|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **كلية الادارة والاقتصاد** | | | | College Name |
| **اقتصاد** | | | | Department |
| **أحمد طارق محمود حسين الآغا** | | | | Full Name as written in Passport |
|  | | | | e-mail |
| **Professor** | **Assistant Professor** | **Lecturer** | **Assistant Lecturer** | Career |
| PhD | | Master | |  |
| **أثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات على النمو الاقتصادي لدول نامية مختارة للفترة(1990-2000)** | | | | Thesis Title |
| **1425هـ بغداد 2004م** | | | | Year |
| **يوما بعد يوم تتزايد أهمية الخدمات في التجارة الدولية ، ويزداد الدور الذي تلعبه في أتمتة العملية الإنتاجية على المستوى العالمي ، فلم يعد بالإمكان ان نتكلم عن تجارة السلع من دون أن ننظر إلى الوجه الآخر لها (تجارة الخدمات)، التي تؤثر بدرجة عالية باتجاهاتها ونسبها ، من هنا بات تجاهل موضوع الخدمات أمراً مستحيلاً في الوقت الراهن ، لاسيما عند النظر إلى إفرازات الثورة العلمية والتكنولوجية , وما أتاحته لنا من إمكانية انشطار العملية الإنتاجية إلى أجزاء عدة في أرجاء العالم المختلفة . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل بإمكان التجارة الدولية في السلع ان تسير بشكل طبيعي ومنتظم مع وجود عوائق حقيقية تفرض على تجارة الخدمات ،وهل يمكن إبرام أي صفقة تجارية في أي جزء من العالم دون ان يكون هناك شبكة من الخدمات الدولية ؟!**  **من هذا المنطلق اعتمدت الدراسة على فرضية مفادها ,ان لتحرير التجارة الدولية في الخدمات التي تم التعبير عنها بـ (الخدمات المالية وخدمات الاتصالات ) , آثارا إيجابية على أداء النمو في الأجل الطويل , في دول نامية مختارة . ومن اجل إثبات هذه الفرضية تم إجراء تحليل مقطعي ل(25) دولة نامية ، باستخدام النموذج الخطي المتعدد المعتمد على طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (OLS) , من خلال استخدام الحزمة البرمجية (SPSS) , إذ تبين ان معدل النمو الاقتصادي الذي تم التعبير عنه ب(معدل النمو السنوي لحصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي ), يتأثر إيجابيا بتخفيف وإزالة القيود التنظيمية والقانونية المفروضة على أداء أسواق الخدمات المالية وخدمات الاتصالات في الدول النامية (دول العينة ), لاسيما تلك الدول التي تعمل جاهدة لتبني خطط وبرامج تأهيلية ترفع من إمكانية مواردها البشرية خطوة تلو الخطوة مع كل عملية تحرير تجري في إطار قطاعها الخدمي ، إلا انه لا نستطيع في الوقت نفسه ان نجزم ان كل عملية تحرير وانفتاح في قطاع الخدمات وفي أي قطاع آخر يتبعها بالضرورة آثار إيجابية على الأداء الاقتصادي , إذ يتوقف ذلك على مدى قدرة تلك البلدان على الاستفادة من مزايا الانفتاح ، ومدى قدرتها على تطوير إمكاناتها الذاتية بالشكل الذي يؤهل قطاعاتها الاقتصادية الاستفادة من أجواء المنافسة ، اذ ان عملية التحرير المثلى هي تلك التي يتواجد فيها العنصر المحلي بشكل فعال مع قدرة على اكتساب الخبرات والمهارات الفنية ، من خلال العناصر الأجنبية المستوردة وليس معتمداً.** | | | | Abstract |