## 共同研究內容と <br> その矢財取噚推進しこ つい（

京都大学の松重和美教授符沶しーブと京都インスツルメンツ社等とで進められているユニークな共同研究と，

諏 澤 脩

## ポリマー等の分子配向装置の開発

京都ナノテククラスターで進めている多数の共同研究の中には，最先端のナノテク技術でありながら，その概念が直感的に理解しやすいユニークな研究があります。原子間力頡微鏡（AFM）を用いた，分子配向技術に関する揭題の研究もそのひとつです。
ポリエチレンやポリフッ化ビニリデン等のポリマーは，長し分子が様々な方向を向いたり，絡まったりしながら集合した状態にあります。ちようど，絡まったスパデッテイをフォークで梳き，想しありま。ちょと，絡は， その一本一本を真つ直ぐにして並べるように，フォークに相当 するAFMプローブを用いて，ナノしべルの大きさのポリマ
分子を一方向に整列（配向）する技術を開発しています。
分子を一方向に整列（配向）する技術を開発しています。
研究を開始した当初は，既存のAFMを利用してサブミリメ
ートルスケールの微ハ頜域を配向できるだけでしたが，平成 19年度中には，一辺が数ミリメートル以上の矩形領域を配向 する，世界初の大面積加工装置が実現する予定です。分子を配向する方法としてはフィルムの両端を引引張る延伸法，特殊 な材料で表面をこするラビング法などが知られていますが，こ れらの方法では扱うことのできない極めて薄い膜であっても，配向作業が可能になります。また，選択した特定の領域だけを希望する方向へ配向することもできます。
このようにして，ポリマー分子の方向を揃えた領域では，弾性率，屈折率，誘電率，導電率などの特性（異方性）が顕著にな

 により，即知の有機桃料を用いた有機ELP有機FET等の電子 ，全く新規な電子•光学材料，デバイスが開発されることも期待されます。

## 知的財産権の取得推進

京都ナノテククラスター生まれのこの特徴ある技術に関 しては，知財面でも戦略的に取り組み，最も基本となる技術は国際特許に出願し（数力国に展開済み），またその利用発明を含む数件の国内特許出願と併せて強力な特許網を形

成しました。この特虫網形成を支援したのが，京都ナノテ


クラスターでは，特許出願を推進する目的で，并護士，弁理士，科学技術コーディネータの6名の委員で構成する発明評価小委員会を設けています。研究開発では，数多く の発明が生まれますが，将来有用となる可能性が高いものか新規性•特許性があるものか等の観点から，クラスターが特に支援する対象にふさわしい発明か否かを小委員会で評価し，その評価結果に基づいて，ASTEMで支援の可否が最終判断されます。この制度は出願時点の費用負担等の支援に限られますが，今回紹介した分子配向技術をはじめと して，これまでに有用な発明の特許出願を推進する役目を果たしてきました。
余談ですが，文部科学省のナノネットによれば，平成 16 年度，平成17年度に日本特許庁の受理したナノテク ロジー関連特許出願は，それぞれ3600件，4400件余り です。京都ナノテククラスターの成果として計上した日本特許出願から，バイオ分野の出願を除いたものをナノテク関連出願とみなせば，両年とも 37 件です。少し乱暴な計算になりますが，日本ナノテク特許出願に対する両年の占有率は，それぞれ略々1\％になります。これらの特許群は クラスターの開発技術を事業化するに際し，強力な援軍に なるものと期待しています。


高分子配向制御装置

# ASTEM NEWS <br> Advanced Software Technology \＆Mechatronics Research Institute of Kyoto 



NEWS LINE UP



6 特焦
平成18年度の「京都ナノテク事業創成クラスター事業について

8 Report I
「京都バイオ産業創出支援コロジェクト｣分科会活動



10 Report III


11 R\＆D Report XSLTVていて

12 Nanotech Watch（11）共同研究内䜿とその知狽取得推進について


## 大学の知的資産を生かした新しい産学連携

大学の街•京都にはたくさんの知的資産が集積しています。先端のハイテク研究だけでなく，芸術や人文，社会科学など，豊富なコンテンツを生かした，京都ならではの産学連携が求められているといえ るでしょう。ASTEMにおいても，21世紀の科学技術を担う人材教育，新しい発想を持った起業家の育成など，さまざまな取り組みを進めています。今回は，京都を中心に約50の大学•短期大学が加盟する「大学コンソーシアム京都」の八田英二理事長と対談を行い，大学が保有しているポテンシャル（可能性として持っている能力）を，京都経済や産業の活性化にどのように生かしていくべきかを伺いました。


八田 英二
大学コンソーシアム京都理事長
同志社大学 学長


高木 壽
京都高度技罡研究所理事長

技術重視型ものづくり都市の魅力を発信
－高木 京都市の最新の統計調查によると，約5兆9千億円にのぼる市内総生産の $17.3 \%$ が製造業という結果 が出ています。京都は観光の街といわれますが，まず，製造業が元気になることで，観光を含めた京都全体の産業•経済が活性化していくのではないでしょうか。 20 世紀の大量生産•大量廃棄の時代は終わりを告げ，

21世紀は＂知儎＂を中心とした技術重視型のものづく りへと移行しつつありますね。八田理事長は，京都の ものづくりの可能性についてどのように考えておられ ますか。
八田 京都のものづくりのポテンシャルは2つあると思います。1つは，何百年もの間，脈々と受け継がれて きた伝統的なものづくり。今，世界的に活躍している京都のベンチャー企業は，こうした伝統技術をベース に発展してきたところが多いですね。もう1つは，ハイ

テク技術を生かして高付加亚値な製品・サービスを提供しているということ。大工場に原材料を放り込んで大量生産するのではなく，技や技術を投入することで， よそにはない＂ほんまもん＂を生み出しているのが特對です。高木理事長がおっしゃったように，京都のも のづくりの本質は知識中心•技術中心ではないかと思 います。こうした魅力をどんどんと国内外に発信して いくべきではないでしょうか。

## ＂経営＂と＂技術＂の両視点を持った人材育成

高木 ASTEMでは，先進基盤技術であるナノテク ロジーを中心とした文部科学省知的クラスター創成事業や経済産業省産業クラスター計画関西バイオクラス タープロジェクトの拠点として，産学•産産•学学連携を推進しながら，新事業•新産業を創出しようと取 ら組んでいます。大学コンソーシアム京都にはたくさ んの大学•短期大学が参画されていますが，これから の産学連携で大切なこと，重要なポイントはどのよう なものだとお考えですか
八田 現在，大学コンソーシアム京都に加盟してに る大学•短期大学の数は約 50 校。一部の大学では産学連携を推進する専門窓口を設けていますが，全体とし てまだまだ数が少なく，十分な機能を果たしていない のが現状です。大学コンソーシアム京都は独自にリエ ゾンオフィスを設置しているので，＂学＂のシーズと ＂産＂のニーズを橋渡しする共働的なまとめ役として，童学連携を推進していきたいと思っています。
高木 産学連携が思ったように進んでいない理由の1 つとして，＂コーディネータ＂の人材不足があるので はないかと思います。現場でどんな技術革新が起こっ ているか，どのようなニーズがあるか，常にアンテナ を張り巡らしておかねばなりません。また，大学の研究者とうまくつき合っていくコミュニケーション能力 なども求められています。そこにある技術•知的財産 をきちっと評侕でき，産業化までの道のりを明確に示 すことができるMOT（技術経営）の視点を持った人材 を育てていく必要があるでしょうね。

■ 八田 1つの大学だけで，MOT教育を実践しようと思ってもなかなか難しい面があります。大学コンソー シアム京都では，加盟大学が中心となって，MOT教育 のプログラムや教材を共同開発しようという取組みを進めています。将来的には，ASTEMなどと連携しなか 5，産学共同で，すそ野の広いMOT教育ができないか と考えています。

## 芸術系のコンテンツを生かした産学連携を推進

高木 京都には芸術系や人文系，社会科学系の大学•短期大学が多く集積していますね。彼らは，素晴らし い発想•感性を持っていると思います。産学連携とい えば，理工系中心に進められていますが，京都ならで はの特徴を生かした産学連携ができないでしょうか。例えば，最近，医工連携が盛んに行われていますが， そこに哲学的な思考を取り入れるような連携があって も有意義ではないかと思います。大学コンソーシアム ではどのようにお考えですか。
■ 八田 大学コンソーシアム加盟の大学で，理工系の学部を持っている大学•短期大学は7校。芸術系の大学•短期大学は 10 校もあります。デザインや映像，アニメ など，そのコンテンツは非常にユニークなものばかり です。こうした知的集積を発掘して企業ニーズと結び つけることができれば，これまでにない市場が生まれ る可能性があるでしょう。残念ながら，どういう場面 で連携できるのか，今は大学も企業もまだはつきりと わかっていません。「こういうシーズを活用すれば， こんな効果が期待できる」という情報を発信する，レ一ダー的な役割が不足しているのではないでしょうか。大学と企業の両方を見渡せる私たちが中心となって，総合的な産学連携を推し進めるサポート体制を整えて いかなければなりませんね。

大学発べンチャーが
経済活性化の牽引役に
■高木 文部科学省による「知的クラスター創成事業」

では，ASTEMや京都大学などを中心とする「京都ナノ テククラスター」と，同志社大学などが参加されてい る「けいはんなヒューマン・エルキューブクラスター」 の 2 つのクラスターが，京都地域において進められてい ます。最近では，産学共同で新たな起業を目指そうと いうインキュベーション施設，ラボラトリー施設も増 えてきました。ASTEMにはアーリーステージを含めて， 20 社以上の企業が入居し，さまざまな研究開発に取り組んでいます。大学発べンチャーが経済活性化の率引役となっているように思います。
■ 八田 同志社大学が中心となって取り組んでいる「け いはんなヒューマン・エルキューブクラスター」では，廃熱を利用した泠蔵庫やスイッチレスの照明システム など，産学連携によってユニークな技術が開発されま した。大学の力を最大限に活用することで，おもしろ いものが生まれるという認知度が高まったのではない でしょうか。また，同志社大学では，昨年秋，インキ ュベーション施設「D－egg」を開設しましたが，たく さんの問い合わせや入居の申し达みか舞い込んでいます。大学や企業に蓄積されている伝統技術，先端ハイテク技術を融合しながら，「さすが，京都」と言われるよ うな京都型連携モデルをつくっていきたいですね。

## 建学精神に基づいた知恵をはぐくむ

大学教育■高木＂ヒューマン・キャピタリズム＂と言われます が，これからの課題として人材有成がますます重要に なってくるのではないかと思います。最近，産業界から，「せっかく人材を採用したはずなのに，入社してから もう一度教育をしなければならない……」という声も聞かれます。大学教育のあり方として，どのようにお考えですか。
■ 八田 大学の使命は大きく分けて2つあると思います。 1つは，学術•技芸の知識を教えるということ。近年，目ざましいスピードで技術革新が進展し，特に理工系学部においては4年間ですべてのことを教えるのは難し くなっています。大学院に進学する学生が増えている ように，これからの時代は大学院までの6年間を視野に

入れた教育体制を考えることが必要でしょう。もう1つ の使命は，意外に軽視されがちなのですが，学生の人格を形成するということです。企業倫理が社会的な問題となっていますが，それは知識偏重型の教育で，＂知恵＂の部分が欠如しているからではないでしょうか。知恵がはぐくまれなければ，知識をどのように用いて いいのかわかりません。企業が大学に期待しているのは， むしろしつかりとした教養を身につけさせる，リベラ ルアーツ教育ではないかと思います。
■楽木 18 歳人口の $52 \%$ が大学に進学するという＂ユ ニバーサル教育時代＂を迎えています。学生の質もず いぶん変わってきましたね。これから少子化社会を迎 えますが，大学教育の方向性，展望をどのように考え ておられますか。
■ 八田 例えば，経済学部で教えている学問は，どこ の大学でもそれほど大差はありません。では，どの部分で大学の特徴を出せばいいのかというと，私立大学 にはそれぞれ建学の精神というものがあって，その精神に基づいた教育プログラムが推進されています。少子化の時代を迎え，これから大学が社会的な存在意義 を高めていくためには，その大学ならではの個性を身 につけた人材，「あの大学で学んだのなら大丈夫だ．．．．．．」 と思ってもらえるような人材を，育成することが重要 だと思います。

## 優秀な人材が活躍できる

魅力的な＂場＂を提供
－高木 京都の大学•短期大学でせっかく知識や知恵 を身につけても，卒業してほかの地域に出て行ってし まっては意味がありませんね。卒業後も，優秀な学生 が京都の発展のために能力を発揮できるような場を，積極的に提供していく必要があるでしょう。京都の企業と学生を結びつけるアイデアはありませんか。 ■ 八田 京都には世界的な企業がたくさん集積してい るので，入社を希望する学生は多いと思いますが，な かなか採用してもらえないのが現状ですね。＂京都棵＂ みたいなものをつくって，京都で学んだ学生をもっと採用していただけないでしょうか（笑）。1つは，企業

が大学•短期大学の情報を十分に持っていないのが理由ではないかと思います。例えば，インターンシップ などで学生を現場に受け入れていただく，また大学の ほうも産業界で活躍する人材を教員として迎えるなど，広い意味での産学連携を進めることによって，「大学 がどんな教育を行っているか」「どんな人材を育成し ているのか」など，幅広い理解を得られるのではない でしょうか。同時に，「こんな人材を育成してほしい」 という企業からの要望が反映されやすくなります。こ れからの人材教育は大学だけに任せるのではなく，産業界も積極的に関わってほしいと思いますね。
高木＂京都枠＂のアイデアはおもしろいですね。自分の能力を発揮できる環境が整えば，京都のために役立とうという意欲もわいてくるでしょう。京都活性化の切り札になるかもしれませんよ。一方で，中小企業のほうは，優秀な人材がなかなか集まらないという声も聞かれます。学生にとって，京都の中小企業はど のように映っているのでしょうか。
ハ田 最近では，ベンチャーや第二創業的な要素を持った，個性豊かな中小企業が増えてきました。「自分の価値を高めたい」「起業を目指したい」という学生にとって，非常に魅力的だと思いますね。ただ，ど んな中小企業がどのような技術開発を行っているのか， なかなか大学のほうに情報が伝わってきません。イン ターンシップなど産学交流を含めて，もっと中小企業 をアピールする仕組みを考えていた だきたいと思います。

世界を視野に入れた グローバル連携を展開

高木 最後に，今までの話を踏ま えて，京都の大学を束ねる大学コン ソーシアム京都が果たすべき役割に ついて，どのような考えをお持ちで しょうか。また，大学コンソーシテ ム京都として，ASTEMのような公的研究機関に期待することは何でし ょうか。
－八田 今，大学コンソーシアム京都では，京都市と共同で「大学のまち・京都推進会議」を設立し，大学 の街•京都の発展に向けた＂セカンド・ステージプラン＂ を積極的に進めています。私たちの今後の取組みの1つ として，国際化にどのように対応していくかという問題があります。ご承知のように，京都には世界に誇れ る伝統，文化，芸術，そしてハイテクなどさまざまな コンテンツが蓄積されています。グローバル化の時代，京都が培ってきたこれら知的資産を世界に向けて発信 していくことが求められるでしょう。これまでの産学，学学連携は国内中心でしたが，今後は大学コンソーシ アム京都が中心となって，京都の大学•短期大学の魅力を積極的に売り込んで，国際的な連携を進めていき たいと思っています。ぜひ，ASTEMには幅広いご協力 をお願いしたいですね。
■高木 京都の＂都市格＂を向上させようという取組 みが，京都商工会議所などを中心に展開されていますが， まさに大学コンソーシアム京都の活動は，京都のブラ ンド力を向上させることにつながっていくと思います。私たちも＂学＂のシーズをうまく取り入れながら，社会に貢献できる技術やサービスをどんどんと生み出し ていきたいと思います。本日は，どうもありがとうご びいました。
［同志社大学学長室にて］

## 平成18年度の

## 「京都ナノテク事業創成クラスター事業」について

## 平成18年度の重占施策と目梄

現代社会は，資源の枯渴，自然買贊の破㯖，ストレス の多し瓄瓄みど学くの問䦎を抱えています。他方，「京都ナノテク事業䬣成クラスター」では，ナノテクノロジ一か既存の技新の改良だけでなく，ナノスケールが生み出す物理現象にようて予想もつかないげレークスルーを生み出す可能性を秋めていることに着目しています。私 たちは，このナノテクノロジーを活かした研究開発による，代替工ネルギー・•省工ネルじーや新素才等しよよりこれら

平成18年度は，研究開発を行っているそれそれのテ ーマの具体的な成果のイメージをより明硂にして，事業化を促挝する取組みを行っています。また，将来にわた
取め組むとともに，次期知的クラスター事業についての楥討や「地域クラスター形成」の基蓝作のを実施してい ます。
各枅究テーマにおきましては，平成20年3月に事業化䘒品化かできている「青成」テーマと，革新的なイノ
 テーマとに区分し，それそれの目標イメージへ向けて研究闌発を行っています。

平成18年度研究テーマ
I ナノ構造体表面加工•解析装置の開発
研究代表者：松重和美（京都大学教授）
この研究グルーフでは，AFM，HPLC技術を展開し たキャリア密度マッビング装置等のナノ計則装置の開発 CVD技㣨を利用したRRAM用Mn酸化物薄酸等の高幾能薄護の開発，さらにナノ成型部品を安価に提供するナノ インフリント技泍の開発を行つています。
（1）先進厂ノ電子計測•加工装置の開発（育成）

## （2新梘㯰云子解析法開発（育成）


（4）マイクロ・ナノ構造の製作抆林閘発［卓越］
II 薄膜•微粒子技術の産業化

この研究ゴルーブばは，京都の大学における長年にわ たる世界的なワイドギャッフ半導体関連の研究成果や，新たに導入された有機漙謨化桻子技術の活用によって，


およびナノ微粒子等の事業彻予定されています。これら によって，私たちか直面しているエネルギーや村料資源の

（1）」 構造を用いたデバイスの開発（音成
発 消成1
（3）高付加価値SiCエピウェーハの開発 I育成！
（4）金属超蒨柆子・ナノ粒子製造技術の開発と応用 I育成！


IIIフォトニック技林の碓立
研究代表者：平尾一之（京都大学教授）
この研究グルーブでは，フォトニック結晶による超小型分光デバイス，II－V族混晶による半導体光変調器の開発，また光デバイス関連ではLED効率の大幅な向上， フォトニック結晶による面発光レーザ及び光集積回路等 の開発など，いずれも世界的に最先端を走る技術の事業化が進められています。
（1）ナノ・マイクロ構造制御による新嘰能光デバイス
光計測技術の開発［育成及び卓越】
（2III－V族半導体を用いた変調器開発【育成】
（3）革新的フォトニック村料の開発【卓越】
（4）オトニックナノ構造を用いた大容量光通信用デバ イスの開発［卓越】

IV ナノバイオ基盤技術
研究代表者：木村良晴（京都工芸繊維大学教授）
この研究グループでは，ポリ紝酸の医療用•工業用研究開発と，人工膝関節，RNAプローブ・DNAプローブ等生体分子検出用試薬•装置の開発を行っています。
（1）新高分子・ナノバイオの開発（ポリ乳酸素材の製品化） I育成】
（2）ナノ構造制御による組織制御デバイスの開発（人工㯃関節）【育成】
（3）生体分子検出用試薬（核酸フローブ）の開発 I 卓越］
V 自然順応ナノ材料の創成
研究代表者：村上正紀（京都大学教授）
20世紀は科学技術の進歩と産業発展によって，人々 に豊かな生活をもたらしましたが，一方では自然環境の破䍚やエネルギ一資源の枯渴という負の面をも生み出し ました。この研究グルーブでは，持続的社会を目指して，脱枯渴資源，資源の有効活用，環境負荷低減に資するナ ノ材料を創成していこうとしています。
（1）高性能LED用の代替透明電極木才料の開発 I育成】
（2）ノノ超薄層による表面処理技術の開発［青成
3 メン゙パターン作製インク用ナノ金属超徴粒子製造技術の開発【育成】

VI 関係府省連携プロジェクト
研究代表者：藤田静雄（京都大学教授）
従来の知的クラスターフロジェクトでは，技術（シーズ） を起点とした商品を生み出してきました。このプロジェ クトでは，光やワイドギャップ半導体関連デバイス，健康医療および環境分野において，これまでクラスターで培 つてきた技術を生かして他府省とも連携しながら商品を開発し，それぞれの産業分野を活性化させていこうとし ています。
（1）次世代テラビット光メモリ開発
（2）ワイドギャップ半導体応用の新市場形成
（3）排ガス中NOx還元触媒システム事業化
（4）オンサイト簡易診断装置開発
事業化に向けた取組み
「京都ナノテク事業創成クラスター」では，成果の事業化に向けた取組みとして，次の2点に力を入れています （1）研究成果の事業化促進
（1）研究成果の事業化促進
企業が研究成果の事業化に積極的にかかわることを促進するための研究成果事業化委員会の設置や，研究成果展開テーマの他付省支援事業への移管促進，また，特許化推進の取組みを行っています。
（2）研究会やワークショップの開佺
学会や国際ワークショップなど，専門家による会合の開倠を支援するとともに，KYO－NANO会や子供向けス クールの開催や単行本の出版などを通して，ナノテクノ ロジーの社会全体への浸透を図っています。

クラスターの更なる発展に向けて
ナノテクノロジーは，あらゆる科学技術分野の融合の要として，また，これからの産業変革を先導していくも のとして，世界中で活発な研究開発が行われています。京都には大学とハイテク企業に大きな研究集積があり ます。またそのような研究集積は京都の伝統的な工芸に根ざしています。私たちは，京都のこれらの学術的，産業的な資産をナノテクノロジーによって新たに結合させ ることにより，21世紀において人類が抱えるさまぜま な課題を解決でき，また，その技術を産業的に展開する ことで大きな経済効果が得られ，地域に活力を与えてく れると考えています。このように，人類が抱える地球し べルの課題の解決と，地域の産業振興を追求することが私たちが合言葉にしている「ナノテクの街 京都」の目標であり，その目標に向けて，ナノテク分野で強し研究集積を持った大学，京都府，京都市，京都商工会議所，京都工業会などによるオール京都体制の産学公連槜のもと地域クラスターの更なる発展に向けた㛟討を開始してい ます。


## 「京都バイオ産業創出支援プロジエクト」分科会活動

ASTEM産学連携事業部連携支援グルーフ

## 経済産業省広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強化事業「京都バイオ産業創出支援プロジェクト」では，

産学公の参画による分科会を開催し，新規事業化に向けた活動を行っています。「バイオ計測•分析」分野では，平成18年9月1日に京都り サーチパークにて，京都バイオ産業技術フォーラム・京都市地域結集型共同研究事業•京都バイオ産業創出支援プロジェ クト連携事業 「MEMS技術のライフサイエンス分野への応用発表交流会」を開催しました。京都地域では，電子部品・デ バイス製造企業と，ライフサイエンス分野の先端医療•分析計測•検査評価関連企業，また，この研究開発を支える大学 の名研究者が活躍しています。標記の発表交流会では， MEMSに関するハード技術と応用ソフトに関する強しい科学技術基艦を，ライフサイエンス分野への応用展開を図るために， MEMS分野のシーズ側とニーズ側の発展交流のきっかけと なる場を提供しました。当日は，技術シーズのライフサイエ ンス分野への展開を求める電子•精密機械関係者を中心とし た150名の参加がありました。


MEMS技術のライフサイエンス分野への応用発表交流会
［平成18年9月1日／京都リサーチハーの1 ［平成18年9月1日／京都リサーチパーク］
「バイオマスマテリアル」分野では，10月31日にキャンパ スプラザ京都にて，第57回生存圏シンポジウム／京都バイオ産業創出支援プロジェクト バイオマスシンポジウム「未来を拓くバイオナノファイバー 一鋼鉄のように強い植物材料—」 を京都大学生存圈研究所と共同で開催しました。バイオナノ ファイバーとは植物資源を用いた新たな材料であり，現在では，鋼鉄に匹敵する強度やガラス並みの低熱髟張係数を有する，高植物度ナノコンポジットが開発されるまでになっています。標記シンポジウムでは，国内外の研究者によるバイオナノフ アイバーの先端研究開発を発表し，大型新村料としての展開応用と戦略的取組みについて紹介しました。当日は，全国か 5製造•化学分野をはじめとする230名の参加がありました。


「「イオマスシンボジウ未来を拓くバイオナノファイバー－龬鉄のように強い植物材料－平成18年10月31日 キャンパスフラサザ京都

今年度の最大のイベントとして開催した，知的クラスター産業クラスタ一連携事業京都バイオ計測フロジェクト第2回講演会•展示会～「食」の機能と安全を測る～では，現在大 きな関心が寄せられている食（食材•食品）の計測をテーマに，機能性と安全性を測る分析•計測技術において，現在どのよ うな開発が行われ，また求められているかに焦点を当て，産学公の研究者による最新の研究テーマについて講演を行いま した。
同時に最新技術•製品の展示会を開催し，食•食材•食品関連産業技術と分析•計測関連産業技術との融合と発展を目指す場として51団体の出展があり，マッチングの場としても広く活用されました。

 ［平成18年11月15日
平成19年2月2日には，京都リサーチパークにて「バイオ創薬及び支援ツールのイノベーション」発表交流会を開催し ます。今後も，最新のシーズ・ニーズを紹介するための研究会を随時開倠していく予定です。多くの皆様ので参加をお待 ちしています。

## 戦略的基盤技術高度化支援事業に採択

ASTEM産学蓮携事業部連携支援げルーフ

経済産業省が中小企業のものづくり技術高度化を支援する「戦略的基盤技術高度化支援事業」に，ASTEMが事業管理者を務める2件のプロジェクトが採択されました。
平成18年度から新設された本支援事業は，「中小企業のも のづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく支援策の一環として，同法により「研究開発等計画」の認定を受けた中小企業者が国からの委託を受は，ものづくり基盤技術の高度化に資する革新的かつハイリスクな研究開発を行うものです。初年度は，全国で323件（経済産業省枠256件／中小企業基盤整備機構枠67件）の申請があり，80件（経済産業省枠 54件／中小企業基盤整備機構忰26件）が採択されました。
見事採択された1件目は，京都市内のめつき業者であるメ テック北村（株），（株）キョークロ，南栄鍍金（株）などによる共

同研究開発フロロジェクト「情報電子デバイス高度化及び珸境調和型新規Cu6Sn5金属間化合物スペキュラム合金めつき技術の開発」（総括研究代表者：京都大学大学院工学研究科 教授 粟倉泰弘）です。本研究開発は同事業の中小企業基盤整備機構枠で採択され，3 万年計画で実施されます。
2件目は，同じく京都市下京区の尾池工業（株）を中心とする共同研究開発プロジェクト「プラスチック表面上への酸化亜鉛系透明導電膜のめつき法の開発」（総括研究代表者：尾池工業株式会社フロンティアセンター研究開発部門長杉山征人） です。本研究開発は同事業の経済産業省枠で採択され，3力年計画で実施されます。

各プロジェクトの研究概要は以下のとおりです。

1 情報電子デバイス高度化及び環境眮和型新規Cu6Sn5金属間化合物スペキュラム合金めつき技術の開発
研究実施者：メテック北村（株）（株キョークロ・南栄鍍金（株）（株）大和化成研究所•京都大学•甲南大学研究実施者：メテツク北村（株）（株）キヨークロ・南学
京本研究開発は，京都市産業技術研究所工業技術センターの技術シーズである「新規Cu6Sn5金属間化合物スペキュラム合金の電気めつき技術」を活用し，情報電子デバイスのはんだ付け性•耐う イスカ性及び低接触抵抗の高度化を図ります。さらに，RoHS • ELV指令規制物質の6価クロムを使用しない，ニッケルアレルギー及び将来のニッケルル規制しも対応可能なニッケルを使用しない環境調和型新規合金めつきプロセスの事業化を図り，川下製造業である大手メーカー等からの要請を受け，情報電子デバイス，水洗金具をはじめ，装飾用品などへの実用化を図り，平成23年度で －95億円の市場蒦得を目指します。

## 研究実施者：尾池工業（株）・フルウチ化学（株）•京都大学

電子素子の重要な構造部材（透明導電膜）として使用されるインジウムは，深刻な資源問題（埋蔵量，生産地の独占状態）を抱えており，代替材料の研究開発が要求されています。本研究開発の目的は，資源供給問題の心配がなく，安価な酸化亚鉛（ZnO）を用いた透明導電膜を大面積にロール状の形態で，プラスチックフィルム上に工業的な規模で形成するめつき技術を開発し，先端的新産業分野である情報家電に不可欠な部村を川下一川中ユーザーに提供することです。さらに，これら のメーカーと協カして，産学公の保有する技術•知識の水平展開により，色素増感型太陽電池，有機 $E L$ ，電子ペーパー等の応用商品開発も伴せて行うことで，地域経済活性化につなげる新産業の創出を図ることも視野に入れています。

## 中小企業の人村支援活動を推進する

## 京都シニアベンチャークラブ連合会（KSVU）

ASTEM啇学連度事業部新事業創出支援がルーラ

## 京都シニアベンチャークラブ発足の背景

京都シニアベンチャークラブ（KSVU）は，平成11年7月 にASTEMの呼びかけで，定年退職した企業OBらシニアの専門知識や経験を地域のベンチャーや中小企業支援に有効に活用すること，また高い技術やノウハウを持つ名クラブが連携 を強化し情報を交換しながら社会貢献する道を開いていくこ とを目的として，企業のOB単位に組織されたシニアベンチャ ークラブの連合体として平成12年12月に発足しました。現在，連合体に加盟するシニアベンチャークラブは8組織（下記） あり，会員数は360名となっています。
平成18年度は，昨年度に引き続き日本商工会議所から「企業等OB人材マッチング事業」を受託し，KSVUの重点事業と して活動を進めています。
（URL：http：／／ksvu．kyoto－sb．ne．jp／index．htm）

## 加盟クラブ（平成19年1月現在）

| シニアベンチャークラブ名称 | メンバー |
| :---: | :---: |
| NPO法人 XOクラスター | オムロン（株）OB有志 |
| 堀場OBベンチャークラブ | （株）堀場製作所OB |
| 島津シニアベンチャークラブ | （株）島津製作所OB |
| スリーエス・シニアベンチャークラブ | 積水化学工業（株）OB |
| GS．OBベンチャークラブ | 元日本電池（株）OB |
| CN京都 | 各業界OB |
| 京都市シルバーベンチャークラブ | 京都市OB |
| SSIクラブ | 大日本スクリーン製造（株） グループOB有志 |

企業等OB人材マッチング事業のイメージ

| 企業等OB人材 |  | 企業等OB人材マッチング |
| :---: | :---: | :---: |
| 登録を申し込む | （1）${ }^{\text {登録 }}$ | 京都劦議会 |
|  |  | ［企業等OB人材マッチング全国㖹識自］ |
|  |  |  |

## 企業等OB人材マッチング事業

マッチング事業とは
企業等OB人材マッチング事業は，中小・ベンチャー企業等 の人材不足を解消するため，大手企業等を退樴後も働く意欲 のある有能なOB人材を発掘し，その人材をデータベースに登録し，中小・ベンチャー企業とのマッチングをはかることに よって中小・ベンチャー企業の経営力や経営革新を支援する ことを目的にした事業で，平成15年度から経済商業省の重点事業としてスタートしました。日本商工会議所内に「全国協議会」を，都道府県所在地の商工会議所に「地域協議会」を設置し（ASTEMは京都協識会に所属），企業等OB人材と中小企業のマッチングが実現しやすい環境を整備しています。
平成18年度は全国で12組織が再委託先に認定され，京都 からはKSVUと（株）オムロンパーソネルの2組織が認定を受は，京都協議会を核に運携しながら目標達成に取り組んでいます。

マッチング事業のメリット
1．会得するのに永年の経験を要する高度な技術やノウハウを，自社の経営に活用することができます。
2．高度な課題から泥香い現場改善まで，どんなテーマにもチ ャレンジします。
3．いろいろな課題を評論家的「診断•助言」でなく「現場現物•現実主義」に徹して，誠意をもって取り組みます。 4．経験豊富なOB人材が，社会貢献精神で企業を支援します。 5．支援先企業に経済的負担がかからないよう，低額な費用で支援します。（1日あたり1万円～2万円）

近年，情報処理の分野では，インターネット上などで異な ったアプリケーション間でのデータ交換等を容易に行うため の言語としてXML（eXtensible Markup Language）の活用が広がっています。しかし，XMLは，開発者が「タグ」を自由に定義することができるため，独自に設計された「タグ」同士の交換が容易ではない，「タグ」の意味と表示の関係が分からないなどの問題を抱えていました。そこで，これらの問題を解決するためにXMLを開発したWorld Web Consortium（W3C ※多くのWeb標準を策定している国際的な団体）が，XML文書の構造を別の形式に変形する際の変換ルールを記述するためのXML Stylesheet Language Transformations（XSLT）を開発し，XMLの利用促進を図 っています。そうした中，筆者は，我が国におけるXSLTの JIS化を目指す委員会にASTEMの研究員として参画し，その活動を推進して参りました。

1 XSLTの状況
XSLTは，XSLファミリの一部であり，他には，XPath （XML Path Language）とXSL－FO（XSL Formatting Objects）があります。XPathはXML文書の部分を参照する ための式言語で，XSL－FOはページレイアウト等フォーマッ ト指定のためのXML語彙を規定しています。元来，XSLファ ミリは，任意のXML文書に対して，その部分をXPathで参照 しながらXSLTを用いてXSL－FOに変換しフォーマッティン グを行うというストーリに基づいて設計されたものですが，見在はXSL－FOとは独立に，XMLの変換が必要とされる状況 でXSLTは広く利用されています。
XSLT，XPathはともにVersion 1．Oが1999年11月16日にW3C勧告として出され，その後，勧告文書に対して細か な修正は加えられてきましたが，現在に至るまでこれらの版 が使われ続けています。なお，XSLTに関してはVersion 1．1が2001年8月24日付けでWorking Draftとして出され ましたが，その後作業は正式に中断し，Version 2．0の作成作業に吸収されています。
日本でもXSLTは2001年にTR $\times$ 0048：2001として公表され，その後なかなかUIS化されませんでしたが，2006年現在，JIS X 4 169としてようやく発行予定となっています。
なお，W3CではXML Queryの勧告作成作業が進められて おり，この作業の過程で，XML QueryとXPathの調和が求 められることとなり，勧告としてはそれぞれ独立ではありま すが，XSLT，XPath，XML Queryそれぞれの次のバージョ」の作成が協調して進められることとなりました。
この結果，2005年11月3日に以下の8つの勧告候補が公

開され，その後も改計が綕けられ，2006年11月21日には锥告案となっています。

## OXSL Transformations（XSLT）Version 2.0 OXQuery 1．O：An XML Query Language OXML Syntax for XQuery 1.0 （XQuery <br> OXML Path Language（XPath） 2.0 OXQuery 1.0 and XPath 2．0 Data Model（XDM） OXQuery 1.0 and XPath 2.0 Functions and Operators OXSLT 2.0 and XQuery 1.0 Serialization OXQuery 1.0 and XPath 2.0 Formal Semantics

## 2 処理系の動向

XSLT 1．O，XPath 1．Oについては，当初は処理系が限ら れていたり，Microsoft社のInternet Explorerが正式な版を サポートしていなかったりしたことにより，普及に多少時間 がかかった側面がありますが，現在は状況が一変し，独自に ソフトウェアをインストールしなくても，標準的なブラウサ だけで処理が可能な状況になっています。また，非常に高速 な処理系やライブラリも作られており，XML文書の変換を一般に用いることができる環境が整っています。
さらに2．0が勧告案となったことにより，2．0をサポートす処理系が徐々に増えてきています。代表的な処理系として むVersion 2．0のエディタであるMichael Kayが作成してし るSaxonがあります

## 3 利用事例

筆者が作成したXSLTの複数の適用事例から一つを紹介し ます。

## 表示系における利用〉

XMLファイルをウェブブラウザで開くと，タグ（要素名） がそのまま表示され決して可読性が高いとは言い難し表示に なります。これは，適切なスタイルシート（XSLTファイル） が関連ごけられていないためです。適切なXSLTファイルを作成し，XMLの内容を可読性の高いHTMLに変換するだけで日的に応じて非常にわかりやすい画面が作成できます
そこで，筆者は阳本語話し言葉コーパス」XMLデータ用 のビユーアとしてCSJ viewerを作成致しました。『日本語話 し言葉コーパス」は科学技術振興調整費開放的融合研究「話 し言葉の言語的・パラ言語的構造の解明に基づく「話し言葉工学」の構築」（1999－2003）において構築されたコーパ スです。
CSJ viewerはXMLデータアイランドと，JavaScript， XSLT処理系を利用しており，GeckoエンジンやInterne Explorerで動作します。

O経営企画•戦略立案 ○海外展開•国際化 ○情報化•1T活用販売・マーケティング ○技術 • 製品開発 ○生產管理 O物流管理 ○経理－財務管理 O人事•労務管理 ○法務 • 特許

## XSLTについて

