成の諰謬」により，企業む個人もあまりにも貧し くて貯蓄ができないほどの大不況か起きる可能性が あります。今の段階で性急に財政再建を図ることが本当に望ましいの加，是非考えてほしいところです。

また，資金の出しまである個人などがリスクを毛嫌いするのも日本の金融の特微です。預金や現金を集中的に持ちたがっていますか，これでは新しい産業やベンチャービジネスなどになかなかわう金が回り ません。必要なところにバランスよくお金が回るよ う，各種の工夫（直接金融などの拡大等）が求めら れます。
さらに，現在では，各桃政策の手諨まり感から金融政策を一段と䋁和させようとする声もありますか，大きな副作用の危険があります。日本円に対する不倍から外貨を持つ人加增える加もしれません。その場合，高インフレの起こる可能性があります。こう したリスクを踏まえてバランスよく，適切な政策の

組み合わせを考える必要があります。本日は私なりに思うところを述へさせて頂きました。 ご清聴有敬うございました。
（拍手）


## 平成14年度後期 公開講義開講

## 「会社の仕組み・企業の運営

一製造業への実務からのアブローチー」
期间：平成14年10月～平成15年1月
会場：大攺大学豊中キャンパス法経講義楝 3 階 5 番教室

第1回（10月4日）

## テーマ：「会社の経営戦略」

講 舁：タイキン工業（1森 経営企画室経常企画担当部辰 高橋 孝一氏


第1回目の譵救というこ とて，タイキン工業株式会社の財務内容•組織形態に関する概要の説明からなされ たあと，95年以米，䒠施さ れてきた一連の経営革新の ための施策に基づいて，（1） フラット\＆スピード，（2）人基朝の経営，（3）フュージョ ン（融合）政策および（4）実行につぐ実行などを核とす る，タイキン工輠の基本絴学戦略の說明かなされた。

## 第2回（10月11日）

## テーマ：「企業モデルと財務尺度」

講 解：大陵大学大学院経济学研究科 教授
高尾 裕二氏


財務会計の状究者の立場 から，ガバナンスの很点か らの企業モデルと各企業モ テルに適合する主要な財務尺度を概钼するとともに， ナレッジ・ベース経济のも と，財務尺度に加えて，多椪な非財務尺度についてむ，今後，外部報告会計に取り人れる必亜があるとの立場から，その基本的な方向性について示德した。

第3回（10月18日）
テーマ：「時価総額重視の経営と財務戦略」
講 師：タイキン工業（惏）管理•財務部長
伊達 昭二氏


「時俩総額雨視の経営と財䅂械略」と題して，「フリー・ キャッシュ・フロー車視」，「率の経営重視」の視点か ら，目標とする一連の財務指榜を指摘されるとともに， それらの目標財務数値を達成するための施策として，売上の应大，収益の向上，投資の効率化など各項目ごとに，具体的な企業方針 を順次講義された。

第4回（10月25日）
テーマ：「企業の人的資源管理」
䍀 詞：タイキン工業㑣 人小部長
田辺 貞夫氏


企業の人管理の银点か ら，ダンキン工業における 2000年度以降に実施され， また実施中の人事•処遇制度の抜本的改革について， その全体的な猚いおよび個々 の具体的な改革項目を詳し く説明され，講義の締め括りとして，現時点におけ る何よりも重要な課題は，「総人作費の構造改革」 への取組みであることを指摘された。

第5回（11月8日）
テーマ：「コーポレートガバナンスと企業社会」僙 觙：ダイキン工．業酳 経営企画室辰

出野 精二氏


会社機関に䦦する商法改正なども踏まえながら，夕 イキンゴ耖のコーポレート ガバナンスの最近の取組み に関して，①経営マネジメ ント（トップ・マネジメン ト）の革新を中心に，（2）资本の論理•時仾総額重視の経学，（3）人を基軸にした フラット\＆スビード経営，（4）公明性•透明性重視の ステークフォルターへの対応，から成る独自の「トー タル・コーボレートガバナンス」について，詳紐か つ興味ある講旅かなされた。

第 6 回（11月15日）
テーマ：「企業倫理と監査•審査」
倳 解：タイキン工業（棵 常任監查役

## 柴田 信幸氏



経営者あるいは取絴役に比へ，一般に，知られるこ とが少ないと思われる監㭗役および監查役の業務に対 し，今後，多くの方々が関心をもつようになってもら いたい，との目的から，企業ガバナンスに関する商法の変選，監查の立場から みた企業環境の変化，グルーブ監查会議を始めとす るタイキン工業株式会补の監査•察查の独自の取組 みについて，順次，分かりやすく説明された。

第7回（11月22日）

## テーマ：「地球環境問題と企業経営」

寝 師：タイキン工集森 地球環境室長
渋谷 健三氏


最も䉓力消費が多い家庭用電化製品はエアコンであ るといったことから，タン キン工業は珧境に深く図わっ ている。このような認識の屯と，「地球跴境問題と企業経営」と題して，前半は，温暖化•酸性雨等の全般的な地球現摬問䟎について，後半は，商品および生産の潩境負荷迎減の取組みや そのマネジメントシステムの現状等，独自の瓄境へ の取組みについて，「タイキン環境報告書」に沿っ て，講㧴かなされた。

第8回（11月29日）

## テーマ：「企業の事業提携戦略」

本部長 DT提推推進事務局長

植松 弘成氏


スピードがキー・ワード である现在の経営にあって，提捘は極めて重要な线略の一つである。タイキン工業 における提携啴略について の基本的な考え方の説明の後，米国第 2 位の空調機メー カーであるトレーン社との提携の狙い・背景，提檪 に至るブロセスについて，围際に交渉を担当された立場から，今後の教洲も含め，畏味ある講義かなさ

れた。
第9回（12月6日）
テーマ：「コア事業の事業戦略 ।（空調部門）」譵 所：タイキン工证郴 空調営業本部 企画部長

## 大山 敏允氏



空調機の国内営業を担当す るお立場から，業務用エアコ ン・ルームエアコン・空気製品の市場環境・シェア・売上高の推移などを椎敬したのち，事業への取組みか，シェア，収益力およびブランドの観点 から，具体的に說明された。タイキン工業は，生産•営業•物流・サービスのすべてが，同居するユニー クなメーカーである。この特微を最大限生かそうと する事業内容は興味深いものであり，「雉木林経営」 －「全品全骐」といった空調営業本部のスローガン も飛び出した。

第10回（12月6日）
テーマ：「コア事業の事業戦略॥（フッ素化学部門）」


中村 成雄氏


タイキン工業は，デュボン社に次ぐ世界第 2 位の総合フッ类化学メーカーである。講義 では，多粶な用途をもつ優れ た素材であるフッ素化学の内容がビデオで紹介され，グロー バル競争を余倦なくされる素材産業という锣点から，アメリカ，ヨーロッパ，つ いで最近の中国におけるグローバル展開を中心に興味深い講義かなさされ。素材としてのフッ素自体は ほぼ開発しつくされているとして，新用途•周辺事桠の開㳓，提携戦略の重要性などが強調された。

第11回（12月20日）
デーマ：「製品開発の現場」
 テム営業部コンビニパック営栄担当部长


藤本 遊二氏
数あるイノベーションず業のうち「㡽舖システムサー ビスう業」の開発と営業を担当され，その体験を踏ま え製品開発の現場を紹介さ れた。改装を含めて䥻年数

多く新設されるコンビ二店猞に対し，空調設備単体 の肘売からコンビニトータルシステムの岅売に発展 させ，開店前後のコスト㛶減から省エネ，省スペー スにつなき，更には工事から保守メンテまでの一括受注を実現。そして今後ファーストフード，ファミ リーレストテン等，更には世界のをれらへの展開を考えていると熱っぼく語られた。

## 第12回（1月10日）

## テーマ：「工場ともの作り」

譵 䲝：タイキン工紫詸 空澗生産本部 副本部長 （製造•生産技術担当）檀野 博氏


空調機をベースとした「工場とものつくり」に関 して，なんとか日本国内に おいても生産を維持すると の強い意思のもと，グロー バル環境下で競争力を維持 するため，（1）ハイサイクル， （2）ハイスビード，（3）低コストおよび（4）高付加価傎の 4 つの基軥からなるタイキン工業のもの作りへの様々 な新しい取組みか熱っぽく語られた。最後に，紧急


第13回（1月10日）
テーマ：「サービス体制及びツリューションビジネスへの取縕」講 解：タイキン工業門 サービス本部長


## 副嶋 稔氏

修理サービス，保守垫約 およびオーバーホールを主要業務とするサービス本部 を指揮される立場から， 3 つの基本娀略，つまり，最高のサービス品質の実現 （CS邦略），ソリューションビジネスの展開および順客峒足と経営効率化の両立を計るITシステムの機築について，それぞれその内容を詳しく講義された。究梪の目標は，サービス本部か，CSの向上を基㗪 に，収益を拡大し全社の労䋶に貢献することである。

第14回（1月24日）
テーマ：「魅力ある企業を目指して」
講 所：タイキン工業林 代表取締役会長兼CEO
井上 礼之氏


タイキン工業のトップの お立場から，経営の変革と は，中国をどのようにみる か，提携•連携戦略のあり方，企業ガバナンスと時価総額重視の経営，人基軸の経営とは何か，トップリー ターの役制と求められる人材について，タイキン工㗱の考え方を，順に講義された。環境問題•企業倫理問題への対処む含め，ペスト・プラクティス経営 を自ら創造すること，そのためには，プロセスの現場に自ら入り込み，問題点を把握し，そこで解決に向けてのアイデアを得，革新を率先することの重要性を強調された。


## 編集後記

早いものでOFC活動も3年目を終え，Newsletter も第3号を辇行する傕びとなりました。

本年度も前記の通り大学教官による 4 度の講溑会と，後期には14回に亘る公開満義を実施致しました。

特にダイキン工策森式会社一社の全面的なこ枷力によ る公開満義は本学部はじめての試みであり，ご多仙をき わめる経営者と会社各部門最前線の責任者を講師として お迎えするだけに，事務局としては計画通りおこなわれ る加どうか加一番気掛加りなところでしたが，これは全 く杞憂に過ぎず，溝義は完檗に予定通りに行われ，今は ホッとしているというの加正直なところです。
皆さん，公開満我開僙のために力をお貸し下さった蘿原同窓会長，就中，ダイキン工業内で事前の計画取り䌅め と，期間中の円㴆な進行のためにご尽力頂いた人事部网西版雄探用担当部長には，心より感封の意を表します。有難うございました。

OFC事務局 楎田柲三

$\phi$大阪大学大学院経济学研究科•経済学部 オーブン・ファカルティー・センター（OFC）事務局：楎田恭三•中 友愛〒560－0043 大阪府豊中市待抔山町 $1-7$ TEL（ダイヤルイン）（06）6850－5259 FAX
（06） $6850-5268$
E－mail ofc＠econ．osaka－u．ac．jp http：／／www2．econ．osaka－u．ac．jp／alumi／ofc．html

