## FEC $N$ FEC News

The International Friendship Exchange Council www．fec－ais．com

新時代到来へ 後戻りしない発想•国際研究会 2「現状維持」に日本の力を 国際研究会 3今年の目標し論点

新年明けましておめでとうご ざいます。昨年 9 月に外務大臣 を拝命した上川陽子です。
長期化するロシアによるウク ライナ侵略に加え，昨年10月に はイスラエル・パレスチナを巡 る新たな危機が発生しました。世界は今，歴史の転換点にあ り，我が国自身も厳しく複教な安全保障環境に直面していま す。昨年，日本はG7議長国と して，国際社会の韱緊の貄䫥に対処すべく，各国との連携を強化してまいりました。世界が分断と対立を深める中，国民の安全を守り抜くため，本年も米国，G7，ASEAN，豪州，イ ンドなど同盟国•同志国と連携 し，「法の支配」に基づく自由 で開かれた国際秩序を守り抜く覚悟です。
気候変動や感染症などグロー バル貄題の解決に向けた協力も加速させる必要があります。日本の外務大臣として，「誰一人取り残さない」というSDGsの理念を踏まえ，「人間の尊厳」 が守られる世界を実現するため の取組をさらにリードしてまい ります。その際，「女性•平和 －安全保障（WPS）」を重要 アジェンダとして推進してまい ります。
日本は長年，ODAも活用し ながら，多様性と包摂性を重視 し，地域の国々に寄り添う外交 を進めることで，信頼を築いて まいりました。「グローバル・ サウス」と呼ばれる途上国•新興国が存在感を高める中，この姿勢を堅持し，引き続ききめ細 かな外交を進めてまいります。本年 2 月の日ウクライナ経済復興推進会議では，民間セクター と緊密に連携しながら，ウクラ

想に向かって昇ってゆくが如 く，皆栐にとりまして力強く輝 く一年となりますよう，皆様の御多幸と一層の䧃繁栄を心から祈念し，新年の嘲朕摱といたし ます。

イナの復興を力強く支えるため の支援を打ち出します。私は外務大臣として，世界の信頼•期待に応える日本の姿を更なる高みに引き上げるべく， （1）日本の国益をしっかりと守 る，22日本の存在感を高めてい く，3国民の皆様からの声に耳 を傾け，国民に理解され，支持 される外交を展開するという 3点を重視しながら，歴史の転換点にある日本外交の指揮を執っ てまいります。そのためには，国•地域，世代，ジェンダー等 の様々な垣根を越えた連携が大変重要です。民間外交推進協会 （FEC）の長年に亘る活動に敬意を表し，本年も日本外交に対する御理解と御指導をお願い いたします。
本年の干支である龍が高い理


## 上川陽子外務大臣 <br> 外務曶臣

更なる高みに引き上げる 1 日本の国益をしっかりと守 を傾け，国氏に理解とれ，文持本年の十文である龍が高い理

新年あけましておめでとうご ざいます。本年もよろしくお願 いします。
昨年は，1月1日に金川千尋前FEC会長がご逝去されまし た。前会長は2001年6月から22年間にわたり当協会の会長とし て民間外交を推進されました。私たちは，会員の皆様と共にそ の悲しみを乗り越え，前会長の ご遺志を引き継ぎ咋年も様々な事業を実施しました。各国の大使館でのビジネスフォーラム，文化フォーラム，大使を講師に お迎えしての講演会，また関西地区ではFEC関西フォーラム を開催しました。その数は，11力国に上りました。専門家によ る外交，政治，経済などの喫緊 の課題についてオンラインのセ ミナーも22回開催し延べ1000人 の会員の参加を得ました。加え て，諸外国の大使館とその家族 への日本の伝統文化紹介を新し い取り組みとして始めました。第1回は，「相撲」を紹介し， 7 力国の大使館から大使または大使館員とその家族が参加さ れ，大変好評でした。これも会員の皆様の温かいご支援とご理解の賜物です。本年もこのよう な取り組みに挑戦してゆく所存 です。
世界は，ロシアのウクライナ侵攻とイスラエル・ハマス紛争 を抱えたまま，新年を迎えま す。私たちはこの 2 つの戦争が


## 松澤建 FEC理事長

早く終息することと新たな戦争 が別の場所で誘発されることが無いことを心より願います。当協会が果たす役割は，ますます重要になります。
今，私たちができることは，国や政府ができない民間ベース の交流を一つ一つ積み重ねるこ とにより，平和な未来に向け て，国や民族を超えたつながり を築いてゆくことだと確信して います。当協会が積み重ねてき た経験と実績に，新たな知恵と工夫を加え，民間外交を一層推進し，世界の平和に向けて取り組んでまいりましょう。引き続 き皆様のご指導ご鞭撻を賜りま すよう打願い申し上げます。

皆様とご家族のご健康とます ますのご発展を祈念いたしまし て，私の新年のご挨拶とさせて いただきます。

## 相撲イベントに大使館家族ら笑顔

## 第1回FEC日本文化紹介

民間外交推進協会（FEC）は11月16日，東京都墨田区の「横綱とんかつ ど すこい田中」で第1回FEC日本文化紹介（相撲）を開催した。このイベントは FECの名誉会員である在日大使館とFE Cの交流の一環として始めたもので，開催当日は 7 大使館から計 42 人の大使館員 とその家族が参加した。
冒頭，松澤建 FEC 理事長が「このイ ベントをきっかけに日本の文化をより知 ってもらいたい。今日は心行くまで楽し んでください」と開会挨拶を行った。続 いて駐日外交団長で駐日サンマリノ大使 のマンリオ・カデロ閣下が相撲の歴史や魅力の説明を行った。

その後，参加者はとんかつとちゃんこ鍋の夕食を食べた後に相撲イベントが開催された。英語によるMCの進行で $2 人$ の元力士が相撲を実践しながら決まり手 やルールを分かりやすく，かり楽しくデ モンストレーションを行った。
参加者の子供たちは力士の着ぐるみを着て実際に土俵に上がり力士と対戦を行 った。自分の倍以上ある力士を相手に奮闘している子供たちを見ながら，家族を はじめ参加者は歓声を上げながら楽しん でいた。

FECでは，今後も名誉会員にさまざ まな日本文化を紹介し，交流を深めてい く予定である。


デモンストレーションを行うカ士と参加者たち

2面に続く


「急変する国際情勢下の韓日関係」

## 新時代到来へ 後戻りしない発想を

FECは11月22日，羘德敏駐日大韓民国大使を招き，「急変する国際情勢下の韓日関係」をテーマに第276回国際研究会を国際文化会館で開催した。松澤建FEC理事長の開会挨拶の後，尹德敏大使が講演を行い，最後に質疑応答が行われた。

## 【講演要旨】

過去12年間，慰安婦問題と元徴用工 （旧朝鮮半島出身労働者）を巡る歴史問題を争点として，韓日関係は最悪だ った。国際情勢も急変した。ロシアの ウクライナ侵攻とロシアの動きが，国際政治と国際秩序に大きな影響を及ば している。北朝鮮は過去 3 年間で 100発以上のミサイルを発射した。今年も ICBM（大陸間弾道ミサイル）を含む弾道ミサイル30発以上と，いわゆる「人工衛星」を 3 度発射した。北朝鮮 のICBM開発は米国との取引材料と思 われる。北朝鮮の核兵器開発は国際的 な制裁対象だが，インド，パキスタン の核保有は米国が黙認し制裁対象とは なっていない。北朝鮮は，「米国を脅 すことはしない。安全保障目的で保有 している」と言い，核保有の容認を米国に迫っているのではないか。韓国と日本は米国の核の傘で保護されている が，東京がミサイル政撃された場合，米国はICBMが到達可能なニューヨー クを犠牲にしてピョンヤンに報復でき るか疑問だ。同盟のデカップリング （切り離し）問題だが，韓国と日本は共通の危機感を持っている。
中国は21世紀に入り，戦略的利益の


範囲を南シナ海，太平洋へ拡大し，海洋進出を活発化した。人民解放軍は第一列島線と第二列島線の内側を中国勢力圏内とし，米国の影響を排除し，A $2 / \mathrm{AD}$（接近阻止•領域拒否）戦略 を展開している。朝鮮戦争後初めて，中国とロシアは日本海（韓国名：東海）の海域で毎年軍事訓練を実施して



政権が崩壊し，朝鮮半島が韓国と米国 の影響下に入るのは困る。米国は現在，世界最大の海外の米軍基地をソウ ル南方の平沢に建設した。中国にとっ て，朝鮮半島の米軍基地は沖縄の米軍基地と同様に厳しい。2018年の米朝首脳会談では，朝鮮半島の非核化取引は在韓米軍を巡る問題となり，トランプ大統領（当時）は記者会見で，「在韓米軍を早く撤退させたい」と発言し た。中国は北朝鮮に対する国連制裁案 をすべて拒否している。現在は，ロシ ア，中国ともに北朝鮮寄りになり，時代は変わった。
韓国と日本は価値観と戦略的利益を共有している。国連の決議案投票でも両国は $98 \%$ 一致している。われわれ は，戦略的利益にほとんど違いがない のに歴史で 12 年以上対立した。両国は米国の同盟国である。韓国の戦略的利益は朝鮮半島の平和と安定，東アジア の安定的な均衡だ。歴史上，周辺で安定を脅かす巨大国が出現すると国の滅亡や戦争が起こった。韓国の今日の繁


栄は，自由貿易と世界市場へのアクセ スに起因する。
尹錫棁政権が発足した時，徵用工問題は難問だった。韓国最高裁が個人の請求権を認める判決を下し，前政権は問題を放置して関係を悪化させた。韓国政府は2023年3月，韓国の財団が日本企業の賠償金相当額を被害者に支払 う解決策を発表した。日本政府も評価 し，日韓関係は正常化に向けて大きく前進した。今年，岸田首相と尹大統領 の首脳会談は7回に及び，新記録とな った。

タブーであった韓国と日本の軍事協力が実施され，停滞していた貿易•投資関係も好転している。今年中に計 1000 万人の韓国人と日本人が相手国を訪問すると予想される。EUのよう に，日韓両国に豪州，ニュージーラン ドを加えた 9 億ドル弱の成熟した経済圏は魅力的だ。後戻りしない発想で，国民が恩恵を享受できる韓日関係の構築が必要だ。新しい時代の到来を期待 したい。

## 「最近の台湾情勢について」

## 地域安定と未来へ「現状維持」に日本の力を

FECは12月6日，第278回国際研究会を台北駐日経済文化代表処で開催し た。松澤建FEC理事長の開会挨拶の後，「最近の台湾情勢について」をテ ーマに蔡明耀台北駐日経済文化代表処副代表が講演を行い，最後に質疑応答 が行われた。

## 【講演要旨】

ここ 5 年くらい，台湾は中国の脅威 に直面している。台湾は日本と米国や有志国の支援を受けて現状を維持して いるが，今後は不透明であり油断でき ない。台湾のGDP成長率は2023年1．6 $\%$ ， 24 年は $3 \%$ が可能であろう。 22 年台湾の「 1 人あたりの所得 $」$ 人 3 万 2756「ルであるが，「可支配所得（PPP）」は 1 人あたり 7 万 $3344^{\text {だっで世界 } 12 \text { 位，日 }}$本より高い。毎月40万人前後の台湾人 が訪日しており，訪日台湾人はコロナ前の $80 \%$ に回復している。 $30 \%$ の円安 で外国人の日本旅行は割安で消費額も大きいが，日本人の海外旅行には負担 が重い。22年の日本と台湾の貿易額は 882 億＂ったで，台湾は約 200 億 ${ }^{*}$＂」の赤字だ った。台湾は日本から機械や重要部品 を輸入し，台湾で加工した製品を世界 へ輸出する構造だ。台湾の貿易相手国 は $40 \%$ 近くを中国が占める。台中貿易額は1345億＂っしで，230億 ${ }^{6}$ 」の対中黒字 を記録している。
24年1月13日に実施される台湾総統選挙には，与党民進党の頼清徳，最大野党国民党の侯友宜，第3政党台湾民衆党の柯文哲の 3 氏が出馬した。この うち最大の親米，親日派は頼氏で，安

倍晋三元首相の葬儀にも参列した。世論調査の支持率は頼氏が $38 \%$ ，侯氏 31 \％，柯氏 $20 \%$～ $15 \%$ で推移しており，頼氏の僅差勝利が予想される。同時に実施される立法委員選挙では，国民党 と台湾民衆党が連合を組み，立法院の議長と副議長をとるのではないか。総統は与党，立法院は野党という「ねじ れ現象」は，2000年から08年に前例があ り，台湾の施政は難なく維持された。
台湾は1895年から50年間日本の植民地であったが，1945年に日本は敗戦し台湾は中華民国に返還された。残念な がら49年に国民党は中国共産党に敗れ台湾に撤退した。大陸をコントロール した共産党は中華人民共和国を樹立し た。52年台湾は日本と国交を回復し外交関係を維持していたが，72年に日本 は中国との外交を樹立した。

一方米国も78年末まで台湾との外交関係を維持したが，中国をソ連陣営か ら引き離すために「関与政策」により中国に接近した。米国の目的は，安全保障と中国の民主化期待にあったが，過去40年の結果は幻想だった。トラン プ政権以降，米国は中国を「競争国」


と規定し，経済面の制裁措置や，日本，豪州，NATO諸国などと中国抑止策を進めている。70年から2000年ま での日中ハネムーン時代は，日台関係 には苦しい時期だった。しかし，日中関係は12年から厳しい状況に至りまし た。中国は対米闘争のために，日本と の経済支援，技術協力を求めているで はないか。中国に騙されないように。
2000年ごろ台北駐日経済文化代表処代表は東京都と沖縄県以外の知事との面会はできなかった。13年の私が駐大阪経済文化弁事処処長時代は一変して いた。訪問した20府県の知事，市長 は，台湾国旗を掲げて私たちを歓迎し た。東日本大震災時の台湾の義援金 （ 200 億円超）は，台湾人は信頼できる隣人という意識を日本人に高めた。最近の日本人の意識調査で，「親しい外国」の 1 位が台湾で $46.2 \%$ ， 2 位の韓国は $20 \%$ に満たない。日台関係の優先的発展項目は，経済，観光，政治•安全保障などだ。近年，日本と台湾は地震，水害などの被災地支援で結びつき を強めている（1995年阪神大震災， 99年台湾大地震，2007年中越地震な

中国と台湾は政治制度が異なる。中国は覇権主義の共産党政権だ。中国の覇権主義は自然な現象だ。世界との貿易関係を維持するために，経済，軍事，エネルギー，資源が必要となり，国際的発言力も要求する。中国は台湾 から重要な半導体，部品などを輸入し ており，農産品を除き中国は台湾から の輸入を止められない。中国の軍事脅威が続く中，蔡英文総統は中国の「一国二制度」の要求を突き放している が，中国に台湾攻撃の口実を与えない ように慎重に対応している。選挙戦を迎えた台湾は，中国からの偽ニュース の発信にも直面している。
台湾は自由民主主義国の一員であ り，安倍元首相は「台湾は日本の重要 なパートナー」と述べ，岸田文雄首相 はさらに「極めて重要な隣人」と発言 した。この関係は政権によって変わる こともあるが，国民の感情は変わらな い。地域の安定と日本の未来のため に，台湾の「現状維持」に力を貸して いただくことを日本の国民，FEC会員の皆さまにお願いしたい。

## Courtesy－駐日スロペニア共和国大使 Call 経済面の協力関係拡大を希望

－11月20日二ユーリ・リフェル駐日ス ロベニア共和国大使
湯下博之FEC専務理事は，ユーリ・ リフェル駐日スロベニア大使を訪問し た。大使は，リュブリャナ大学（国際関係論）卒業後チェコのセントラル ヨー ロピアン大学（欧州研究修士）で学んで外務省に入省。在米大使館勤務，北大西洋理事会（NATO）副常任代表，国防省大臣付外交顧問，外務省アフガニスタン におけるスロベニアの関与に関するコー ディネーター，在パレスチナ・スロベニ ア代表事務所長，外務省ハイブリッド脅威担当コーディネーター，広報サービス部長，駐オーストラリア大使（インドネ シア，マレーシア，ニュージーランド，A SEAN兼任）等を歴任して2023年8月に着任した。

【大使のコメント】
1992年に日本とスロベニアが外交関係 を開設して以来，私は 7 代目の大使であ るが，その間に両国は確固たる関係を築 いてきた。
日本はスロベニアにとって重要なパー トナーであり，政治面では国際社会のあ るべき姿やルールについて共通の認識を有しており，閣僚しベルの交流も盛ん で，今年9月には国連総会に出席した上川陽子外相とファヨン副首相兼外務•欧州相が会談を行った。2024年にはスロベ ニアは安全保障理事会非常任理事国にな るので，同年まで非常任理事国である日本と国際社会の平和と安定のためにも一層势力できると思っている。
経済面では，日本はスロベニア政府が経済外交に力を入れていく「優先市場」

国の一つであり，経済面での協力関係の拡大を希望している。見通しは明るく相互に利益になると思う。スロベニアから は日本にハイテク企業が 2 社進出してい る。日本からも産業用ロボット等の分野 で企業が進出しており，投資は増加傾向 である。日本の新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）とスロベニアの送電会社ELESとでスマートグリッドの実証実験が成功裏に行われた。今後もこの分野での協力の余地は大きい。

学術分野の協力も関係が深く，筑波の高エネルギー加速器研究機構KEKとス ロベニアの研究機関との交流等があり， 23年9月にはスロベニアの科学大臣が訪日して盛山正仁文部科学大臣と会談し た。

文化交流面では，来年スロベニアから


17世紀からの由緒 ある交響楽団が来日する。スロベニ アのナショナルバ レエには日本人の ダンサーが数名い る。スポーツ分野 ではウインタース
 ポーツが盛んで日本の高名なスキージャ ンプの選手がスロベニアで過ごしてい る。

国民レベルの交流もあり，福井県の高校がスロベニアの高校と交流しており，新潟県妙高市とスロベニングデッツ市は姉妹都市である。日本の人々に観光旅行 でスロベニアを訪れてほしい。スロベニ アは極めて安全で，大いに楽しめる国で ある。

## 新旧の駐モンゴル日本大使と懇談



11月27日，松澤理事長は，城所卓雄 FEC日モンゴル文化経済委員会顧問 （元駐モンゴル大使），ペマ・ギャル ポ拓殖大学国際日本文化研究所教授らとともに，11月 まで大使として在モンゴル日本大使館に赴任していた小林弘之前駐モンゴル大使，ならびに12月から赴任す る井川原賢新駐モンゴル大使を昼食会に招き懇談し た。小林前大使からはモンゴルの現状や日本への期待，井川原大使からは大使として赴任する上での抱負 などが述べられた。

松澤理事長は第1回モンゴル訪問団で団長を務めた思い出やモンゴルへの思いを語った。また，2020年に計画していた第6次モンゴル訪問団が準備段階で新型 コロナウイルスの影響で延期になったこともあり，近 い将来，モンゴルへ訪問団を派遣したい旨を伝える と，井川原大使もモンゴルに来る際は最大限にバック アップをすることを約束した。
FECでは今後もモンゴル文化経済委員会ととも に，モンゴル関係のイベントや要人の歓迎会などを実施予定である。


前列左から2人目が井川原新駐モンゴル大使，小林前駐モンゴル大使（同 3 人目）

|  | 信 越 华 学 業 林 式 会 | 相 <br> 談 <br> 役 <br> 宮 <br> 墒 <br> 毅 |  | 名 |  | 特 <br> 別 <br> 顧 <br> 問 <br> 岡 <br> 素 |  |  |  | 東 嘦 株 式 会 社 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { 味 } \\ & \text { の } \\ & \text { 素 } \\ & \text { 林 } \\ & \text { 会 } \\ & \text { 社 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { ホセ } \\ & \text { ホココ } \\ & \text { ル I } \\ & \text { デグ } \\ & \text { イル } \\ & \text { ジプ } \\ & \text { グプ } \\ & \text { 木林 } \\ & \text { 式 } \\ & \text { 会 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 取 } \\ & \text { 繀 } \\ & \text { 隹 } \\ & \text { 定 } \\ & \text { 保 } \\ & \text { 英 } \\ & \text { 弥 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 林 } \\ & \text { 式 } \\ & \text { 会 } \\ & \text { 帝 } \\ & \text { 罙 } \\ & \text { 寽 } \\ & \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |
|  <br> 徹 | 专 好 総 洼 徫 事 務 所 |  |  |  | $\begin{gathered} \text { 株 } \\ \text { 式 } \\ \text { 会 } \\ \text { 荧 } \\ \text { o } \\ \text { m } \\ \text { i } \\ \text { n } \\ \text { i } \\ \text { d } \end{gathered}$ |  |  | 本年もよろ お願い申し <br> 令和 6 年（順 | $3$ |  |
| 敬 |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 袋 } \\ & \text { 嚴 } \\ & \text { 復 } \\ & \text { 長 } \\ & \text { 谷 } \\ & \text { 俊 } \\ & \text { 彦 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |





## 会克紹介 イマジネーション株式会社

## より多くの人々へ 活躍の場を提供

新年あけましておめでとうございま す。
3年にも及ぶコロナ禍も明け，一層あ りがたく感じる2024年の年明けとなりま した。
イマジネーション株式会社は，横浜に て2015年に設立し，システム開発•運用 の他，コールセンターなどのBPOの業務を中心に，多くの方からのご支援とご負屓を頂き，10年目の節目を迎えること ができました。感謝の気持ちでいっぱい です。
世界では，様々な地域で武力による争 いが起きています。争いの中，家族を亡 くした方，住む場所をなくした方が，新 しい生活に向けて前に進んでいけるよう お祈りするとともに，争いが収束するこ とを強く願います。
一方で日本では，労働人口の減少が引 き続き大きな問題であり，官民，様々な取り組みを通して人材の確保に苦慮して いる状況と認識しております。
労働集約型の事業をしている当社にと っても，国内の労働人口の減少は大きな インパクトとなります。民間外交推進協会では，諸外国の皆様，各所でご活躍さ れている会員の皆様との交流の中で，障


IMAGINATION
害者やご高齢の方の雇用への取り組みな ど，多くの貴重なヒントをいただくこと ができました。当社では，独自のデータ分散入カシステムを開発し，就労する方 の環境や個性に合わせて，業務を通して社会とのつながりを持てる場を構築しま した。より多くの方が就労できる仕事を創造する為，「従来からある仕事」を，様々な工夫とIT技術を駆使し，「誰も が少し努力をすればできる仕事」へ変え ることによって，ご高齢の方や障害のあ る方，一人でお子様を育てている方々 $へ$ ，活躍の場を提供しています。当社の取り組みを，日本だけでなく世界に展開 し，微力ながら世の中の役に立つことを進めていきたいと考えています。
その為に最も必要なことは，日本人な


小笠原有則代表取締役


らではのきめ細やかな配慮と地道な努力 である，と認識しています。 2024年は紛争が落ち着き，皆様と皆様
＜法人概要＞
社名（商号）：イマジネーション株式会社代表者：小笠原有則代表取締役
所在地：神奈川県横浜市中区山下町2番地産業貿易センタービル 2 階
電話番号：045－681－0147
URL ：https：／／www．imagination．co．jp

のご家族，世界の多くの方々が，笑顔で健康に過ごされることとを祈念いたしま す。

## 会昰紹介 シナリーダンボ株式会社

## 100 年後の未来へ $100 \%$ 脱石油の製品を



当社は，「100年後の地球と子どもた ちの未来のために， $100 \%$ 脱石油の製品 をお届けします」というコンセプトに基 づいた化粧品を主とするシナリー製品を販売しています。
－『ヒト』にだけでなく，『地球』に も優しい
シナリー株式会社は23年前（2001年） の創業時，世界中のあらゆる化粧品を調 べました。その結果，オーガニック・自然派化粧品とうたわれる製品にも，体に負荷をかける可能性のある化学物質が少 なからず含まれていることを知りまし た。そして，人の身体，地球環境，未来 にも優しい製品を製造し「より多くの人 の美と健康に貢献する」というミッショ ンのもと，同年 4 月に立ち上がりまし た。私はその想いに賛同し，それを自分 の使命として，創業時から販売を担当 し，日本女性の素肌をサポートしてきま した。

## －自分の使命を問い続けた20代

私のキャリアスタートは自衛官です。高校を卒業して，そのまま陸上自衛隊に入隊しました。きっかけは高校生のとき に行ったアメリカでの出来事。ホームス テイ先は偶然にも元米軍海兵の打宅。ベ トナムについて尋ねたものの詳細な理解 には及びませんでした。また大東亜戦後
社名（商号）：シナリーダンボ株式会社代表者：小原明美代表取締役

所在地 ：東京都品川区上大崎 3－9－14－102電話番号：03－6903－6404

URL ：https：／／dumbo．sinary．com


アメリカに移住した日本人から日本に対 する思いを聞く機会もありました。そん な出会いから「愛国心」また「使命」と は何だろう，という漠然とした疑問を持 ち続け，「龍馬が行く」にもはまり，自分も命を懸けて何かをやりたい！と心を燃やせる何かを探求する日々でした。
－知識を知恵に！製品を通して真の健康を伝える
そうしてたどり着いたのが「出逢った人の心と身体が充実し，たくさんの喜び を抱えながら，したいことを，したい時 に，したいだけできる＂真の健康づく り，をサポートすること」で「人の命を救うこと」が使命となりました。製品の価値を正しく人々に伝えるためにたくさ んのことを勉強し，販売だけでなく，健康や美容に関するセミナーも多く実施し ています。なぜこの製品を選ぶのか。知識を体現できる生きる知恵として，皆様 に製品を使っていただきたい。そのため に，学び伝え続けています。

## －海外販売に向けた挑戦

真の健康，また地球と子ども達の未来


を想うこのすばらしいシナリー製品を日本だけにとどめておくのはもったなく「より多くの人を健康にする」というミ ッションから，さらに国外へも広めたい という思いに至りました。まずはアジア で販売することを目標に現在動き出して います。健康サポートは，肌を綺麗に見 せる化粧品から素肌そのものを美しくす る化粧品へのトランスフォーメーション です。メイドインジャパン，こだわりの $100 \%$ 脱石油製品を，皆様の生きる知恵
 となるように提案していきます。

## 大使館訪問



【11月29日】
ニュージーランド大使館 ギャレス・ピジョン首席公使 （左）と湯下博之FEC専務理事


【12月1日】
モルドバ共和国大使館
ドゥミトル・ソコラン駐日大使 （左）と湯下専務理事


【12月4日】
イタリア大使館
ジャンルイジ・ベネデッティ駐日大使（中央）と松澤建FEC理事長 （左），湯下専務理事

［12月7日】
アラブ首長国連邦大使館 マルワン・アフメド・アルナクビ臨時代理大使（右）と湯下専務理事


【12月11日】
ベラルーシ共和国大使館 ラヴリネンコ・エヴゲーニ イ臨時代理大使（左）と湯下専務理事


Nロ＊＊＊
【12月13日】
オーストラリア大使館 ピーター・ロバーツ首席公使（左）と湯下専務理事


中国の記者から インタビュー


中国成立74周年並びに中日平和友好条約締結45周年記念レセプションにて，中国中央広播電視総台東京支局の記者からイ ンタビューを受ける松澤理事長

日本中近東アフリカ婦人会がチャリティバザー
10月30日，日本中近東アフリカ婦人会主催第21回日本中近東アフ リカ婦人会主催チャリティバザー が都内ホテルで開催された二写真。バザーには21カ国のアラブ・ アフリカ諸国が参加し，各国の伝統料理や民族衣装の紹介などを行 い，2000人を超える来場者が訪れ た。

FEC事務局では，日本中近東 アフリカ婦人会からの依頼で，個
人会員を中心に入場券の購入等チ ャリティに協力した。


Celebration


アゼルバイジャン・戦勝記念日レ セプションにてギュルセル・オグ ル・イスマイルザーデ駐日大使夫妻（右）と松澤建FEC理事長


レセプションにてモハメッド －サイード・ハリファ・アル


【11月20日】
ベトナム・日本外交関係樹立50周年記念式典・レセプ ションにてトゥオン国家主席（中央）と握手する湯下博之FEC専務理事

－ブサイディ駐日大使夫妻 （右）と松澤理事長

> 【12月5日】
> タイ・ナショナルデー・レセプションにてプラーンティップ・ガーンジャナハッタキット臨時代理大使 (左) と松澤理事長

## 論点

新しい年を迎えた。が，今年がどうい う年になるのか見通しにくい。種々気懸 りな出来事や動きは予見されるが，何か に向かって取り組む具体的な目標が見出 しにくい。いわば目玉が無い状態であ り，目玉を作る必要がある。
日本国内については，ポスト・コロナ の国家再建の年にすべき年だと思う。コ ロナ禍により，人も社会も弱体化してお り，人は心身共に再活性化に取り組む年 にする必要がある。社会はコロナ禍を通 じて指摘された種々の問題の解决に取り組むと共に，明るい健全な社会を取り戻 すための取り組みを始める必要があろ う。

国内政治については，政治体制の立て

直しが必要であり，論壇を通じて真剣な議論をして，健全で国民の本気の支持が得られる政治体制作りに取り組む必要が あろう。
経済については，当面の対策だけでな く，「失われた30年」を脱する長期的取組みを始めることが大切であり，日本の持つ物造りや技術力，人間重視，官民連携，長期的視点に立った経営といった特色を活かした政策を具体的に推進する必要がある。

少子高齢化問題については，昨年9月号，10月号の本欄で論じたように，人々 が生き甲斐を感じる政策が大切である。
対外関係では，今年は米国で大統領選挙があり，その結果如何は日本のみなら

ず世界中に大きな影響を与える。それ以外にも，韓国，台湾，インドネシア等日本と関係の深い近隣諸国や地域で選挙が あり，その結果如何は日本に少なからぬ影響を与え得る
ロシアのウクライナ侵略問題の行方が不透明であることに加えて，イスラエル －パレスチナ問題も予断を許さず，国際社会が気を揉みながら振りまわされるこ とが懸念される。
中国を巡っては，去る11月の日中•米中の首脳会談を踏まえて，今後各種の話合いの積み重ねを通じて関係改善につな げることが大切である。台湾問題や米国 の大統領選挙絡みの問題により影響を受 けることはあり得ようが，国際政治や経

済の諸問題に取り組む上でも中国と協力出来るかどうかは大きな意味を持つ。
昨年夏の異常気象でも痛感したが，気候変動問題は，今や放置できない現実の問題となっており，国際協力により対処 する以外は対策がない。
グローバル・サウスの台頭に見られる ように，国際政治を動かす枠組みに変化 が生まれて来ており，少数の主要国で問題の解決を図ることは不可能であり，異 なる価値観や利害関係を持った国々の協力が不可欠になった。

以上を踏まえると，「和を以て貴しと なす」という伝統的価値観を持つ日本 が，G7議長国の実績を踏まえ，「平和」と「協力」を目指して世界を結びつ ける役割を演じる年にすることが必要と思われる。（専務理事•湯下博之） 12月14日付

## PEC活動日誌

## 1月の催しのご案内

－19日（金）14時～15時30分第47回米国研究会
講 師：吉崎達彦侏双日総合研究所チー フエコノミスト

テーマ ：米国経済の現状と今後の展望
会 場：オンライン
24日（水）10時～12時30分第279回国際研究会
講 師：シャハブッディン・アーメド駐
日バングラデシュ大使





「ライト館」の伝統を未来へ ～ライト館開業100周年～


帝国ホテル
東 京
客室予約係：03－3504－1251

詳細，最新情報は本協会ホームページ（https：／／www．fec－ais．com）を ご覧いただくか，事務局（電話03－3433－1122）にお問い合わせ下さい。いず れも定員に達し次第締め切りとさせて頂きますので予めご了承下さい。

内 容：ビジネスフォーラム
会 場：バングラデシュ大使館
26日（金）10時～12時
第88回アセアン研究会
講 師：ソー・ハン駐日ミャンマー大使
内 容：ビジネスフォーラム
会 場：ミャンマー大使館
協会だより

## 【新名誉会員】



ジャン・アントワーヌ －デュフ氏（セネガル共和国大使）シェイ ク・アンタ・ジョップ大学にて応用外国語，英語，および国際貿易政策•交渉の修士

号を取得。在ジャマイカ，在ポルトガ ル，2010～13年の在日大使館勤務等を経 て，地域統合局長やアフリカ部長を歴任。20年外務大臣室官房長，23年より駐日大使。


ユーリ・リフェル氏 （スロベニア共和国大使）チェコのセント ラル ヨーロピアン大学にて欧州研究修士課程修了。1997年在米国大使館政治•報道外交官。NATO副常任代表，在パレス チナ代表事務所長等を歴任。18年在オー ストラリア大使（インドネシア・マレー シア・ニュージーランド・ASEAN兼轄），23年より駐日大使。

