|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Académie d'AMIENS Baccalauréat ES**  **Session 2014** | **Epreuve orale de Sciences économiques et sociales (Enseignement spécifique :**  **coefficient 7)** | **N° du sujet : 14c7-1-22-1** |
| Durée de la préparation : 30 minutes | **Le candidat s’appuiera sur les 2 documents pour répondre à la question principale.**  **Les questions complémentaires 2 et 3 porteront sur d’autres thèmes du programme** | Durée de l'interrogation : 20 minutes |
| **Thème de la question principale : Quelle est la place de l’Union Européenne dans l’économie globale ?** | | |
| **Question principale (sur 10 points) : Vous montrerez en quoi la déflation risque de peser sur la croissance des pays européens ?** | | |
| **Questions complémentaires (sur 10 points) :** | | |
| 1) Rappelez comment le taux de chômage est calculé et faites une phrase avec les deux valeurs soulignées. Document 1. (4 points) | | |
| 2) De quels instruments les Etats disposent-ils en matière de politique climatique ? (3 points) | | |
| 3) Qu’est-ce que l’égalité des chances ? (3 points) | | |

**DOCUMENT 1** :

Alerte à la déflation dans la zone euro :

Ce pourrait être une aubaine pour les consommateurs, mais pour les économistes c’est un cauchemar. Le phénomène qui inquiète tout le monde y compris M Draghi \* a un nom : déflation. Certes il ne s’agit encore que d’une inquiétude ,mais la plupart des experts sont formels : « les risques liés à une baisse généralisée des prix en zone euro sont désormais supérieurs aux risques inflationnistes ».Selon Eurostat, l’inflation dans la zone euro a connu une décélération spectaculaire en avril, pour s’établir à 1,2% sur un an….Il y a tout juste un an, la zone euro affichait un taux d’inflation proche de 2%.En 2008, ce même indicateur frôlait 4%.Si la contraction des prix devient de plus en plus réelle, c’est du fait des consommateurs au chômage. Les entreprises enregistrent de ce fait une diminution de leur revenu. De quoi les pousser à raboter encore plus leurs coûts et à sabrer toujours plus dans les effectifs …avec en prime, le risque d’un renoncement à tout investissement productif… En situation de déflation, les comportements des ménages ou des entreprises sont bien connus : ils différent leurs achats et leurs investissements dans l’attente de nouvelles baisses des prix. Au risque de tuer pour longtemps toute activité économique.

\*M Draghi : président de la BCE depuis 2011 in Libération 6/10/2013.

**DOCUMENT 2** : Taux de chômage en % de la population active

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013(p) |
| Economies avancées | 5,8 | 8,0 | 8,3 | 7,9 | 8,0 | 8,2 |
| Etats-Unis | 5,8 | 9,3 | 9,6 | 8,9 | 8,1 | 7,7 |
| Japon | 4,0 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,4 | 4,1 |
| Zone euro | 7,6 | 9,6 | 10,1 | 10,2 | 11,4 | 12,3 |
| Allemagne | 7,6 | 7,7 | 7,1 | 6,0 | 5,5 | 5,7 |
| France | 7,8 | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 10,2 | 11,2 |
| Italie | 6,8 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 10,6 | 12,0 |
| Espagne | **11,3** | 18,0 | 20,1 | 21,7 | 25,0 | **27,0** |
| Royaume-Uni | 5,6 | 7,5 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,8 |

(p) prévisions

Source : Alternatives économiques, L’Etat de l’économie 2013