

## はじめに

株式会社迅技術経営（はやてぎじゅつけいえい）は，平成20年12月に弁理士•行政書士•中小企業診断士からなる「もちや事業部」を立ち上げ，知的資産経営支援を行っております。

本書は，石川県が株式会社迅技術経営に委託した民間提案型継続雇用創出事業「伝統的工芸品産業事業者の魅力を伝える知的資産経営報告書作成事業」により作成した 15 社の知的資産経営報告書を抜粋し，と りまとめたものです。

本書を通じて，石川県の伝統的工芸品産業事業者の魅力や知的資産経営の有効性を認識いただければ，幸甚に存じます。

最後に，ご多忙な時期であったにも関わらず，本事業の趣旨を踏まえ， ヒアリングや資料提供に快くご協力いただきました掲載企業の皆様に厚く御礼申し上げますとともに，今後ますますのご発展を御祈り申し上げます。

平成24年3月
株式会社迅技術経営
もちや事業部

## 目次

1．知的資産とは ..... 4
2．知的資産経営とは ..... 5
3．伝統的工芸品産業事業者の魅力を伝える 知的資産経営報告書作成事業の狙い ..... 6
4．知的資産経営報告書 事例集（五十音唡） ..... 7
－有限会社港田淩器工芸 ..... 8国産の木地にこだわって木のぬくもりを大切にし，お客様だけでなく職人の皆様に対しても誠実に真心をもって，「人と人の絆」を大切にする。
－漆工芸大下香仙工房10伝統的に培ってきた技術，素材，歴史を生かし，漆•蒔絵のモノ造りを伝える事で，手作りのモノを普通に使う気分や，楽しい気持
ち, 心地よさに繋がる豊かさを創造すること。－株式会社大島東太郎商店
12
山中の職人と共に国産の木材にこだわり，常に使い手への思いを込めた商品をお届けしまます。
－䲞木商鯆14
伝統に基づいた革新へ～金沢の文化亡伝統を世界へ～
－桐本木工所18
木やうるしのモノを今の暮らしに広めることで，人々の「気持ち良い 生活」を応援していくこと。輪島の職人さん，この動きにかかわっ
ていただく多くの方々, 家族, 親族と一緒に成長していくことを目指
します。－株式会社九谷作田

～温故知新と陶器の基本を守り，これまでに無い食器に挑戦する～
守り続ける感性と変えていく創造性

## －有限会社佐竹辰五郎商店

「袖振り合うも他生の縁～
－手ばしや


者の文化の日本人だからこそ，生まれてから死ぬまで毎日の食事

伝統の技や職人魂を守りつつ現代の「用の美」を提案する
－ぬりエ房 楽
楽しい漆で子ども達に誇れる故郷を残したい

株式会社橋本幸作漆器店
「文化は食から，食文化はお箸から」
日本人の食卓にかかすことのできない箸。食文化を支えている箸。
私共はその箸を扱う事に誇りを持つています。伝統を受け継ぎ，食
文化と共に日本の工芸文化の一環を担っています。
－彦十蒔総
人の価値観や生き様に共鳴することで，その人に「しあわせ」感じていただける作品を創り出す。
－佛壇の山本
－四ツ井キモノデザイン研究所
伝承するのではなく，伝統するものづくり
伝䋁としての根幹を守りつつ，現代社会に対応するよう，創意工 ～伝統と

作成支援士業 総括コメント

## 1．知的資㹍とは

## 2．知的資産経学とは

知的資産とはノウハウやネットワークや人材等決算書には表れてこないが，会社にとって大切な資産の総称です。非常に大切な資産ですが，なかなか見えに くく，把握しにくい資産であるといえます。そこで，見えざる資産である知的資産 は3つの視点（人的資産，構造資産，関係資産）で把握することを行います（図 1参照）。
中小•零細企業や伝統的工芸品産業事業者は，人に依存することが多い状況 です。人を切り口に資産を棚卸できるこの手法は，まさしく，中小•零細企業や伝統工芸品産業事業者に適した手法の1つであるといえます。
また，知的資産は，同じ業種でも企業により必ず異なることから，まさしくその企業にとって固有のものといえます。

## 人的資産

## キーマンがいなくなると会社に残らない資産

例：経営者，従業員，ノウハウ，過去の経験キーマンがいなくなっても会社に残る資産
キーマンを作り出す仕組み，従業員の能力を補完する仕組み例：教育システム，在庫管理システム，組織文化

## 関係資産

企業の対外的関係に付随した全ての資産対外的に良い効果をもたらす資産

参考：近江商人の哲学「三方良し」＋$\alpha$図1 知的資産の分類

企業は，お客様に価値を提供して，その価値を認めていただくことで事業を行つ ています。すなわちその価値は，企業の競争力の源泉であるといえます。その企業が提供している価値が，どのような知的資産で支えられているかを把握する ことは，すなわち自社の競争力を把握することとなります。さらに，お客様にその価値だけではなく，その背景（知的資産）を含めて説明することで，さらにその価値の理解を深めることができます。
たとえば，納期遵守という価値を提供している企業があるとします。この企業が， お客様に納期遵守のみを説明した場合と，納期遵守に加え，それができる理由 として，いつも協力会社に現金払いを行っているため，多少無理を言える関係で あることを説明した場合，後者の方が説得力が増すと思われます。また，同じ納期遵守を価値とする企業でも，その背景がまったく異なる場合も少なくありません （たとえば，男気のある社長に心酔し，厳しい時に頑張る社員がいるからその価値を提供している等）。
知的資産経営は，企業が提供している価値とそれを支える固有の知的資産を把握し，さらに，価値を高める（競争力を増す）ために知的資産を強化•創造する経営手法であるといえます。


図2 お客様に提供している価値を支える知的資産

## 3．伝統的工芸品産業事業者の橦力を伝える知的資栓経学報告書作成事業の狽い

伝統的工芸品産業事業者は，決算書に表れないノウハウや人に依存する資産を多く保有している。知的資産経宫報告書をともに作成することで，事業者は，自社が提供している価値やそれを支える知的資産を再認識できる。また，作成した知的資産経営報告書は，お客様に事業者の魅力を伝え るツ一ルとなることから情報発信の一助となる。


魅力や価値等の情報発信により業界の低迷要因の根幹を解決

知的資産経営報告書
－価値とは他者との差別化要因，碩客が魅力的に感じることである。価値の源泉は企業の魅力，すなわち知的資産である。
－企業の歴先や企業文化を背景に知的資産が違鎖して価値を創造している （ $=$ 価値創造のストーリー）。

知的資産経営報告書を作成することで，伝統的工芸品産業事業者の低迷要因の一部を解決し，

さらには次のステップへの土台を構築する。


知的資産経営報告書を閲覧し，伝統的工芸品産業の魅力や価値等に触れて共感した方が後継者として入社する可能性 がある。

## 4．知的資産経学報告書 事例集

## 

## ■経営理念

## 国産の木地にこだわって木のぬくもりを大切にし， <br> お客様だけでなく職人の皆様に対しても誠実に真心をもって，「人と人の絆」を大切にする。

## －当社の特長

－製眅一括体制
当祰氐は，商品企画から肘売までをワンストップで対応して





## －木地師の DNA を受け継く商人




－木，木地にこだわる
 です。

## ■当社のヒジネススモテル



■企業概要
【住所】【従業員数】
【資本金】
［URL】

## 沿革

明治45年
昭和52年
平成10年 うるしの器あさだとしてエ房を新築
平成22年4代1階を小売店とする。

## 連絡先

| TEL | $: 0761-78-4200$ |
| :--- | :--- |
| FAX | $\vdots 0761-78-0470$ |
| E－Mail | asada＠kaga－tv．com |
| 担当者 | $\vdots$ 浅田 明彦 |

石川県加賀市山中温泉菅谷町 －-215木製漆器製造販売業
6，000千円
http：／／www．uruwashikki．com
山中温泉大内村の木地職人に師事した嶋田京作が創業。事した嶋田京作が創業。 3代目（現社長）が代表取絃役に 4代目明彦入社。

0761－78－0470浅田 明彦

■当社の代表製品 （意匠登録番号：1217822 号）
左上：Shikki de Pasta 左下：㰒あったか椀あかね
中央：お茶ミル 右上：㰒茶入
柿
右下：Cup 200 溜 お茶ミルは，デザインの斬新性が認められて意匠登録されました

■当社のこだわりはなせ形成されたの？（過去から現在の価値創造のストーリー）

| 木地師としての DNA を形成 | 商人への䄻趾 | 日常生湉にある淥吅を目指して |
| :---: | :---: | :---: |
| 創業者の京作は，轆憈が盛んな山中温泉大内村で轆轤技術を学び，独立してお ります。初代は，10人の弟子を育てるほ どの職人でした。その子孝夫も父親の跡 を継き，兄弟3人で木地師となっておりま す。 <br> 当社は木地師として創業し，2代目まで は純粋な木地師として営業しておりました。 3代目で現代表取締役の孝は，商人に転向しましたが，2代目の木地師としての仕事を幼少期から間近にしていました。その ため，木地師の仕事，技術，木や木地 の特徴を熟知する商人になりました。しか し，職人としての経験不足を実感していた ため，4代目に技術を学ばせるために，大学校や研修所に通わせました。 | 3代目は，木地師としてではなく，商人 としての道を歩むこととしました。理由は，山中漆器の良さを広く伝えたいと考えたこ とです。 <br> 独立後，3代目は，商人としての実力を積むために，多くの百貨店で陶器やカララス等のエ芸品をできる限り多く研究することと しました。木地の可能性を広げるために，他の工荎品のかたちを研窃したのです。他の土芸品を参考にする習蛽は，4代目 にも受け継がれておします。 <br> 独立した当初，2代目は山中淩器木地生産協同細合の理事長についておりまし おりましたが，それまで職人との発関俉して性を重視していたため，生産管理者としての商人の仕事は円滑に進められました。 | 3代目が目指したのは，「漆器」という より，日常生活の中で身近に使える「木 の器」です。日常生活で用いるために は，丈夫である必要があります。また，使い心地も重要です。 <br> 器を丈夫にするために，お椀の縁に強度を高めるための漆を塗ること等のエ夫を しております。使い心地を判断するため に，実際に家庭で試用しております。ま た，女性の意見を反映させるために，朝礼で女性従業員から意見を聞いて議論し ております。 <br> 日常生活で用いていただくために，でき る限り価格を抑えるようにしております。 <br>  により使用する漆を減らしていること等によ り，価格を抑えております。 |

■当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？百貨店や専門店（専門家）等から多くの情報



## 【提供する顓容価値】

木のぬくもりがわかり，日常生活の中で身近に使える漆器を提供します。
当社が提供する碩客価値は，3代目と4岱目が受1ナ継いだ木地師のDNAによる木へのこだわり（1）と他の工芸品等から新商





 することが莮ましいと考


## 澡工芸大下柰仙工尿



## 当社が提供する仙值とそれを支える知的資厓

| 蒔絵技術の䧺立 <br> ～佩植の變となつた技術～ | フロデューサーとしての出罍 |  ～荼道具からステーショーリリーへ～ |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  び従事する者か溒加すると，戝人の社会 <br> 彺しております。 |  |  |

四当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


【提供する塈客価値】
～現代のライフスタイルに寄以添い，生活に溶け込む蒔絵小物や漆器を提供する～




## 梀式会社大鳥直太郎䦓店



## 背社が提供する侕值とそれを支える知的髧应

| 初代から3代目による土自搆罈 | 4代目による次のステップに教がる挑戦 |
| :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  ました。 <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  たと男えております。 |  |

当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


## 使い手の要望を汲んだ独創的で興趣あるデザインで使いやすい普段使いの山中産漆器を提供します。








## 銅木間鋪

## ■経営理念

## 伝統に基づいた革新へ <br> ～金沢の文华と伝統を世界へ～

## 当社の特長

## －九谷㳣最初の商家（㓣業190年の長きに渡る芷史








## －良い品物を貫っていただくというふ掛け

 －

－最も杯史ある㹍家が最も新しいことに挑




■当社のヒジネスモデル


## 鈸木

マーケティケグ，デサイイン，商品企画，生産管理，品質管理，商品企識画辉，生阪売を蛪元締として，商人の役割と産地問屋の役割を一貫して行う。
作家の特長を思い切り現した個性 あるものを作つてもらい，その真
九谷焼を全国や世界に発信する
 としての発展に注力する。
九谷焼にとどまらず，金沢の伝統工芸•伝統文化の魅力を発信している。


取扱店铺（鏑木商铺，株式会社㠃木以外）


 いい，川上と川下の接点を意昧します。䵣元締めは，ニつの扇（製造と販売）の要を一役で担い，九谷燁業界をリードして いると言えます。


## ■当社の代表製品



## 当社が提供する価值ときれを支える知的餈産

■当社のこたわりはなせ形成されたの？（過去から現在の価値創造のストーリー）

| 南木の槅史 <br> ～再哃九谷以隆に歩んだ道～ | 「鿷木本店」 <br>  | 入代基由 <br> ～人との相かけを大均にする～ |
| :---: | :---: | :---: |
| 鏑木商舗は，九谷狫最初の商家として，徳川 11 代将軍家斎の治世である 1822 年に創業しまし た。2012年に190年を迎える鏑木の歴史は，九谷灶と共にありました。 <br> 創業当時は，加賀蕗のもと，古九谷の廃窯か らの再興の機運が高まつていた時代でした。当誧 はその商家として，九谷焼の再唯に尽力いたしま した（初代次助，二代太兵衛）。 <br> その後当舗は，三代当主太兵衛の時代までに土台を築いております。明治初期の海外輸出が盛り上がった九谷焼の全盛期には，五代当主太平が当哺を盛り上げ，戦後にはも代当主栄一が活躍の場を全国に広げました。八代当主基由は， これまでの伝純を基にした革新に取り込み，海外展開を図っております。 <br> 鏑木は長きに渡る歴史の中で，職人や名工を理解しその特微を思い切り現した作品を造っていただ〈等，当舎ならではの生啇筑理•品質等理を行う の活動がひいては消費者を膱人をてリストップで繋ぐ商家～絰元締め～としての地位を築くこととなりま した。 | 八代当主基由は，「味のある，よ い九谷焼を広く全国の顧客に伝える」 ためには，九谷焼をお買い求めいた だける顧客以外にも九谷焼を多彩な 角度かる空間が必要である と考えました。八代当主はその思い を今から約20年前に「九谷焼鏑木商舗 KUTANI HALL PROJECT 企画書」にまとめておします。その内容 リー，九谷焼の器で料理を提供する食事処も備え，九谷焼をさまざまな側面で楽しむことができる空間を作る構想を具現化した空間である「鏑木本店」をオープンしております。待ちの姿勢から攻めの姿勢へ，九 谷焼産業全体の発展，金沢文化の発信など，八代当主の強い思いと実行力がこの構想を構想だけに終わら せなかったといえます せなかったといえます。 |  |

■当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


## 【提供する軠客価値 1 ）】

～味のある，よい九谷焼を広く全国の顧容に伝える～




## 【提供する劂容価値（2）】

～伝統が培った美術性と革新的に取り入れた機能性を備えた新商品～



|  | 当社は，現在軽儩期を |
| :---: | :---: |
|  | 時代に，創業の精神に徹し世界に向けて九谷焼の新しい可能性を自ら発信するために，新たなビジネスモデルを |
|  | 当社は，伝統と革新を体現した商品を開発し，今後海外マーケットに投入する段階ですが，服売面で新しいモデルを |
|  | 構築する必要があると考えられます。具体的には，海外でも案元締めとして活躍するために知的資産を創造し，組織化することです |
|  | －に考えられることは，海外事業の前緑で活唯していた商社マンや商社の OBをへット゚ハンティングし，海外市場 |
|  |  |
|  |  |
| 作成支援者 <br> 佐々木経司 <br> 中小企業診断士 |  |
|  | たに取り入れるビジネスモデルを䌩化することは可能と考えられます。新たな人的資産の下海外市場のマーケティン |
|  | 化し，それを組幾的1 |
|  |  |
|  | こ革新を起こし，自らのフィールドを海外にまで広げることが，次の10年のビションになりう |

## 相本木工所

## ■経営理念

## 木やうるしのモノを今の幕らしに広めることで，人々の「気持ち良い生活」を応援していくこと輪島の職人さん，この動きにかかわっていただく多くの方々，家族，親族と一緒に成長していくことを目指します

## 当社の特長

■当社のビジネスモデル
－普段使いの「いつものうるし
漆器は，天然塗料である漆を使っているため，手に馴
 いない。輪島キリモトは，普段使いの「いつものうるし」 をお客様に提供します。

## －独自技法

漆器は金属スプーンを使うと傷ついてしまう。傷つきや すい食器は，普段使いになりにくい。そこで，輪鳥キリ モトは，鏑島産地でも見ることができた楊時地技法を独自 ても傷つきにくい表面硬度とすることに成功しました。
－普段使いのうるしの活用方法を発信
水分で固まる漆は，水分がなくなると塗膜が傷む。だ からつるしは毎日使つて，毎日洗うことで水分補給してあ を通じて，うるしの活用方法を発信しています。




■企業概要
当社の代表製品
石川県輪島市杉平町成坪漜器木地－木木製品－漆の器。㓰製造販売
従業員数】 17 名
http：／／www．kirimoto．net
沿革
江戸後期 桐本久太郎輪島漆器の製造販売を
昭和 4年昭和 24 年
胢和 27
年成 12 年平成 16 年
平成19年
平成 21 年桐本久幸朴木地屋を鄃業
 ギャラノーわいち設立
日本橋三越本店に輸島キリモト」出店。ヴイトンから依頼を受け漆の六角刑小箱「BOITE LAQUEE WAJIMA殐等京作）剩京都潤設区。
連絡先
TEL $\quad \vdots 0768-22-0842$
$\begin{array}{lll}\text { E－Mail } \\ \text { 担当者 } & \text { ORukiji＠big．or．jp } \\ \text { 桐本 } & \text { 泰一 }\end{array}$

■当社のこだわりはなぜ形成されたの？（過去から現在の価値創造のストーリー）

| わかくやすい説明 | お察棫の要朝を うるしの邡で㖵見化する | 瓡しい技法 |
| :---: | :---: | :---: |
| の中から受 | 泰一は，大学で工業デサインを | 普段使いのいつものうるしは，これまで |
| け入れられなくなっている理由は，生活 | 專攻，企業ではオフィス設計に携わった | の技法をそのまま使うだけでは実現しま |
| 様式の変化もさるこことながら，情報発信 | 後緰島に㴆鄉しています。他業界で | せん。やはり，技法も時代に合ったもの |
| や新しい提案が足りないのではないかと | の経験をもつ桐本泰一は少しでも多くの | にする必要があります。そんな桐本泰一 |
| 考えています。そこで，漆器の起源や | 人々に木や淩を知ってもらい，使っても | の思いから，makii（星地）や地絰り干す |
| 漆という旁料の特徴など，皆様にできる | らえるモノを創ることを基本的考え方とし， | じ技法が生まれました。makii（蒔地）技 |
| 限りわかりやすい言葉で，伝えるように | できる限りおお客様の要望をうるしの形で | 法は，金属スプーンも使えるうるしのため |
| しました。さらに，皆様に漆器のことを | 具現化することに努めてきました。この | に，地沙千すじ技法は，真っ白なごは |
| 理解いただくためのツール（本，パンフ | 姿勢が，ルイ・ヴイトン等のさまざまな物 | や色だくさんのお野菜を使つたら料理の表 |
| レット，パフーポイントのデータ等）の公 | 件を手掛ける原動力となっています。 | 情を栄えさせるために開発されています。 |

当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


## 【提供する㖇客価値】

いつも暮らしの中でつかえる「木とうるし」
 また，常に現状に满足しない社風やや情報発信力も新しいううるしを創しだす原動力となっています。そしてこの活動は，輪島キリ


作成支援者
䙳弁企点業診断士


## 林式会社九谷作目

経営理念

## 当社の特長

－使い手に近づいた販売
当社は，作品の特徴を伝えたり，使い手にあった
担当者との対話を通じてお客様や作品についての情報交換を行っております。

## －少量多品種生産

当社の商品は 1,000 種類近くあります。お客様の多様な要望に応えるために多くの品種を揃えるよう になりました。また，当社は手作りであるため工業九谷では困難な小ロット生産が可能であり，差別化要因となっております。

## 統一感のある作品

当社は他の工房とは異なり非分業体制を採ってい るため，統一感が高い作品を創ることができます。 やる工房は成形担当や絵付け担当等が䔬なることが が高まらない場合があります。

## －企業概要

【代表者】 秦 耀一
住所】石川県能美市大長野町チ 102
業種】 陶器製造業
【従業員数】14名
【資本金】 10，000千円

## 沿革

昭和24年 作田良一が創業する
昭和45年 有限会社九谷作田に法人成りする。昭和47年 株式会社九谷作田に改組する。平成 7年 ろくろ場を新築する。

```
|連絡先
```

|連絡先
0761-57-0689
0761-57-0689
0761-58-523
0761-58-523
seiyo@poem.ocn.ne.jp
seiyo@poem.ocn.ne.jp
担当者 秦 耀一

```


\section*{}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 做術ではない紭み & 古き良きを訪れ，学ぶ & 試者の人間力を高める学校 \\
\hline \begin{tabular}{l}
現代表の秦が九谷焼の業界に入ったの は 27 歳の時です。当時は，10歳代の頃から修業をはじめたロクロ師や絵付け師等が大勢おりました。 \\
彼らの技術は，全くの素人であった当時 の秦から見たら神業その物です。秦は， 20歳代半ばから技術的に彼らに追いつく ことは不可能と思い，技術ではない強み を追い求めるようになりました。 \\
創空当初のメンバーは，商社の営業，友禅職人，電子エ学専攻の新卒者，左翼運動家等多様な者達ですが手先の技術的には素人集団でした。
\end{tabular} & \begin{tabular}{l}
秦の師は，「作品の神髄は古き良きもの の中に無限にあり」と常日頃おお話しされて いました。三百年，五百年，千年と時を経て今でも大切にされているものの中か ら，技，形，秞等を学びとることこそ，良い食器を創るために重要なことであると知りました。 \\
秦は，白黒の図鑑では確認できない色合いを確かめるために美術商のもとに足し げく通い，古き良きものから多くを学びま した。手先の技術力ではなく，古き良き ものを学び，それを活かした食器創りを可能とする感性を磨きました。
\end{tabular} & \begin{tabular}{l}
創案当初の多様なメンバーの共通点は，「食べること」と「古き良きものが好き」 ということでした。また，各々人として魅力的でした。 \\
いい作品は人間力の高い作家から生ま れます。いい作品を世に送り出すために は，作家の人間力を高める必要がありま す。人間力が伸びるのは若い世代，そ の時代のトレンドをつかみ易いのも若い世岱です。秦は，若者の感性と人間力を高めることに力を注ぐようになりました。「古きを教え，新しきを創造せしめる」九谷青䍠学校のはじまりです。
\end{tabular} \\
\hline
\end{tabular}

当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


> (提供する碩客価値】
> 古き良きものを基本としつつも, これまでにない図柄模樣を施し
> 料理と調和し, 愛でられる普段使いの食器~座辺常用の食器~を提供すること
> 秦がこれまで築いてきた土台 (1) の上で, 若い従業員 (2) 5) が人間力を高め, 新しい感性を取り入れるために日々学
良く知る小売店（ 9 ）との会話を通じ ひとりの作家の感性（ 3 ）をもつて意庍から成形，絵付けまでを行い，「愛でられ
\[
\begin{aligned}
& \text { 当社代表の秦氏は, 作品の制作に重要な感性感賞だけでなく, 伝統工芸品産業界の今後に重要な経営の }
\end{aligned}
\]


\section*{坂本渿器工局}

\section*{■経営理念}

\section*{守り続ける感性と変えていく創造性}

\section*{当社の特長}
－使い込むと艶が増す輪島塗
坂本㴤器工房と言えば，頑固なまでに伝統にこだわつた輪島准で知られています。当社の伝統にこだわったた輪島鲎は，使え
は使うほど良さが出てくる商品です。例えば，10年使用した コーヒーカップと，新品のコーヒーカップを比べると，一目でわ
かるほど諳が違うようになります。
－当社の歴史が感じられる再建したキャラリー 2代目（庄次）が建てたさ土葴は，能登半鳥地震で全溒しまし
 にこだわった輪島兴や，当社が得意とするオーダー家具や大型商品等をゆっくりとご覧いただけるようにしております

\section*{輪島塗のネガティブなイメージを払拭する異質なもの} との組み合わせ
坂本詔子は，これまでの輪島塗のネガテテブなイメージを扎拭 するため，がラスや組み紐等，これまで㴤とはは縁のなかった異
質なものと組み合わせることにより，新しい漆の魅力を伝える活質なものと組み合わせることによ以，新しい漆の魅力を伝える活
動を行っています。

\section*{当社のビジネスモデル}


\section*{企業概要}
\(\begin{array}{ll}\text { 【代表者】 } & \text { 坂本 茂 } \\ \text { 【住所】 } & \text { 石川輪島市鳳至町稲荷町 } 73\end{array}\)
【業種】輪島塗製造販売
【従業員数】 6 6名
【URL】
沿革
明治中期初代坂本松乃丞が地元で採れた漆の販売業を行う 2代目庄次が，行商（行商先：静岡県浜松市舘山寺温泉）を展開するとともに，多くの職人を䏍成する。
昭和後期
平成19年 島㑷登半島地を震で2代目庄次の建てた土蔵
平成20年 が全䁲する。
全溒した土蔵全壊したさ卧を本店ギヤラリーとして再生。多くの職人を暹師屋として独立させ，総合 4代目顕一が，朝市店冏で時絵工房を構 える。

\section*{連絡先}

TEL
FAX 0768－22－0510 0768－22－0510 info＠sakamotoshikki．con坂本 詔子（のリこ）

■当社の代表製品


\section*{少社が是供する仙值とそれを支える知的資姩}
－当社のこたかわりはなせ形成されたの？（過去から現在の価値剑遗のストーリー）
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 輪鳥塱の良をを体感いただく & 㖅人自らがあ容兼と接する & 経と眰質なものとの組み合わせ \\
\hline 輪島櫟の良さを知るには，まず触れて みて，感じていただくことが大切です。当社は，輪島にお越しになる一人でも多〈の方に輪島乷を体感いただきたいと考え ております。そんな思いから，当社の朝市店では，輪島桬のコーヒーカップで， コーヒーを提供しています。輪島等を手 に取った瞬間の何とも言えないぬくもりや軽さ，そしてロに含んだ瞬間のやさしい ロ当たりを体感いただくことで，輪島塗の良さを伝えていきたいと考えております。 & 当社は，展示会を通じて全国に輪島塗 を販売しております。展示会には，必ず 3代目と4代目が参加しております。その理由は，展示会を通じて，輪島塗の良さ を伝えるためには，瞕人自らがお客様と接し，目で見えない輪島絰の良さや職人 としてこだわっている点等をお伝えする必要があるためです。そして，職人自らが お客様と接して，要望を伺うこの活動は，当社の継続的な渗器の改善の原動力と なっております。 & 坂本詔子は，漆の魅力をもっと伝える ためには，暗い・重い（質感）高い等の ネガテイブな輪島兴のイメージを払拭する必要があると考えております。試行錯槑 を行った結果，お互いがその良さを引き立てあうような異質なものと漆を組み合わ せることにたどり着きました。組み紐と漆 の丸玉チョーカーでできたネックレスは， この発想の代表例と言えます。この発想 によって生まれたネックレスは，「花うる し」として商標登録を行つております。 \\
\hline
\end{tabular}

当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


人的資産
関係資産

\section*{有限会社体竹辰田郎蔺店}

\section*{経营理念}

\section*{「娘を嫁がせる神振り合うも親心」でもの生の縁～いをする。}

\section*{当社の特長}
－漆にこだわる


 くりを目指していまします。

\section*{－自分に合った道具作り}

お客様のご要望に応えられるよう，当社は，道具作しから



－木地の木地作は皈採算性等の理由により，木地の試作に消極的




\section*{■企業概要}
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline 【代表者】 & 佐竹 祐－ \\
\hline 【住所】 & 石川県加賀市山中温泉菅谷町 \\
\hline 【業種】 & 漆器製造業 \\
\hline 【従業員数】 & 3 名 \\
\hline 【資本金】 & 3，000千円 \\
\hline 【URL】 & http：／／www．tatugoro．jp／ \\
\hline
\end{tabular}

■沿革
\(\begin{array}{ll}\text { 大正10年 } & \text { 現社長の祖父である初代辰互䭗が創業。 } \\ \text { 平成 } 2 \text { 年 } & \text { 法人成り。2代目辰五郎か代表取䋨役 }\end{array}\)


平成18年現社長（3代目辰五郎）が代表取絃役超檼溥挽き 檟くいのみ開発。 カードケースオブジャパン，平成22年度石川ブランド製品認定。

\section*{運絡先}
\(0761-78-1428\)
\(0761-78-2948\)
\(\begin{array}{l:l}\text { FAX } & \text { OMail } \\ : & \text { info＠tatugoro．jp }\end{array}\)
但当者 \(\vdots\) 佐竹喛一

\section*{■当社のビジネスモデル}


\section*{Fま゙じしや}

\section*{－経営理念}

\section*{箸の文化の日本人だからこそ，生まれてから死ぬまで毎日の食事はお箸で}

\section*{■当社の特長}
－材質•長さ・太さ。頭の形•喰先の形をオーダーメイド当社の輪島木箸は

「䫓の形」は四面取り，八角筫」は黒檀，鉄木，能登にバ及びお客様の材木 から選択できます。楅す。「棌」は，お家客様のしつくりと来るものを刷毛塗りで丁寧少なくとも1，600通りから自分に合った箸を選ぶことがで きます。

\section*{－丈夫で長持ちする箸}
基本としています。それを小割しさらに3か月以準落ち着 かせたのち，箸の形としています。そして拭き漆を7回

\section*{当社のビジネスモデル}

■企業概要
【代表者】
【住所】

小山 雅樹（こやままさき）石川県輪島市河井町5－155 － 1
輪島
【業種】【従業員数】
【URL】
■沿革昭和21年
昭和 57 年
昭和 59 年卸等け山著店創寀。
小初代より本堅地の指導を受ける。氏に砥事し，刷毛筡りの指導を受 ける。
平成 5 年小山雅雜が江戸木箸の有限会社大黒屋竹田勝彦氏より木等の会の㘿道 を受ける。
平成 21 年白川県エ浸唀試験場の
平成 22 年自漆浸透装埴を惟を開発小山俊治 3 代代とてで当社入社。専門の手ばしゃ創設。

\section*{連絡先}

■当社の代表製品


\section*{少社が堤供する仙直とそれを支える知的盗産}


当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


\section*{【提供する䦗客価値】}

服や䩴を選ふよように自分にも合つた箸を提供する
隻があります。当社のオーダーメイド箸をさらに進化させるためには，福飒間係に関しては，石川県のリハビリテーションセン
透装置などの技術革新及び当社と付き合いのある職人さんの協力が必要であります。すなわち当社のオーダーメイド箸は，こ手ばしやは一つとまで当たり前
手ばしやは，これまで当たり前に使っていた箸の新しい選で方を提案しています。今まで何気なく箸を選び使つていた私はこの考え方に感動しました。まさに箸専業で行ってきた当社だからこそこの考えにたどり着いた

様が手に取つて感触を確かめる仕組み，見本の感触を伺うことで言葉のキャッチホールをしなからお客様に最適なお箸を提案する仕組みなどであります。
さらに，当社かかかかりつけの箸屋になるためには，当社の思いに共感し，当社に成り代わつてお客様に当



\section*{摩入痖}

経営理念

\section*{伝統の技や職人魂を守りつつ現代の「用の美」を提案する}

\section*{当社の特長}
－輪島市内に輪島塗を体感できる3つの店舗
当社は，製造部門を担う山本工房，ギャラリーやディ スプとイて展示で木と漆を体感いただく本店，アンデ屋居の3店舗を屏しています 3店舗とも，堅牢さと今の住空間に占合うテイスド朝を共通コ ンセプトとしております。
－業務用漆器で培った堅牢な製品
当社は，父の代（約80年前）から業務用漆器を製造塩士正英は，毎月定期的に納品先を訪問し，製品が どのように使われ損傷するか把握し，漆器の改善を繰り返してきました。その結果，プロの料理人にも当社の漆器は丈夫であると評価をいただいております
－自社製品は責任を持って修理とメンテナンスを行う当社はお客様に信頼されて漆器をご購入いただいた以品に劣らない製品を納品しています。

\section*{■当社のビジネスモデル}


信頼できる木地職人（緩「野田岩」，鮨「すきや
上塗職人，加飾職人 な食店の
 （14㯰店や人形店等）



翛社が提供する仙值とそれを支える知的資産
■当社のこだわりはなせせ形成されたの？（過去から覞在の価偅創造のストーリー）
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline  & 主綶目線での闆品開等 & 言葉や絋だけではなく体感いただく \\
\hline 当社代表は毎月定期的に約40年間 & 代表配偶者である塩士純永は，昭和 & 漆の良さは言葉や紙だけでは伝わりに \\
\hline 業務用漆器納品先を巡回し，商品損傷 & 57年に長男を出産し，退院の際に， & くいです。業務用の輸鳥塗を行つている \\
\hline のリサーチを行い，そしてそのリサ & その緒を頂きました。そのへその緒 & 当社も，約40年間毎月定期的に納品 \\
\hline 結果に基づき，商品を改善することを & はプラスチックの箱に納められていまし & の現場に足を運ひ，少しずつ品質を改良 \\
\hline 継続しております。この活動により，当 & た。母と子の唯一の絆の＂へその緒＂ & してきました。当社は，言葉や印刷物で \\
\hline 社の製品は独自の技を導入することで & がブラスチックの容器に．．． & 輪島㴎の良さを伝えることはもちろんです \\
\hline 他社に勝る堅汼さを保持するまでに至つ & 輪島営の製造販売（塗師屋）を家業と & が，お客様に輪島乷を見て触れて体感 \\
\hline ております。このため当社の商品は， &  & いただくことが一番と考えております。当 \\
\hline 鰃「野田岩」，鯌「すきや橋次郎」， & その緒入れ）をテサイン！これをきっか & 社は，輪島市内にろ店埔を構え，いろい \\
\hline そば「敀やぶ」等で使用されるなど多く & けに塩士純永の主婦目線での創作活動 & ちな視点から輪島前を体感できるよう努め \\
\hline の飲食店で使われ続けています。 & は始まりました。 & ておりま \\
\hline
\end{tabular}

■当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


\section*{【提供する碩客価値】}

伝統の技や職人魂を守りつつ現代の「用の美」を提案する










関係資産


\section*{ぬり工房 㹃}

\section*{経営理念}

\section*{楽しい漆で子ども達に誇れる故郷を残したい}

\section*{－当社の特長}

麻布を素地に立体的に造形，どんなものでも作るこ とか可能
漆器の形状は木地に依存しています。しかし，当社が発した練乾漆ではこの制限が緩く，自由に造形するこ要望にお応えします。

\section*{様々な修理に対応}

輪島では，昔から漆器の修緗を行つてきました。当社 は，練乾漆を活用し，漆器の修繕はもちろんお神輿や獅子頭等の大きい浂をものまで修繥を受け付けております。
－修緼にとどまらないリメイク漆器
当社の練乾漆を活用することで，漆器の修繕はもちろ リメイクも対応しています（椀の溒を器をつわぶきの葉血にリメイク）。

当社のビジネスモデル


\section*{企業概要}

\section*{代表者】}

【住所】
【業種】
【業種】
【URL】
沿革
昭和 58 年
平成 2 年
引持力雄が当社を創業する。
商号を輸島鉬めし。商号を輪島乷ぬり工房楽 LaQueとす る。屋売りを停止し，直接販売に切り替えを行う。



\section*{■連絡先}

TEL ：0768－26－1346
FAX ：0768－26－1346
E－Mail \(\begin{gathered}\text { raku＠ca1．w } \\ \text { 担当者 }\end{gathered}\) 引持 玉緒

■当社の代表製品


当社が提供する偳值とそれを支える知的資産
■当社のこだかりはなせせ形成されたの？（過去から現在の価值創造のストーリー）
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline  & 一員生萑体制 &  \\
\hline  &  & \begin{tabular}{l}
 \\
 \\
 \\
 \\
 した。体相を形成することがてきま
\end{tabular} \\
\hline
\end{tabular}
－当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


\section*{【提供する蟨客価値】}

こんなものが漆の商品としてほしいという思いを熟練の職人が実現する
当社は，独自に開発した練乾淩を活用し，写真1枚からいろいろな形の沴を作ることができます。この当社の価値は，下地


 や連携も欠かせません。当社の提供している価値は，これら1つ1つの積み重ねにようて支えられているといえます。
当社は, オリジナル技法「練乾漆」を碓立し, まさしく素地から䊾りまでの一貫生產体制を構築しておりま
発信する際に大きな強みになるといえ，滁のみす
 する瞕人など，確かな仕事を行う職人と，持ち前の明るさでいろいろなネットワークを形こ上で練乾暴を担当積極的に配信する代表配偶者が機能して初めて力を発揮していると思われます。「練乾漆」をを皆さんに知つ
出会つた伝統工芸の活性化に対し熱き思いを持つ仲間とともに，「練乾漆」ならではの商品を創り出すことを

\section*{桃式会社福本氟作意器店}

\section*{■経営理念}

\section*{「文化は食から，食文化はお箸から」日本人の食卓にかかすごとのできない箐。食文化を支えている箸。私共はその箸を扱う事に誇りを}

■当社の特長

\section*{－一貫生産}

当社は蒔絵のデザインを自ら行っています。また，当
社は，下型蒔絵までい，贅して社は，下塗り，中塗り
－塗箸の技術を生かした携帯ストラップ
当社は，装飾を施した箸の頭部分のみを切り取った撨帯ストラップを企画眅売しています。この撨帯ストラップの
デザインや企画はすべて社長が行っています。まさしく， これまでの枠にとらわれない現代にあった企画立案であ り，当社オリジナルの商品であります。
－刷毛目や節が残らないきれいでかつ丈夫なお箸を お求めやすい価格帯で提供
当社商品は，下地の丈夫さ（化学塗料）と仕上げの美 して（漆の品顀）を研究と開発で「船特特長であります。さ抜き塗りで，刷毛目も残らず，きれいに塗り上げていま す。

\section*{－企業概要}

【代表者】 橋本 きよ乃
【住所】
【業種】
【資本金】
【従業員数】
【URL】
沿革
大正
昭和初期
昭和 24 年
昭和60
平成16年
平成 18 年
平成 22 年
相

\section*{連絡先}
\(\begin{array}{l:l}\text { TEL } & \vdots 0768-22-7110 \\ \text { FAX } & \vdots 768-22-1267\end{array}\)
\(\begin{array}{l:l}\text { E－Mail } & \vdots \text { info＠hashi－hashimoto．com } \\ \text { 担当者 } & \text { 橋本 きよ乃 }\end{array}\)蒼む業者である橋本幸作が輪島兹の職人に弟子入りする。集箸製餥造業としで独立し創業する。橋本秦二が代表（二代目）となる。
滕二の配偶者であるき乃対外的に

新ブランド，あーと・きよのを開始する。事業を法人化し，株式会社橋本幸作淥器店となり，橋本きよ乃が代表取絃役（三代


当社の代表製品


当社が提供する傴值とそれを支える知的資産
当社のこだわりはなせ形成されたの？（過去から現在の価値創造のストーリー）
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline あーと・をよのブランド & 米屋乃右聞問ブランド & 伝統と文化を守りながら現代人 の心に畒くデザインや归品 \\
\hline 輪島塗の良さを分かってもらう ために，うるしを身近に感じて ほしい。そのために当社は， もっと輪島うるし箸を利用して手軽な価格帯の携帯ストラップを開発しました。時代に合ったデ ザインで地元生産の土産品とし て好評を得ています。この商品 の営業がきっかけとなり，新規取引が増えました。 & \begin{tabular}{l}
当社は代々「万右衛門」の屋号で商売を行つ ており，大正時代に輪島で米屋を開業しており ます。平成 7 年に現在地に新工房を設立するに当たり，日本人として切り離すことのできない米，先祖の食に対する思いをくみ取り，「箸と器 米屋万右衛門」を商標登録しております。 \\
当社は，従来の問屋主体の製造業が成り立 たなくなった際に，飛び込み営業から始め，石川県産業創出支援機構の支援により様々な展示会，見本市に参加しております。その結果，現在は「日本産地の会」に加盟し年2回の見本市で全国発信しています。
\end{tabular} & 当社は，箸を通じて輪島曐本来の美し さを伝えていきたいと考えております。そ のため，当社は伝䋁文様を現代風にア レンジするだけではなく，織細な時絵や力強い沈金で表現し，それを際立たせ る呂色仕上げを行っております。当社 は，伝統と文化を守りなから現代に合つ た製品を提案することを基本としておりま す。 \\
\hline
\end{tabular}

■当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


人的資産
関係資産

\section*{【提供する願客価値】}

伝統と文化を守りながら，現代に適した商品づくり




焦成文援者当社は，経営理念や社長のコメントからもわかるように箸製造業としての誇りをもって仕事に従事していらつ






\section*{彦十彟䜌}

\section*{経営理念}

\section*{人の価値䚌や生き様に共鳴することでっその人に「しあわせ」を感じていただける作品を創じ出す。}

\section*{当社の特長}
－輪島塗の技法にとらわれず，最適な技法を採用



 す。
－物語が秘められた作品
当社の作品は，人の思いが込められた物語を秘めてい ます。その物語は，源氏物語や新古今和歌集等日本文
学を題材にしていることか多いです。作品にはその物語 をテーマとした加飾を行っております。
－掌に乗るサイス
当社は，人の思いを漆芸品として具現化し，人の心の役に立つ作品を目指しています。1つ1つに人の思いが詰まっているため，いつまでも保有

■当社のビジネスモデル


\section*{企業概要}


沿革
昭和63
昭和63年 喜三誠山師より蔚絵技法を教わる
平成 6 年

李材なとを用い家真や器を家族で製造す平澤道和師より乾淩技法や漆の天日黒目 などの漆芸の基碟を数わる。 ボーラミユージアム銀座にてグループ展を

 ミュージアムに収蔵される。 ビタトリア \＆アルバート・ミュージアムンドン蔵される。
平成 22 年名古屋栄三越「彦＋薩絵 若宮隆志の世展」開倠。
連絡先
TEL
FAX
E－Mail
担当者

0768－22－6801 0768－22－8651 tttm＠waiima．nsk．ne．jp若宮 隆志

■当社の代表製品


\section*{}

■当社のこだわりはなせ形成されたの？（過去から現在の価値創造のストーリー）
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 輪島全の技法にとらわれない & 入の思いを作品に & 全体的な問題意識を持つ職人で構成された浐十篞䜌フロジェクト \\
\hline 代表は，本物を求めるお客槏に輪島䬺を提案したところ，まつたく相手にされ ず，そのことをきっかけに漆芸品の研究 を始めています。美術館にある江戸や京都などの漆芸品は，輪島乷よりはる かに美意識が高いものばかりでありまし た。そこから，輪島塗にとらわれない過去の技法の研究を行っています。そ の結果輪島乷の技術はベースにあるも のの，最適な技法を選択することができ るようになりました。 & 美術館にある江戸や京都などの漆芸品 は，特別な人が特別な時に使うすなわち ハレの日に使われることがほとんどであり ます。例えば，国宝の漆器である初音 の調度は，源氏物語をテーマにしていま す。徳川家光が幼くして嫁いだ長女干代姫の婚礼道具として作製したものであり，源氏物語の同様の話を倣ったものであり ます。このように，当社は，特別な人 が特別な時にその思いを伝えられる作品 を作っています。 & 代表は，自ら技術の研究を行っている ため，職人以上にその工程に明るいで す。このため，職人に漆の種類や地の粉の量なと細かな指示を出すとともに， その理由を明確に伝えてきました。また，輪島系は分業体制か続いているため，職人が全体的な問題意識を持つことは少 ないです。このため，代表は徹底して職人と問題意識や価値観を共有し，かつ，各工程の墫も公開しています。このこ とで代表と価値観を共有した本物を目指 す職人が彦十蒔絵プロジェクトに集まって います。 \\
\hline
\end{tabular}

■当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


\section*{閶係資産}

\section*{㢸壇の山本}

\section*{■経营理念}

\section*{信仰道具である仏壇に込められた「親や先祖を敬い尊ぶ」という思いを竸から子へ，子から孫へと手を合わす心を語り伝えるお手伝いをいたします。}

当社の特長
■当社のビジネスモデル
－新しいアイデアを具体化するためのバランス感覚代表の山本はこれまで，美川仏燷の多くの工程に携詰が深く，仏壇製造の全体をコーディィネートすることがで きます。＂新しいアイデアが浮かんでも各工程の技術的可
能性に通じていないと具体は困難です。しかし，山本 はそれが可能な能力を備えております。
－長く使って頂くための仕組み




－異業種との連携
山本氏は，技は 1 －流にも開わらず商売が不得意な伝統
工芸の瞕人（金沢和金
 を統成しております。平集が




\section*{当社が提供する俩值ときれを支える知的資産}

■当社のこだわりはなぜ形成されたの？（過去から現在の価値創造のストーリー）
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \begin{tabular}{l}
【浊立前】 \\
芸術的感覚や技術の習得
\end{tabular} & \[
\begin{gathered}
\text { (浊立後) } \\
\text { 一貫生屋体制訝の確立 }
\end{gathered}
\] & 適柨するための技術開関 \\
\hline \begin{tabular}{l}
代表の山本が持つノウハウ等は，学生時代や修業時代に培われてきたものです。山本は，幼少期から手先が器用であり，絵画教室で水彩画を学んでおりました。学生時代は，新感が営む美川仏壇のエ房，飲食業界や美容業界でアルバイトに従事しておりました。これらの経験が，現在の優れた芸術感覚を身に付ける一要因となっております。 \\
山本は，学校卒業後に親咸のエ房に就職しております。塗師と符押し職人のもと で修業しながら，美川仏壇の木地製造以外のほとんじすべての工程に携わりまし た。分業制の業界の中でム蟺の製造工 が高く新しいアイデアを生み出すためのバ ランス感覚を培う一要因となりました。
\end{tabular} & \begin{tabular}{l}
山本は修業時代から，お客様の要望に応えるためにはどのようにしたら良いか日常的に考えておりました。仏壇の多くのエ程に拱われた山本だからこそ，全体のバ ランスを考えることができ，お客様の要望 を取り入れやすい思考となっておりました。山本は自分の思いを達成するために独立 しました。 \\
独立後は他方面と連拱を図って一貫生産体制を笑くこと等に取り組みました。山本は自ら納得できる技術力を持つた木地師を一時的に雇用しております。デザイン については，石川県デサインセンターから ご紹介いただいたた漆芸家の大倳氏等と連 \\
 るために山中漆器のろくろ膱員と連㭶しま した。
\end{tabular} & 小さいサイズですが本格的な仏壇を求め ていた台北の外交官から直接受注したこ とをきっかけに，小さいサイズの佛壇•厨子の可能性を感じ，リサイズ事業に取 り組むこととしました。この事業は，都市部のマンションシ等に住むお客様のライフスス タイルに適した仏壇を提供する事業です。 リサイズにはいくつかの課題があり，山本はその課題を解決するための応用技術 ～生涬加工～を開発しました。この技術 は，美川仏壇の特徵的技術である錆地に よる下地処理技術を応用したものです。 なお，同事業に取り組むにあたし，いし かわ産業化坆源活用推進フアンド事業と地
域資港活用事業計画の認定を受けておし） ます。 \\
\hline
\end{tabular}

■当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


\section*{【提供する碩客価値】}

当社は，お客樣のライフスタイルに適した仏壇を提供します。
当社が提供する価値の根幹は，山本の優れた芸術的感覚に基づいたデザインカと技術力等の知的資産です（1）2（3）。その




山本様は，お客様やお仕事に㸚する相いを形にしてきました。想いを形（仏壇）として表現－製作できた要因は，山本様か培われてきた仏壇の製造に対するバランス感覚と優れた芸術的センスが原動力となっている ことと伺えます。山本様が形にしてきたのは仏燷というモノの面だけではく，経学の面でも見見ることができます。告書や木地見せ等の構造資産となって形成されました
美川仏壇だけでなく，伝統工芸品産業の業界全体が後継者不足で悩んでおります。山本榚が培われた構造資産は，後継者を育成するためには有効的な知的資産です。現在山本様はおー人でお仕事をなさっておりま


脌小栍経詮断




\section*{龱ツ井キモノデザイン础究所}

\section*{■経営理念}

伝承するのではなく，伝統するものづくり
～伝統としての根幹を守りつつ，現代社会に対応するよう，創意エ夫する～

\section*{当社の特長}
－感覚的な考え方でものづくりを行う





－論理的な考え方でものづくりを行う





－着物創作を一貫して把握，管理する
当社は，着物の品質を向上させるため，差物㧱作を





当社のビジネスモデル


当社が提供する偳值とそれを支える知的筫鹰
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline 者市方の共后 & 見えない部分にもこだわる & 糮に進化する伝綂 \\
\hline  &  &  \\
\hline
\end{tabular}

■当社のこだわりはどのような人や仕組みで支えられているの？


\section*{作成支援士業 紿括コメント}

行政書士■勝尾太一
石川県が誇る伝統的工芸品産業事業者の魅力を伝える。これまで，様々な切り口，様々な媒体を通じて多くの取り組みがなされてきたことは周知の通りです。今回，私たちは，知的資産（経営）という手法を用いて県内 15 の事業者の皆様との貴重な時間を共有し，この報告書の作成に取り組ませていただきました。
知的資産とは，決算書には，表れてこない（目に見えにくい）経営資源のことを意味します。—般に，経営資源（資産） いえば，製造工場や製造のための製造機械など，目にみえるものを甪えがちですが，製造の現場で何にも増して欠か
術や理念，個々の工房が持つ技術や理念さえも重要な知的資産であること，すなわち，事業を実施していく中で欠く とのできない重要な経営財産となっていることは，報告書をご覧いただければご理解いただけるものと思います。伝承された技術•理念のもと，人の手により作品が創り出される伝統的工芸品産業は，あらゆる事業の中にあって，正に知的資産によって成り立っているといっても過言ではないといえます。それぞれの事業者が持つ価値が，どのよう なストーノーの中で節き上げられ，そして進化を遂げてきたのか（進化しようとしているのか）を皆様に知つてい
機となるのみならず，伝統的工芸品産業に携わる方々おー人おー人の気づきのきっかけなれば幸いです。

\section*{中小企業診断士■佐々木経司}

様々な事業所の知的資産経営報告書作成支援に携わって一番うれしい瞬間は，お客様が，自社の価値が創られた
様に提供している価値，魅力が創られている背景を紐解いた結果を記述した報告書です。報告書にまとめられる過程 を描くことは難しく叶つてはおりませんが，その過程こそが，自社を見つめ直し，次のステップに進むための経営課題を抽出する場となっております。インタビューしながら専門家の視点で価値やその背景を企業の競争力の源泉としてまし め，次への課題を抽出する過程が本事業の表面には表れない魅力です。本事業が客施されている間にも，本事業に より経学課題をあぶり出し，それに対する解決策を検討実施す
告書をまとが，
今回の事業では15事業所の作成に留まりました。しかし今後もこの取り組みが継続し，ひとつでも，多くの事業所が，次のステップへの入りロに立って更なる発展に向けて活動する機会を積極的に得ることを，期待しております。

\section*{中小企業診断士■西井 克己}

決算書に表れない資産の総称である「知的資産」この「知的資産」に焦点を当てて経営を行っていく「知的資産経営」。目で見えにくい資産によって成り立っている伝統的工芸品産業事業者にこそ，この「知的資産経営」が大切であ る。そんな思いを石川県に提案し，石川県の委託事業としてこの事業は開始しました。事業を開始する前は，ほとんと が人的資産によるものではないかという不安もございました。しかし，実際に事業を開始すると，各事業者は，人的資産を生み出すための構造資産や製品を製造•眅売するための構造資産等事業者独自の構造資産をお持ちでした。
 でさらに独自性を高められることを期待します。

弁理士－横井 敏弘
伝統工芸の産地に赴き，ものづくりに対する思いや強みを伺うと，たとえ同じ産地であっても「伝統工芸」という一語で一括りにできない多様性があることを感じました。この多様性を言葉で区別できる程度までに咀㩊し紐解くのは並大抵 のことではなく，今回の知的晟産経学報告書で十分に説明できたか甚だ不安です。伝統工荎で伝承され
ウには，大小様々なもの混在しておし）
 ち，伝統工芸における知的資産は，その多くが人的資産として人に固着しているの容体感です。そのため，本事業でのヒアリ ングは非常に興味深いものであったし，他の方々にもぜひ産地に赴き，伝統工芸に鹪わる人々に接して頂きたいと強来のイメージに刷新されることを期待しております。```

