日中平和友好条約 40 年—中国見聞記Ⅸ

岡崎 邦彦

1978 年 10 月、鄧小平が日中平和友好条約の批准書交換のために来日し、条約が発効されてから 2018 年で 40 年を迎えた。さらに 1979 年に中国から要請された日本政府開発援助（ODA）は、2007 年に有償資金協力を終了していたもの、その後も無償資金協力、技術協力などが続けられ、最終的に ODA の総額は 3 億 6500 億円余りになった。これでは 2018 年もって新規採択が終了となった。

ところで、1972 年日中交回復後、6 年も費やしてようやく 1978 年に日中平好条約が締結されたのはなぜか。それは、中国側が求める（ソ連に向けられた）「反華条項」を条約中に入れるかどうかで、交渉が難航していたからだが、これについて中国側の態度を軟化させ（条約は「第三国との関係に関する締結国立に影響を及ぼすものではない」として「第三国条項」を入れたことで合意に達したからである。それでは、中国側がこの時期に態度を軟化させた背景には何があったのか。この時、毛沢東総理を継承する華国鋒から反文革の鄧小平へと権力内部で鄧小平が優位に立ち、しかも 80 年代に鄧小平が掲げた改革開放路線を支援する巨額の日本 ODA 資金援助が供与されたことを見れば、この日中平好条約締結時期に中国の政治と外交が大きく変わりつつあったことを推察することができる。

中国政治の変化、構政交代が日中関係に大きな影響を与えてきたことは、すでに知られているところである。中国政治が日中関係に影響した例として、私の見たところ 1985 年中国の大躍進期に日中の民間交流が停止した事件がある。きっかけは、朝首相の反中国態度、長崎のデパートで中国物産会場に掲げられた中国国旗が引きずり降ろされた事件、さらに派遣問題などが挙げられておりが、中国国内では大躍進政策が採れ外部依存から自立が求められ、さらに政策面で周恩来首相が毛沢東に批判されたことで、対日外交政策決定における立場、兼務していた外相の地位から一時的に外されていたのであった。これが日中関係に影響したと見ている。また1960年代半ばからのプロレタリア文化革命時期も日本との貿易、人材交流が制約されていた。そして、日中間に重大な影響を与えたのが 1987 年胡耀邦総書記の失踪時で、日本との交流が胡耀邦引き下ろしの一因とされたことである。このことで日本に対する誤解や弱気と見られる外交姿勢は、採れなくなっていた。江沢民の対日強硬外交もそうした一面があった。胡錦濤が政権について対日関係改善へ動き出すと国内から批判が起こり、さらに日中平好条約30年の年東シナ海事務所の日中共同開発で合意したものの、党内の反対にあっても先に実行していなかった。これは 2010 年の首脳諸島沖海事衝突事件後の反日デモにフランス、江沢民派閥、保守強硬派らが胡錦濤・温家宝政権を指すが、cases 欧洲で利用したことからである。

しかし現在、権力闘争に勝利し安定した習近平政権にあって、日中関係は平和友好条約 40 年を迎えるなか徐々に対立から、協調へと動き出している。ただ、われわれが心掛けるべきは中国の軍事に対する監視であり、歴史認識問題という「疎懐児」（きんごじ）であるが、まだいつまでも中国にとって都合のいいお人好しの隣人であってはならないことである。

（東洋研究所教授）
公開講座「アジアの民族と文化」

2018年度（第34回）東洋研究所公開講座は、「アジアの民族と文化」を統一テーマに下記の通り開催された。受講者総数は延べ133名で、各講座の概要は以下のことである。
なお、長年ご出席いただいた方に対して行っている表彰状の授与は、今年は1名の該当者があった。

◇第1回 11月8日（木）13：00～15：00 大東文化会館3階K-0302研修室
テーマ：日本画の巨匠～横山大観と東洋思想～
講師：佐藤 志乃氏（東洋研究所兼任研究員）

今年は横山大観の生誕150周年にあたり、多くのメディアがこれを取り上げた。東京国立近代美術館と京都国立近代美術館で開かれた大回顧展は、入場者があわせて30万人に届く盛況ぶりで、まさに横山の国民的な人気を再認識させられた年となったわけである。
さて、このたび「アジアの民族と文化」というテーマで講座を行うにあたり、「東洋思想」と大観の関係について考えてみることとした。大観について、一般聴衆者の多くは、富士山をたくさん描いた画家という印象を持っている。あるいは桜や艶華といった日本の作品を思い浮かべる人も少なくないだろう。また表現について、日本画に革新をもたらし近代化させた、と思う人が多いのではないか。そして「近代化」については、旧 bietetを打破し西洋からの新しい知識を積極的に受容すること、すなわち西洋化のことであると、多くの人が思っているのではないだろうか。
ただしお一方で、明治という時代が、江戸から続く時代であること考えなければならないだろう。近代国家の形成を担った多くの方々が、江戸末期を生きた人たちであった。大観は明治元年生まれだが、父は水戸藩士とある武士だ。大観は幼少期より、この父から士族的な意識を受け継いでいる。このことから今回の講座では、大観がどれだけ伝統的な意識、東洋的な精神を残していたのか、という点に目を向けた。

大観の画業を見渡すと、仏教思想をテーマとして「寂静」「無我」「生と死の流れ」と、中国の歴史に取材した「屈原」「風箏よ乙女の水」「亀亀」、村上をなげた「遊丸有余地」をはじめ「寒山拾得」「達摩」「虎溪三笑」「前赤壁」「後赤壁」「倉来来」など、東洋的な作品が多い。インドや中国の旅行体験を通じてその表現には新しい時代の息吹が吹き込まれたが、江戸末期が引き裂かれた東洋思想の顕著な明治の知識人たちの精神を支えるものとして残っていたことを、これらの作品は示している。また表現において大観は、余白や省略がもたらす美と想像の世界、そして水墨表現がもつ暗示性を、西洋画を凌ぐ東洋（日本）絵画の特徴とした。
過去に遡って古典を研究し直し、その中から新たな価値を見出し、あるいは再解釈を試みる。伝統と歴史から何を指し、それらの考え方が、という課題と挑戦は、日本の近代化を支えた重要な側面である。特に大観のように西洋化の波に対応し「日本画」を創ろうとした側にとっては、その意義深さはなおのところであった。

◇第2回 11月15日（木）13：00～15：00 大東文化会館3階K-0302研修室
テーマ：元号～その歴史と今～
講師：小林 敏男氏（東洋研究所兼任研究員・大東文化大学名誉教授）

I 一世一元の制の発足
1. 明治時代の経制
2. 旧国名習行（1889年、明治22年）
3. 登極令（1909年、明治42年）

II 戦後の元号問題
1. 「昭和」年号の存絶問題
2. 元号法の制定と憲法論議
3. 元号論争

III 平成から新年号へ
1. 昭和から平成へ
2. 平成年号の誕生
3. 生前退位と新年号

平成の現天皇が即位（2019年、平成31年）の4月30日に退位され、5月1日には皇嗣の皇太子が即位され、新しい元号に改元される。こうした事情をうけて、本講座では、近代明治以降の元号の歴史事情としてみた。
近代（明治）になって、中国の中正王朝と同様に、我が国でも一世一元の制（一人の天皇の在位期間に一年号のみ、即位即位改元のもの）が始まった。前近代においては、祥瑞改元や災異改元、革新改元（辛酉革命说、甲子革命説ともつく改元）があり、一人の天皇が
複数の年号ともどのが一般的であった。そして、明治以降、この年号が崩御された天皇の謳号（おくり名）とし
て献皇されて明治・大正・昭和天皇と呼称するようになっ
た。
戦前の天皇主権の明治憲法下においては、「元号は詫
書を以てこれを公布する」（臨極令3条）にあるように
天皇が主体的に元号を決定する元号大権ともいうべき権
限をもっていた。
戦後、元号は天皇の権威と共結びつくもので民主化にふ
さわしくないという意向があって、戦前の皇室典範から
元号の法的根拠は削除された。しかし、1979（昭和54）
年に「元号法」が制定され、元号制定の法的根拠はよみ
がえった。ただし、元号は政令で定められるようになっ
て、天皇のもとをはなれた。したがって、平成年号は、
それ以前の明治・大正・昭和の年号と違い、新憲法の国
民主権のもとで内閣が主体的に制定したものとなった。
来年の新年号も平成の年号と同じように制定されるもの
ので、それは天皇の退位にともなうものであって、「皇室
典範」4条の終身天皇制を特例法にもとづいて変更して
の皇嗣（皇太子）の即位によるものである。その意味で
来年の新年号の出現は、現代社会の一つの縮図を表現し
たものであると考えている。

◇第3回 11月22日（木）13:00～15:00 大東文化会館3階K-0302研修室
テーマ：中国の「虹」～それも「虹」か～
講師：田中 良明氏（東洋研究所専任研究員・東洋研究所准教授）

我々日本人が中国古典を読み解く上で、単純かつ最も
重要な問題として、その漢字の示す意味は、我々がその
漢字に対して認識するものと同様であるか、ということ
が挙げられる。本講では先ず、「鉢」（アユ・ナマズ）や
「手紙」（レター・ティレットペーパー）といった現代中
国語にも見られる漢字に対する認識の差を例に、誤解が
生まれやすいことを説明した。ついで、中国古典に見え
る「虹」を確認する前に、そもそも我々は何を「虹」と
認識しているのか、一般的知識によって認識される「虹」
と、大気光学現象として定義される「虹」の種類、また、
屈折や回折によって「虹色」に見える光学現象などにつ
いて、資料画像を見ながら簡単な解説を行った。

その上で、日本人が「にじ」と読む「虹」、「観」、「観」
に関する文字的な説明をした。特に「虹」字については、
最古の漢字である甲骨文字では、双頭の何かしらの象形
文字であり、黄河で水を飲む存在であり、この「双頭」
で「水を飲む」という「虹」への認識は、後世にも引き
継がれていくことになる。しかし、春秋戦国時代の文献
に見える「虹」はいずれとも自然現象であり、太陽の反対
側に出現する日食の虹か、太陽側で出現する光学現象
である日の名の気を指している。ただし、「詩経」の蝶名
に記された東の空に出現する「虹」は、儒家の災異説な
どが影響し、夫婦の儀礼や倫理を象徴する天の戒 взとし
て認識され、その結果、後漢の玄霊期に出現した事を黒
い気についても、祭司や楊陽によって後宮での寵愛の偏
向を説明するために、「詩経」の蝶名と同じ「虹」である
と認識される。こうした資料から、何が「虹」と認識さ
れるかは読者の中でも左右されることが明確した。また、
始皇帝の荒謬未遂事件で有名な前傾の故事に現れる「白虹
貫日」についても、災異説の流れと共に、その意味する
所と故事の内容が変わっていく様子も紹介した。とはいえ、「虹」はつねにそうした認識のみによって捉われる
わけではない。なおす現象として出現する「虹」については、
儒家の経典の一つである「礼記」の月令篇に記され
ており、祭司もまた、それに注いて自然現象としての「虹」
に対する考察を行っている。

classification:research
東洋研究所の理念と目的

大東文化協会が設立された基本的理念は、(1) 漢学を中心とする東洋学術の研究、(2) 東西文化の融合による新しい文化的創造を求めることであり、東洋研究所はその理念を実現するために、「アジアを中心とする人文・社会の科学的調査研究を行い、広く学術の発達に寄与すること」とする。当研究所は、学術的共同研究の重要性を強調し、学際的に、総合的な研究の推進を行うために、研究者を考慮に入れて研究を進める。研究の成果は学術雑誌『東洋研究』に掲載するとともに、刊行物を発行し世に成果を発表している。さらに、研究成果を地域社会への還元として公開講座を開催し、国際交流の一環として、外国人講師による講演会等学術の発達に寄与することを目的に活動している。

*研究箇の理念、目的に関して、以前は「アジアを中心とする人文・社会・自然の科学的調査研究」を実行することであったが、今年度8月より「自然」を調査研究の対象から削除した。

2018年度 東洋研究所刊行物

・「東洋研究」208号（2018年9月25日発行）
  209号（2018年11月25日発行）
  210号（2018年12月25日発行）
  211号（2019年1月発行予定）

・「論文類聚」巻四十七 訓練付索引
  （東洋研究所研究班 2019年2月発行予定）

・「華笑」巻十一
  （東洋研究所研究班 2019年2月発行予定）

・「天文要錄」の考察」（三）
  （東洋研究所研究班 2019年2月発行予定）

刊行物の詳細については、東洋研究所ホームページをご覧ください。

刊行図書取扱店

■(有)池上書店
  〒175-8571 板橋区高島平1-9-1 大東文化大学2号館B1
  TEL：03-3932-7567 FAX：03-3932-7544
  E-mail：ike-book@smtp.plala.or.jp

■汲古書院
  〒102-0072 千代田区飯田橋2-5-4
  TEL：03-3265-9764 FAX：03-3222-1845
  E-mail：kyuko@fancy.ocn.ne.jp

■大東文化大学内購読部（株）進明堂書店
  〒355-8501 埼玉県東松山市岩殿560
  TEL：0493-34-4430 FAX：0493-34-5622
  E-mail：info-daigakuten@shinmeido.co.jp

■東方書店業務センター
  〒175-0082 板橋区高島平1-10-2
  TEL：03-3937-0300 FAX：03-3937-0955
  E-mail：tokyo@toho-shoten.co.jp

大東文化大学 東洋研究所 所報 No.70

2019年1月25日発行

印刷：（株）東京技術協会