# 生命保険事業への提言本紙客員論説委員4 氏が語る 

コロナ禍を踏まえ，生保事業の様々な分野に対して課題を指し示す

受
た
た
は
ず
で
あ
る
筆
者
に


 の
半
を
占
あ
た
さ
さ
に
指関
連
報
道
か
日
々
ב
I
1年
を
通
して
て
ワ
ク
チ
シ
療療
関
京
る
事
項
あ
あ
1
関
て
国
に
に関
の
の
高
に いる
ま
た
た
関新
型
高号
いた
デ
員
の
精
神
衛
生
の
間
題
が
取約
と
就
業
嫢
則
の
䦭
題
送
業






限
な゙
ど
多
の
国
と
と余
業








医来
療機
の 能
需
要分
供と
給地
の量域
的と
バの ゴ
1
ル
に
近
き
き
残
$\vdots$
は
外 ぞ
で医
療
機
き能
き分
残
りは最
終
 で
4
区
分
し
病
報
等
制
度
染
症
㾁
资
外
の
般
㾁
床






 ま
す
医
療
逼
迫
と
コ
子 ま
あ
と
な
た
た
し い
て
3
点
絞
$っ$
て
私
見
を

療
環
境
変
花
に
い
し
熟
。

あ解で識へにた費もが額民間わりす
－より，
商療て方
重医品資は， の要療性源入入今額な態検投院のれ伩は分すが量る院品で理要意床険費
者
に
受
ス
れ
ち
れ
て
き

眆
式
を
基
本
と
す
る
給

金 | 民 |
| :---: |
| 間 |
| 保 |
| 険 |
| の |
| 入 |
| 院 |
| 倹 |
| は |
| 日 |行

わ
れ
る
子
定
で
あ
る
さ
て感
㴶
対
応
含
䓌
晋
が
地
域
矤
構
息
見
直
し

はは
ず多
あ
ある
る国
も
見
聞
き
し
た
 に
対
て
は
大
変
な
量
の
 の
で
あ
$\vdots$
例
え
は
E
E
C资
源
笑
量
か
夫
き
異
な
る能
に
合
せ
て
病
床
の
の医
療能
の
分
化
は
そ
そ
そ
の
機霣
し
た
ので
て
ある
る
病
床
機



 は
4
0
0
近
い
病
院
の
統
廃
年
構 ラ
梘シ
完を
完調
さ整
せ
るる
予地
定域
で医
あ療

るルデる取個療療以


のス管
中時理
核成到
ウしデの録しでくる領な的あるけ
ェてジ医で夕も。で技術
の
進
歩
成
果
C
あ
る
読
者
$も$
多
$\vdots$
と
と
思
$\vdots$
$れ$
 ワ
ク
チ
$ン$
を
開
発
ぎ
そ
発

 え
先
端
術
街
あ
あ
変
異
 の
咸
力
を
に
に
た
た
て
あ
 ジ
+
1
R
N
A
$ワ$
$ク$
チ
シ
の
創

 ば
医
楽
品
が
れ
ぼ
と短
期


方方
式
の
ま
で
は
羅
離
大
き が過
な否
が
か
こ
そ
ま
の
の
日
額





間のの要すよす険け現で保補再なるうる業れすす あ険完確ののにはのばべる の機認はみなず事なき役能で公なるで業らか皆割をあ公らのあにな慎保
 めて公役さ論今き，判縮
てき的割らを後く断小
考た保分に注ど影間しと え皆険担重視の響保な表

いりた業ご点た見た
以 る
続人界容もが解医以
け各が赦あるを䢞環上とで
るに新願るこ言述環新あ
と添口にとに足さの型
をうごつつずて化口
期存で最いにいにな
待在傷後てなたつで
たあいにはたたいで，

