|  |  |
| --- | --- |
| **كلية الادارة والاقتصاد** | College Name |
| **ادارة اعمال**  | Department |
| **اعتصام جابر عبد الرضا الشكرجي** | Full Name as written in Passport |
|  | e-mail |
|  **Professor**  |  **Assistant Professor** |  **Lecturer** |  **Assistant Lecturer**  | Career  |
|  PhD  |  Master  |  |
| **إدارة مخاطر أسعار الصرف بأستعمال أدوات التحوط المالي والتشغيلي دراسة تحليلية لعدد من الشركات متعددة الجنسية مايكروسفت ونوكيا وتويوتا موتر وانتيل وكوكا كولا** | Thesis Title  |
| **1427 هجرية 2006 ميلادية** | Year |
|  **يسعى البحث الحالي إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في اختبار اثر استخدام أدوات التحوط المالي والتشغيلي في تخفيض مخاطر أسعار الصرف أو تحييدها ، إذ تمثل هذه المخاطر معظلة فكرية شكلت محور اهتمام الباحثين في مجال المالية الدولية لصعوبة تحديد الأثر النهائي لتقلبات قيم العملات المختلفة على صافي الأموال نتيجة لتفاعل التدفقات النقدية المتوقعة ، ولغرض تحقيق الشركات عموما والعاملة خارج حدودها الدولية بشكل خاص لأهدافها المتمثلة في السعي المستمر لأستقرار وتحسين تدفقاتها النقدية وتعظيم ثروة المالكين ، يسعى المدراء الماليين لإيجاد السبل والأدوات التي تكفل التعامل مع هذه المخاطر وتساعدها على التكيف وفقا للظروف المعقدة وعدم التأكد العالي في التقلبات السعرية التي تمثل السمة الغالبة لأغلب الأسواق المالية خلال العقود الأخيرة .** **وقـد تـم اختبار فرضيات البحث على الشركات متعددة الجنسية التي تحتل المراكز الخمــس الأولى في العــالم وفقــا لأخر تصنيف للشركات العاملة خــارج حدودها الــدولية شملت كــلا من Nokia, Toyota Motor,Intel, Coca Cola Microsoft,، وبأستخدام عدد من الأساليب المالية والإحصائية في حساب المعالم الضرورية في قياس مخاطر أسعار الصرف وتأثيرها في قيمة المنشأة أثبتت جميع الفرضيات صحتها، والخروج بالعديد من الاستنتاجات تمثلت أهمها في إن زيادة الأنشطة الأجنبية تؤدي إلى زيادة تعرض الشركات لمخاطر أسعار الصرف وتتعرض جميع الشركات بما فيها الشركات المتعددة الجنسية ذات الأداء العالي والمتميز لمخاطر أسعار الصرف الاسمية والحقيقية وينجم عن زيادة استخدام مشتقات العملة انخفاضا في تعرض الشركة لمخاطرة الصفقات فيما يؤدي استخدام أدوات التحوط التشغيلي إلى تخفيض المخاطرة التشغيلية لأسعار الصرف .** **كما يوصى البحث بضرورة استخدام الشركات العراقية لمشتقات العملة لغرض التحوط ضد التقلبات في أسعار الصرف الاسمية في الأجل القصير، حيث أثبتت العديد من الدراسات ومنها البحث الحالي بان سوق المشتقات بأدواته المالية المتنوعة يوفر إمكانية تخفيض التباين في التدفقات النقدية الناجمة عن التقلبات السوقية ومنها تقلبات أسعار الصرف ، ولابد للشركات عموما والتي لديها تعاملات دولية بشكل خاص أن يتوفر فيها عامل المرونة التشغيلية والتي تمكنها من التحوط ضد مخاطر أسعار الصرف الحقيقية في الأجل الطويل وإمكانية تحويل مصادرها الإنتاجية ومصانعها والتخلي عن الأسواق الأجنبية التي يمكن أن تسبب لها خسائرا إلى أسواق أخرى وتوفير المرونة السعرية بما يوازي المنافسين . اختبار مدى إمكانية استخدام المؤسسات المالية وخاصة شركات القطاع المصرفي الحكومي والخاص ، لمشتقات العملة والتي تختلف نتائجها وأهدافها بالتأكيد كونها من صانعي السوق ضمن المشتركين في سوق الصرف الأجنبي .** |  Abstract  |