フィリップス曲線に関する2008年までの重要論文をテーマ別に精選した

R.G.リプシー他編 インフレーションと失業
フィリップス曲線の発展－全3巻

ISBN 978-1-84376-940-8

本論文集は、20世紀に発表された最も引用頻度が高いマクロ経済学の研究論文である、フィリップスの1958年の研究に関する最も重要で影響力のある論文の包括的なアンソロジーです。本編は、新古典派の批判の長所と短所を論じ、期待拡張フィリップス曲線を検討し、新新古典派総合における「ニューケインジアン・フィリップス曲線」の役割を論評しています。

全3巻・全15部からなる本論文集の第1巻の第1部は「先駆者」、第2部は「本来のフィリップス曲線とその批判」、第3部は「さらなる英国の研究」、第4部は「米国のデータに合う」、第5部は「ループ」、第6部は「選択の明白なメニューとしてのフィリップス曲線」、第7部は「代替的解釈」です。第2巻の第1部は「インフレ期待＝フリードマンフェルプスの批判」、第2部は「批判への反応」、第3部は「新たな構想の実証的評価」、第4部は「期待批判以後の一般的評価」、第3巻の第1部は「完全なマクロモデルにおけるフリードマンのmissing equationへの答えとしてのフィリップス曲線」、第2部は「期待拡張フィリップス曲線の安定化政策的含意」、第3部は「新新古典派総合＝フィリップス曲線のためのよりミクロな基礎」、第4部は「新新古典派総合＝フィリップス曲線の継続する実証的検討」です。

87 articles, dating from 1926 to 2008. Contributors include: A. Blinder, C. Evans, M. Friedman, L. Klein, R. Leeson, N. Mankiw, E. Phelps, A. W. Phillips, G. Routh, J. Tobin

Volume I
Acknowledgements
Introduction Essay: Richard G. Lipsey & William Scarth

PART I: PRECURSORS
2. Irving Fisher (1926), ‘A Statistical Relation between Unemployment and Price Changes’

PART II: THE ORIGINAL PHILLIPS CURVE AND ITS CRITICS

PART III: FURTHER U.K. STUDIES

PART IV: FITS TO U.S. DATA
17. G.L. Perry (1964), ‘The Determinants of Wage Rate Changes and the Inflation-Unemployment Trade-off for the United States’

PART V: THE LOOPS
24. A.P. Thirlwall (1969), ‘Demand Disequilibrium in the Labour Market and Wage Rate Inflation in the United Kingdom (1)’

PART VI: PHILLIPS CURVE AS AN EXPLICIT MENU OF CHOICE
27. David Laidler (1997), ‘The Emergence of the Phillips Curve as a Policy Menu’

PART VII: ALTERNATIVE INTERPRETATIONS
Volume II

Acknowledgements

PART I: EXPECTATIONS OF INFLATION – THE FRIEDMAN-PHELPS CRITIQUE
1. Milton Friedman (1968), 'The Role of Monetary Policy'
2. Edmund S. Phelps (1967), 'Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time'
3. Edmund S. Phelps (1968), 'Money-Wage Dynamics and Labor-Market Equilibrium'
4. Milton Friedman (1977), 'Nobel Lecture: Inflation and Unemployment'

PART II: REACTIONS TO THE CRITIQUE
6. James Tobin (1972), 'Inflation and Unemployment'
7. Gordon Tullock (1972), 'Can You Fool All of the People All of the Time? A Comment'
8. James Tobin & Leonard Ross (1972), 'A Reply to Gordon Tullock'
9. Robert E. Lucas, Jr. (1972), 'Econometric Testing of the Natural Rate Hypothesis'
13. Edmund Phelps (1995), 'The Origins and Further Development of the Natural Rate of Unemployment'

17. John B. Taylor (1979), 'Estimation and Control of a Macroeconomic Model with Rational Expectations'
19. Laurence Ball (1994), 'What Determines the Sacrifice Ratio?'

PART IV: GENERAL ASSESSMENT AFTER THE EXPECTATIONS CRITIQUE
23. Robert J. Gordon (1990), 'What is New-Keynesian Economics?'
27. Robert G. King & Mark W. Watson (1994), 'Rejoinder to Evans and McCallum'
28. Paul Beaudry & Matthew Doyle (2000), 'What Happened to the Phillips Curve in the 1990s in Canada?', Steven James and Jeffrey Fuhrer 'Discussion' and 'General Discussion'
Volume III
Acknowledgements

PART I: THE PHILLIPS CURVE AS AN ANSWER TO FRIEDMAN’S MISSING EQUATION IN A COMPLETE MACRO MODEL

PART II: SOME STABILIZATION POLICY IMPLICATIONS OF THE EXPECTATIONS-AUGMENTED PHILLIPS CURVE: MONETARY POLICY RELEVANCE, DYNAMIC CONSISTENCY AND THE VOLATILITY TRADE-OFF

PART III: THE NEW NEO-CLASSICAL SYNTHESIS: MORE MICRO-FOUNDATIONS FOR THE PHILLIPS CURVE
15. N. Gregory Mankiw (2001), ‘The Inexorable and Mysterious Tradeoff Between Inflation and Unemployment’
18. N. Gregory Mankiw & Ricardo Reis (2003), ‘Sticky Information: A Model of Monetary Nonneutrality and Structural Slumps’

PART IV: THE NEW NEO-CLASSICAL SYNTHESIS: THE ONGOING EMPIRICAL TESTING OF THE PHILLIPS CURVE
25. Luca Benati (2008), ‘Investigating Inflation Persistence Across Monetary Regimes’