報告者：田中鮎夢（青山学院大学）

論題：National security concerns over inward foreign direct investment: Evidence from

a conjoint survey experiment (with Banri Ito and Naoto Jinji)

報告言語：日本語

要旨：本研究では、外国企業による買収の選好の決定要因を分析するために、日本でコンジョイント・サーベイ実験を行った。実験の結果、外国企業の国籍、互恵性、買収される企業の所在地の経済状況が重要であることがわかった。具体的には、回答者は米国企業による買収には肯定的で、中国、韓国、ロシア企業による買収には否定的である。また、日本の投資を受け入れてきた国の企業による買収には肯定的である。失業率の高い地域の企業の買収には賛成の傾向がある。

（This study conducts a conjoint survey experiment in Japan to analyze the determinants of preference for acquisitions by foreign firms. The results of the experiment show that the nationality of the foreign firm, reciprocity, and economic conditions of the location of the firm being acquired are important. Specifically, respondents are positive about acquisitions by US firms, while negative about acquisitions by Chinese, Korean, and Russian firms. They are positive about acquisitions by firms from countries that have been receptive to Japanese investment. They tend to be in favor of foreign takeovers of firms in areas with high unemployment rate.）