### 平成26年度後期プロジェクト科目

アジアにおける地域協力の可能性
— いま、なぜアジア共同体なのか

<table>
<thead>
<tr>
<th>回数</th>
<th>期日（曜日）</th>
<th>講義者名（肩書き）</th>
<th>講義内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第1回</td>
<td>9月23日（火）</td>
<td>青木一能（日本大学文理学部教授）</td>
<td>グローバル化時代におけるアジア共同体への要請</td>
</tr>
<tr>
<td>第2回</td>
<td>9月30日（火）</td>
<td>ニマル（スリランカ・カーラ＝ア大学教授）</td>
<td>スリランカからみたアジア共同体構想</td>
</tr>
<tr>
<td>第3回</td>
<td>10月7日（火）</td>
<td>廣瀬義実（慶應義塾大学・教授）</td>
<td>中国からみたアジア共同体構想</td>
</tr>
<tr>
<td>第4回</td>
<td>10月14日（火）</td>
<td>大島理森（自由民主党前副総裁・衆議員）</td>
<td>自民党にとってのアジア共同体構想</td>
</tr>
<tr>
<td>第5回</td>
<td>10月21日（火）</td>
<td>関志雄（野村資本市場研究所シニアフェロー）</td>
<td>アジア経済視点から見るアジア共同体</td>
</tr>
<tr>
<td>第6回</td>
<td>11月28日（火）</td>
<td>ロイ・レスミー（カンボジア王立プノンペン大学教授）</td>
<td>カンボジアからみたアジア共同体—文化面からのアプローチ</td>
</tr>
<tr>
<td>第7回</td>
<td>12月11日（火）</td>
<td>細野謙志（民主党前幹事長・衆議員）</td>
<td>民主党にとってのアジア共同体構想</td>
</tr>
<tr>
<td>第8回</td>
<td>11月18日（火）</td>
<td>ファン・フアン・ミン（ハノイ人文社会科学大学副学長・教授）</td>
<td>ベトナムからみたアジア共同体構想</td>
</tr>
<tr>
<td>第9回</td>
<td>11月25日（火）</td>
<td>Christian Uhl（ベルギー＝東京大学教授）</td>
<td>EUの経験からみたアジア共同体構想</td>
</tr>
<tr>
<td>第10回</td>
<td>12月2日（火）</td>
<td>福島瑞穂（社会党前党首・参議員）</td>
<td>社会党にとってのアジア共同体構想</td>
</tr>
<tr>
<td>第11回</td>
<td>12月9日（火）</td>
<td>日吉秀松（日本大学文学部助教）</td>
<td>日本から見たアジア共同体構想</td>
</tr>
<tr>
<td>第12回</td>
<td>12月16日（火）</td>
<td>郭英年（シナラポール国立大学教授）</td>
<td>シンガポールからみたアジア共同体構想</td>
</tr>
<tr>
<td>第13回</td>
<td>1月13日（火）</td>
<td>郭俊（ワンアジア財団・首座研究員）</td>
<td>アジア共同体と市民</td>
</tr>
<tr>
<td>第14回</td>
<td>1月20日（火）</td>
<td>総括討論（青木・日吉）</td>
<td>受講生による総括討論：アジア共同体の意義と問題</td>
</tr>
<tr>
<td>第15回</td>
<td>1月27日（火）</td>
<td>佐藤洋治（ワンアジア財団・理事長）</td>
<td>アジア共同体の創設をめざして</td>
</tr>
</tbody>
</table>