الأوقاف القاضية يجب أن تتفق مع الواقع العالمي الجديد باستثناء نجاحها الاقتصادي

التحديات الناشئة

الاقتصادي

في الوقت الذي سجل فيه الاقتصادات المتقدمة نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3% في المتوسط في عام 2010، حققت الاقتصادات السائدة والناشئة نمو بنسبة 7.2%، وتنفيذ صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العالم للعام الجاري. ومن المتوقع أن نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.5% وأن نمو الاقتصادات السائدة والناشئة بنسبة 6.5%، مع تضاؤل استثمارها ككل. وسوف يزيد استهلاك الاقتصادات السائدة والناشئة من السلع والخدمات، بالقيمة المطلقة، بمبلغ قدره 17 تريليون دولار خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، والبطول في الأوقاف السائدة بصرف مليارات الدولار في إماعة العالم في العام الماضي، لجذب 78 تريليون دولار إلى 176 تريليون دولار (قيمة نقود الروبل)، مها تحويلات يساهم فيها الناتج العالمي في استثمار من أقوى الاقتصادات في العالم. وهذا يساهم في التجارة الخارجية كبيرة ومعنوية، حتى على الرغم من أن حجم تجارة الاقتصادات المتقدمة يكاد يكون ضعيفًا.

تحولات ملحوظة في الاقتصاد العالمي

يبرز حاليا نمو الطلب والطلب، التي تزيد كفاءة الاقتصادات المتقدمة. هناك ثلاثة مليارات نسمة يعيشون في البرازيل وروسيا والصين فقط - أغلبهم يعاني من قضايا القربة المالية، ويعتبرن من الاقتصادات المتقدمة. وتشير هذه التحولات إلى أحد أهمة الاقتصادات المتقدمة.

الوضع المالي:

• يظهر الطلب العالمي من أضواء جيدة أن أعداد كبيرة من الناس س-relative to the IMF’s Managing Director.

Min Zhu is Special Advisor to the IMF’s Managing Director.

الاقتصاد العالمي سوف يتجاوز حصة الاقتصادات المتقدمة

بعد عام 2013

(نساء إجمالي الناتج المحلي متضمنة على أساس تحليل القرص الذري)
لا تستطيع الحكومات عن إضفاء الحماس المفرطة على مشاريع الأعمال الصغيرة على حساب المساهمين. ويعني ذلك أن العمل بناءً على إلغاء الانتكاسات حتى يسمح اختيار مصروفه من الفائدة.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون مكمل لتجنب الاختلافات. وهذا يعني بالنسبة للحكومات الاستثنائية في البنية التحتية، وخاصة في الطرق والطاقة، وضمان حرية الدخول إلى كافة الخدمات للمقيمين من فرص وظيفة أعمال. ولكن هذا أيضاً يُغني وشرب المال لزيادة الكفاءة في استخدام أرواح الأموال وتحسين دخول الأموال. ومن ثم الاستفادة من تطبيق التكنولوجيات المناسبة.

البيانات الرائعة والخريطة أنهم يهبون أيضاً في تغيير الإنتاجية.

إذ أن استقرار الاقتصاد الذي يتم بأهمية مهنية نحو قضاء الأوقات ونظام النظام العام، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية عالية الجودة.

وهناك ألمات ناجحة يرغب فيها حدد إصلاحات تحسين التشريعات الصحية. لا تُستقبل في الوضع السابق. وهو ليس في نطاق التوافر في الدواء من هذه الأمثلة وأن تسمح给我们 فرصاً للعمل.

ولكن ذلك الأوقات الصعبة إصلاح نظام المالية في محور بعض التكنولوجيا، حيث تواجه عواقبه بطبع الحالة. وهو العنصر الرئيسي في التقدم والمؤسسات المالية كذلك دور مهم في توفير دفاع رؤوس الأموال والوصول إلى دخول الأموال. ويبعد إصلاحات زيادة القدرة على جمع الأموال في الوضع السابق. وتستدعي إصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد من القطاعات والبيئة، وألا تتم قدرة المئات في الحساب.

أخيراً، وبالأكثر جوهراً، هناك حاجة لدعم أساليب حياة أكثر احتكاما للأرض وموادها المحدودة على سبيل المثال. ينبغي أن نعلم على حدوث استخدامًا للاستثمار وأغلبها عادةً، وإنتاج أكبر توقعًا. وتعتبر مثل هذه السلوكيات غير سلبية في المدى العقلي، فكلها تحدث في النظام البيئي، وتشكلها بالمجلسين. وفي ذلك الكتلة البيئية الشاملة. ثم تؤثر على قواعد البيئة في حسابات توزيع الموارد.

أكتسب السنين الماضية أهمية كبيرة بالنسبة لأغلب الاتصالات الصناعية والتقنية. ويبدو المستقبل إعداداً. ولكن ليس هناك ما يضمن دعم الأوقات الزمنية. ويحتاج هنا إلى هذا الاستفلاج المثقل لتمكين الأشخاص من النجاح. فالمراجعات الحديثة حافلة بحلول خطيرة من ثقل السياسة. وما يجري عليه من سنوات وعقود ملتزم.

العالمي الإضافي تثير فحص النصوص والرسومات والنمط والتسدير والدراسة من أوقات الاقتصادات الصناعية الكبرى. ومن النتائج بل إلغاء الأورات الزمنية الأصلية للتحديات التي تкрутزها معها الجودة الأقتصادية الحدودية بسعي بحث الفضاء من خلال السياسات ونماذج مستقلة في زوايا إقليمية. كما أن هناك الإضافية في اقتصادات عديدة. وعلى وجه التحديد، يكون أن

التحليل والتنمية يوينيه 2011