

# الاقتتصـاد المـصـري فـي ثـلاثيـن عـامـاً  تداعيـاتها الاجـتمـاعيـة، مـع تصـور لنـمـوذج تنـمـوي بـديـل (القاهرة: المكتبة الأكاديمية، Y••V). 



كلياً مع سيناريوهات الـمشروع لـمستقبـل مـصـر. وهـنا هـي الـدر اسـة الـتـي يـحـتـويـهـا
 الاقتصاد المصري في الماضي وقدرته على إنجاز التنمية المنشودة، كِماد إِما إنه يقدم رؤية تنـمويـة بـديلـة وطريــاً جـديداً للتنـمـيـة في

المستقبل.

- لـتـد تـوقـف الـكـتـابٍ طـويــلاً عـنـد
 الاقتصاديـة و التنمويـة ، ليس فقط منذ عارسا
 النقطة الزمنية المفصلية التي شهـلـي


 وما الذي خرجت به من هذه النظرة الطويلة؟

إن الـحكـم عـلى قـدر ة أي اقتصـاد نـام
على تحقيق التنمية المطردة لا يتأتى بمـجرد النظر في الإنجاز التنموي في مدّة قصيرة، النـي النـي لأن المعيار الصحيح هو تحقيق التقدّم على مدى زمني طويل، وظهور اتجاه عام راسخ

- يـحــمـل هـذا الـكـتـاب رقـم


 صلة هذا الكتاب بالدر اسة المستقتبلية لمصر حتّى عام • ب. Y.

اشتملت مجالات البِ

بينها عدد من المـجالات المات المر تبطة بالقضايا
 و الـمـصـنـوعـات، و الــسـيـاحــة ، و الـنـتـلـ،
 الاقتصـصاديـة الـخـارجيــة. و قـد صـدرت عـن المشروع كتب قيمة غطت هذه المـجالات. وإلى جـانـب هـنه الـدر اسـات التـطـاعيـة أو
 در اسة كلية عن الاقتصاد المصري، تستند
 الـجزئية، وتستكمـل دراسة القضا الــيا الـيا التي لـم تغطها هذه الدر اسات، وتو وتوسع نطاق الرئ الرؤية
 المصرية، وذلك فضالً عن التعامل جزئياً أو

خصصت فصلاً كامالً ـوهو الفصل الأول

 فصل، بالرغم من إدر اكي أن هذا المن المسلك الـك
 الكتاب وبعض نتائجه. لقد أردت أن يكون
 النحو بمـثابة جرس إنذار ربمـا يدفـع من بيدهم أمر المعلو مات الاقتصادية في مصر إلى البحث الدقيق في نتائصها، و السعي

الجاد إلى معالجة هذه النقائص.

- مـا هـي أهـم القضـايـا الـتي تنـاولـهـا
 الالاقتـتصـينـيّ؟

يبـدأ التـحـلـيل بـالنظر في القضـيـة
 جهود التنمية إليها، وبخاصة النمو السار السكاني. وبــد استعـراض التطور ات ات الســانـية في الماضي، و النظر في التو قعات المحتملة في المستقبّل، انتهيت إلى ضرورة تصحيح الـيح منهج النظر إلى المسألة السكانية، الـنـ إلى الثقة بأن تسارع معدلات النمو الالـو الاقتصادي
 و الفئات والأقاليم المختلفة في مصر، المـو هو أقصر وأفعل طريق للحد من الزي يادة السكانية التي أخذ معدلها في التناقص بالفعل منذ حقبة ليست بالقصيرة. ومـما يبعث علـي الـي

 وذلك لما تشتمل عليه من ارتفاع في العـي العمر المتوقع عند الو لادة وانخغفاض في معدل الإعـالة و ازديـاد في نسبـبة السـكان في سنّ العمل إلى إجمالي عدد السكان.

يؤ كّد حصول اختراق عظيم في جدار التبعية و التخلف وإقلاع ناجح يفضي إلى انطالاق أكيد. ولا شكّ في أن النظر في مـحاو لات التنمية في مصر على امتداد النـر زمني طويل يوفر خلفية جيدة للحكم الموضوعي على المحاو لات الأحدث للتنمية التي شهدتها مصر منذ $19 V$ الا

لقد خرجت من در اسة جهود التنمية
في القرن التشرين، على اختلاف منطلقاتها
 والإقليمي الذي جرت فيه، إلى أن السمة الغالبة عليها هي التقطع وغياب الترا اكم.
 اللازمة لتسارع التنمية واطر ادها، سواء اء أكان
 خارجية.

- مـن الـمـلاحـط إنّك بـدأت كـتـابك
 المصري، وذلك بالرغم من إدر أكـك أك أن في ذلك مخاطرة ربما يرى الكثيرون أنه كان من ألـن الأفضـل تجـنبهـا ، فـلمـاذا أقدمـت عـلى هـــه المخاطرة؟

في الو اقع إن مشـكـلـة المـعـلو مـات الاقتصادية في مصر من المشـشكالات التي كثير اً ما أقلقتتني خـلال بحثي في شؤون
 عاماً، فالمعلومات المتّاحة تعاني ألوا الواناً من القصور وصنوفاً من العوار الذي يصل في في الـي بعض الأحيان إلى حالة من التناقض الحاد.
 مجرد الإشارة إلى بعض هذه النه النقائص على نحو عابر في متون الدر اسات ألو ـ ألو كما هـا هو شائع - في التحو اشي والمـلاحق التي قد لا يكترث الكُثيرون بالنظر إليها. وعليه فقد

مـن سـيـاسـات ـ مـن نـتـائـج في الـمـحـيـط الاجتماعي. وفي هذا السياق سلط الكتاب
 الاجـتـمـاعيـة الـتي تـؤرق غـالـبـيـة الـشـعـب
 بهـا من قضايا كالبـطالـة والأجور ، و قضيـة

 التأمينات الاجتماعاعية و الضمان الانـا الاجتماعياعي و مجال الرعاية الصحية و التأمين الصحي.

وقـد قـدمـت فـي الــــسـم الأول مـن
الفصل التاسع و الأخير للكتاب خلاص الصة ما انتهى إليه البحث في التطورات الاقتصادية والاجتـمـاعيـة و مســار التـنـمـيـة مـنـذ أوائلـ الـا الـسبعيـنيّات. وتشــاعل هـنه الـخـالاصـة في
 مصر إلى تطبـيقـه، وهـو منـهـج الـتـنـمـيـة الر أسمـاليـة وفق نـموذج يو افق و واشنطن، وينطوي على سياسات للتححرير الاقتصادي و التـكيف الهـيكلي و التححول إلى اقتصاد

 الـثـاني مـن هـذا النفصل أسـبـاب عـجز هــنـا
 بالنظر في الشروط والافنتر اضات الخـر الخاصة
 و كـذلك بـالـنظر في تـطور الـرأسمـالـيـة ومـا اكتـسـبتـه مـن سـمـات فـي مـر احـل تطـوروهـا المـختلفة ما جعلهِا غير قادرة على النهو


 و اشنطن في مصر ليست شاذة أو استشنائية، إذ إن در اسة تجارب دول نامية عديدة طبقت

وبعد ذلك قدم الكتاب تحليالًا موسعاً


 الهيكل المؤسسي للناتج و معدلات الناتمو النا كلّ من القطاع العـام و التططاع الـخاص مع
 كلّ من هذين القطاعين في الناتج المـحلي



 و قضايا الادخار والاستثمار ، و التطورات في الإنتاجية.

وتناولت بـعد ذلك مشكاتلات المـالية
 النفقات والإير ادات، واتجا واتجاهـات التطور في
 التطورات في الإنفاق الحقيقي على التعليم


 التحرير المتز ايد للتجارة واند مانج الا الاقتصاد
 وقد تطرق البحثث في هذه الـمشكالات إلى الـى قضايا التعريفة الـجمر كية و الـحما الـــية وسعر الـصرف والاتنـاقـات الـثنـائيـة و الـمتـعــددة الأطر اف التي أصبححت مصر طر فـاً فيهـا،
 القضايا ذات الصادلة بنهم الوضع الخارجي للا قتصاد المصري.

و كــان مـن الـضـروري أن يـسـتـكـمــل البحث في التطور ات الاقتصادية بالنظر في ما أسفرت عنه هذه التطور ات ـ و ما ور اءها
-أولهما، كسر احتكار النظام القائم الدام
والذي يعد امتداداً طبيعياً للنظام الذي ألناي أسسه

 الإمبر يالية - وعلى رأسها الولايات الـات المتحدة
 يفتح أبو اب الديمقر اطية و المشار كة الشعبية أمام المو اطنين من دون تميييز ، وذلك في في إطار جـمهـهوريـة بر لمـانيـة وحـــمـ مـحـلـي حقيقي، بما يوفر الفرص الكافية لتنافس خـلاق وتداول سـمي للسلطة بين القوى السياسية.

وثانيهـمـا، تكاتـف القوى التـتدّميـة
المصرية بالمعنى الواسع و التفافها حول بر نامج عمل موحّد جوهره المـو نموذج التنمية المستقلة، وسعيها الحثيث إلى كسب تأيميد شعبي واسع لهذا البرنامج يؤهـلها للوصول الـي

 موضع التطبيق. بـاختصار ، المخري النضال الـوطني والشـعبي مـن أجـل نـــلـ الساططة إلى التـوى السـاعية إلى تـحرير الـــير


 اعتماداً على القدر ات الوطنية لمصر، وعلى تنشيط مقو مـات الاعتماد الـجماعي على الـى

 الطامحة إلى تحسين مر كزها التا التفاوضي في الـي مو اجهة دول المر كز الر أسمالي، والـي الارتقاء
 الر اهن. وهذه ليست بالمهمة اليسيرة بطبيعة - الحال

هذا النموذج تشير إلى نتائج سلبية كتلك التي شهدتها مصر.

- ومـاذا عن المستقبل في ضوء هذه

النتائج؟
لقد أنهيت الكتاب بتقديم المـلاهح


المستقبل غير البعيد قطع شوط طويل على ألى طريق الخخالاص من أسر التخلف والتبع التعية وإنجاز الانطلاقة المنتقدة على مسار آمن للتنمية الشاملة و المطردة. وهذا النموذج هو نموذج التنمية المستقلة أو التنمية باعتماد القدرات الذاتية الوطنية في المقام الأول. ولـم يـتـوقف الأمـر عـنـد عـرض الـــــنـاصر
 سـينـاريو التـآزر الاجتـماعي (السـيـنـاريو
 من سيناريو الاشتر اكية الجديدة في مشروع
 الصعوبات التي من الـمـحتـمـل أن تو اجهـ
 الكفيلة بمو اجهة هذه الصعوبات، وحددت أندا أهم الـمتطـلبـات الضـروريـة لـنـجاح هـذا النموذج.

- تحدثت في ختام الكتاب عن وقوع مصر في أزمة مجتمـيـية شاملة ،وذكرت الأن الأزمـة لا تخص النـا النظام الـحاكـم وحـده ، بل
 توجهاتها ، فما هو الطريق للخروج الـير من هذه الأزمة و التحول إلى النموذج الذي اقترحته؟ يتـمثـل سبـيـل الـخـالاص مـن الأز مـة المجتمعية الشاملة في أمرين :

