## 

## 『何をするかではなく，誰とするか』

私はここ数年，泥臭い会社•組織を創 りたいと考えています。
第1回目でもお伝えしたように，IT の普及により会社経営においても，人が行っていた業務，または人では行い得な かった業務をIT技術が肩代わりしてい ます。しかし，IT化，デジタル化した くても出来ないもの，置きかえられない ものがあります。それは，ダントツに飛 びぬけた職人技や，いわゆる天才と言わ れるような神がかり的な領域といったあ る意味特殊なものと，アナログだから価値があるもの，アナログでしか出来ない こと，という領域が必ず残ります。世の中が更に進化した時には，そういったア ナログな思考を理解し実践している『ア ナログな会社』ほど，付加価値が一層増 すのではないかと思っています。

そして，そんな会社•組織を創るにあ たり，私がこだわってきたことは『何を するかではなく，誰とするか』というこ

とです。創業以来ずっとこだわり続けて きましたし，これからもこだわって行く でしょう。
みなさんは，今，何にこだわりを持っ て働いていますか？会社の規模，顧客，事業内容，報酬条件，福利厚生等々，そ れは各々大切なことですし，無視できる ことではないと思います。しかし，それ よりもこだわりを持つべきものはないで しょうか？
人生の半分以上の時間は仕事を通して過ごす，と言われています。私は，その人生の半分以上の時間を費やす中で，
「どんな仕事なのか」や「どんな会社な のか」ということよりも，「どんな人た ちと，どんな想いで時間を費やすのか」 が大切だと思っています。会社の人生も就業人生も，楽に，簡単に，一筋縄でい くものではありません。共に頑張り，悩 み，苦労し，そして達成し，喜び，感動 し，また小さな喜びをも大きな喜びと感

じ合え，分かち合える，そんな人たちと貴重な時間というものを費やすべきだと考えています。

このコラムの連載を通して，人にしか できない『アナログな泥臭い経営』にお けるキーワードをお伝えしてきました。 そういった会社がますます輝く時代だと考えている，ということもありますが何より，経営者として1つの想いがある からです。それは，会社の仲間から「一緒に働けて良かった」という言葉を何人 から聞けるか，言ってもらえるか，とい うことです。ただその一言のために，今後の就業人生を精進していきます。
みなさんにも，人にしかできないこ と，人だからできることの価値を改めて見つめ直してもらいたいと思います。こ れからみなさんは，どんな道を創り，ど んな足跡を残し，どんなヒストリーを刻 みますか？そして，その道を誰と創りま すか？誰と創りたいですか？


笠井 大祐
BCホールディングス株式会社代表取締役社長

「賃料適正化サービス」のパイオニ アであるビズキューブ・コンサルティ ングを2001年に創業。その後，2010年 7 月ホールディングス体制へ移行し，店舗経営に特化したコンサルティング会社として事業領域を広げ，現在は， コスト適正化事業，教育事業，人材サ ービス事業，マーケティング事業，不動産情報事業，海外進出•日本進出支援事業，店舗経営事業の7つのセグメ ントで日本，タイにおいて事業を展開。今後もグループの様々なサービス で積極的にサポートし，アジアのみな らず世界のサービス業のトータルソリ ューションカンパニーを目指す。 http：／／www．bc－holdings．co．jp／

