『ケンブリッジ・ガゼット：グローバル戦略編』
第19号 (2010年11月)

新たな情報を引きつき、示唆を広げる一研究者である筆者が接した情報や文献を①マクロ経済、②資源・エネルギー、環境、③外交・安全保障の分野に関し整理したものである。紙面や時間の制約に加えて筆者の限られた能力という問題は有るが、小誌が少しでも役立つことを心から願っている。

彼れを知りて己れを知れば、百戦して殆うからず。
彼れを知らずして己れを知れば、一勝一負す。
彼れを知らず己れを知らざれば、戦う毎に必ず殆うし。
(Sunzi, an ancient Chinese strategist)

1. Cambridge Gazette: グローバル戦略編第19号
   2. 情報概観——①マクロ経済、②資源・エネルギー、環境、③外交・安全保障
   3. 編集後記

マクロ経済: Macroeconomics—Books, Papers, and Articles
International Monetary Fund (IMF), 2010, Regional Economic Outlook: Europe—Building Confidence, Washington, D.C., October.

資源・エネルギー、環境: Resources, Energy, and Environment—Books, Papers, and Articles
そして僅かに語りかけるべきなのだ。

国家の統治において正しく行動するには、多くに耳を傾け、
そして僅かに語りかけるべきなのだ。


資源・エネルギー、環境: Resources, Energy, and Environment—Conferences, Workshops and Seminars

October 8: (Washington, D.C.) Center for Strategic and International Studies (CSIS): “New Actors in Chinese Foreign Policy,” Speaker: Linda Jakobson (Director of the China and Global Security Program, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI); Discussants: Eric S. Downs (Fellow, John L. Thornton China Center, Brookings Institution) and David Finkelstein (Vice President of the Center for Naval Analyses (CNA) and Director of CNA China Studies); Moderated by Bonnie S. Glaser (Sr. Fellow, CSIS Freeman Chair in China Studies).

October 10: (Washington, D.C.) Brookings Institution: “Nuclear Regulation in Dynamic Times,” Introduction and Moderator: John P. Banks (Fellow, Brookings); Featured Speaker: Gregory Jazcko (Chairman, United States Nuclear Regulatory Commission (NRC)).


外交・安全保障: Diplomacy and National Security—Conferences, Workshops and Seminars


Jun Kurihara; 栗原 潤
主の功を_mailto:Jun_Kurihara@hks.harvard.edu почту,富強なり。
故に國富み兵強ければ、則主の功を爲す所以
ハーバード大学ケネディ行政大学院
(東京オフィス)
Tel: +81-(0)3-6213-0550 (〒110-8701 東京都千代田区丸の内1-5-1)
キヤノングローバル戦略研究所
過去の編集責任者
Morris, Ian, 2010,
Event: October 25~26: Hanoi, Vietnam: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Harvard University Asia Vision
Cusumano, Michael A., 2010,
Acharya, Viral V .
3. 編集後記
　グローバル化を日頃語る人間としては恥ずかしながら、10月末、国際会議のために初めてハノイを訪れた(上の2参照)。会議では、グローバル化の更なる進展と共に急速に進むアジアの高齢化が話題となった。この会議の会食時、ある米国人が興味深い冗談を言った—「皆様ご存知の通り東アジアの航空会社の若々しい客室乗務員に比べ、米国航空会社は高齢化が目立っています。しかも10年後は大きく変わりますよ。米国の方がとても若々しい魅力的な客室乗務員となっています」—と。

編集責任者:栗原 潤
キャリアプログラム戦略研究所 研究主幹
ハーバード大学ケネディ行政大学院 シニア・フェロー
Tokyo Office) 〒106-6111
東京都港区千駄ヶ谷四丁目内1-5-1 新丸の内ビルディング11階
Tel: +81-3-6213-0550 (〒110-8701 東京都千代田区丸の内1-5-1)
Jun KURIHARA
Research Director, Canon Institute for Global Studies
Senior Fellow, Harvard Kennedy School
Mailing address: 79 JFK St., Ash Center, Cambridge, MA 02138
Office address: 124 Mt. Auburn, Cambridge, MA 02138
Jun Kurihara; kurihara-jun@rieti.go.jp
過去のCambridge Gazetteはネット上で見ることが出来、ダウンロードも出来ます、ネット上で「Google ブルーズ」のウェブサイト行き、そこで「Cambridge Gazette」と打ち込めば、Cambridge Gazetteが載せるサイトに導かれます。