政治学理論（先進諸国比較政治経済分析の論点）

政治学が隣接社会科学の経済学や社会学に比べて基礎理論に欠ける理由は、主体行為の可能性と限界、政治構造の持続性と変動、共同規範の原則と実践などの間の矛盾・緊張関係こそが政治分析で中核的位置を占めるためと思われる。従って、政治学独自の一般理論や普遍的手法は望めず、政治理論は多様な手法がその有用性・妥当性を競う「場」と考えられ、その際、多様な手法の適用・妥当範囲を比較検討する争点として「制度」と「主体」をめぐる諸理解があるとおもわれる。

本講では、より具体的に、現代日本をも含め、石油危機以降の国際経済環境の変容が先進諸国の国内主体の行動に与える影響を検討し、その過程で諸分析視角の適用・妥当範囲を検討する。

進め方は、各回の教材の要約発表とそれをふまえた講義・討論からなる。教材は当方でマスターコピーを用意する。（*は参考文献）

週

ilestone

分析の前提

「経済国際化」の歴史的位相


Eric Helleiner, States and the Reemergence of Global Finance (Cornell University Press, 1994), Chapter 1

DeAnne Julius, Global Companies and Public Policy: the Growing Challenge of Foreign Direct Investment (Pinter, 1990), Chapters 2-3.


「経済国際化」政治分析の主要論点


Geoffrey Garrett & Peter Lange, “Internationalization, Institutions, and Political Change,” in Keohane & Milner (eds.), ibid..

Adrian Wood, North-South Trade, Employment and Inequality (Clarendon Press, 1994), Chapter 1.

経済国際化の国内政治へのインパクト

国際資本移動と国内政治


*古城佳子『経済的相互依存と国家』第 6 章*

[Ⅰ] 国際貿易と国内政治


[Ⅱ] 経済国際化と経済主体の変容

[Ⅱ-1] 企業多国籍化と政治（1） 多国籍化の態様


Razeen Sally, *States and Firms: Multinational Enterprises in Institutional Competition* (Routledge, 1995), Chapter 5.


[Ⅱ-2] 企業多国籍化と政治（2） 投資、援助、経済圈


Helen Millner, “Industries, Governments and the Creation of Regional Trade Blocs” (APSA Paper, 1995)


*Joseph M. Grieco, “Realism and Regionalism: American Power and German and Japanese Institutional Strategies after the Cold War” (APSA Paper, 1996)


*Frank K. Upham, “Retail Convergence: The Structural Impediments Initiative and the
Regulation of Japanese Retail Industry,” in Berger & Dore (eds), op.cit, Chapter 11.

Scott Callion, *Divided Sun: MITI and the Breakdown of Japanese High-Tech Industrial Policy, 1975-93* (Stanford University Press, 1995), Chapter 1 & 8


Sven Steinmo, *Taxation and Democracy* (Yale University Press, 1993), Chapters 2 & 6

*加藤淳子「政策知識と政官関係」『年報政治学』 (岩波書店、2000)


*加藤淳子「政策決定過程研究の理論と実証」『レヴァイアサン』5号 (木鐸社、2000)
政策対応と政党政治の変容

「新自由主義」と左翼政党の変容


*大嶺秀夫『自由主義的改革の時代』（中央公論社、1994）

政党制と選挙制度
Stefano Bertolini & Peter Mair, Identity, Competition and Electoral Availability (Cambridge University Press, 1990), Chapter 3-4.


Gary W. Cox, Making Votes Count (Cambridge University Press, 1997), Chapters 1, 2, 5, 9, 11.