#  أفكار لتقويـة النظام النقلدي الدولي 



جدول أعمالها هذا العام، بعد أن كانت قد ركزت في السنوات السابقة على جوانب أخري للأزمة. وقد طرأت على أذهـان بعضنا فكرة أننا يجب أن أن نضع خبراتنا في الأزمـات السابقة تحت تصرف منـي

 الأساسية في النظام ومـا إذا كـان يسمح بـاستمرار تطور الاختلالات المروعة- ومـاذا يمكن عمله لترسيخ مزيد من القوة والانضباط في النظام وأنشأنا فريقا من 1 \ شخصا ووزع الأـا على أنفسنا مهمة إعداد بحوث، وطلبنا مساعدة غير رسمية من صندوق النـا الدولي، وينك التسويات الدولية، والبنوك المركزية ومؤسسات أخرى. وطرحنا

 من المقترحات. وكان لي شثرف تقديم تقريرنا الأولي لرئيس مجموعة العيثرين
الرئيس [الفرنسي] نيكولا ساركوزي في اب يناير.
 هي الشيء الوحيد على المحك. ونأمل في أن يوفر تقريرنا مصدرا للإلهام ويبين أننا عندما نجتمع معا- وكان لدينا 10 بلدا مكثلة في المجموعة برئي الحقيقي- فعدئذ نستطيع إرساء أساس لمزيد من التنسيق التعاوني على مستوى السياسات الاقتصـادية.

التمويل والتتمية: لماذا لا تكفي الإصلاحات التي استهلت بـالفعل- بما في ذلك ما قامت به مجموعة الـشرين- للتصدي للأخطار الكامنة في نظام الناي النقد الدولي؟
 عديدة أخرى على الطريق إذا أردنا التأكد من أن النظام أصبح أكثـا أكثر أمانا. فلا تزال

 لا نتولى مناصب عامة، نعتقد أنه تجدر إعادة النظر في بعض نحيت جانبا حتى الآن. إننا لا نريد رؤيـة الاقتصاد العالمي يتراجع إلى نظام اقتصادي مادي مفتّ، عرضة للمعاناة من الضغوط الحمائية. إننا لا نريد التحول إلى سوق عالمية


التمويل والتتمية: مـا هي فكرة مبادرة القصر الملكي (باليهرويـال)؛
كادديسو: دفعت الأزمـة المـالية العالمية من لديهم بعض الخبرة في مجال التعاون الـدولي إلى إعـادة التفكير فيمـا يجري، وجعلتهم يتساءلون بصفة خاصـي الصة عما إذا كان نظا النقد الدولي- أو اللانظام- هو منشأ الأزمة، وبـأي درجة.


 وموزعة على نحو أكثر إنصـافا. لقد كانت كل هذه الأسئلة تدور في أذهـانـا. وعندما أتحدث بصيغة الجمع، فإنني أتحدث عن كثيرين من المحنكين في النظام تحمسنا كثيرا لرؤية مجموعة العشرين وهي تعيد إدراج مسألة إصـلاح النظام في

الإطار
أعضاء مبادرة القصر الملكي (باليـه- رويال )
 لصندوق النقد الدولي؛ وألكسندر لامفالوسي، المدير العام السابق البا لبنك التسا



 أسبق في بنك التسويات الدولية؛ وغويللرمو دي لادهيسانيا، وزير الدولة السابيابي

 نائب رئيس الجمعية الصينية للتمويل والأعمال المصرفية الية، وأندريه إيكارد، نائب الددير العام السابق في بنك التسويات الدولية؛ وهورست كوهلـرين، الديرير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي؛ وغويللرمو أورتيز المحافظ السابـي لبينك البـك الدكسيك؛ وماريا راموس، مدير عام الخزانة السابق في جنوب إنرين إنريقيا، وواي
 الخزانة الأمريكية السابق؛ ويول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

مطلوب. وينبغي أن نسلم بأن للصندوق شركاء جددا وأقوياء آخذين في الصصود وسيرغبون في الاضطلاع بمسؤوليات كاملة في النظام إننا في حاجة إلى نطاق أوسع كثيرا اللرقابة من جانب الصندوق، ليس فقا من بُعدَي الحساب الجاري والسياسة النقدية، وإنما على المجالـيال النقدي والما والمالي
 وتزويد صندوق النقد الدولي بـأدوات أقوى للقيام بعمله. وفي هذا الصدد، نقترح تحديد التزامات جديدة للبلدان الأعضاء في الصندوق، والتقرير يصف هذا الأمر بصورة كاملة. وإنني أعتقد أن الوقت قد حان لدمج وزراء المالية في مجموعة العشرين واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمـالية داخل الـجلس كمـا هو منصوص علي اليه

في مواد اتفاقية تأسيس الصندوق، بل كان يتعين القيام بذلك في وقت سابق. ويجب أن تسير كل هذه الإصلاحاحات جنبا إلى جنب وأن يتم اعتمادهـا سريعا؛

فالأزمة القادمة قد لا تكون بعيدة إذا لم نتحرك.

التمويل والتنمية: كيف يمكن لهيكل الحوكمة العالمي الجديد الدقترح أن يغير النظام؟
كامديسو: حسنا، لست أرى تغييرات كثيرة. فأولا، إن إنثاء المجلس قد تأخر كثيرا كما سبق أن ذكرت. وثانيا، إنـا نقترح أن تنظم مجموعة العشرين نفسها بنظا الدوائر الانتخابية، وهو مـا يسمح لكل بلد أن يكون جزء أنـا فـا
 مجموعة العشرين عن اتخاذ القرارات على المستوى الأعلى.

التمويل والتتمية: أنتم تقترحون توسيع دور حقوق السحب الخاصة للصندوق: هـا هي فكرة المجموعة وراء ذلك؟ كامديسو: من اللافت للنظر أن هذه المجموعة التي اتخذت مواقف جدّ متباينة في الماضي بشأن مستقبل حقوق السحب الخاصة أصبحت تسلم الآن بأن حقوق السحب أثبتت أنه يمكنها أن تكون أداة مفيدة- حتى أكثر نفعا في السنوات القليلة القادمة، وريما أكثر أهمية من منظور أطول أجلا. إنك تستطيع أن ترى أنـي نوعا من أنـا إعادة تنشيط حقوق السحب الخاصة إذا منحت الصندوق منزلة مماثلة لمنزلة مقرض الملاذ الأخير.

التمويل والتنمية: يدعو التقرير إلى تحسين مستوى قياس ومراقبة التغيرات في السيولة الـعالمية. كيف يمكن تحقيق ذلك بطريقة تقدر على الصمود أمام اختبار

كامديسو: أعتقد أنه كان يجب القيام بذلك في وقت سابق، وأشعر بـالأسف لأنني
 بنك التسويات الدولية والصندوق؛ وعندما أصبحت القضية محورية بهذا القدر، اقترحنا أن يعمل الصندوق وبنك التسويـات الدولية معا بصورة وثيقة لتحقيق هذا الهدف. ونحن على يقين من أن مـا ستعمله هـاتان المؤسستان معا سيصمد أمام اختبار الزمن. واليوم، يجب أن تتوافر لدينا رقابة سليمة على السيولة الدولية. وسيتعين على خبراء الصندوق وبنك التسويات الدولية أن يعملوا معا ليحددوا على نحو سليم ما نتحدث عنه- أي تعريف للسيولة ينبني لنا أن الن نعتمده، ونوع البيانـات التات التي يتعين علينا جمعها، ثم كيفية تحليل البيانات. كما يتعين عليهم أن يتتبعوا معا عن كثب أكبر التطورات الجارية في الاقتصـاد العالمي وأن يكونوا قادرين

■ على القيام بدور النذير، وهو أمر لا غنى عنهـ الا

مفتوحة وتنافسية معرضة للمخاطر مثلما هي عليه الآن. كما أننا ندرك أن السنوات التي أعقبت الأزمة مباشرة محفوفة بالمخاطر. إن التدابير الشاملة التي اعتمدتها مجموعة العشرين لن تحقق آثارا إيجابية إلا بعد سنوات عديدة بسبب

> التأخير الحتمي في تنفيذهـا.

 في المؤسسات الدولية. كذلك هناك مخاطر منشؤهـا أن التغيرات التي التيا اعتمدت
 أزمـات غير متوقعة ولا يتيح للعولمة أن تقدم كل إمكاناتها وإنـا في الوصول إلى عالم أفضل. وما من أحد يعتقد أن هذه المخاطر ستخ الـنـي فيها فبدون إجراء تغييرات جريئة، فإن هذا الأمر قد ينقلنا إلى عالم ألق أقل استقرارا، ومن ثم لا نستطيع أن نستند إلى مجدنا الذي كسبناه بنبوغنا في هذا الأمر.

التمويل والتتمية: ما السبب في أن الإصلاحات التي أوصى بها الصندوق- بما في ذلك بـعض الإصلاحات التي اقترحت في الماضي - قد تتسم بفعالية أكبر

حاليا؟
كادديسو: السؤال هو ما إذا كانت ضرورية أم لا. فقد أسهم عدم اعتمادهـا في

 والتردد. لقد آن أوان التغيير الآن، وإلا ضـاعت الفرصة إلى الأبد.

التمويل والتنمية: هـا هي الإصلاحات التي أوصى بها الصندوق والتي يجب أن تكون لـها أولوية قصوى؟ كامديسو: إنها مجموعة من التدابير. لا يمكنك القول "ههنا أمامك شيء إلاء مهم، دعنا نفعل ذلك ثم لنرى النتيجة). كلا. إن إصلاحا شاملا جريئا للنظام أمر

## الإطار

أههم اقتـرا احات التقتريـر
 فبراير <br>اقتراحا، يركز كثير منها على الرقابة والتعـاون والحوكمة في نظام النقد الدولي.
وفيما يتعلق بـالرقابة والتـحاون، يتعين على صندوق النقد الـدولي أن يستحدث ويعتمد (معايير) لسياسات البلدان الأعضـاء، بمـا في ذلك معايير لسعر الصرف متسقة على المستوى العالمي. والاستمرار في خرق أي معيار أو معايير سيقتضي إجراء مشاورات، واتخاذ إجراء علاجي عند الاقتضـاء والا وبـالنسبة للبلدان
 الامتثال بواسطة هيئة ذات صلة من داخل الصندوق. ومن المتوقع أن يـحم كـ الـ بلد عن اتباع سياسات تبعد أسعار الصرف فيه عن المعايير أو تبقيها بعيدة عنها. ويجب على سياسات السلامة الاحترازيـة الكلية في الاقتصـادادات المؤثرة على النظام المـالي أن تضع في اعتبارهـا الحاجة إلى أوضاع سيولة عالمية مناسبة على نطاق واسع.
إن حوكمة نظام النقد الدولي يجب أن تستند إلى هيكل واحد من ثلاثة
مستويات، مع تمثيل كافة البلدان من خلال نظام الدوائر الانتخابية التي يمثلـيا الـيا مدير تنفيذي. ويمكن أن يشمل ذلك لجنة استشارية عالمية مؤلفة من الشخصيـات الات

البارزة المستقلة.

