## الاقـتصــاد الـمصـري بيــن فــرص النـمـو وتـــديـات الواقـع

(القاهرة: معهد التخطيط القومي، [7.- + ]).



التطور ات الاقتصادية بو ادر مشجعة في مـا الـي يتعلق بالتعاون الاقتصادي العربي الثا الثنائي
 ضمنها بدء تنغيذ السوق العربية الإلكترونية و البـو ابـة الإلكتترونيـة لـمعـلو مـات التـجارة العربية.

وعلى المستوى المحلي شهـدت الحياة الاقتصـاديـة نــاطاً وتـالاحقـاً في أحـدا اثـهـا وتطور اتـهـا علـى مستـو يـات متـعـددة، فتـد


 التـحسـن في مـعـدل الـنـمو بـسـبـب جـهـوه
 الاستـمرار في الـو فاء بـهـدف توفـيـر فرص

 الـنطاق الـجـنر افي لـبـرو تـو كـول الــــنـاطـق الصناعية المؤهلة للتصدير (الكويز) .

وقد عـالـج التتقرير في الفصـل الأول
 و مساهمـة القطاعات وشر كاء النمو ، حيث تـطرق إلى الاستـثـمـار بـوصـفـه الـمـحـرك

معهد التخطيط في القاهر ة أول مؤسسة
أكاديمية وبحثية لتخطيط التنميـة وتدريب

الـمشـاكـل التتي تطر أ في غـمـار تـنفيـن تـلك الك الخطط و الذي أنشئ عام •197، أصدر قبل

الاقتصاد المصري بين فرص النمو وتحديات
 أهم التطور ات العالمية و الإقليمية و المـحالية المية، و كان أبرزها على المستوى العالمي :

تـجـاوز أسـعـار الـنـفـط فـي الـســوق
العـالـمـيـة حـاجـز 0 ع دولار ار ال للـبـر مـيـل في

 الـمـنـكـورة، و كـنـلـك تـصـاعــد مـعـدلات البطالة في أنحاء متفرقة مـن المعممورة، وزيادة وتيرة نمو الناتج المـحلي في عـد
 ومنهـا الصـين و الـولايـات الـمتحـدة. وإلى هذا أيضاً عدم نجاح الاقتصاد العالمي فـا معالجة مشكلة الفقر التي انتشرت في باح الاد كثيرة وبخاصة في الدول النامية.

عـلـى الـمـسـتـوى الإقـلـــمـي حـمـلـت

الت 0 التي توضح أن مصر كـان ترتيبهـا 119 مـن

 دو لار في اليوم بلغت 9 , $\uparrow$ ع في المئة. الا وأيضاً تعرض التقرير لأوضاع الاستهلاك الـو النهائي
 الفـعلي، حيـث يـتترح عـدد غير قلـيل مـن الـخبر اء إلغاء الدعم العيني و استبد اله بدعـم نقدي مع ضرورة التححديد الدقيق للفئيات المستحقة للدعم لتقليل ارتشاحات الدع الدعم لفئات لا تستحقه ومن ثمّ ارتناع مخصصصات الدعم.

ويـتعـرض الـفصـل الـرابـع للــســـاسـة
 الموازنة العامة للدول وتطور عجز الما الموازنة الـة


 العجز في العام المذ كور إلى انخفـفاض بنود الإير ادات مثل حصيلة الجمار الك و المنح ونح والإيـر ادات الأخرى، و ارتـفـاع بـعـض بـنـود الننفتات مثل الدعـم و الفو ائد. كـما وراع الفصل أيضاً لهيكل الإنفاق الـعام وهيكل
 و الأرباح و المكاسب الر أسمالية و الضـي الـي ائب
 والـخـدمـات وضـر ائـب الـتـجـارة الـدوولـيـة
 تمويل عجز المو ازنة العامة للدو لة و كذلك الك تز ايد الدين العام.

أما الفصل الخامس، فيعرض للسياسة
 العملـ و التطور ات النقد يـة و الـمصر فية من

الرئيسي للنششاط الإنتاجي في القطاعات الـات
 و العائلي، و قطاع الأعمال العار العام و الخاص الحاص،


 استمرار احتکـار القطاع الخاص

 الـعقـاريـة بــسـب تز يـد عـلـى 90 في الـمـئـة ويتقاسـم مع القطاع العـام في ناتج أنشط الـنـ الصناعة التعدينية و البناء و النقل والاتصّصا الات الات و الـخـدمـات، ويـحتكر الـقطـاع العـا الـام نـاتـج قطاعات الطاقة ونشاطي التأمين و التأمينات الاجتماعية.

فـي الـفـصـل الـثـانـي عـرض الـتـــريـر لاتـجـاهـات الـنـمـو و مــؤشـرات الـات الأداء فـي
 حيث يسيطر القطاع الخاص على أكثر من 99 بتذبذب معدلات نمو الاستثمارات المنـنذة فيها ووجود عدد من المعوقات، الـات وثانيها الصناعة التححويلية التي لـها دور هـام فـي جذب كافة قطاعات الاقتصاد القو مي لما
 التطاعي وقطاع الطاقة (البترول و الغاز و الـكـهربـاء)، وثـالثـهـا، قطـاع الـاع الـخـدمـات الإنتاجية والاجتماعية.

ويتـعرض الــصـل الثـالـث لــــو ضـوع
 ديناميات الأسعار و معدل التضختم، ونـر وملامح توزيع الدخل (بلغ متوسط نصيب النر النرد من الـن الناتج المـحلي ـ متوسط الدِ الدخل الحقيقي لـلـنـرد _ TY T

و أخـيـر اً يـتـدم الـفصـل الـسـابـع تتـيـيـمـاً
لتجربة المناطق الصناعية المؤهلة ( الكويز ) الـتي و قـعتـهـا مــر مـع الـو لايـات الـمتـحـدة وإسر ائيل ، وذلك و بعـل عـام مـن التطبيت مع إشارة خاصة للتتجربتين المصر يـة و الأردنيـة في هـنا الـمـجـال. وإلى هــنا يـتـدم الـفـصـل حز مـة مـن الوسائل علمى امتـداد ستة مـحاور مـن أجـل تعـظيم فرص الاستفـادة مـن إقـامـة المناطت الصناعية المؤهلة مثل :

ـ مـعـالـجـة الاخختـالال الحـادث نـتيـجـة
التر كيز على المشاريع النسيجية.
ـ تطوير بر امج التدريب.
ـ إعادة النظر في الحد الأدنى لنأجور لتـشجـيـع العـامـلـيـن عـلم الاستـتـر ار وعـلدم التنتقل بين الوظائف.

ـ مـحـاو لـة وضـع ضـو ابـط تـحـول دون
 الإدارية و الفنية و احتكارها.

ـ تـعـزيـز الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة الـداعـمـة

ـ محـاو لـة اكتسـاب خـبر ات مـهـمـة في هج

منظور السيولة المـحلية و الأصول المتابلة لها وأسعار الفائدة وتطور النشاط الإقراضي
 تطورات القطاع الـمالي غير المصرفي وهو ونو سوق الأور اق المـالية (حـجم التداول وعـد وعد

 لقطاع التأمين.

وحيث يمثل حجم التججارة الخارجية

 الـسادس تطور حر كـة التتجارة الـخارجيـة،

 و الـواردات السلعيـة، و التتوزيع الـجغر افي للصـادرات و الو اردات و ميز ان الـمدفوعات الـوات

 الر أسمالية، وحر كة البنود التو ازنية).

إن التحليالات في هذا الفصل تشير إلى
وجود عجز كبير في الـميز ان التججاري في

وارتفـاع ســر الـدو لار في مــــابـل الـجـنـيـه المصري.

