書評 今井隆吉・田久保忠衛・平松茂雄編『ポスト冷戦と核』

<table>
<thead>
<tr>
<th>著者</th>
<th>中川 雅彦</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>権利</td>
<td>日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所</td>
</tr>
<tr>
<td>雑誌名</td>
<td>アジア経済</td>
</tr>
<tr>
<td>巻</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>号</td>
<td>86-89</td>
</tr>
<tr>
<td>発行年</td>
<td>1996-02</td>
</tr>
<tr>
<td>出版者</td>
<td>アジア経済研究所</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td><a href="http://hdl.handle.net/2344/389">http://hdl.handle.net/2344/389</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
冷戦の終焉が世界の平和をもたらすという楽観的な見解が誤りであったことは、冷戦後の旧ユーゴスラビア地域や南アジアにおける武力紛争や衝突の激化、朝鮮民主主義人民共和国の核兵器開発疑惑問題などの地域紛争問題の多発によって示されている。核兵器の問題に関しても、冷戦終結、ソ連消滅によって世界の核兵器数は激減に向かっているが、核兵器を保有する国数が増加する可能性は無視しきれない。

核拡散の問題に関しては1995年5月、核拡散防止条約（NPT）の無期限延長が決定され、一応の進展が見られた。しかし、冷戦時代に他の国際核武庫を抑えていた主な力はアメリカとソ連という超大国の政治力と軍事力であり、ソ連の力が存在しない冷戦後はNPTの役割が維持されていくかどうかは未定である。本書は、この冷戦後の核拡散の問題を取り上げたものである。

本書は、その「あとがき」によれば、杏林大学大学院国際政治研究科・国際社会科学研究部の国際関係スタッフを中心として、1993年以来実施してきた「ポスト冷戦期の武器輸出と核拡散に関する共同研究（責任者は、中国軍事研究者として著名な平松茂雄教授）の成果である。このプロジェクトは、朝鮮民主主義人民共和国の核兵器開発疑惑問題がここに、また、ウクライナ国を含む核兵器保有国に対する研究が引き続き行われている。
第2章 米国の新世界秩序と核不拡散政策
（田久保忠衛）
第3章 ロシアのアジア政策と武器輸出、核拡散問題（森藤元秀）
第4章 ウクライナの核問題（新井弘一）
第5章 中国と北朝鮮
第4部 北朝鮮の核開発問題と核不拡散（森本敏）
第7章 インドとパキスタン
第8章 パキスタンの核兵器政策と中国（平松茂雄）
第5部 中東と南アフリカ
第9章 中東の核（太田博）
第10章 南アフリカ共和国をめぐる「核」問題（太田正利）
終 章 核拡散と日本

序章と終章は研究会全体の見解として書かれており、前者で冷戦後核拡散の問題が重要になってきているという問題提起、後者で日本と相手国と対応についての議論がなされている。また、1〜10の各章では、各執筆者による議論が展開されている。

本書の立場は、「核拡散」とはその核保有の動機に起因した個別の対応とともに、NPT体制の強化、IAEA保障措置制度の強化・改善、化学兵器禁止条約の早期発効、原子力関連用品やミサイルに関する輸出管理体制の強化などの「大量破壊兵器の拡散防止を目指す国際的メカニズムの強化」の措置を講じるべきであると考えられる。日本に関しては、被爆国として核問題に対するリーダーシップを発揮しなければならないと、本書では強調されている。

ウクライナと南アフリカ共和国に関する章は、それぞれの著者の外交官としての経験がおきた文章であり、当該国の立場を充分に踏まえたものである。両国ともに核武装を放棄という選択をしたため、好意的に書かれするのは当然といえる。

しかし、武器輸出を重要な政治的な経済的手段と見ているロシア、核兵器開発と武器輸出の両方を進めている中国、核武装の選択肢のあるか否かを否定しないインド、パキスタンやイスラエルおよびイラン、イラク、リビア等に関する章は何故に書かれていない。朝鮮民主主義人民共和国の章については、本国の発表した資料にはまった言及がなされていない。アメリカの一方向的推進テクニックをもとにした考えとなっている。

核の問題を扱うにあたり、用語を整理してみる必要がある。「核経済」というと普通、核兵器に関することを指し、具体的には、核保有国の核兵器を削減・廃棄したり、あるいは配備・増強したりする問題、非核保有国が核兵器を配備したり、製造したりする問題を意味する。ときに、核の平和利用に関して、原子力発電所が必要か否かという問題、実験用原子炉や原子力発電所の事故の問題も含まれることもあるが、本書の場合はこれは含んでいない。

本書では、南アフリカ共和国についてかっこ付きで「核」問題としているのか、その意味はまったく不明である。

「核開発」という言葉はさらに注意を要する。広義には核エネルギーの開発を意味するこの言葉、核兵器の開発に関して使われることはしばしばある。後の意味では「核兵器開発」、という明瞭な言葉を使うのが望ましい。しかし、本書の朝鮮民主主義人民共和国に関する章とインドに関する章で、「核開発」という言葉が使われている。

本書にあり、とりに入り、1994年6月に平壌入りしたアメリカのカーター大統領に対して、金日成主席は朝鮮民主主義人民共和国の「核開発計画」を凍結する用意があることを表明した。金日成主席は核兵器の製作もその意図および能力も公式に否定してきたため、ここでいう「核開発」は「核兵器開発計画」でないことは、著者もわかっているであろう。

当時の各新聞報道は、本書のように「核開発」という用語を用い、朝鮮民主主義人民共和国が核兵器開発を
評

認めたかのような報道をしたものである。

実際に凍結されたのは、研究施設・建設中の原子力発電所などの核関連施設であり、朝鮮民主主義人民共和国庆にある施設における核兵器の開発を否定する立場をとり続けている。アメリカのほうは、核関連施設の凍結は核兵器開発の凍結を事実上意味するものと見なしていたため、一応の目的を達することとなったのである。本書では「核開発計画の凍結」という新しい用語を用いるばかりでなく、朝鮮民主主義人民共和国が核兵器開発に否定しているということについて触れずらい。

Ⅳ

核政策は軍事、外交、経済などの政策に従属するものとして論じられるべき性質のものである。核政策はそれに自体が目的となるから、軍事、外交、経済などの道具であるからである。核に関する議論が公の場で交わされる国が少ない場合は、その国の立場や基本的な政策を踏まえた上でその核政策を分析あるいは推測する必要がある。

基本的な政策の把握のため必要ことは、核その国のにとってどのような使い道があるかを認識することである。軍事面では、大量破壊兵器である核兵器をどう用いるかは、その国の条件によって決定される。基本的には、(1)敵国とその住民を殺滅する、(2)敵の軍事施設を攻撃することにより敵に戦略能力を失わせる、(3)敵国の人口が多い都市を攻撃することにより敵に戦略意図を失わせる、という使い道が考えられる。公理と核兵器は保有している国では、これらのうち、核兵器を使用し平和で軍事的、外交的に目的を達成する方法が考案される。

公理たる核保有国でない国では事情が異なる。インドは核実験を行なって核保有能力を示した。イスラエルは公式に核兵器の保有を認めたことはないが否定していない。パキスタンは保有する能力のあることを公言している。朝鮮民主主義人民共和国は公式に核武装を否定しているが、アメリカをはじめとする多くの国々が同盟国が核兵器開発を進めていると推定している。こうした国々は、核兵器の有無を明らかにしないことによって、利益を得ようとしている。本書は、こうした核武装疑惑国自身の論理を導き出すことなく、核武装の現状を推測しようとしているところに問題がある。

したがって世界の関心が、核武装疑惑国に関する核兵器の保有あるいは規模に向けられるは否定できない。しかし、研究者の問題意識はこれにとどまるべきではない。本書で取り上げられている国のなかのいくつかに見られるよう、当該国の主張や意図を観察した研究は、当該国からの反発のみならず、当該国を研究対象としている研究者からも早くわからされないであろう。重要なことは、核兵器を実在に保有していない国でも、核武装の可能性を押さえることによって、利益を得ることができるという事実である。

たとえば、1970年代の韓国のケースがある。韓国は、1969年に発表されたニクソン・ドクトリにより在韓米軍裁撤問題に直面していた。韓国は、1975年6月、アメリカが朝鮮半島に対する関与を縮小するならば、核兵器を開発するかもしれないと発表した。その結果、アメリカは在韓米軍撤退をとりやめ、韓国に対する「核の傘」を保証し、朝鮮半島に対する軍事的関与を継続することになったのである。

Ⅴ

本書は冷戦後における核問題の重要性を指摘したという点では評価される。冷戦時代の大核拡が主な問題であったが、冷戦後は核拡散が主な問題となるという主張については、もはや反対する人々はいないであろう。NPT体制を強化しなければならないという主張にしても、多くの人々の同意を得ることができるであろう。実際、前述したように、NPT再検討会議は本書の出版後、NPT無期限延長を採択して閉幕した。

ただし、NPT体制自体の展望については本書では言及がない。もちろん、NPT再検討会議開催前に行なわれた研究であったため、NPT体制自体への展望に手が回らなかったのであろう。だが、本書で取り上げられている国についてでも、
NPT体制に対するそれぞれの立場を分析し、今後の対応を検討することは充分可能だったはずである。アメリカはかつてソ連とともにNPT体制を作り上げてきた国であり、本で指摘されているとおり、今後もNPT体制を強化しようとする戦略をとっていく。ソ連の消滅によって、アメリカはNPT体制強化の上で今後とも中心的な役割を果たすことになったといえる。NPT体制の将来を分析するうえで必要なことは、本のようす、まず、アメリカの戦略を分析することであり、その次にそれに対する各国の対応を分析するのが正道であろう。本書は、従前の政策が軍事力保持をもっとも重視したのに対して、クリントン政権は経済再建をもっとも重視していることを指摘している。ところが、この優先順位の逆転がNPT体制維持をはじめとする核不拡散政策とうが関連するのかは本書では明らかではない。

軍事政策に関して重要なのは、クリントン政権による後先順位の逆転ではなく、むしろブッシュ政権からの継続性である。ブッシュ政権は、1989年12月の米ソの冷戦終結宣言以後、核戦力および特開戦力の縮小を進めてきた。クリントン政権における軍事力の見直し（ボトムアップ・レビュー）もとくに新しいことを提起したわけではなく、地域紛争への対応に関しても、朝鮮半島と中東で同時に紛争が発生しても両方に勝利することができるといういわゆる対応戦略（Win-Win strategy）を維持することを明言したに過ぎない。この軍事政策と核不拡散政策は密接に関連しているはずであるが、本書では残念ながら、アメリカの政策発表の紹介にとどまり、その点に関する分析は行なわれていない。

VI

1995年5月のNPT再検討会議に先立ち、日本国内に核拡散問題に対する関心を喚起しようとした点で、本書は、テーマ、出版時期について高く評価できる。情勢の変わりにくいロシア、ウクライナ、南アフリカ共和国などの動きについて取り上げていることもで、本書は貴重なものであるといえる。ただし、核問題については、当該国の政策の把握に必ずしも成功しておらず、当該国の主張が完全に無視されている部分もある。NPT体制の今後の展望するうえでもっとも重要なアメリカの戦略についても、充分に分析されているとはいえないと考えられる。

核兵器に関する分野は信頼できる情報に乏しく、研究者はかなりの部分を推測に頼らざるを得ないのが現実である。とくに「核問題」についてそれは更に大きい。ところが本書でも指摘されているとおり、核問題は核観察の問題はますます重要になっている。同時に、中国などの核実験継続という問題も浮上している。

このように核問題が冷戦後も決して楽観できないことを示し、本書は警告している。本書は今後の核問題の議論をするうえでのたとえものであるだろう。

（アジア経済研究所動向分析部）