اقتصاديات العربية في ظل التجزئة السياسية والتبعية

 أصبحت الدول العربية بعد الاستقلال كيانات سياسية منفصلة التابعة اقتصاديا للدول الغربية بحكم أنها قبل خروجها من الدول العربية ربطتها باتفاقيات اقتصادية كاتفاقية ايفيان في الجزائر، ما جعل هذه الدول تعطي الأولوية في التعامل الاقتصادي مع الدول الغربيه خاصة الاوروبية منها، ضف إلى ذلك أن هناك تشابه في المنتجات العربية وفي موادها المصدرة هذا ما يجعل التبادل الاقتصادي العربي ضعيفا.

 حاولت الدول العربية خلق التكامل الاقتصادي فيما بينها خاصة في ظل جامعة الدول العربية، الدول التي قامت بهذا التكامل الاقتصادي مثل التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان أو الذي كان بين مصر وسوريا، إلا أن معظمها باءت بالفشل بحكم الخلافات الدول فيما بينها ،ويعد مجلس التعاون الخليجي من أنجح المنظمات الاقتصادية العربية.

 تمتلك الدول العربية مقومات الاقتصاد القوي، فلو حدث اتحاد وتكامل في المجال الاقتصادي يصبح العالم العربي كتلة اقتصادية قوية، فمثلا نجد السودان والجزائر تمتلكان أراضي خصبة صالحة للزراعة فإن زرعت بأيدي مؤهلة مصريه وجزائريه وأموال خليجية فسوف يحدث اكتفاء ذاتي لكل الوطن العربي و والفائض يصدر إلى الخارج، ونفس الكلام يطبق في المجال الصناعي والتجاري.