ونتيجة إلى حد ما لهذا التعرض المتزايد، تنتشر حاليا التكنولوجيا الأحدث- مثل الهواتف الخلوية والحواسيب والإنترنت- بسرعة أكبر بكثير. ففى أوائل القرن الماضى، استغرقت التكنولوجيا الجديدة أكثر من م م سنة للوصول إلى معظم البلدان؛ وهى تستغرق فى الوقت الحالى نحو 17 سنة. غير أن التكنولوجيا تميل
 التقنية اللازمة للتضلع فى التكنولوجيات الجديدة، أو حتى الأقدم.

وقد تيسر نشر التكنولوجيا عبر البلدان النامية بفعل تعرضها المتزايد للاتكنولوجيات الأجنبية. فعلى مدى الـ 10 سنة الماضية، تضاع الاعفت مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر واستيراد التكنولوجيا الراقية والسلع الرأسمالية


المهاجرين ذوى التعليم الجيد الذين يعيشون فى الخارج.

## انفتّاح السوق يـحفز نقل التكنولوجيا



ورغم أن السياسات الاقتصادية الكلية والتعليمية الأفضل، علاوة على انتشار التكنولوجيات التمكينية الأقدم- مثل الشبكات الكهربائية والبنية الأساسية للطرق وخطوط الهواتف الأرضية وشبكات الصرف الصحى- قد ارتقت بانتشار التكنولوجيا فى البلدان النامية، فقد كان التقدم بطيئا والقدرة على استيعاب الأفكار ولا تزال التقنيـات الجديدة ضعيفة.

ويعنى بطء الانتشار داخل البلدان أنه على الرغم من أن مدنا فرادى قد تكون رائدة فى مجال التكال التنولوجيا، فإن استخدام التكنولوجيا فى البلد ككل قد يكون منخفضا. وعلى سبيل المثال، ففيما تملك أسرة من كل أسرتين من الأسر الهندية الحضرية سبلا للحصول على الهواتف الخلوية، فإن أسرة واحد

من كل عشر أسر فى القطاع الريفى هى التى يتاح لها ذلك.



