## 

## 『会社との付き合い方』

会社とどう向き合い，どう付き合うの か。会社は，社員とどう向き合い，どう付き合うのか。私は「会社がお金で解決 できることに，貴重な時間を費やしたく ない，費やすべきではない」と考えます。
例えば，営業力の強さだけを社内で自分自身のウリにして働いている社員がい たとします。その会社が，さらに自社の営業力を強化したいとヘッドハンティン グ会社に依頼すれば，経験豊富で営業力 の高い人材を確保してくれて，採用する こともできるでしょう。そして，入社し た新たな人材の方が，既存社員より営業力が高い，というようなことはよくある ことです。このとき，営業力の強さだけ をウリにしていた既存社員の会社での価値は当然下がってしまいますし，その社員の必要性自体が薄れてしまうかもしれ ません。

これはあくまで一例にすぎませんが， ここでいう営業力のように，会社がお金 で手に入れられるものだけをベースにし た付き合いをしている場合，その関係は そう長続きしません。人にも会社にも， お互いに何も残らないからです。自分よ り後から入社した人に，能力的に劣って いるためすぐに追い越される人もいれ ば，追い越されない人もいます。また，能力的には優っているのに追い越される人もいます。それは，なぜなのか？

私は「誰がどれだけのお金を払おう が，唯一買えない時間というものを，お互いにどう共有するのか」が大切だと思 います。そしてこの，どのように共有す るか，という点が，その社員の価値であ り会社の財産となるのだと思います。

これは，何が正解で不正解という問題 ではなく，それぞれの会社によって違う

ものです。なぜなら，会社の考え方や社員に望むものは，会社によって絶対に異 なるからです。この会社が「何を考え，何を望むのか？」ということについて，自分自身が気づくか気づかないか，理解 しているか理解していないかが，分かれ目なのではないでしょうか。
もしみなさんが，今働いている会社の経営理念や行動指針など，会社自体の想 い，考え方，やり方に共感出来ているの であれば，そこに重きをおかいて欲しいと思います。そして「単なる能力だけでは ない存在価値や，その会社での自分のウ リ」を是非とも見出してください。こう して，会社がお金を出しても，買いたく ても買えない，そんな向き合い方，付き合い方をすることで，会社にとってなく てはならない人財となり得るのです。


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／

