## 閉会挨拶 Closing addresses



日本側会長：福原 義春
Japanese Chairman：Yoshiharu FUKUHARA

- The Economic and Monetary Outlook
- Environment and Security: Echnological Solutions
- Industrial Relations and Bilateral Collaborations between Italy and Japan
- Regulatory Oversight: Measures and Solutions to Overcome Regulatory Burdens
- Italy - Japant Strengths and Weaknesses


## Views of Countries' Influence

"Mainly Positive" vs "Mainly Negative," Average of 23

Tracking Countries ${ }^{\dagger}$


ITALY-JAPAN
BUSINESS GROUP


The white space in this chart represents "depends," "neither,"
"neutral," and "DK/NA."
${ }^{\dagger}$ Averages not including views of subject country/countries (in the case of the EU)


## 1．日伊間協力強化に向けた両国間の連携

リ1BGのより一層の活性化を図り，日本，イタリ ア両政府に対して，所要の環境整備について の積極的な働きかけを行う

## 2．日欧経済連携協定の早期実現

 ショリ，安全•安心，環境など幅広い分野での制度調和を含めた経済連携協定の早期実現 を支持•協力する

## 3．環境対策，気候変動問題への対応

」ポスト宗都議定書の国際枠組が地球覞模で の参加を可能とするものであることを望み，セ クトラルアプローチの自主的な協力を促し，美 もい当地・ベネチアを守るためにも積㮀的な饳球温暖化対策に取り組む

## 4．感性価値の発信と知的財産保護の強化

营感，感動を生む感性価値を生み出し，イノ ベーション促進のためには，適切な知的財産保護が重要

