نظرية الدفعة القوية :

 يقصد بها توفير قدر كافي من الاستثمارات يمكن الاقتصاد من

دخول مرحلة التطور وتحقيق الاهداف ووضع هذه النظرية روزنشتاين رودان ويؤكد ان

السير خطوة في عملية التنمية لن يعطيه القدرة على كسر كل معوقاتها وحلقاتها المفرغة

ولابد من وجود دفعة قوية تنقل الاقتصاد من مرحلة الخمل الى مرحلة التطور وهذه الدفعة

تقدم عن طريق استثمارات ضخمة في انشاء رأس مال وتدريب القوى العاملة وهذه

المشروعات ستعمل على توليد وفرات اقتصادية في انتاج خدمات بكلفة منخفضة واعتقد

راودن ان توفير فرص عمل للعمالة ورفع مستوى الانتاجية وتحسين مستوى المعيشة في

الدول النامية لم يتم الا من خلال تبني استراتيجية التصنيع

ان الوفرات التي تحققها برامج التصنيع تقع على جانبي العرض والطلب

أ جانب العرض / الطرق والسكك الحديدية , وسائل النقل والمواصلات , الاسكان , التعليم والتدريب -

ب جانب الطلب / انتشار الاسواق المنظمة , ارتفاع القوة الشرائية , زيادة الطلب -

ما هي القواعد التي تقوم عليها نظرية الدفعة القوية عند راودن

أ تكامل دالة الانتاج : هي عدم قابلية رأس المال الاجتماعي للتجزئة الى ضرورة التكامل -

الرأسي للصناعات من المدخلات والمخرجات ويرتبط هذا الى كبر حجم المشروعات كما هو

الحال في السدود والطرق والاسكان وهذه المشاريع تحتاج الى كم كبير من الاستثمارات

ب تكامل دالة الطلب : عالجها الاقتصادي نيركسه خلال تفسيره لنظرية النمو المتوازن -

حيث اكد ان انشاء عدد من الصناعات في آن واحد يؤدي الى اتساع السوق وخلق فرص عمل

اما في حالة انشاء صناعة واحدة فانها تكون عرضة للمخاطر

ج تكامل دالة الادخار : وهي كمية الاموال اللازمة لتمويل المشروعات الصناعية رغم ان -

راودن يعترف بهذه المشكلة لكنه يعتقد ان تكامل دالة العرض والطلب سيعمل على زيادة الدخل

القومي بصورة متسارعة وبشكل يمكن تحويل اكبر قدر ممكن من هذا الدخل الى ادخار

ما هي الانتقادات التي واجهت نظرية الدفعة القوية

 تطبيق النظرية سيعمل على زيادة الطلب على السلع والبضائع فسيخلق ضغوط في الاقتصاد

 الاستثمار في الاصناعات الاستهلاكية يعمل على ايجاد وحدات انتاجية صغيرة ودون

الحجم وهذا يحرمنا من الاستفادة من مزايا الانتاج الكبيرة وفوراته الخارجية

 تطبيق النظرية يتطلب وجود اموال ضخمة للأستثمار في البنى التحتية وهذه عقبة كبيرة للدول النامية

 تاكيد النظرية على الصناعات الاستهلاكية للسوق لن يحل مشكلة محدودية السوق وطبيعته

 تحتاج هذه النظرية الى كفاءات كثيرة ومتنوعة التخصصات

 ركزت النظرية على تطور الصناعات واهملت الزراعة وهي القطاع الرئيسي في الدول النامية