

الوقت بقرصه ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع انتشار القلق
 وعلى الرغم من أن النمو العالمى القادر على التعويم فى السنوات الأخيرة ليس سوى أحد أسباب الارتفا الأسعار، فقد أثارت التنبؤات بتباطؤ النشا رتی وتلقاء هذه الخلفية، اضطلع صندوق النقد الدولى مؤخرا بدراسة تهدف إلى تحقيق فهم أفضل للأسباب الكامنة خلف انتعاش أسعار السلع الأساسية وتأثيرهـا المحتمل على الاقتصادات الكلية فى كافة أرجاء العالم. وقد وجدت الدار الـاسـا أن الانتعاش الحالى لأسعار السلع يعكس كثيرا من العوامل الدورية والهيكلية. ووجدت أيضا، أنه على الرغم من ألـا أن الأثر الناشئ عن هذا الانتعاش الذى يحركه الطلب لحد كبير كا كان الوان محدودا على الاقتصـاد العالمى حتى الآن، فقد بدأت الأسعار
 تؤدى إلى تحديات مالية خارجية بالنسبة لبعض البلدان. وخاصة تلك البلدان منخفضة الدخل، والتى تعتبر مستوردا صـافيا للسلع الأساسية.

## العوامل الخاصة بالطلب والعرض


 وظروف الطقس وآفات المحاصيل - فإن الانتعاش الحالى فى الأسعار تحركه قوى الطلب والعرض التى تشد أزر بعضها البعض فى خضم ظروف مـالية داعمة لهذا.

أسواق السلع الأساسية تنتعش. ويلغت
أسعار كثير من السلع الأساسية ذرى
قياسية فى الشهور الأخيرة - وخاصة

## طمقت

 أسعار النفط والنيكل والقصدير والذرةوالقمح - على الرغم من حالة الاضطراب فى أسواق الائتمان وبطء النشاط فى كثير من الاقتصـادات المتقدمة الرئيسية (انظر الشثكل (). كذلك كــان الانتعاش الحـالـلى أعرض قاعدة وأطول أمدا من المعتاد، وهو يتناقض بشثكل ملحوظ مع ما حدث فى ثمانينات وتسعينيات القرن الماضىى، عندما اتجهت معظم أسعار السلع الأساسية إلى الهبوط. ومع كل هـذا، فإنه على الرغم من الانقلاب الان الانعكاسى الواضح للاتجاه الهبوطى، مـا زالت أسعار كثير من السلع الأساسية - بعد تعديلها وفقا للتضخم تقل بشكل ملحوظ عن المستويات التى شهدتها سنوات الستينيات والسبعينيـات
فى القرن المـاضى.

وقد جلب هذا الانتعاش فى الأسعار تحولا فى المشهـ
 الأساسية من تسارع نمو إيـرادات الصـادرات. والواتع أن عددا من المحللين يرون أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أحد الأسباب الهامة للنمو القادر على التعويم فى كثير من الاقتصادات الناشئة والنامية. وفى نفس الوقت، تسارع الاستثمار فى قطاع السلع الأساسية بعد فترة طويلة من الأداء الباهت. وفى الأسواق المـالية، أصبحت السلع الألــي الأساسية الآن جزءا راسخا فى هئة أوسع من الأصول البديلة. كمـا أن مستوردى السلع ومستهلكيها قد بدأوا يشعرون، فى نفس

## تْحليتق أسعار السـلع

 كُه تأثيـر داثـم


بنسبة المـائة فى المجموعة الأخيرة. كذلك تلعب الاقتصـادات الناشئة أيضـا دورا رئيسيـا فى الانتعـاش فى أسواق السلع الأسـاسية من غير الوقود. وقد حفز التصنيع والصضرنة فـى الصين، بصفة
 سبيل المثال، كانت الصين تمثل وحدهـا نحو • 9 فى المـائة من الزيـادة العالمية فى استهلاك النحاس، والذى يعتبر عنصرا لا غنى عنه فیى صناعات التشييد. كذلك، فإنه إذ تصبح الاقتصـادات الناشئة أكثر وفره، فإنها لا تستهلك مزيدا من الطعام فحسب، بل تحول نظامها الغذائى إلى الأطعمة الغنية بـالبروتين

الشكل
أسعار قيـاسيـة
بلغت أسعار كثير من السلع الأساسية ذرى جديدة فى الشهور الأخيرة
(الأسعار الحقيقية للسلع الأساسية؛ بالأسعار الثابتة لعام


المصدر: صندوق النقد الدولى، نظام أسعار السلع وقواعد بيانات الإحصـاءات المالية الدولية.

أولا، أن الاقتصـادات الناشئة دفعت الطلب على سلع متبـاينة - وهو اتجـاه

 خلال سنوات الثمـانينيات والتسعينيـات فى القرن المـاضىى. (انظر الشكل ب) . وعلى الرغم من أن النمو العالمى القـادر على التعويم كان مسـاهمـا أسـاسيـا فـى ذلك، فقد دعمه مزيج من النمو القوى فى دخل الفرد، والتصنيع السريع وارتفـاع الكثافـة السلعية فى دخل الفرد والتصنيع السريع، النمو السكانى السريع وارتفـاع الكثافـة
 الصين والهند والثرق الأوسط). وقد أسهمت كل هذه العوامل فى تسار ع خطى نمو الطلب فى السنوات الأخيرة. وفى سوق النفط، كان طلب الصين والهند والشرق الأوسط يمثل أكثر من 07
 محرك هذا النمو جزئيا، هو زيـادة ملكية السيـارات المرتبطة بـارتفـاع دخل الفرد. فقد ازدادت مبيعات سيـارات الركوب فـى الصين مثلا، بـأكثر من خمسة أمثـا
 الوقت، دعم التصنيع والحضرنة فى الأسواق الصـاعدة، وخاصة فى الصين، الطلب على الكهربـاء المولدة بـاستخدام الوقود. ونتيجة لذلك، ارتفعت بسرعة أيضـا الا السعـار الـار الـا أنواع الوقود الأخرى - وخاصة الفحم، الذى يعتبر عنصرا حـاسما فى توليد

الطاقة - فى خلال الشهور الأخيرة.
وفى بعض الحالات، عكس الطلب المحلق على الوقود فى بـغض الاقتصـادات
الناشئة، أيضـا عوامل خاصة بـالسياسات، وخاصة فى الأسعـار المحلية التى يدفعها المستخدم النهائى، والمعزولة عن الأسعار العالمية، ومن ثم يزداد مـا تتلقاه من دعم، وخاصة فى الاقتصـادات المصدرة للنفط - وقد قدرت وكالة الطاقة الدولية مستقبليـا أن نمو استهلاك النفط فى الاقتصـادات الصـاعدة والنامية سيستمر فى تخطى النمو فى الاقتصـادات المتقدمة - حيث طفق يزداد


 يعنى استمرار الضغوط التصاعدية على أسعار بعض محاصيل الغذاء الرئيسية لبعض الوقت.
ثالثا، ضخم بطء استجابة الـرض ضنوط الأسعار. إن ازدياد الطلب لا لا لا لا يمكن أن يفسر بمفرده الارتفاع الضخم والمتواصل فى أسعار السلع الأساسية
 إذ أن بطء استجابة العرض فى هذه المراحل الأولية لهذا الانتعاش فى الأسعار

##   هى الــدور البـارز على نـحو متزايـد لتصحيح العرض البطئ مع ازدياد الطلب.ه)

والذى يحركه الطلب أساسا لم تكن أمرا مفاجئا، نظرا للقيود على زيـادة الإنتاج
 المخزون عندما ترتفع الأسعار- وهو نمط شوهد فى كثير من أسواق السلع فى السنوات الأخيرة. ولمـا كان الطلب على السلع يتسم

 العكسية الناشئة عن الزيادات السريعة فى الأسعار على الطلب فى خلا خلال تلك المراحل تميل إلى أن تكون محدودة، وهو مـا يفسر جزئيـا الارتفاعاعات الكبيرة التى الا غالبـا مـا تشاهد فـى أسواق السلع الأساسية.
 أساسية فى الانتعاش الراهن عريض القاعدة فى سوق السلع الأساسية الـاسية، وهى الدور البارز على نحو متزايد لبطء تكيف العرض مــ الطـي الط الب المتزايد. وكانت هذه المشاكل الهيكلية حادة بصفة خاصة فى حار حالة النفط، حيث كان نمو القدرات استجابة للارتفاع المتواصل فى الأسعار مخيبا للتوقعات فى السنوات الألان الانيرة




 العرض هذه إلى جانب الطلب المحلق على المعدات والخدمات النفطية التكاليف

 فى قطاع الاستخراج والتجهيز من عملية الإنتاج نما بالكاد. زيـادات التكلفة المتعلقة بـازديـاد الطلب على المدخلات له صفة دوريـة، وينبغى أن ينحسر بمجرد لحـاق المعدات النفطية وعرض العمـالة المـاهرة به، إلا أن تلك المتعلقة بالمشاكل الجيولوجية والتكنولوجية يرجح أن تستمر لبعض الوقت. ويمرور الوقت، تقلصت أيضـا الموازين السوقية لسلع أساسية أخرى. وهبطت

مثل اللحوم والأغذية البحرية، وزيوت الطعام، والفواكه والخضنروات. ففى عام
 وفول الصويا. والواقع إن الصين الآن هي أكبر مستورد لفول الصويـا فـى الـى العالم، إذ تستهلك نحو • ع فى المـائة من صـادرات العالم من فول الصويا الـا
 بارز يقوم عليه الاختلاف بين هذا الانتعاش وسوابيا الابقه وهو دور الوقود الإحيائى. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط فى السنوات الأخيرة، إلى جانب سياسة الدعم السخية الاني فى الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبى، إلى طفرة في الاستخدام الواني الوقود الإحيائى كتكملة للوقود المستخدم فى النقل، خاصة فى الاوقتصـا

 العالم. والاتحاد الأوروبى هو أكير منتج للائى الايزل الإحيائى.
 - . فى البلدان المنتجة الرئيسية يتم تحويلها من الاستخدام الغذائى إلى إلتا إلتا جالوقود الإحيائى - ولكنها لا تؤثر على أسواق إنتا الـتا البتر البترول التى يشكل فيها الوقود الإحيائى أقل من 1 , 1 فى المـائة من إمدادادات الوقود اللازم للنقل. وهـو مـا يخلق
 أسعار التجزئة للوقود الإحيائى ونمو الوقود الإحيائى، وهو الأمر الذى بديا
 إنتاجه، من الذرة والسكر). وتعنى التكليفات الطموحه بشأن استخدام الوقود الإحيائى فى الولايـات المتحدة والاتحــاد الأورويـى ضمنا أن تحويل المحاصيل نحو إنتاج الوقـي الإحيائى سيستمر لمدة خدس سنوات أخرى على الأقل، عندما تغدو تكنولوجيا الألويا
 - المكونة من خضروات غير قابلة لاستخدامها كغذاء، ولا تتنافس على موارد الأراضى والمياه المستخدمة فى إنتاج محاصيل الغذاء الرئيسية - قادرة على البقاء من الناحية التجارية. وفى الولايـات المتحدة، يضاعف قـانون الطاقة لعام

الشكل r
الطلب آخذذ فی الارتماع
الطلب المتزايد وخاصة فى الأسواق الصاعـاعدة، عامل رئيسى فى زيادة أسعار (اسهامات مناطق مختارة فى الزيادة السنوية للاستهلاك؛ متوسط الفترة)


انخفاض أسعار الفائدة والتخفيض فى قيمة سعر الصرف الفعلى للدولار الأمريكى. إن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يحث الطلب الكلى، الأمر الذى يزيد





طريق تخفيض تكاليف الحيازة، مـ بقاء كل الأشياء الأخرى على الا حـا ويوثر سعر صرف الدولار الأمريكى على أسعار السلع الأساسية نظرا لأن


 الأساسية أقل تكلفة للمستهلكين خارج منطقة الدولار، مما أدى إلى زيـادة الطلب على السلع الأساسية. وعلى جانب العرض أحدث هبوط الأربـاح بـالعملة بالنسبة للمنتجين خارج منطقة الدولار ضغوطا على أسعار السلع الأساسية. كذلك تقليل هبوط القيمة الفعلية للاولار العائد بـالعملات الأجنبية على الأحـوال المالية المقومة بـالدولار، وهو ما يمكن أن يجعل السلع الأساسية فئة أكثر جاذبية من


مخزونـات كثير من السلع الأساسية إلى مستويات متدنية جدا على الرغم من نمو الإنتاج القوى، نظرا للارتفاع الشار الشديد فى الطلب. فعلى سبيل المثال هبطت
 كما هبطت مخزونات المعادن الخسية الرئيسية إلى مستويـات حرجة خلال

 مثل هذه البنية تتجه الأسعار إلى أن تصبح أكثر حساسية للأنباء التى تشير إلى

احتمال حدوث نقص فی العرض.
رابعا، تعمل الارتباطات الهامة بين السلع الأساسية على انتقال زيـادة فى الأسعار. كذلك لعبت الارتباطات بين أسواق مختلف السلع الأساسية، التى تتعدى تلك المتعلقة بالأحوال المعتادة للاقتصـاد الكلى، دورا فـى زيـادات الألأسعار الأخيرة. فعلى سبيل المثال، لم يحفز الطلب على الوقود الإحيائى زيـادة أسعار الذرة فحسب بل حفز أيضا أسعار المنتجات الغذائية الأخرى، نظرا الألـا لأن الذرة تستخدم كأحد الدلدخلات فى إنتاجها (اللحوم، والدواجن، ومنتجات ألات الألبان)
 صعوديا على أسعار أطعمة وزيوت فول الصويا. (نظرا للتـافس القائم بين الذارة


 زيوت الخضر مثل زيت النخيل وزيت بذرة اللفت أصبحت تستخدم كمدخلات فـي فـى تصنيع الديزل الإحيائى. كما أن لارتفاع أسعار النفط تأثير مهم على السلع الأساسية الأخرى، ليس
 الزراعة وإنتاج الدعادن مثل الألومنيوم)، ولكن أيضا من خلال الال تأثير الإحلال. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار المطاط الطبيعى نظرا لأن البديل عنها هو المطاط الصناعى المستند للبترول. كما أن الزيـادات فى أسعار اليورانـيانيوم حركها



 عامل تدعيم. فمع التوسع السريع الذى حدث فـى الألـى الأسواق المـالية للسلع الرئيسية فى السنوات الأخيرة، أصبح كثيرا من أسعار السلع معرضا بـثـا الانل مباشر بدرجة أكبر لمختلف الصدمات المالية الكلية. ويرجع السبب الرئيسى ألئى فـى ذلك إلى ألى أن أسعار البضاعة الحاضيرة لعدد متزايد من السلع الأساسية، تتحدد فـى التـي التجارة
 بالنسبة لبعض السلع الأساسية الزراعية مثل الحبوب. فقد أصبحت مؤخرا أكثر شيوعا بالنسبة لسلع أساسية أخرى. فعلى سبيل المثال، كانت أسعار النفط تتحدد أساسا وفقا للعقود طويلة الأجل بين منتجى النفط وشركا ألـات البترول حتى أواخر السبعينيات فى القرن الماضى، ولكنها تتحدد حاليا بصفة أساسية فى أسوا
 البضاعة الحاضرة وأسعار التسليم الآجل (أسعار المستقبل). هذا بالإضـافة إلى الإلى أنه مع ازدياد تسوية العقود الآجلة نقدا بدلا من تسليم السلع المتفق عليها، فإن المستثمرين من غير العاملين فى أسواق السلع الأساسية يمكنهم الآن استخدام
 الآجلة والأسواق المالية الأخرى. وقد فتح هذا فرصـا جديدة للمشاركين فى الألا الأسواق إلا أنه أدى أيضا إلى تحديات فى نفس الوقت. (انظر الإطار)
 آنفا، فإن أسعار السلع الأساسية ساندتها أيضـا ظروف مـالية كلية أخرى، خاصـ

وعلى عكس مـا حدث فى السبعينيات، فإن التضخم الأساسى (التضخم العام مع استبعاد الطعام والطاقة) ظل فى السنوات الأخيرة على ما هـ هو عليه إلى حد كبير دون أن يتأثنر، نظرا لأن المصداقية القوية للسياسة النقدية تثبت توقعات التضخم، وبخاصة في الاقتصـادات المتقدمة. ويعبارة أخرى، فإن آثار الجولة الثانـانية زيـادة أسعار النفط - أى تلك التى لم تعمل على تغذية المطالبة بزيادة الأجور - كانت

 السبعينيات فى القرن الماضى، فقد خفت ضغوط التكاليف من جراء الانـخفاض
 العمل. التى يكون تصـاعد الأجور فيها المـ الأسعا

 الحجم الضخم لطفرات الأسعار الكبيرة مؤخرا - يرجح أن يستمر تأثير ذلك على
 أن حقيقة أن حصص الإنفاق على الغذاء تتجاوز الإنفاق المتعلق بالنفط بـها كبير قد تطلق - عنان آثار الجولة الثانية عندما يسعى كاسبو الأجور والمنشآت

للحصول على تعويض عن خسائر شراء القوى المحركة. ومن منظور أوسع، فـإن أثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية على النمو
 على نطاق كبير يمكن أن تزيد تعرض الاقتصـادات متوسطة ومنخفضة الدخل التى تعد مستوردا صـافيا للسلع الأساسية للمخاطر الخارجة من خلا خلال تدهور موازينها التجارية. وفى هذا الصدد، ساعد التوسع التدريجى لانتعاش الأسعار السلع الأساسية من النفط إلى المعادن والغذاء كثيرا من الاقتصـادات الاتـا الناشئة والنامية على تعويض الأثار العكسية لارتفاع أسعار النفط من خلال زيادة أسعار الار صـادراتها السلعية (انظر الخريطة). وقد عززت شروط التبادل التجارى، تلك المرتبطة بـالسلع الأساسية الدخول الحقيقية، والطلب المحلى والنمو.
„الأصول البديلة، بالنسبة للمستثمرين الأجانب (انظر الإطـار). وأخيرا فإن تخفيض قيمة الدولار يمكن أن يجعل السياسة النقدية تيسر وتخفض أسعار الفائدة فى الاقتصادات الأخرى وخاصة في البلدان المرتبطة عملاتها بـالدولار، وهو مـا يزيد أيضـا الطلب على السلع الأساسية كما تم بحثه فيمـا سبق.

الأثر الدائم
كيف يؤثر الارتفاع فى أسعار السلع الأساسية على الاقتصـاد العالمى؟ منذ أن بدأت أسعار النفط فى الارتفاع فى بداية عام r با •r، انتشر القلق على نطاق واسع بشأن الآثار العكسية المحتملة لارتفا عا أسعار النفط على الاقتصـاد العالمى.
 فى القرن الماضىى. والكساد المقترن بالتضخم - أى الوقت الذى تزام الـي الـي فيه معا
 ما سمى صدمة أسعار النفط الأولى. وبنظرة خاطفة إلى الوراء، يتبين أن الآثار العكسية لارتفاع أسعار البترول على النمو العالمى والتضخم، كانت أقل ممـا كان يخشى منه حتى الآن. وتعكس الآثــار المحدودة عددا من العوامل. أولها، أن الدافع وراء زيـادة الأسعار فى هذه المرة هو الطلب وليس العرض، على النقيض مـا سبعينيات القرن الماضى عندما اقترن الارتفاعان الرئيسيان فى الأسعار بحدوث اضطرابـات العرض. ولمـا كان النمو القوى يحفز الطلب على البترول، فإنـ الانـي ارتفاعات أسعار البترول هـى نوع من الباعث على تحقيق الاستقرار الآلى - أى الى أنها تحد (وهى بذلك تمنع فورة النشاط الاقتصادى) ولكنها لا لا تعوض الأثر الإيجابى للصدمة الأساسية التى تحفز النمو الحالمى. وبـالمثل، فإن نفس الحجة

تنطبق على الزيـادات فى أسعار السلع الأساسية بشثكل أكثر عمومية. ثانيا، فإنه على الرغم من أن ارتفاع أسار أسعار النفط زاد تكاليف الإنتا
 بصفة عامة فى الاقتصـادات المتقدمة ومقصور بصفة عامة على التضخم العام.

بأن ارتفاع نشاط المستثمرين زاد تذبذب الأسعار، ودفع بـالأسعار إلى مستويـات أعلى ممـا تبرره الأساسيات، ويهذا تزيد احتمالات عدم الاستقرار فى أسواق السلع الأساسية والطاقة.
ما الذى تشير إلية الأدلة العملية؟ إن التقدير الرسمى تعوقه مشاكل البيانات والمنهجيات، بما فیى ذلك صعوبة تحديد عمليات التدول للمضـاربـة وتلك المتعلقة بـالتغطية. ومع ذلك، فإنه على الرغم من هذه المشاكل، يبدو أن عددا من الدراسات الحديثة يبين أن المضـاربـة لم تسهم بـانتظام فـى ارتفاع السعار أسعار السلع الأساسية أو زيادة تذبذب الأسعار. فعلى سبيل المثال، يبين تحليل أخير أجراه موظفو صندوق لار النقد الدولى (5.1 September 2006 World Economic Outlook, Box) أن نشاط المضـاربـة يميل نحو الاستجابة لتحركات الأسعار (بدلا من حدوث العكس)، وهو مـا يبين أن علاقة السببية تمتد من الأسعار إلى التغيرات فى المراكز التى يتخذهـا المضـاربون.
هذا بـالإضـافة إلى أن لجنة التداول الآجل للسلع قد حـاجت بـأن المضـاربة ربما تكون قللت تذبذب الأسعار من خلال زيادة سيولة السوق، التى سمحت للمشاركين

فى السوق بتعديل محافظهم، ويذلك شجعت دخول مشاركين جدد إلى السوق. وأخيرا، فإنه على الرغم من وصف كثير من العمليات بـالمضـاربـة، فإنها قد تعكس فى الواقع الرغبة الحذرة فى تغطية انكشاف المراكز فـى مواجهة عدم التي التيقن.
 النفط - إلى رغبة أكيدة من جانب العملاء فى الاحتفـاظ بكميات أكبر من المخزون. ويذلك يدفعون الأسعار إلى الارتفاع، مع ثبات الأشياء الأخرى على الـى حالها.

## السلع الأساسية كأصول ماليـة بـديلة


 بعدد من العقود الآجلة المفتوحة وعقود الخيارات الخـاصـا
 فى بورصة نيويورك التجارية نمت بثلاثة أمثال منذ عام 1990. 190 كمـا اتسع تداول صكوك المشتقـات خارج البورصة كثيرا، وتوحى البيانـات المددودة بـا بأنه قد يكون أكبر بعدد من المرات من التداول الذى يتم فى البورصـات النظامية، خـاصة بـالنسبة

للنفط الخـام.
ويخلق التوسع فى الأسواق المـالية للسلع الأساسية فرصـا جديدة وكذلك تحديات جديدة. ومن ناحيـ، فإن الأسواق المـالية يمكن أن تعزز سيولة وعمق وعدم استقرار السلع الأساسية المتداولة، وهو يساعد على اكتشاف الأسان الأسعار - وهـى

 المـالية، كأحد أشكال التأمين، من جانب المشاركين فى أسواق السلع الأساسية لتقليل المخاطر المصاحبة للتذبذب المفرط فى أسعار السلع الأساسية الذى يـى الاند خطط الموازنات والاستثمـار والتمويل. ومن نـاحية أخـرى، فإن الزيـادات المتزامنة فى الأسعار وفـى اهتمامـات
 المؤشرات القياسية، فى أسواق السلع الأساسية الآجلة فى السنوات الـو الأخيرة ريمـا تضخم أثر اختلال التوازن بين العرض والطلب على الأسعار. وقد حاج البعض

## الرابحون والخاسرون

 المستوردة للسلع عانت من خسائر هـائلة. (تأثير الجولة الأولى من التغيرات فى كافة أسعار السلع الأساسية على الموازين التجارية فى عام


من البنزين أو الإيثانول المستخرج من الذرة فى الولايـات المتحدة. كذلك، فـإن الإيثانول المستخرج من قصب السكر ينتج انبعاثات غازات الدفيئة تقل بنسبة الا 9 فى المـائة لكل كيلو متر سفر عما ينتجه البنزين، فى حين أن الفوائد البيئية الناشئة عن استخدام الإيثانول المستخرج من الذرة أو القمح بـالنسبة للبنزين صغيرة. ولذا، فإن السياسة الأفضل تتيح بحرية التجارة فـى الوقود الإحيائى، فى حين تدرج تكلفة الانبعاثات فى أسعار كافة أنواع الوقود. هذا، فضلا عن أن هنـاك دورا مشروعـا لقيام حكومـات كافة البلدان بتمويل البحوث الواعدة فـى
 وبـالإضـافة إلى السياسات التى الاتى يمكنها تعزيز عمل الأسواق العالميـة للسلع الأساسية، أصبح تخفيف أثار زيـادة أسعار الغذاء والوقود على الأسر المعيشة الفقيرة شاغلا أساسيـا للسيـاسـات. وقد دفع القلق بشأن الأمن الغذائى، عددا من

 الحبوب مع تخفيض الرسوم الجمركية على زيوت الطعام. وينبغى على البلدان، بدلا من ذلك، أن تفكر فى إجراء تحويلات نقدية موجهة للأسر المعيشية الفقيرة، أو تقديم دعم مؤقت على بضعة بنود مختارة من الأغذية التى يستهلكها الفقراء إلاء إذا لم يكن تنفيذ الخيـار الأول مدكنا. ويـالمثل، فإنـه بدلا من منـح دعم عـام لاستهلاك الوقود محليا، وهو مـا تتولد عنـه تكلفة بـاهظة على الموازنـة العامة ويشجع على الإفراط فى استهلاك الطاقة، ويميل نـو تحقيق استفادة أكبر للأسر الأكثر ثراء، ينبغى على كثير من البلدان المصدرة للبترول أن تقلل لأدنى حد أثر أسعار الار الار الار الا الوقود المرتفعة على الأسر المعيشة الفقيرة من خلال شبكات للأمـان المصححة

■
توماس هيلبلينج يعمل مستشثارا، وتشثغل خاليرى ميرسر بـالاكمان منصب خبير اقتصـادى أقدم، ويـعمل كيفين تشثينج خبيرا اقتصـاديـا فى دائرة البحوث فى صندوق النقد الدولى.

الرابحون والخاسرون
مـع امتداد الانتعاش من النفط إلى المعادن والأغذية، حصد بعض الاقتصـادات الناشئة والنامية مكاسب ضخمة من صـادراتها من السلع الأساسية، ولكن بعض البلدان المستوردة للسلع عـانت من خسائر هـائلة. (تأثير الجولـة الأولى من التـغيرات


## تـلـاعيـات ا'آليـياسات


 عمل قوى السوق على المستوى العالمى، نظرا للتكامل الشديد القائم بين كثير من أسواق السلع الأساسيـة. فعلى سبيل المثال، ينبـىى أن تضنمن الأولويـات فى الـى سوق النفط النقل الكامل والفورى للتغيرات فى أسعار النفط الخام إلى الأسعار التى يدفعها المستهلك النهائى، وتعزيز حوافز المحافظة على الطاقة فـى الـى جانب الطلب - وهو مـا يسهم فیى جعل الطلب العـالمى على النفط أكثر مرونـة تجـاه السعر، همـا قد يقلل مدى تذبذب أسعار النفط استجـابـة للتذبذبـات فى الطلب أو فـى العرض.
 بالاستثمـار فى النفط والمعادن يمكن أن يساعد فـى الإسراع ببنـاء القدرات. وفى الـى الوقت نفسه، فإن تحسين الإحصـاءات السوقية يمكن أن يساعد فـى ذلك من الاع خلا تمكين المشاركين فى السوق من اتخـاذ القرارات عن علم. وفى الأسواق الخاصـة بـالهصاصيل الغذائية الرئيسية، تساعد السياسـات التى تكفل كفاءة وواقعية استخدام الوقود الإحيائى وتحبط عناصر الحمايـة، فى تخفيض أسعار الذرة وزيوت الطعام. وقد يتطلب الأمر إجراء تعديل كبير فى السياسات الحالية فى كل من الولايـات المتحدة والاتحــاد الأورويـى، نظرا لمـا تقدمه من دعم، وتفضيل للمنتجـات المحلية حتى لو كانت أقل كفاءة نسبيا. فعلى سبيل المثال، تبين التقديرات المقبولة على نطاق واسع أن إنتاج الإيثانول البرازيلى المستخرج من قصب السكر أقل تكلفة (من زاوية مكافئ الطاقة) عن كل

