ポールディングの社会システム論

江沢太一

目次

はしがき
1 交換システム
2 資源システム
3 統合システム
4 期待される役割
5 効用の相互依存
6 知識の特質
7 発展過程
あとがき

はしがき

今日の経済社会は高度に複雑化し、またもや大きな変化の過程にあるために、その理解に当たっては多角的な視点が必要となるが、ケネス・E・ポールディング（Kenneth E. Boulding, 1910～）の『統合の社会システム』の一連の著作は、多岐にわたる論点について数多くの興味ある指摘を行なっており、現代の経済社会が直面する諸問題を考える上で大変示唆に富んでいる。

以下においては、様々な形で展開されているポールディングの諸見解（ただし、一部に限られる）を、相互に関連づけた筆者が取り上げたものであり、本稿では主として経済問題と関連の深い論点、すなわち社会システムの三つの
組織因子のそれぞれの特徴と相互の関連、分配にかかわる個人の態度と依存的効用、知識の特質、イマージュと学習過程、および発展過程すなわち社会の動態などの諸点をを中心に考察してみよう。これらの問題はいずれも現代において実用的価値をもつものと考えられるが、さらにこれらが直接、間接に関連関連をもっていることが重要である。

1 交換システム

よく知られているように、ポールディングは経済問題を考えるに当たっては、それをとりまく社会システム全体と関連づけて広い観点から考察することが望ましいという見地に立っている。ここで社会システムとはポールディングの表現によれば、すべての人間たちの役割・行動様式、および組織・集団などの集合体、さらにこれに人間や集合体のような主体間のインプットとアウトプット（物質、エネルギー、サービス、情報など）から成る複合的なシステムの全体ということになる。

この社会システム（あるべきはその部分システム）の中では人は役割を果たす役分として活動し、様々なインプットを取り入れて多くのアウトプットを産出すという位置に立っているものと理解される。したがって社会はこうした役割をめぐる関係によって組織化されることになるわけであるが、ポールディングはこのような組織化因子（organizers）として三つ
のシステム（関係）を考えている。

三つの組織因子とは交換システム（exchange system）、脅迫システム（threat system）、および統合システム（integrative system）である。これらはいずれも分析上の理念型（エレメント的な要素と理解されている）であって、現実の制度、組織はこれらの各システムの混合した形態をとることはないかもしれない。したがって現実にはこれら三因子のそれぞれの固有の特性を明らかにすると同時に、これらがどのような形で相互に結合して機能するか、ということに関心がもたれるのである。こうした点を考えながら、以下これらのシステムを順次考察することにしよう。

まず経済活動にとってとりわけ重要な交換システムから始めることにしよう。このシステムはたとえば主体Aが別の独立の主体Bに、たとえばXという交換可能性を提供し、他方、Yという別の交換可能性を受け取る、という関係である。ここで交換可能性とは有形物のみでなく、無形のサービス、情報、知識など、およびこれらの複合物（これらを一括して広義の財ということができる）を意味する。また主体としては個人、個人のグループ、企業、政府など種々の単位を考えることができるが、いずれも独立の意思決定者であり、交換関係はこれら個々の当事者の主発性にもとづいて形成されることを特徴としている。すなわち、ポールディングの言葉によれば、交換は招くこと（invitation）や始まるのであって、挑むこと（challenge）に始まるのではないところが特色である。この点に関連するか交換関係は関係者双方の有利化（パレート改善的あるいは正和ゲーム）を達成する機会を生み出すところに大きな意義がある。このような過程をつうて社会全体が組織化されていくことになるわけである。このような点は複雑化した今日の社会でも基本的には変わらないといえよう。このような交換関係は一見したところ一時的な関係のように理解される可能性も考えられるが、実はそうでないことはポールディングも指摘しているように継続性の例を交換の進展にみることによって理解できる。分業の進展は交換の永続化を前提としているからである。このような分業と専門化の進展によって生産性が上昇し、経済的富を増進させる可能性をもっているという意味で交換システムは豊かな進化のポテンシャルをもらったシステムであるといえよう。

当事者の間で交換関係が成立すると、前述のようにそれは参加者双方（あるいは全員）に利益をもたらす（パレートの改善を生み出す）可能性をもっているのであるが、当事者間でこのような関係を反復あるいは拡大したいという願望が生じ、それをつうじて一層の経済活動の累積的発展がなされることがなる。もちろん交換関係にも部分的に対立の要素が生じうる可能性を否定することはできない。それは交換（取引）の条件をめぐる問題であって、参加者は双方ともに自己の交換条件を有利化しようと目論むであろうから、その点にかんして双方ともに納得しうる条件が成立しない場合には交渉は成立に絶えるか、あるいは対立、葛藤、紛争が生ずる可能性がないわけではない。それは双方の交渉力（取引に必要な知識や情報への接近可能性をふくむ）が物をいっくるような戦争と戦略の場となり、当事者間の交渉力の差が大きく、どちらかに交換条件の上で不満が残る場合あるのは契約時に予期されなかった出来事が生じたりすると、必ずしも交換関係は平和的かつ発展的であるとはいえない可能性もある。しかし、もともと交換システムは当事者同士の自由意思で遂行されるのが望ましい状態であるから、取引条件その他の他で当事者にとって不満足の点があれば、参加を取り止め別の交渉相手を探したり、あるいは再交渉を行なって条件を改善することができる。社会にはこのような可能性を開拓する機会が多いことが望ましい。もともと交換システムは既に述べた
どのように適切に運用されれば、参加者双方の効用を同時に高めることができるのであるから、当事者はこの機会を放棄するよりも、何らかの妥協点をみつけることによって機会を活かすことにより努めというインセンティブが働くであろう。また何らかの理由で交換活動が低下しても、それを修復し、再び活発化しようという動機が働くであろう。さらにこの交換関係は通常人々に対して開放的でありうることも特徴としている。つまり市場は当事者が開放的であるように努力すれば個人の人格的条件には制約を加えずに公開されうるので、多くの人々を参加者として受け入れることができる、また先にふれた交易条件（取引条件）の客観化が行なわれるという性格をもっている。このように交換システムは総じてみれば豊かな発展のポテンシャルと安定性を社会に与えるシステムであるといえよう。もちろん、交換システムが存続し、拡大するためにには次にみるところの統合システムおよび義務・制約のシステム（正当性をもつ脅迫システム）とのしかるべき結合が必要である。このようなシステム全体の中で、交換システムは既に述べたように社会全体の発展の原動力となる可能性をもっており、ときに近代社会はその機能を大きく活かしたところが特色となっているということはいうまでもない。交換関係が拡大することが分業と生産性を高めることによって、経済的富を増大させることは既に述べた通りであるが、この背景には人間の活動と自己実現の機会を豊か化するいう人間の主体的側面があることに注目する必要がある。

ところでこのように交換システムの発展のポテンシャルを高度化・複雑化している現代社会のなかで更に実現していくには広く社会システム全体（とくに統合システム）とのバランスを保っていくことが重要であると考えられる。そこで次に社会システムの他の組織因子について考察することにしよう。

2 脅迫システム

第二の組織因子であるところの脅迫システムであるが、これは究極的には強制力を用いて、一方の意思を他者に制限するシステムであり、現実の形としては二つに分けることができる。一つは正当化された強制で、もう一つは正当化されない強制である。正当な強制、たとえば構成員によって受容（accept）されているものを意味するが、正当性の問題はポールディングの概念では次にふれる統合システムに属する事実とされるから、現実の脅迫関係は統合システムの要因を含む不可分に結びついているといえる。不正当な脅迫の例としてはいうまでもなく軍事力の不当行使、ハイジャックなどの脅し、暴力行動などがあげられる。

このような不適当な脅迫の過程がどのようなコースを辿ることができるか、脅迫をうけた側がどのような反応をとるかによって決まる。これについては、屈服する、無視する、逃避するおよび対抗するといったタイプの反応が指摘されている。逃避という反応はたとえば別の地域（あるいは国）への移住といった例にみられる。広いいえば脅迫の様相の移動（地域間、職業間、組織間、宗派間など）にこの要因が入っている場合が少なくないであろう。移動者はそうすることによって負の効用を軽減させることができるのであるから、社会にはこうした移動の機会が多様に開かれていることが好ましいであろう。ポールディングはこの逃避という反応形態は「自由市場という形で文明社会の中に制度化されている」と述べている。別の反応形態つまり対抗は抑止ともいわれ、今日の国際政治での軍備拡張などにその例をみることができる。国際関係においては民間主体による市場取引や組織の国際化あるいは国民国家間の協調をもとにした外交交
渉や経済協力のような交換や統合の関係の発展性をもっているとはいうまでもないが、実際には軍事力の行使その他の脅迫関係の存在しているのが現実の姿であり、それにかかわる現実的で冷静な対応が必要である。

強制の現実形態のもう一つのタイプは正当化された強制である。つまり正当な理由をもって、人々の承認をうけててくるものであり、いまでもなく法秩序、政府活動などがその例である。正当性（Legitimacy）は既にふれたように統合システムに由来するものであり、その意味で政府活動は両システムが混合したものとなっている。政府活動には財政支出の面ではグランジ（贈与、給付金）を与える形がみられ、グランジは統合システムの特徴である。一方法秩序はそのものの遵守が義務（強制）となっているのが、今日の先進諸国の場合には強制システムはほとんど統合システムもしくは交換システムと重なり合っており、とりわけ統合システムの拡大された形となっている。たとえば租税は公共財の費用負担にかかわる「ただ乗り」を避けるための措置として正当化される根拠があることは周知の通りである。これと並んで社会保険（健康保険など）はわが国では義務加入であるが、保険料の支払いは受益を上げる対価の支払いという側面があり、その意味で広義の交換システムに義務化された交換とでもいうべきものとの兼ねていると考えられる。このようにして現代の政府活動はそれぞれの側面が通常全らかの合理性をもっているのであるが、費用負担の面で義務化されているだけではなく、受益の面でも公共財はしばしばいったん供給され、多くの人々はその影響を受けることが難しいという性格がある。

したがってその社会的財の質について同意が十分成立しない可能性があり、その評価をめぐって人々の間でアフリカン（反対感情の併存）の現象がみられることがある。人々の価値観に共通性が大きければ、強制・義務のシステムは発展するが、そうでないときはコンフリクトを生じやすい。このようにして強制（脅迫）システムに発展的傾向がみられる場合には、統合システムを結びつけるか（福祉国家への要請）その例である、あるいは市場の拡大や技術進歩などの過程の発展と同時に進行する場合であると考えられる。

３ 統合システム

次に第三の組織因子であるところの統合システムを考えよう。このシステムは複雑で多様な関係をふくんでいるが、基本的には「場の相互承認（mutual acceptance of status）を役割創造の要因としてふくむような関係」であるとされる。この統合システムは共同体、アイデンティティ、役割の使命感、自己犠牲、献身、権威の正当性（およびこれらの反対物）などを生み出す関係であるとされており、とくにアイデンティティにかんするイメージが統合システムの中心概念（central concept）であるとみなされている。すなわち統合システムにとっては各メンバーの自己のアイデンティティにかんするイメージと、他者のアイデンティティにかんするイメージの構造が重要である。つまり、別の言葉で特徴づければ、“あなたがあなたであること、自分が自分であること”という関係であり、“あなたが欲するところを私も欲する”という一体視（identification）の事実ともにつづいて発生する関係であるとされている。このように個の主体がそれぞれ相互に特有の存在であり、そのことが相互に承認され維持されているシステムであるといえよう。

統合システムはこのように特徴づけられ、「各人の万人にたいする責任」を伴う共同精神があるが、また文化が世代から世代へ受けつがれていくプロセスとして、人や組織が威
ポールディングの社会システム論（江沢）

信、尊厳、などを獲得していくプロセスなど
をふくむことになる。統合システムはこのよ
うに様々な異質の要因をふくむ関係であって、
説得や愛や教育から成り立っており、家族、
教会、学校、友人関係、ディナー・パーティ、
クラブなどをつくり上げる上で重要な役割を
果しているものであるとされている。このような
統合システムは他の二の組織化因子、
つまり交換システムや脅迫システムと違っ
て定義しにくく複合的で秩序性の度合の低い
（less orderly）性格をもっている。このシ
ステムは「我々を相互に直接結びつけるあら
ゆる関係」をふくむ多元的な内容のものであ
って、いわば社会の根底にあって、他の二の
システムにとって必要とされる基体（matrix）
をなしているとされている。もっとも近代社
会においては既にふれたように、その発展、
組織化的進展は交換関係を中心に展開された
わけである（既にふれたようにむしろそのこ
との近代社会そのものを特徴づけている）。
しかし、このような交換システムが統合関係
としかるべきバランスを保つことによって維
持され、また発展するというのがポールディン
グの見解である。

ところで統合システムに関連するものとし
て、交換と類似した関係としてポールディング
は互恵（reciprocity）をあげている。これは
個人間でいえば贈り物のやりとりがその例
としてあげられる。この互恵の過程では財
あるいは交換可能な当事者間での二方向の
移転が行なわれるが、交換と異なるところは
交換の場面には反対給付が必ず明示的な条
件つき（たとえば契約関係にもとづく）であるの
に対して互恵は無条件的であるところにある。
つまり交換は先にみたように当事者AがX財
を引き渡すことを条件にBはY財を渡すという
ギフト・アンド・テイクの関係であった。
しかし互恵の場合にはこのような条件はほっ
きりとは明示されず、したがって内容上はむし
ろ贈与であり、「相互贈与もしくは贈与の
対（つよい）定義することができる」（7）とさ
れている。つまり形の上では交換に似た関係
であるが、むしろ統合的な関係とみることが
できる。つまり互恵は既存の個人の関係や共
同意識から生み出され、そうした関係を形成し、
維持するという行為であった、またはこれ
から将来にそうした関係を一層豊かにしてい
く一つのステップとして実行されたりするわ
けである。ところで一応このように定義づけ
るにしても現実には交換と互恵の中間形態、
つまり両要素の混合した形態がスペクトル状
をなして多様に存在している。したがって定
義の仕方によってある特定の現象を交換のカ
テゴリーに入れたり、あるいはここでいうと
ころの統合関係の一形態と理解したりすること
がなされることになる（社会学者によっては
例えばブラウンのように交換をかなり広く解
釈し、多くの現象をこのうちに入めている場
合がある）。ポールディング自身も異時点間
の互恵をある箇所では互恵とし、別の箇所で
は「暗黙の交換」（implicit exchange）と呼ん
でいる。

互恵の場合には反対給付の内容が明示的な
形ではなく義務づけられていないからといって、
当事者の胸中において返礼が弱くしか意識さ
れないということにはならない。むしろかえ
って逆に、統合関係が強い場合には当事者の
意識内では何らかの形で期待に応えよう、と
する心理的義務感が強く感じられていること
が多いであろう。この場合特徴的でことは当
事者の自由裁量の余地が大きいということで
ある。事象をどのように受け取り、解釈す
か、またそれにどういう形で対応するかは当
当事者の裁量にまかされており、あらかじめ
細部まで内容を規定することができない。

このように互恵はなんとなくの主体間の直接
的関係から発しているのであるが、実は交換
関係もそれが正当視されるためには当事者間
になんらかのミミズマの統合関係を必要とす
るのである。ポールディングは、「このこと
が）交換がほとんど常に互恵から発展してき
た理由であり、また歴史的には互恵の形式
化だと思うという理由がある」と述べてい
る。

交換関係が発展していくと、その背後にあ
った最初の統合的側面は経済化・形式化され、
その意味で見上は一応後続に退く。という
よりも互恵から交換のこうした形式化が進
むのは、直接的には財、サービスを入手する
上での手段の便宜を高めるためである。が、さ
らにポーリングによって、そのような形
式化が進む理由は「交流によって贈与が内含
されている立場の不均等から逃れることができる」とある。このように交換関係が
参加者の性格の個々の条件に制約されないで
発展していくことによって、当初の好ましい
統合関係の要素を単純化する側面があると考え
られるが、このような単純化の傾向がつねに
統合的要因を弱体化させる方向に進んでいるの
ばは必ずしも避けられない。単純化・形式化
はある意味では存在を当然視すること
であり、したがって安定化していることを示
すものともいえる。交換関係が進展し、適用
領域を拡大していくにつれて、構成メンバー
の範囲を拡大した形でのある種の統合関係が
持続し、あるいは新しく形成されてくる可能
性があるといえよう。

4 期待される役割

以上において考察したような交換、脅迫（強制）統合という種類のサブシステムは
現実の制度あるいは活動のものとでは既にいくつもの例にみたようにほとんどすべての場合
に結合して働く。これらのシステムのうちのどれか一つに依存しやすい組織は不安定になり
易いということをポーリングは指摘している。したがって問題はその混合の度合、ある
いは様式がどうあるべきかということなのである、ポーリングはこのような混合の形
は有様を示しているが、概観的にいえば株式市場、銀行、米国株式企業などは交換の割
合が非常に弱く、家族、学校は統合の比率が非常に高く、また軍隊では制度の要素が
強い。社会はもはや中間の性格のものとしている。こうした性格づけはもちろん平均的な
把握によるものであって、現実には同じ制度でも条件によってまた運営方法によって様々
の混合の仕方を示すことになる。たとえば学校という制度においても交換関係の色彩の濃い
もる（各種学校など）、逆に義務・強制および統合システムに属するもの（義務教育）が
ありうる。社会制度という最ももっ竹して一
的ではなくそれぞれ特有の個性をもつ様々
のタイプのものが創出されることが望ましい
といえよう。

これらは個々の制度（組織体）あるいは活
動について混合の様子を考えたものであるが、
このことは広く社会システムの各部分（segment）についても考えることができる。社会
システムあるいは社会圈（sociosphere）にお
いては、ポーリングは政治、経済、および
情報圈（infosphere）という三つの部分が
特徴がはっきりしている。とみなしている。
知識・情報については後に改めて取り上げる
ので、ここでは経済活動に注目することにし
よう。経済活動というときには通常は稀少資
源の配分、ときに市場機構に注目するわけで
あるが、資源配分は価格機構以外にも部分的
には指令、あるいは慣習などによっても行な
われる（組織による資源配分の方法を市場に
よる方法と比較することはそれ自体興味深い
問題である）。また公共経済あるいは財団な
どの寄付行為においてはマラト（贈与）経
済が成立しており、ポーリング自身もこの
分野の分析に力をそっているが、しかし、
総合的にみれば商品交換が経済活動の中心で
あることは現代においても変わりがない。

現実の商品交換がうまく機能していくため
ポールディングの社会システム論（中沢）

には、社会は不誠実にたいする防衛機構を備えていなければならない。たとえば私有財産にたいする適正な保護措置が必要であり、また契約不履行、不当取引などにたいしては法律をもとにした強制システムの発動が必要になる。つまり現実の交流関係はある程度の強制システムの発動を前提として機能し、また発展するのである（さらに統合システムの要素も入っている点については後述する）。

ポールディングによれば、アメリカ合衆国のような市場経済の成功は、必要な場合には政府の役に立つ手段を踏襲せずに使用してきたという事実にかかわらずの程度数着させることがでるという。時折、自由競争という言葉が自由放任というニュアンスで使われることがあるが、これは大変誤解を招きやすい。むしろ文字通りの全くの放任はむしろ独占や不当な取引など自由競争の対物を生み出すことが多い、自由で公正な競争を促進するためには制限をもとにしたルールの維持のための枠組の定めがなくてはならないわけではない。しかし、政府の手に過度に権力を集中すると、それはまた自由をたいする脅威となるのであるから、それには限度を設けなくてはならない。そのためにはむしろ統合システムの側で目を転ずる必要があることになる。

もっとも市場機構は既にみたように人々の意味で統合システムの要素と結合して機能しているのであって、たとえば高度の信頼がなければ、ポーリングもふれているように銀行などの金融制度はもちろん、一般的信用制度が十分に発展することはなかったといえよう。というより一般に、交換制度そのものが人々の約束の上に立かれており、ポールディングがいうように、「誠実さということは約束を守ることであるから、交換システムは最小限度の素朴な誠実さなしには成立することではない」のであり、「誠実という概念を少しずつ拡張して、期待されている役割の実現（fulfilment of role expectations）とい

限および責任が限定され、組織の事例、ルールに制約されている。したがって個人としてはある行動を自らすすんで引き受けたいという意思があっても、所属する組織内の枠組の中で十分目的を果たし得ないこともある。したがって制度上、組織上の工夫によって可能なかぎり、「内面的な責任を感じている人に対して外面的な責任を負うようになることが望ましい」と考えられる。このような状況を生み出すには、なるべく権限と責任の合体を達成することが望ましいといえよう。

このような必要性は知識や不確実性にかかわる事柄、医療などの問題にかかわる事柄などについて特に大きいと思われる。たとえば知識という財は特殊な性質をもっており、知識の交換が行なわれる際には、需要者には給付の内容が前もって完全には分かっていないという性質があるため、規則あるいは契約の不履行によってもその意味は通常の財の場合のようには明確ではないからである。通常日常の消費物質や使いこなされたものであれば、前もってその量と品質を予想できるが、複雑な知識や情報あるいはそれを体化した物財の場合にはその内容を事前に十分確定することがしばしば困難である。したがってあらかじめ契約によってそれがどのように履行されるべきかを完全に明確にすることは難しいという特徴をもっている。そのため実際にはある程度まで提供する供給者への信頼が基になるのであって、需要者としては長期的見地からパフォーマンスを評価しようということになる。

また公開の市場の代わりに組織が発達する場合にも同様の事情が働いているといえよう。このような知識あるいは技術集約的な商品の場合、とりわけ購入頻度の低いものについては、不確実性にたいする措置の必要性が高いといえよう。国際法においてもたとえばテノロジー・トランスファーその他の経済協力などにおいて「期待される役割」を果たす態度がとりわけ強く要請されといえよう。

このようににして一般に交換システムと統合システムとの密接な結合の必要性が高まると考えられるわけであるが、この場合統合関係自体も交換関係の拡大のインパクトを受けて発展していくものと考えられる。先にふれたように社会システムにおける三つの組織因子のどれか一つに依存しうる社会は不安定になり易いのであって、このことは統合システムについても妥当であるのである。つまり統合関係をそのシステム自体の固有の原理のみに頼りすぎると不安定化の傾向が生じ、その不安定性を避けるために強制（脅迫）関係の強化が生じ、結果的に停滞的な社会がもたらされるという可能性がある。このような結果を避けるには、統合関係の中に交換関係を導入することが必要である。そのことによって社会システム全体が安定性と発展性をそなえることが可能となる。

以上のように社会システムの組織化の三因子をどのように形で組み合わせるか、また「期待される役割」の内容をどのように定めるかは現実には様々な形をとるであろう。たとえば契約によって物事を処理しようとするば、厳密性、明確性がえられるが、他面現実の多様性に対応する上での柔軟性に欠ける場合が生じる。そこでむしろ慣習や事例によって処理されていく場合が多くなるであろうが、それも過度になればあいまいさの度合いがふえ、混乱が生ずる場合もある。このような社会の規則（ルール）、慣習、行動様式の具体的なあり方についてどう考えかるかは人々の行動の背景にある文化と密接な関連をもっている。

たとえば契約にかかわる考え方が欧米と日本とは大きく異なるといわれているのがその例である。欧米社会においてはとくに取引に際して、その条件をくわしく明確にし、契約書が大変重要な意味をもつにいたって、日本社会では同時に状況の变化にたいする融通性のある対応を重視し、契約書のみでなく直接的な人間関係を重視する傾向が強いとい
われている（もちろんこのような傾向は分野によって異なり、また時とともに変化しているであろう）。「同様のことは法や裁判にたいする態度についてもいえるようである。すなわち日本社会においては通常物事をあまり裁判裁判にすることも好まれず、和解（示談）が重視されるのにたいして、アメリカ社会では裁判によって公開の場で物事の黒白を争うのが好ましい行為であるとみなされているといわれている。」

こうした現象の背景には様々な事情が存在しているであろうが、一つには人々の統合システムについての理解の差異（それは均質社会であること、異民族との接触の経験などによって形成されているであろう）に求められるようにも考えられる。すなわち、日本においては契約を詳しく定めること（特に雇用の場合などにおいて）、あるいは紛争裁判の場に持ち出すことは統合システムの弱さを意味し、好ましくないものとみなされるかもしれない。

このように経済活動と（広義の）文化とは密接な関連をもっているのであが、ポールディングはこのような両者の関連について、たとえば経済発展を論じた文脈のもとにおいて、「経済諸制度の成功は、相当程度その制度がなかに埋め込まれている文化全体の性質（the nature of the whole culture）に依存しており、このことは広い経済学（larger economics）とでも呼びうるものの線の一つである」と述べている。ここで文化とは広く求めて、人々に共有され、継承されている生活の様式、たとえば生活の慣習や態度、物の考え方など富い意味での生活のあり方全体をふくむものと考えることができよう。もっとも文化という概念については人々によって様々な角度からの定義あるいは特徴づけが与えられているが、このような文化にかんしてはとにかく価値の共通性が重要である。ポールディングは「すべての文化、すべての下位文化（subculture）は共通性の集合（a set of common values）として定義される。共通性という核心がなければ、文化は存在することができない」17と述べている。

「経済制度あるいは経済システムが成功するか否かは、個々の経済プロセスの運営が重要であることは勿論であるが、上述のようないそれととりまく「文化全体の性質」に依存するところが大であり、「一国民の富は長い年月をかけて積栄されてきた。その国の文化のある種の諸要素の副産物だ。と言ってもほんのわずかな誇張にしかならない」18というのである。この場合、ポールディング自身の言葉によれば、文化という言葉は通常の語法ではなく芸術などの洗練された趣味（cultivated taste）を意味するが、社会科学（とくに文化人類学など）では、すべての側面からみた社会システム（social system in all its aspects）という意味を意味する。後者の意味では文化は「トータル・システムとしての社会の全般的表現（general description of a society as a total system）を意味する、とされる。いずれもなくここでは後者の広い意味で用いられているわけである。このように、経済活動にとっては文化的諸慣行の累積的効果というものが重要なのであり、ポールディングはこの事実は経済発展や資本主義諸制度の存続能力にかんじてとりわけ著しい、とされている。このような考え方は、今日のような変化の速い時代にあっては、資本主義経済の通常の運営を考える上で絶えず重視されねばならないと考えられる。というのは慣習や規範やそれを支える物の考え方が安定している社会においてはこれらは強く意識され、いわば当然視されるが、変化のスピードの速い社会においては、人々の行動がこれら変化によって大きく影響されるからである。さらにこのような点からみて見逃しえないことは全般的な国際化の進展、特定の一例としては国際直接投資の拡大による企業活動の
5 効用の相互依存

以上、社会システムを構成する三つの組織因子を中心に考察してきたが、次に個別主体の選好体系つまり効用関数の一つの問題にかんするボールディングの見解を取り上げることにしよう。これは統合システムにおける人の行動に関連をもっている。

一般に自由社会は基本的には個々人の判断を尊重することを前提としているわけであるが、このことは人々がつねに自己の直接的利益のみを目指して行動することを前提していることを意味しない。現実は人々は何らかの形で自分が住んでいる社会の中の他者の福祉状態、分配状態に関心をもっているのであるが、こうした分配状態についての人々の見解の差異は主体間の効用の相互依存の問題として表現することができる。

効用の相互依存の問題について、ここではごく単純な形態のものを扱うこととし、ボールディングが論じている例をもとに考察しよう。

いま自己と他者とを考え、自己を1、他者を2と表わすことにしよう。自己、他者として共に個人を考えてよく、あるいは共に集団を考えてもよい（たとえば場合によっては両者を国家のような集計的単位とみなし、自国と他国との関係と考えることもできる）。次にそれぞれの実質所得を$x_1$、$x_2$とし、これらをめぐりが享受する便利の指標とみなすことにしよう。より一般的に非経済的要因をとり入れたなんらかの客観的な厚生の指標が作成されればそれを利用することもできるが、ここでは単純化のために上のように想定することにしよう。

図1にはα、β、γという3種のタイプの行動が区別され、これら3者の違いを三つの図で表現してある。いずれの図も横軸に$x_1$、縦軸に$x_2$をとる。描いてある実線はいずれも主体1の無差別曲線であって、タイプ別に区別したものである。矢印をもつ破線はいずれも満足度が高まる方向を示している。すなわちαのタイプの主体は自己と他者の所得が共に同時に高まることを望ましいと考えている。βのタイプは自己の利益のみにしか関心がなく、他者の事情には全く無関心である。γのタイプはむしろ他者が不利益をこうむることを望んでいる（このようなことは主体を国家とみなす場合、相互間では十分にあり

本論文目次
うることであろう。

問題としている主体の双方は、一方が \( \alpha \) および \( \beta \) のタイプの関係にある場合には両者はたとえば相違関係で相互の利益を増進しようと努めることになるだろう。一方、\( r \) のタイプの行動の場合はむしろ脅迫関係（たとえば労働）に入り、他者が不利益を与えようと試みることが起こる。

うまくなく、上のようなモデルは次ののような形の効用関数によって表現される。

\[
U = U(x_1, x_2)
\]  \hspace{1cm} (1)

ここで \( U \) は自己（主体 1）の効用（指標）である。いま各変数にかんする偏微分を

\[
U_1 = \frac{\partial U}{\partial x_1}, \quad U_2 = \frac{\partial U}{\partial x_2}
\]  \hspace{1cm} (2)

のようにそれぞれ表わせば、\( U_1 > 0 \) であるが、\( U_2 \) にかんしては

- タイプ \( \alpha \) では \( U_2 > 0 \)  \hspace{1cm} (3)
- タイプ \( \beta \) では \( U_2 = 0 \)  \hspace{1cm} (4)
- タイプ \( \gamma \) では \( U_2 < 0 \)  \hspace{1cm} (5)

となっているわけではない。先の図 1 における三種のグラフはいずれも主体 1 の無差別曲線を示しているが、次に主体 1 と 2 つまり自己と他者の利益の可能性を制約している機会曲線を考えてみよう。たとえば図 2 に示されている曲線 \( \phi_0 \) がそのような機会曲線であるとしよう。ここで \( \phi_0 \) の上の点は両主体にとっての可能な未来を示すものと考えることもできる（なお「現在」はこの曲線の内部のある 1 点で示される）。そうすると \( \alpha \) のタイプの順序づけをもっ主体は \( A \) ような点を選択するであろう（選択点はこの機会曲線と先の無差別曲線の交点にある）。\( \beta, \gamma \) のタイプの選好をもっ主体の場合には、それぞれ \( B, C \) ような点が選択されるわけである。このような三つの型の差異は、機会曲線の形状のいかんによっては実際に大ちがって現われることもありうる。このような二つのグラフに示してある。図のケースでは選択可能曲線は \( \phi_1 \) のような特徴をもっている。先のタイプの主選は \( A \) を選ぶが、タイプ \( \beta, \gamma \) は共に同じ \( P^* \) を選び、外見上は差異が生じない。一方、図のケースでは可能性曲線は \( \phi_2 \) のような形をとっているが、今度は \( r \) タイプは \( C \) を選択するが、\( \alpha, \beta \) 両タイプは同じ端点 \( P^{**} \) を選択し、差異が生じない。

このような他の経済状態にかんする配慮の因子は、ポールディングも述べているように、質問等によって経験的に測定できる。たとえば主体 1 が主体 2 の福祉を実質 1 ドル分だけ増やすために自ら進んで何ドル支払う用意があるか、を問えればよいという 20)。このような目的のため支払う用意のある金額をポールディングは「善意率」(rate of benevolence) と呼んでいる。この値は先のグラフでいえば図 1 の各無差別曲線の接線の勾配の値にマイナスをつけたものとして、次のように表現される。

\[
- \frac{dx_1}{dx_2} = \frac{U_2}{U_1}
\]  \hspace{1cm} (6)

この値は、\( \alpha \) タイプの場合には正であり、\( \beta \) タイプではゼロ、\( \gamma \) タイプでは負となっているわけである。いま \( \alpha \) タイプの主体を例にとってみよう。図 1 のグラフ (\( \alpha \)) に示してあるように、この善意率は \( x_1 \) の増加に伴って漸減すると仮定してある。すなわち、\( x_2 \) の値
図3

(1) $x_1$ $x_2$

$P^*$ $A$

$\phi_1$

(2) $x_1$ $x_2$

$P^{**}$ $C$

$\phi_2$

図4

$x_1$ $x_2$

$I_1$ $I_0$

$x_m^0$ $x_m$

$M_1$ $M_0$

が低いとき、つまり他者の経済状態が極度に低い範囲ではなく主体1は他者の所得$x_2$の付加的上昇のためにかなり多くの自己の所得$x_1$を削減してもよいと考えているが、x2が高いなるにつれてこの削減に応ずる額は小さくなるとみなしている。さらに他者の所得がある水準以上（たとえばミミマムとみなされる生活水準）以上になると関心になる可能性と考えられる。これは関心の対象として各々の所得をとったためであるかもしれません。別の指標をとれば必ずしも普及率の値は（どの範囲においても）ゼロとはならないかもしれません。しかし、いま単純なケースとして所得（実質所得であり、消費水準を代表する）をとれば、図4のような形状の無差別曲線も考えられる。まず曲線$I_1$の方に注目すると、他者の所得がミミマムの値$x_m^0$に至るまでの低水準にあるときには、主体1は他者への配慮を意識するが、他者の生活水準がそれ以上に高い範囲に上ると、もはや（少なくとも所得にかかっては）特別の関心を払わないことを示している。この場合、どの水準をミミマムとみるかは二つの事情による。一つは社会的な生活水準の高さであり、もう一つはその評価者（ここでは主体1）の主観である。たとえば曲線$I_1$のように上方に位置している無差別曲線の場合には、ミミマムの設定がある。図示のように$x_m^0$のように相対的に（$x_m^0$に比べてという意味で）高目に入れられることが予想される。すなわち曲線$I_1$は自己にとっての可処分所得が高い値をとるような状況（つまり相対的に裕福な状況）での選好を示しているが、その状態では他者にたいして想定する生活のミミマム・レベルも相対的に高くなると考えられるからである。

このようにして図4のような選好体系を前提すると、問題となっている主体1はミミマム・レベル以下の人々の生活水準の向上にたいし
ポールディングの社会システム論（江沢）

て自発的にいくらかの負担をしてもよいと考えているのである。この支出はその限りでは一方的トランスファーであり、ポールディングの用語ではグラント（贈与）を意味しており、前節までにみた統合システムに属する行動様式の一定面を表現しているといえる。ここに示されている限りでは、この表現はグラントを与える相手が、被与する者にとって一体的な聞きの深い者（たとえば同じ共同体の構成メンバーなど）であるか、あるいは抽象的な他者（一般国民の1人もしくは他国の国民）であるか拘らず、同様にあてはまる（ただし、このような事情の違いはミニマムの値の設定のところでも差異を生むかもしれない）。このような意味でこのモデルは、国民経済レベルでの社会保障政策（直接的には公的援助）あるいは国際経済での経済援助のミクロ的側面での一つの基礎を与えるものと考えることができる。

ところで以上で考察した効用関数はきわめて単純化したケースを抜き出し、自己以外の存在を他者ということで全部一括しているわけではない。しかし、現実には他者によっても異質の主体から成っているわけではないので、その相互関係はむろしは複雑である。しかし、先の(1)式のような簡単な形の主体間の相互依存モデルであっても通常の経済理論とは異なった側面を投じているといえる(2)。というのは普通の経済理論では経済主体は自己の利益（それは自己の財、サービスの消費量、および労働の供給量によって決定される）の最大化を基に行動するという側面を投じているからである。交換関係のみを中心に問題を考える場合には通常このような想定をおくことが妥当といえるからである。ただ、それとは違った角度からのアプローチが必要とする局面も広範な経済問題を考える上では必要となる場合があるわけである。

ところで既に述べたように一口に他者といっても現実には多数の異質の主体から構成されているのであって、こうした複雑さの一端を示的的にとり入れた形を考えることもできる。この場合には相互依存的効用関数は

\[ U = U(x_1, \ldots, x_N) \]

のように表現される。ここで \( x_i \) は対象としている社会に存在する第 \( i \) 主体（個人または集団）の実質所得（先にも述べた通りもし適当な厚生の客観的尺度があればそれを用いてもよい）、\( N \) は問題となっている主体の総数である。

上の(7)式のような拡張された形での効用関数においては、多数の異質の他者の経済状態が考慮の対象になっていることを表現しているが、現実においても個人の心念においては通常このような多様な主体が程度の差こそあれ意識されていると考えられる。すなわち個人は自己と自己に近い人々（家族など）の状態のみでなく、自分の属する共同体の発展や、あるいは国民社会あるいは国際社会全体の状態についても管理するのであるが、実現においても個々の意識の中で他者として将来世代もふくまれているのであり、子孫の利益と我々現存世代との関係その程度は様々であるにもしても認識に上ってくる。現実において将来世代に対する利益を計算しているか、実現中に彼らを念頭においてた施策がとられる場合には、それは現在の人々がこれから生まれてくる世代に関心をもって、彼らの利益を代弁することによって影響力をもつたためである。また当該主体を国民国家とみれば、前と同じように他国の利益の増進をはかることによって自国も繁栄をはかるという、いわゆる「啓蒙された自己利益」の追求を好ましいと考える態度が表現されているが、さらに他国という存在の間での差別、たとえば先進国と低開発国といった区別などを複合的に考えるような視点を示している。

ところでこのように(7)式のような拡張された形で物を考えると、分配のあり方にかんする規準についても多様な見方が成り立つこと
なりろう。①式のような関係においては、人は他者の経済状態に考慮を払うといえても、他者が多種類なのであるから、人々をどのように区分するか、またその区分にもとづいてどのグループの利益にたいして相対的に強い関心を払うかによって、その観念も様々な形をとろうかからである。このように個人はこのような倫理規準についてそれぞれ意見をもっているが、この節のはじめにもふれたように、めいめいの意見が尊重されるというのが自由社会の前提なのであつた。個人の場合の倫理観とは問題とする状況（この場合分配状態）についてのその人個人の善悪の判断（順序づけ）であるが、人はさらにこれら様々な「順序づけのあり方」そのものを評価し、どのような倫理観のほうがよいかも知れない、という判断を行うのである。もちろんそうかといってどれが好ましい倫理観であるかについての見解は多様なのであるから、社会全体に単一の倫理を押し付けることはできず、給与、ポーリングが述べているように、「現在自然にとられているように思われる解決方式は、異なった倫理的原理を具現しているような多数の異なった文化をそのなかにふくんでいるような解決方式」である②), ということになろう。

6 知識の特質

ここで話題をかえてポーリングの知識、情報にかんする論識に目を転ずることにしよう。ポーリングによれば社会システムにおいて情報あるいは知識は政治、経済と並んで、それ自体独特の部分をなしている。すなわち、知識の流れは主体と主体を相互に結びつけることによって一つのネットワークをつくるのであって、こういった領域をポーリングはたとえば「情報圏」と呼んでいる。政治や経済がそれぞれ固有の制度をもっているように、このような情報圏も独特の制度をもっている。たとえば家族をはじめとして学校、新聞・テレビ、書物その他のがそれぞれである。しかし、政治の場合には選挙における票、経済の場合には貨幣単位という単位があるが、情報圏の場合にはそのような単位がないところが違うという。しかし情報量の測定単位としてはビット（bit）のような単位（この場合不確実性を減少させる度合が大であるほど情報量が大となる）もあるが、ポーリングはこれは社会的な問題にかんしては有意義な尺度とは考えられず、給局、情報・知識を一元的な加算的な量で表現することはできないという。

情報は原液サービスのフローと同じように、様々なメディアを通じてインプット、アウトプットの流れを形成しているが、既にみたように通常の財、サービスもがって通常ならばその新規性をもっており、このネットワークの中にいる個人の知識構成全体にかかわらず、これか変容を起こしていいく、という意味があるわけである。この面から知識や技術の蓄積は経済進歩あるいは社会的動態の過程において特に重要な意味をもってくる。経済発展といううかには、多くの場合資本蓄積が主産となるが、ポーリングによれば「資本を知識の凍結物、あるいは確率の低いインプロバブルな配列という形態をとって物質世界に押しつけられた知識、と考えることができる」③)のである。たとえば「機械はもっとと人間の心に宿ったものであり、その製作と使用とは共に人間自身によって物質世界に押しつけられる情報過程を伴っている」④)というわけである。そして「知識の累積——あらゆる種類の人間的な活動にとっての、とりわけ経済活動にとっての鍵をなしている」⑤)と考えられるのである。このような経済発展という見地からみても、たとえば今日の社会、経済全体の構造からみても、知識の重要性が非常に高いのであるが、さらにその特性について一
一般的に考察してみよう。

ここで知識という場合、ポールディングの見解では二つの種類を区別することができる。一つは主体が内部に保有しているものであり、いわば個人の心的内容をなすものである。もう一つは主体から独立して交換可能物として第三者に伝達されるものである。後者の伝達可能物としての知識（技術、あるいは情報）は通常の財のように生産、交換、消費という側面から考えることができる。実際に公開の市場において標準化された財として、売りに出され、人々は通常の財と同じように対価を支払って個別に購入する場合（出版物など）もあり、またその交換が個人あるいはグループとの間での対面のコミュニケーションをふくむ形をとる場合もある。後者のケースは個別の知識のトランスファー（バーゲンの売買、貸与など）やコンサルタント、インタビューナーなど、より集団的なもの、たとえば講演会、グループ討論、あるいはより制度化された集団での直接的な伝達（たとえば学校の授業など）がふくまれよう。個人間あるいはグループ間のコミュニケーションは交換あるいは既にふれたところの互恵のカテゴリーに入るものと理解することもできる（実際にどこまでが交換であるまでが互恵とみなしうるかは脆絨に区別できない）。このような知識や情報は、ある程度までその属性は普通の財、サービスと共通しているが、実は知識は普通の財とは異なった特質をもたれているのである。

まず知識はポールディングの表現では一種の資本的な構造物（a kind of capital structure）であって、パターンから成り立っている。したがって、ある単位は分割不可能性がある。さらにまた同一の知識を複数の人々が付加費用なしに同時に享受できるという意味では公共財（結合消費財）の性質をもっている。しかしこれらの特性は財によっては他の財にもある程度みられるものであって、しばしば指摘されるように（たとえばアローなどによる）、知識（技術、情報）はそれを入手するまでは内容が完全には分からないという性質がとりわけ特徴的である。知識や情報の交換の場合には全く既知のものは価値がなく、多かれ少なかれなんらかの新しさがあってこそ価値が生ずるためである。このような特質は人間の生活との関連においてどのような意味をもつであろうか。

ポールディングは一般に人間の効用をストックの面からみる視点と、フローの面からみる視点とを区別している。たとえば食生活でいえば、食べることはフローの次元であり、「栄養状態がよい」ということはストックの次元に属するわけではない。このような考えは無形のサービス活動についても妥当であるのであって、ポールディングによれば、サービスの享受は心的資本（psychic capital）の枯渇の回復と考えられるのである26。つまり、たとえば音楽会へいくのは音楽をきくことによって保たれる快適なる心的状態を維持するためにあるということになる。このように考えれば先にふれた食事の例についても、必ずしも栄養状態の維持というだけでなく、心的状態を加えて考えることもできる。つまり食事をするという活動自体にも快適さがあり、ちょっと音楽会へいくのと同じ性格のものが加味されていると考えられる。このような考えは直接的には消費生活にかんして述べられたものであるが、知識あるいは情報についてこの考えを適用してみるとイベント、アウトプットとしての流れに注目すると同時に、それが心的資本の形成、維持、向上、にどう貢献しているかという観点から考えることができるといえよう。

消費生活に関連してポールディングはさらに多様性への要求（the demand for variety）ということを指摘している。つまり我々は食事をするにせよ、衣服を着るにせよ、同じ財をいつも連続して消費したり、着したりす
るとは限らず、多かれ少なかれ変化を加えているのである。これまでと違った新しい型の経験を行うなら（外国の特別料理を試食したり、新しい型の衣服を着用したりする場合）には、変化そのものが求める目標になっている。同じことは未知の地域への旅行などについてもいえる。このような見方はわかり知識の問題に適用できるよう、つまりこのような未知であること、斬新さが知識、情報の場合にはきわめて重要な要素となっているからである。もちろん、知識の場合にも常に斬新さのみが求められているわけではないが、むしろかえってある意味ではなんらかの不変性、恒常性の方が求められている場合も多いといえるかもしれない。先に述べたように自己の既存の知識体系（信念などをふくむ）を確認したいという欲求も強いであろう。しかし、既存の知識体系の不変性や恒常性をたしかめるためには、その体系を新しい事実の条件のもとに適用してみる必要があり、そのためにも多かれ少なかれ新規性をもった情報が需要されていると考えられる。

先に述べたように知識の概念はポールディングに従えば二つのカテゴリーに分かれる。一つは社会システムの中でイベントあるいはアウトプットとして伝達されるものであり、もう一つは各主体の内部にあってその心的内容をたすものであった。次に後者の心的内容の側面について考えることにしよう。

外から与えられた知識あるいはメッセージは各個人に特有の形で再組織されて受容されるのであるが、この場合重要なのはポールディングが「イメージ」（image）とよぶ概念である。ポールディングによれば、「知識は妥当性と真実にかかわっている」が、それにたいていのイメージは人が「真実と信じていること」であり、主観的知識（subjective knowledge）である21。イメージは主観的なものであるが、個人の行動を実現に支配しているのはむしろこのイメージなのである。経済・社会システムを理解する上で客体的知識の果たす役割と並んで重要な要素であるといえる。知識は既に述べたように独特の性質をもっているが、ポールディングも述べているように知識の場合にはその外面的な数量よりもむしろ意味（significance）22）が重要されているのである。たしかに情報や知識の測定にたとえればビットのような単位を用いることは既に述べたように社会分野ではほとんど有益とは考えられず、通常は特定の市場での媒介物の数量（出版物でいえばページ数など）をもって測定されるが（その質的差異は生産物の差別化のような性質として扱われる）、その価値は受け手の欲求に合致したかどうかで著しく異なるという特色をもっている。もちろんこのような価値は新奇さの程度によって左右されるが（その意味では客観的条件に依存しているわけではないが）、知識あるいは情報は当人にとどまらず大きな意義をもつためには、当人のもっている世界イメージ（外界にかかわるイメージ）の中に収まらないわけではない。

このイメージは主体の過去の経験の総合的結締として形成された個的なものであって、各主体に特有の構造をもっている。人々はこのような特有の様式にしたがって外からのメッセージを解読しながら受容する。この場合には個々人もっているイメージ（すなわち、事実イメージと値値イメージの双方）は外部とのコミュニケーションをつうじて多かれ少なかれ変化するであろう。このような変化の過程は学習過程（learning process）と呼ばれる。

このようにイメージは主体的なものであり、個別性が強いが、半面他者のイメージの共有するところが大きいのも事実である。このように多くの人々の間で共有されているイメージ（shared images）を、ポールディングは公共イメージ（public image）と呼んでいる。このような公共イメージは人々の間でのコミュニケーション等をつうじて形成されて
ポールディングの社会システム論（江沢）

くる（あるいは変容し、場合によっては解体する）。新しい知識の伝達はおそらくなんらかの公共イメージが既に共有されている主体の間では効果的であるといえよう。すなわち知識の伝達は一方では新しさ、多様性が必要であるが、他方ではなんらかの共有性が保持されていることが必要であるといえる。この両面は相互に補完的であると考えられる。すなわち多少とも共有性があってはじめて斬新性も評価され、また一方ながらの新しさが加わることによって共鳴の度合いも強められるという関係にあるといえよう。こうしたバランスがうまく形成されることによって、好ましい形での伝播がなわれれば、知識の伝達活動は個々の主体の満足と能力の向上につながって、したがって新たな社会システム全体にたいしてもきわめて発展的な効果をもたらすであろう。

発展という点に関連する事柄として知識は「保存の法則」に従わない（公共財の性質をもつ）という特色があることが注意される。つまり、たとえばAという人からBという人へ、ある知識が伝達されるとき、受け手のBはもちろん前よりも多くのことを知るようになるが、実は送り手のAの方も依然として前と同じかあるいは場合によっては前よりも多くを知るようになるのである。有形の財の分配の場合にも効用のレベルでは関係者双方が有利化するが、知識の伝達の場合にはうまく運営されれば関係者双方（全員）が効用においてはもちろんのこと、財の保有量においても同時に有利化するのであって、知識の直接的交換はきわめて発展的な性格をもっているといえよう。

ところで、上にたたかような発展性は潜在的なままにとどまることもなく、それを顕在化させるためにはなんらかの組織化が必要である。というのは知識の直接的交換は自動的には十分展開しないからである。知識の専門化が進むと同時にある知識を別の知識と交換することの重要性が高まるにもかかわらず、ただちに直接交換が十分に進行とは限らない（ポールディングはその理由は「知識の分野には貨幣制度に対応するものが存在していない」と述べている）。

そのようなわけで、現実には各専門家は、ポールディングの言葉によれば、多くの場合「洞窟の中の隠者のように、自分の知識を退蔵している」というのである。というのは既に述べたように知識の場合に、知りたいものを捜し求める前に知りたいものについてある程度知っていなければならずというパラドックスがあるからである。このため、知識の専門化は、商品生産における専門化に比べてはるかに効率が低いというのがポールディングの評価である。このような交換の不足、別の言葉でも知見分野の分立という現象についてはこれまで多くの人々によって意見が述べられてきている。著名なものとしては周知のC・P・スノーの指摘がある。スノーによれば「全西欧社会の人びとの知的生活はすますます二つの極端なグループに分かれつつある。この二つのグループの一方には文学的知識人がいる。彼らは他に知識人というものがいかなかったように、自分を知識人と信じこんでしまっている。」他方の極には科学者、しかもその代表的な人物として物理学者がいる。そしてこの二つの間をお互いの無理解、ときには敵意と嫌悪の淵が隔てている。だからもっと大きいことはお互いに理解しようとしないことだ」というのである。もちろん専門化ということは本来それなりに美しい特質をもっており、やはり今後とも一層進展することが望ましいといえよう。しかし分業は他方でそれに見合った統合が付いてこそ豊かな効果があるのである。現実には分業と統合という二つの働きのようバランスを達成する必要があり、専門分化の側面のみが無制限に進行することが好ましいとはいえない。たしかにこれまでの近現代文明の発展においても明
なかなないように専門化が大きな貢献をなすこととは明らかであるが、総合の働きが十分でないところ、知識世界は細分化への偏りを適度に強めることがある。そのような過度の細分化を避けるために、ポールディングはたとえば様々な分野の知識の仲介者(middleman)の機能の拡大が必要であると主張している。

この論の意義が不十分であると「知識の集合体は社会の必要に扮しようとする大組織体となるかわりに、小さな仕切り棚の集合となるであろう。すなわち、有機的に効果的な全体となるかわりに、知的な積み重ねのたんなる堆積物となるであろう。」というのである。さらにポールディングはこうした多くの知識分野の交流のためのなんらかの中心が必要であるとし、ポールディングの場合にはそれを宗教を求めるが、このことは今しばしば一出の町を構造にぞれぞれを説明している。すなわち、「われわれの無数の専門分野は、無定型な群をなして知識の地図のなかに散らばっており、お互いの間にあるコミュニケーションの流れはまったく混じり合ったものちょろちょろした流れに過ぎず、お互いどうしだ関連づけることのできる中心はどこにも存在していないように思われる」、「そして「宗教は町のセンター(Translator: Center of Town)、すなわち、人生や経験や知識のうねりのなかの統合的要素にならなければならない」というのである。しかし、この場合、「問題は知識の町が大きくすぎたということにあるのではないか、風変わりな多い通りと美しい大聖堂をもつ中世の小さなセンターは、過去三世紀間に成長してきた広大な郊外の交通を処理するにはまるで不十分なのである」というのがポールディングの意見である。ポールディングは（自身がキリスト教者であることもある）全般的に宗教の役割に大きな期待をかけていないが、宗教の特質についてポールディングはそれが全人（whole man）にとっての問題であると述べているのであり、この事柄は一般に全人的な関心事を扱う精神文化の重要性を述べているものと受け取ることができよう。

ところで知識の順調な交換を妨げるもう一つの障害はポールディングによればイデオロギーが強い片寄りをもつ場合に生ずるという。ここでイデオロギーとはポールティングによれば一般的には「世界にかんする人間のイメージのうち、その人間が自分の自意識(Identity)にとって……本質的と考える部分」と定義される。このような一般的な意味でのイデオロギーは多くの人々にも、また人間にとまって個体（もちろん場合によっては強く）必要とされるといえよう。しかし、このような一般的な意味でのイデオロギー（いわば広義のイデオロギー）は柔軟性と開放性をもつことが可能である。すなわち、対立でなく開放的な交流をつつじて変化、発展していくことが十分可能である。しかし問題はイデオロギーが対立関係をふくむときである。

このときにはイデオロギーにもとづく認識はバイアスを固定化することになる。このように否定的に理解されるイデオロギー（いわば狭義のイデオロギー）は「経済的、経済的側面に偏った見解ないし世界観」という特徴づけがなされることになる。このように対立、争いといったことを中心に物事をとらえる考え方——このような考え方をポールディングは弁証法的（dialectical）とよぶ——が意識されると、学習過程に非生産的な偏りが出る。学習過程とは既にふれたように「社会の中の個人がもっている世界イメージが変化していくような社会過程」であるが、このようなイデオロギーの存在によって、人は自己に不適切なメッセージを拒むようになり、誤りを打つ機会が伸縮的に働かなくなるのである。「対立関係の形で問題提起がなされるときには拮抗する当事者双方ともに相手から何を学ぶことをしなくなる」のであって、この場合には「様々な価値体系が一種のフィルターの役を果たし、入ってくる
ポールディンクの社会システム論（江野）

情報を故意におじまげたり、特定のイデオロギーに反するものは排除されたりする。こうして学習が妨げられるのである。間係のプロセスは学習ということになる。」

このようにして対立や間係を中心思想とせず、イデオロギーにとらわれない、非対立的、隣接的（non-dialectical）的な性格の漸進的な蓄積プロセスが重要となる。人間社会の歴史には非挙証法的、対立的な過程が存在していることは明らかであり、現実は非挙証法的プロセスと混在する形をとっているが、問題は非挙証法的、漸進的プロセスが社会全体の基盤となるような社会観、歴史観をいかにして維持、発展させるかということにあるといえよう。このような非挙証法的なプロセスの例として、ポールディンクは二つの例をあげている。すなわち一つは「交換系システムが進展して分業体制が確立していくプロセス」であり、もう一つは「知識の増大のプロセス」である。これらのプロセスは日常生活の多くの活動の積み重ねから成り立っている。個々の活動がいつしか革命のような出来事に比べて壮大さはない。しかし今日の社会のように複雑な構造をもつ世界では一見壮大でドラマティックにみえる変化も、著しい積み重ねによる進展の方が長い目でみて顕著な成果をあげる場合が多いというが、ポールディンクの考えである。

7 発展過程

最後にポールディンクの発展過程にかんする考察にふれてみよう。時間の経過とともに蓄積的に変化していくプロセスとして、ポールディンクは発展（進化）過程と目的志向過程というものをあげている（ここでは蓄積的なプロセスというのは、「再びもとの位置に規則的に戻ることがないプロセス」）。

目的志向プロセス（teleological process）とは、「最後に達成すべき目標のイメージあるいは情報システムにしたがって行動に指針が与えられるようなプロセス」で、あって、目標があらかじめ行動者に与えられているものである。まず、設計図にしたがって建物を建てていくようなプロセスに当り、人間社会の場合にはあらかじめ設計された計画の実施の場合にこのようなプロセスがみられる。一方、発展的プロセス（evolutionary process）というのは、「複数の個体群が相互に関係を保つつつ存在している場合における個体数の変化のダイナミックスによってひき起こされる」のようなタイプのあるものである。この場合には社会の構成要素であるところの各個体群が相互作用をもたらしながらもそれぞれ自律的なコースを歩んでいくため、システムの中に多様性、多元性が保持されるが、全体としての社会の進路は確固とした決定論的な形では捉えることができない。

目的志向プロセスは一見したところでは効率的のようにみえる。事実不確実性がなく価値内容が単純な場合にはそうであるといえよう。したがって上述の発展的プロセスにおいても部分システムにかんしてはこうした目的志向型の計画モデルの活用は有効であるといえよう。たとえば企業の生産計画といったものがその例である。しかし、今日の複雑化した社会においては社会システム全体について文字通りの中央集権的計画を実行することは不可能である。
組織から構成され、諸変化について絶えず実験が行なわれるよう、組織の移動がかなり活発になるようでなければならない。」[4]と述べている。
このようにして社会の動機としては、目的志向型ではなく、多数の異質の観点を許容する進化プロセスが重視されることになり、目的志向プロセスを社会システムの支配的原理にすることはできず、それを部分システムとして内部にふくむ形態が必要となるのである。
既に述べたように、進化の発展プロセスとしてホールディングは知識（広義）の蓄積をあげているわけであるが、ここで知識構造のダイナミズム、すなわち革新についてふれるのにしよう。このような革新は経済発展の見地からみれば、シュペルナーが強調したところの新結合あるいはイノベーションと密接に関連している。ホールディングはこのようなシュペルナー的見地を受けて、イノベーションに関する経済発展の特徴を三つあげている。すなわち、革新、模倣、置きかえである。経済進歩のためにはまず変化をつくつくる者がいなければならない、シュペルナーは周知のようにこのような新結合（すなわち新製品、新しい生産方法、新しい販路、原料の新しい供給源、新しい組織の導入あるいは開拓）の遂行が資本主義発展の原動力を与え、この職能を担う者が企業者であると考えたわけである。この場合発明者と企業者が機能的に区別されている。新しい技術の創出のみでなく、それを実施に移していくことも社会的には重要性が高いのである。もちろんこの両機能を同一的人物が兼ねてもよく、また初の人物によって実行されてもよい。さらにこの革新を行う主体は必ずしも個人である必要はなく、複数の人間から成るグループであってもよく、ともかく新しいことを行なう職能が重要だということになる。進歩が起こるためには「どこかで誰かが、なにかを、これまで行なわれなかったような仕方で、行なわれなければならない」のである。しかし、このようにして生み出された新機軸も十分に他者によって受容されなければならないとする。たとえば社会の大部分が固定的な考えをもっていたり、組織や制度が硬質であったりして（人々が進取であったとしても組織や制度の変化にはタイム・ラグがある））し、新たな試みの実施にブレーキをかけることがあるかもしれませんが。したがって模倣と置きかえが重要である。
経済社会の発展を考える場合には、その原動力として一方ではテクノロジーと企業活動の領域におけるイノベーションが重要であるが、もう一方では一般の人々の思考様式、生活習慣あるいは精神文化というような言葉で表現できる分野における革新もそれと並んで重要であるといえよう。たとえば他者を単純に敵と味方に分けたりする二元的、対立的な見方の克服であるとか、あるいは国際社会において他国の利益の増進をはかりながら、自国も繁栄をはかるといった相互利益の同時的拡大の追求といったような社会観の進化が経済社会の高次化にとって大きな役割を果たしているといえよう。このような意味からホールディングは「モラリストの役割は技術の領域において革新者が果す役割に相当する」[5]と述べて、モラリストの役割を重視している。モラリストとは倫理にかんする自分自身の観念および理念の創造者および伝播者であることであるが、こうした観念や世界観の革新ということも、けっして直ちには社会において定着せずに、科学技術分野における新機軸の導入過程のように、時間も要し、新しい考え方の誕生、社会への導入、一般への普及といった一連のステップを踏むのである（これは新観念の有効性、現実妥当性的テストのプロセスであると解釈することもできる）。現実には社会観、価値観の上で昨年の狭い考え方が限界にぶつかっているような時代の局面において
新しい観念の導入によって人々の行動に豊かな可能性が開かれる、といった経験を通じて転換が生ずることが多いものと考えられる。こうしたプロセスは学習過程を伴うのであり、上のような価値観（選好や倫理の学習）は先に示した「情報圈」あるいは精神圈の重要な側面であって、その変化は複雑な様相を示し、単純には進化しないのである。そのような意味からこのような精神領域における革新者の出現の意味が大きいといえよう。テクノロジーおよび産業活動の場合にはシューベーターが論じたように革新の遂行者は特殊な類型であるところの企業者であったが、ポールディングは既にふれたように精神文化の分野でのモラリストの役割を重視するのであった（このような価値の分野での革新は、その一般的な観念のみでなく、それを実に移すこと、つまり新しい社会運営のルールの提唱、そのための説得が重要である）。

こうして二つの部類の革新、つまり（1）技術、産業領域での新機軸、（2）社会観およびそれともとづく社会的ルール、制度などの領域での新しいあり方の形成が考えられるが、これら二つのカテゴリーの革新はどちらか一方的に先行して、他方がその結果として生ずるというのではなく、両者は相互に関連してバランスを保ちつつ、ダイナミックスを形づくっているものであるといえよう（つまり“何ができるか”ということは現実にはつねに“何が望ましいか”ということと関連しているのである）。

あとがき

以上、ケネス・E・ポールディングの社会システムにかんする所説を筆者なりの解釈を加え、関連事項をもじつて記述してきたが、実際にポールディングが彼の多くの著書、論文、エッセイで論じているのは物質、生命を

ふくむはるかに広い体系である。しかし、本稿ではそのように余りに広く視野を拡大することが現実の社会・経済問題との距離を遠くする場合がありうることを考慮して、自然、生物等にかかわる彼の所説にはあえて言及することを避け、社会にかかわる事象（しかもその一部）のみに考察を限定した。

また以上で考察したところのポールディングの諸説解は必ずしもすべてが彼自身の独自の発案によるものではなく、多くの人々（とくに社会学者）が同様もしくは類似の所説を唱えているのであって、そうした他の社会科学者による諸説解に言及しつつ、ポールディングの思想のもとを意義を明らかにすることはできれば望ましいことであるが、本稿ではおっとらポールディングの所説のみに視点を限定して考察することを主眼とした。

さらに一言すべきことは、一般にある理論あるいは思想を理解する目的は、究極的にはそれによって我々が直面する現実問題への洞察をうるためであるということである。ここでポールディングを取り上げた意図もそれにによって現代経済の諸問題にかんじて有意義な視点がえられるものと考えだからにかならない。今日国内経済、国際経済の状況をみると経済と政治、あるいは文化との関連が密接化している領域が重視され、その理解のためにには総合的思考の必要性が高いと考えられる。

ポールディングの所説がこうした現実の具体的局面の理解に適用しつつ考察することが望ましいのであり、本稿はあくまで一つの試論的考察であることをお断りしておきたい。

[注]


2）Beyond Economics, Essays on Society, Religion and Ethics, 1968 (The University of Michigan Press), 公文俊平訳、『経済学を超えて』（改訳版、学習研究社）、p. 358。
下 Beyond と略す。
4）Ecodynamics, p. 190.
5）Beyond, 邦訳 p. 365。
6）The Economy of Love and Fear, A Preface to Grant Economics, 1973 (Wadsworth Publishing Co.), 公文俊平訳,『愛と恐怖の経済』(啄木社) p. 49。以下 Love と略す。
7）Love 邦訳 p. 49。
8）同上, p. 50。
9）同上, 同ページ。
10）A Primer on Social Dynamics, History as a Dialectics and Development 1970 (the Free Press), 横田洋三訳,『社会動學入門』(竹内書店) p. 48。以下 Social Dynamics と略す。
11）Beyond 邦訳, p. 367～8。
12）同上, p. 368。
13）同上, p. 334。
14）同上, p. 335。
15）同上, p. 310。
17）Science, 邦訳 p. 155～6。
18）Beyond, 邦訳 p. 310。
20）Science, 邦訳 p. 171。
21）同上，同ページ。なお彼の相互依存の問題はポールディング以外にも若干の人々によって分析されており, その一例としてホックマン, ロジャーズをあげることができる。
22）Beyond 邦訳, p. 361。
23）同上, p. 435。
24）同上, 同ページ。
25）同上, 同ページ。
26）同上, p. 440。
27）The Image : Knowledge in Life and Society, 1965 (The University of Michigan Press), 大川信明訳『イメージ, 生活の知恵・社会の知恵』(誠信書房), p. 4。
28）Beyond 邦訳, p. 225。
29）同上, p. 226。
30）同上, p. 230。
31）同上, 同ページ。
32）同上, 同ページ。
34）Beyond 邦訳, p. 232。
35）同上, p. 313。
36）同上, 同ページ。
37）同上, 同ページ。
39）同上, p. 94。
40）同上, p. 96。
41）同上, p. 27。
42） 同上，p. 12-13。
43） 同上，p. 18。
44） The Organizational Revolution, A Study in the Ethics of Economic Organization, 1953 (Harper and Brothers), 岡本幸雄訳，「組織革命」(日本経済新聞社)，p. 145。
45） The Organizational Revolution 邦訳，p. 7。
46） ボールディングの経歴について簡単にふれておくことにしよう。ボールディングは1910年、イギリスのリバプールに生まれ、オックスフォード大学を卒業し、1948年にアメリカに帰化した。ながらもミシガン大学で教えていたが、1968年からコロラド大学に移り、現在同大学の教授であり、また同大学の行動科学研究所（Institute of Behavioral Science）における「一般社会経済動態研究プログラム」（the Program of Research on General Social and Economic Dynamics）のディレクターを務めている。