البند العاشر:

استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030.
مذكرة شارحة
بشأن
استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030

عرض الموضوع
- تلقت الأمانة العامة مذكرة الفئة الأسبقية للتنمية الزراعية رقم (3897) بتاريخ 5/12/2021، تطلب خلالها إدراج موضوع "استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030" ضمن مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31).

- وتتتافها لما ذكر، تم عرض الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (107)، وأصدر القرار رقم (2325) بتاريخ 10/8/2021، الذي تضمنت قررته الأولى الإشارة علماً بالأشخاص المواقع المقررات تضمنها في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31)، ومن بينها موضوع "استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030". كما أكد المجلس خلال دورته العادبة (108) على تضمين هذا الموضوع في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31)، وكان آخر القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن، القرار رقم (2325) د.ع (109) بتاريخ 10/2/2022.

* (مرفق: نسخة من "استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030").

المقترح المطلوب:
1. الموافقة على إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030 بالصيغة المرفقة.
2. دعوة المنظمة العربية للمؤتمرات التي تحوي مشروع إستراتيجية الزراعية إلى التعاون في تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وتقدير تقارير دوريات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإنجازات المحققة في هذا الشأن.
3. الطلب من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية بتقديم الدعم اللازم للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والدول الأعضاء للمشاركة في تنفيذ الإستراتيجية.
إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)
**المحتويات**

<table>
<thead>
<tr>
<th>الموضوعات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>المحتويات</td>
</tr>
<tr>
<td>الملف الشخصي</td>
</tr>
<tr>
<td>تعليم</td>
</tr>
<tr>
<td>(1) أهم الإنجازات التي تمت في إطار الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة للمدين (2005-2025) خلال الفترة (2008-2020)</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT)</td>
</tr>
<tr>
<td>(3) تحديد أوضاع الزراعة والموارد الطبيعية خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية (2008-2018)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>النص الجامع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-3-1: الإنتاج الغذائي</td>
</tr>
<tr>
<td>2-1-3: الفواكه والخضروات والثروة الحيوانية</td>
</tr>
<tr>
<td>3-1-3: الأسماك والحيوانات المائية</td>
</tr>
<tr>
<td>4-1-3: الغابات</td>
</tr>
<tr>
<td>5-1-3: المواصفات ومستهلكه (الأرض والمياه والطاقة والمواد الدقيقة)</td>
</tr>
<tr>
<td>6-1-3: الناتج الاستهلاكي والإنجازات الذاتية</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>التحديات الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة (2005-2025)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2-3: ضعف الشراكة مع القطاع الخاص</td>
</tr>
<tr>
<td>4-2-3: قلة فعالية المنظمات المحلية والدولية في القطاع المدني</td>
</tr>
<tr>
<td>5-2-3: افتقار سلاسل القالب إلى التطور (سلاسل الإنتاج والتصدير)</td>
</tr>
<tr>
<td>6-2-3: الهدر والفقدان من الغذاء</td>
</tr>
<tr>
<td>7-2-3: نقص الأعلاف</td>
</tr>
<tr>
<td>8-2-3: عدم استقرار السياسات الحكومية</td>
</tr>
<tr>
<td>9-2-3: استقرار السياسات الآن وتعزيز التمويل من الدول الأعضاء</td>
</tr>
<tr>
<td>10-2-3: اقتصاد فساد التدفق والعمل في المناطق الريفية خاصا فيما يتعلق بالنساء والشباب</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>تحديات التنمية الزراعية العربية المستدامة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-4: تحديات التنمية الزراعية المستدامة</td>
</tr>
<tr>
<td>1-4-1: الأمن الغذائي والتغذوي</td>
</tr>
<tr>
<td>2-1-4: تنفيذ المناخ</td>
</tr>
<tr>
<td>3-1-4: تنمية الفئات البشرية والمؤسساتية</td>
</tr>
<tr>
<td>4-1-4: ضعف الاستجابة ل القطاعات</td>
</tr>
<tr>
<td>5-1-4: عدم وجود سياستين واستراتيجيات موثوقية</td>
</tr>
<tr>
<td>2-4: القضايا المحاسبة ذات العلاقة</td>
</tr>
<tr>
<td>1-4-1: الفقد والهدر في الغذاء</td>
</tr>
<tr>
<td>2-2-4: التكامل التجاري (الموارد الغذائية للتجارة (TBT)، إجراءات الصحة</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الموضوعات
والصحة البدنية (SPS)
1-4 العدالة الاجتماعية وتجميع المرأة والشباب في المجتمعات الريفية المهمشة
4-4 القهر على القرى والمصادر
4-4 التضểm البيئي (التنوع البيولوجي، وتغير المناخ)
4-4 Nexus
4-4 ترابيط المياه والطهارة والغذاء
5- إطار العمل لإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (المعدلة) 2020 – 2030
1-5 دواعي إعداد الإستراتيجية المعدلة (2020-2030)
2-5 منهج تغيير الإستراتيجية (2020-2030)
3-5 الرؤية والرسالة والأهداف والقيم الأساسية
6- البرامج والسياسات الرئيسية
6-1 البرامج الرئيسية لنقل الثقافات (فنية ومؤسسة) وزيادة واستدامة الإنتاج واقتصادية والمردود الزراعي
6-2 البرنامج الرئيسي لموكلة نظام إدارة واستغلال الموارد الزراعية العربية
6-3 البرنامج الرئيسي لتوجيه الاتصال الإداري للمزارع والمنتجات الزراعية وتحسين بيئة الاستمرار والتنوع الزراعي العربي
6-4 البرنامج الرئيسي لصحة النبات والحيوان وسلامة الغذاء
6-5 البرنامج الرئيسي لتزويد الأشخاص والبيئة والبيئة وريق وريادة الأعمال لتمكين المرأة والشباب وتقليل الفوارق
6-6 البرنامج الرئيسي لبناء القنوات البشرية والموارد لدعم التحول والتكيف
7- التخطيط والرصد والتقييم وإعداد التقارير
7-1 إجراءات التنفيذ
7-2 أنشطة التنفيذ
8- سلسلة القيادة
8-1 رعاية الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص
8-2 الشراكات
8-3 الشروط وتشريعات النظام
8-4 الرصد والتقييم وإعداد التقارير
8-5 الرصد
8-6 التقييم
8-7 التقارير
8-8 الإجراءات التشخيصية للتغيير
8-1.8 الموارد المطلوبة

المنظمة العربية للتربية الزراعية

123
الأسكان

الشكل

الشكل (1): الإطار العام للإستراتيجية المعدلة (2020-2030)

الجدول

جدول (7-1): مطلبات إعداد التقارير
جدول (7-2): جدول 2020-2030 - الجهات الفاعلة والمسؤوليات - إطار المعرفة والرصد والتقييم (KMEF)

جدول (1.8): ملخص توزيع الاعتمادات المالية السنوية على الأهداف الاستراتيجية الخمسة

جدول (2.8): توزيع الاعتمادات المالية السنوية على الأهداف الاستراتيجية في كل خمس سنوات

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
المشخص التنفيذي

- بمثابة بضرورة دعم وتفعيل وتأطير العمل العربي المشترك في مجال التنمية الزراعية المستدامة لتحقق الأمن الغذائي العربي. أصدر الأمانة العامة للأمم المتحدة القرار رقم (314) في 125

1- تم عرض الاستراتيجية على قمة الرياض التي انعقدت في مارس (آذار) 2007م، وصدر بيانها القرار رقم (393)، والذي نص على "المواافقة على الأداء الاستراتيجي للتنمية الزراعية العربية المستدامة (وثيقة مستقلة)، الوثيقة رقم: (ق.ع:393 دع


3- بعد مرور ثماني سنوات من البدء في تنفيذ الاستراتيجية، أعتمدت قمة العالم للتنمية المستدامة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. قرراً بعد القرار "التحويل عالمياً نسبيًا 2030 للتنمية المستدامة"، والذي اشترط على (17) هدفاً (169) عاماً. وقد أصدر مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة القرار رقم 6317 دع (26) بتأخير

4- (29/3/2015) لسنوات أخرى من الأوانيات العربية لأحداث التنمية المستدامة في العالم بما بعد 2015" والذي نصت الفقرة الثالثة منه على: "دعو مجالس الوزراء العربية المختصة بالتنمية المستدامة للمنظمات العربية المختصة بالتعاون مع وكات الأم المتحدة المتخصصة في وضع خطة عمل عربية للتنفيذ سريعة التدريب المالية المستدامة لما بعد 2015 ".

5- نظراً لأن أهداف وبرامج استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للسنوات 2005-2025 متماشية مع العديد من أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030، فقد اقترحت المنظمة على جمعية iPadها العامة في دورتها الخفيفة (125) في 2018، القيام بتكييف ومواعيد الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة (2005-2025) وخططها وبرامج عملها السنوية وربطها بالأهداف وغايات التنمية المستدامة 2030، بحيث يؤدي تنفيذها إلى مساعدات الدول الإسعاف على تحقيق تلك الأهداف والغايات.

5- قامت المنظمة بإعداد الاستراتيجية الملغاة وعرضها على المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة وصدر بيانها القرار رقم (36/4) 2020، والذي نصت الفقرة الثانية منه على "الموافقة على الاستراتيجية الملغاة بالصيغة المرقمة وتكيف المنظمة باستعمال إجراءات تصديقها واعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والقمة العربية." طالما نقلت المنظمة إن تماشى الاستراتيجية الملغاة بما يلزماء في تحقيق التنمية الزراعية العربية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة 2030.

6- خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة (2005-2025) حققت المنظمة بالتعاون مع دول للأعضاء والأطراف التدريبات المقدمة في إطار تلك الاستراتيجية، غلت كافة المجالات الزراعية والمسكنة.

7- في إطار الإعداد للاستراتيجية الملغاة تم إجراء تقييم شامل للتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للسنوات الخمسة 2005-2025، مما تقرر نقاطه من خلال الاستراتيجية حيز التنفيذ في العام 2008، ومعالجة الفوائد لجت وتفعيل الإجراءات
126

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
المنظمة العربية للتنمية الزراعية

127
الهدف الأول: دعم التحول والتكييف في النظام الزراعي والغذائي للقضاء على الجوع والحد من الفقر.

الهدف الثاني: المحافظة على حسن إدارة الموارد الزراعية والنظام البيئي والاستدامة في المنطقة العربية.

الهدف الثالث: تمكين التكامل الزراعي العربي وتصدير الزيت ومنتجات الطاقة والبيئة وإجراءات وسياسات ونظم التجارة والاستثمار الزراعي العربي.

الهدف الرابع: تنمية والازدهار الزراعي العربي والتأكد من موارد الطاقة والڀو في البيئية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالقطاع الزراعي.

الهدف الخامس: حسن إدارة ومشاركة وإنتاج النزاع الزراعي فنيًا وموسمًا لدعم صناعي

القرار (مسودة المعرفة الزراعية).

21. في إطار الرؤية المستقبلية، وتحقيقًا للأهداف المتوقعة لإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، ثم وضع (6) برامج رئيسية و(2) برامج فرعية، حدد مجالات وأوراق عمل المنظمة والعمل الزراعي العربي المشتركة في فترة الإستراتيجية، بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية الخمسة.

22. روعي عند صياغة عناصر ومكونات البرامج الرئيسية للاستراتيجية أن تنتمي تحقيق أكبر قدر من الإتساق ما بين الأهداف الإستراتيجية للمواحة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق الترابط فيما بين البرامج والأهداف الإستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر من التناسق والتزام فيما بين البرامج، ومراعاة الأولويات التنموية وخطط التنمية الزراعية القطرية، والتتابع المنطقي في التنفيذ، وتميز برامج الزراعة على تحقيق الرفاهية والدخل والاستقرار الاجتماعي لسكان البلد، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكرار في استخدام الموارد والقدرات الحالية، مع تطوير الاستخدام الفعال للموارد و الفرص المتاحة، وتنظيم نقاط القوى والفرص المتاحة للزراعة العربية وتشمل المبادرات ووقت الصعب.

23. تضمنت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030 علي (6) برامج رئيسية، ضمن (21) برنامجًا، فرعاً معظم المجالات التنموية الزراعية، وكذلك تطبيقة أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات العلاقة بالقطاع الزراعي وهي:

• البرنامج الرئيسي لنقل النقلات ( الفنيًا ومنهجيًا ) وصيانة وإعادة الإنتاج، والانتاجية والمردود الزراعي.
• البرنامج الرئيسي لمحاربة نظم إدارة واستغلال الموارد الزراعية العربية واستدامتها.
• البرنامج الرئيسي لتحفيز القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الزراعية العربية.
• البرنامج الرئيسي لصحة النباتات والحيوان وسلامة الغذاء.
• البرنامج الرئيسي لتطوير وازدهار الريف والابتكار وريادة الأعمال لتمكين المرأة والشباب وتحسين الفوائد.
• البرنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية والمؤسساتية لدعم التحول والتكييف في النظام الزراعي والغذائي السائدة.
24 - تضمنت الإستراتيجية إجراءات التنفيذ والرصد والتقديم والاتصالات إعداد تقارير متتابعة. وسيتم دعم تنفيذ الإستراتيجية من خلال الهيكل التنظيمي والإداري للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمتمثل بالجمعية العامة والمجلس التنفيذي والإدارة العامة.

25 - تضمنت الإستراتيجية الإجراءات التخطيطية لتنفيذ شاملة المعايير ومصادر التمويل وشركاء التنفيذ على المستوى المحلي وال القومي والدولي.

26 - سوف يتم تغطية الاعتمادات السنوية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية من خلال المساهمات السنوية للدولة في موافقة المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتمويل الذاتي الذي تحقق من خلال عملها كخبرة زراعي عربي. وتقوم المنظمة بوضع إطار خاص لتعزيز الموارد وتسهيل الاتصالات المالية من خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع جهات التمويل من القطاعين العام والخاص. كما سيتم تحسين وسائل الاتصال والمساعدة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المتفاعلين.
 استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)

النطاق:

1. البرنامج الرئيسي لتطوير النظقات الزراعية والسكنية.
2. البرنامج الرئيسي لتشجيع استثمارات الزراعة والتصنيع الزراعي في البنية الزراعية المقننة.
3. البرنامج الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لنتيجة الزراعة العربية.
4. البرنامج الرئيسي لقيادة بيئة التشريع والعوامل الزراعية.
5. البرنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية والمؤسسات.
6. البرنامج الرئيسي لمساءلة في إزاء الريف.
7. البرنامج الرئيسي لتطوير نظام إدارة الموارد البيئية ولزروادة.

تم عرض الاستراتيجية على قمة الرياض التي انعقدت في مارس (دار) 2007م، وصدر بموجبه القرار رقم (393)، والثابت على:
2. دعم منظمة واحدة للتنمية الزراعية إلى الشروط في تنفيذ استراتيجيات التنمية الزراعية العربية المستدامة بالتفتيش والتعاون مع جميع الأطراف المتعلقة وتغيير دورية حول التقدم المحرز.


المنظمة العربية للتنمية الزراعية

وعليه قامت المنظمة بإعداد الإستراتيجية المعدلة وعرضها على المجلس التنفيذي وجمعية العامة للمنظمة وصدر بشأنها القرار رقم (36/4 ج-عـ 2020)، والذي نص على:

1- تتمين الجهود التي بذلتها الإدارة العامة في إعداد الإستراتيجية الجديدة ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة (2030).

2- الموافقة على الإستراتيجية المعدلة بالصيغة المرفقة وتكيف المنظمة باستكمال إجراءات تصديقها واعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية واللغة العربية.

وتأمل المنظمة أن تمثل الإستراتيجية المعدلة من إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعMillis 2005-2025 مركزاً أساسياً لتفعيل وتطوير عمل الزراعي العربي المشترك وما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية العربية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة 2030.
 strategist for the agricultural sector (2020-2030)

1. أهم الإنجازات التي تمت في إطار الإستراتيجية العربية للتimpanية الزراعية المستدامة للعاقدين (2008 - 2020):

عقدت المنظمة العربية للتimpanية الزراعية العديد من الاتفاقيات والشراكات مع معظم المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة خلال فترة عملها على تنفيذ الإستراتيجية خلال الفترة (2008-2020)، وذلك من أجل تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة التي تمثلها الإستراتيجية وخطط العمل السنوية للمنظمة.

وحذفت المنظمة بالتعاون مع دولها الأعضاء وشركاء التimpanية من منظمات ومشاريع تنمية أقليمية ودولية إنجازات ملموسة في إطار تلك الإستراتيجية، وتحقيق كفاءة المجالات الزراعية والسكنية، وبحسبا في مجالات التدريب والبناء القروي، والمراعي والإنتاجية الدورية والإستراتيجيات القطاعية، والセックス والقروية الاستراتيجية، والنتيجة والمواد الإعلامية، إلى جانب وقائع المؤتمرات والورش والأنشطة الفنية والمناسبات الخاصة، والاستثمارات الفنية والمشاريع القطرية والقومية الرائدة. ومن أهم تلك الإنجازات:

1. تنفيذ العديد من المشروعات العلمية والتقنية والقومية والعالمية في مختلف المجالات الزراعية.

2. تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التimpanية الزراعية ومجالاتها، مثل منحة القرودة الجديدة للزراعة، وتنمية الموارد المائية، والتنمية الزراعية، والتنمية الحيوانية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية.

3. تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التimpanية الزراعية ومجالاتها، مثل منحة القرودة الجديدة للزراعة، وتنمية الموارد المائية، والتنمية الزراعية، والتنمية الحيوانية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية.

4. تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التimpanية الزراعية ومجالاتها، مثل منحة القرودة الجديدة للزراعة، وتنمية الموارد المائية، والتنمية الزراعية، والتنمية الحيوانية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية.

5. تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التimpanية الزراعية ومجالاتها، مثل منحة القرودة الجديدة للزراعة، وتنمية الموارد المائية، والتنمية الزراعية، والتنمية الحيوانية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية.

6. تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التimpanية الزراعية ومجالاتها، مثل منحة القرودة الجديدة للزراعة، وتنمية الموارد المائية، والتنمية الزراعية، والتنمية الحيوانية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية.

7. تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التimpanية الزراعية ومجالاتها، مثل منحة القرودة الجديدة للزراعة، وتنمية الموارد المائية، والتنمية الزراعية، والتنمية الحيوانية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية.

8. تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التimpanية الزراعية ومجالاتها، مثل منحة القرودة الجديدة للزراعة، وتنمية الموارد المائية، والتنمية الزراعية، والتنمية الحيوانية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية.

9. تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التimpanية الزراعية ومجالاتها، مثل منحة القرودة الجديدة للزراعة، وتنمية الموارد المائية، والتنمية الزراعية، والتنمية الحيوانية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية.

10. تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التimpanية الزراعية ومجالاتها، مثل منحة القرودة الجديدة للزراعة، وتنمية الموارد المائية، والتنمية الزراعية، والتنمية الحيوانية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية، والتنمية الحيوية.

ب) الاستراتيجيات المتصلة بالمجتمعات وتعدد الفئات وقطاعات العمل، واليهود، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية.

ج) الاستراتيجيات المتصلة بالمجتمعات وتعدد الفئات وقطاعات العمل، واليهود، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية.

د) الاستراتيجيات المتصلة بالمجتمعات وتعدد الفئات وقطاعات العمل، واليهود، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية.

11. في مجال الدعم الفني والاستشارات، قامت المنظمة بمراجعة العديد من الاستراتيجيات لمنظمات الزراعة، ومؤسسات البحث الزراعي، ومؤسسات التعليم، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية.

منج: المنظمة العربية للتimpanية الزراعية
المنظمة العربية للتنمية الزراعية (2020-2030)

(الأرض، المراعي، المياه، تربية الأحياء المائية، المرارد الوراثي النباتية والحيوانية).

إضافة إلى تقديم الدعم الفني لأنشطة المرأة الزراعية، وتمكن النساء في مجال تربية النحل وزراعة الزعتر وإنتاج وتصنيع الألبان والخضروات والفاكهة.

في مجال التدريب قامت المنظمة كتدريبًا توعيًا استضافه نحو 16460 مشتركًا من جميع الدول العربية خلال الفترة 2008-2018، انظموا في 776 دورًا تدريبًا في وقته ورقمية وتدريب على رأس العمل. وقد علقت تلك الدورات كافة الجوانب الزراعية والمسكية. كما قامت المنظمة أيضاً بتخرج نحو 200 كادر من جملة البكالوريوس في مجالات المرأة والبيئة والنوعية والتعدد الحيوي، وذلك من خلال المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية التابع للمنظمة.

في مجال المعلومات قامت المنظمة ببناء العديد من قواعد المعلومات والشبكات المتخصصة في المجالات الزراعية والبسسية خلال الفترة المشار إليها أعلاه ومن أهمها:

- الشبكة العربية للموارد الوراثية لحيوانات الغذاء والزراعة.
- الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية.
- الشبكة العربية للملفات التشريفيّة الزراعية.
- الشبكة العربية للمرارد السريعة والبدوية والسلامية.
- الشبكة العربية لتربية الأحياء المائية.
- الشبكة العربية للإدارة المتكاملة للموارد الزراعية المستدامة.
- الشبكة العربية لتربية نحل العسل.
- قاعدة البيانات الإحصائية الزراعية.
- النظام الخبير للأمراض الحيوانية العابرة للحدود.
- قاعدة بيانات الخبراء الزراعيين العرب.
(2) تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT):
تم إجراء تحليل تفصيلي ل- ( نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) لتنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية (2008-2018)، وتم تلخيصها في الملحق رقم (1) وفيما يلي بيان للمباني العامة:

نقاط القوة:
- وجود مؤسسات راسخة في العديد من المجالات في الدول العربية تشتهر على بيئة تجارية جيدة وموضوعية مدعومة بجهود وتسليط الضوء على المنظمات العربية للتنمية الزراعية وعدد من المنظمات الأخرى الإقليمية والدولية.
- توفر تجهيزات التنمية الزراعية المستدامة لدى العديد من الدول العربية، بما في ذلك دعم توجيه السياسات.
- تتمتع المنطقة العربية بموقع جغرافي ملائم لجذب الاستثمارات على نطاق واسع.
- وجود مؤسسات قطاعي الخاص واعدة.
- تتمتع بعض البلدان بالموارد الطبيعية والتكنولوجيا البيئية الطبيعية.
- وجود مؤسسات لبناء القدرات مدعومة ب🏆 واسع من الخبرات الزراعية العربية التي تعزز انتخابية ودرع.
- زيادة الوعي بين الدول العربية للمشاركة في الأجندة النموية العالمية، بما في ذلك صيانة اليد الزراعية والتنمية المستدامة.

نقاط المضاعف:
- تعاون المنطقة من طرف طبيعة هشة، وتبيعًا تحدياً تمرية المياه وتدهور الأراضي وتغيير المناخ.
- النزاعات القطرية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي واقتصادي.
- محدودية أو عدم فاعلية البنية التحتية والخدمات الزراعية.
- ضعف روح القيادة والمهارات المتكررة.
- عدم البدء المبكر بنظام حماية الأراضي في بعض الدول العربية.
- ضعف الأسواق الداخلية وغياب التعاون الاقتصادي الفعال بين الدول العربية.
- نقص المواد وسائط النقل الخفيفة، وعدم كفاءة الروابط الخارجية مع المؤسسات المتخصصة ومشاركتها.
- محدودة من القطاع الخاص.
- ضعف معايير وتدابير صحة الغذاء.
- محدودة الشروط الصحية والممارسات الزراعية وغياب نهج سلامة التغذية.
- عدم كفاءة الترهيبات والسياسات الزراعية المصرية للدعاية.
- تشريعات ومصطلحات المعلومات الزراعية.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
القرص: 

- توفر إمكانات جيدة لزيادة التعاون مع المجتمع الدولي في العديد من الاهتمامات التنموية.
- وجود مساحة واسعة للاعتماد وتبنى التكنولوجيا العالمية واللاستثمار والأسواق الزراعية العالمية المتزامنة بمعايير الجودة.
- سهولة الوصول إلى المعرفة والمبادئ التوجيهية للسياسات الاجتماعية، وتعزيز الاستثمارات الزراعية الجديدة بثقة.
- توفر إطار عم دعم سياسة أهداف التنمية المستدامة يشمل فرصاً قيماً لتحقيق التنمية الاقتصادية قوية، ويوجه حثياً سياسياً لدعم الاستدامة على المدى الطويل، ويحجز القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
- تتضمن أجندة التنمية المستدامة فرصاً غنية للتدريب وبناء القدرات، والماعدة في الزراعة المستدامة.

المهارات: 

- استخدام أكثر من المنظمات للمساعدة في تنمية المناطق الريفية - في إطار منظمة التجارة العالمية وأهداف التنمية المستدامة والمهدد الدولي للزراعة، وتوفير أنواع مختلفة من الدعم للمناطق الريفية والمزارعين الذين يفتقدون إلى الموارد.
تصف تحليل أوضاع الزراعة والموارد الطبيعية خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية (2008 – 2018م)

3-1 الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية:

فيما يلي عرض موجز لأوضاع الزراعة والموارد الطبيعية في المنطقة العربية، إضافة إلى المعوقات والمسوحات التي تواجه التنمية الزراعية العربية في مجالات السياسات والتشريعات والإجراءات.

3-1-1 الإنتاج الزراعي:

تشير إحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى زيادة إنتاج المنطقة العربية من كافه مجموعات الأغذية في النهاية الرئيسية، حيث ازداد إنتاج مجموعة الحبوب من نحو 33.7 مليون طن كمعدل لل فترة 2008-2018م إلى نحو 51.5 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت نحو 52.6% خلال الفترة 2008-2018م.

ويشكل من نحو 11.2 مليونطن إلى نحو 15.1 مليون طن بالبلوغ من نحو 1.4 إلى 1.6 مليون طن، واللوز الزراعية من 6.6 إلى 11.6 مليون طن، والخضروات من 51 إلى 53 مليونطن، والأفكار من 30 إلى 35 مليون طن كمتوسط للنصف الفترة أعلاه. وعلى الرغم من زيادة معدلات الإنتاج المتوقعة خلال سنوات تنفيذ الإستراتيجية (2008-2018م)، فإن المشاكل الرئيسية تكمن في تنظيم الإنتاج ودعم استقراره من سنة لأخرى، نظراً لاعتماد قطاع كبير من الإنتاج الزراعي العربي على مياه الأنهار والمصاطب المثلجية.

3-1-2 الثروة الحيوانية:

بلغ تعداد الثروة الحيوانية بما يقارب 350 مليون رأس، معظمها في جمهورية السودان بنسبة 31%. وتظهر إحصائيات المنظمة بأن إنتاج جملة الحوم (الحمراء والبيضاء) في الوطن العربي قد بلغ نحو 9.3 مليون طن كمتوسط سنويا خلال الفترة 2016-2018م، بزيادة قدرها 27.8% عاماً كانت عليه خلال الفترة 2005-2006م. منها نحو 4.4 مليون طن مخصوصاً لحوم الحمراء و4.9 لحوم البيضاء.

وفي مجال الأغنام فإن الإنتاج قد بلغ نحو 28 مليون طن كمعدل سنوياً للفترة 2016-2018م بزيادة قدرها 12% مقارنة بسنوات الفترة 2006-2018م، أما الإنتاج البيض فقد بلغ نحو 1.4 مليون طن و1.5 مليون طن خلال الفترتين أعلاه بزيادة قدرها نحو 97 فقط.

وكما هو معروف فإن تربية الماشية تتم في الغالب وفقاً لنظام إنتاج المراكز المختصة، وهو نظام يواجه العديد من الصعوبات التي تصيب بالضغط المتزايد على الأراضي مما يؤدي إلى تخفيف إنتاجية الثروة الحيوانية. إضافة إلى ما مبين فإن المواد الأساسية للكفالة وعلى الرغم من محدوديتها فإنها تتائر إلى حد بعيد بعدة البيات التحتية وصعوبة الوصول إلى الأسواق.

3-1-3 الأسماك والحيوانات المائية:

تعد الأسماك والأحياء المائية موردًا هاماً يمكن الاعتماد عليه مستقبلاً لسد فجوة المنطقة العربية في مجال البروتين الحيوي. وتظهر الإحصائيات إلى أن المنطقة العربية تنتمى بحوالي 27.1 ألف كم من مساحات البحر والبحار المحايدة، ونحو 550 كم2 من السواحل البحري. و3 ملايين هكتار من مساحات البحيرات المائية الداخلية، إضافة إلى 2.4 مليون هكتار من أراضي مخزونات السدود ومناطق واسعة من المستنقعات.

وعلى الرغم من الإمكانات البترولية المتوقعة فإن المنطقة العربية تتمتع فقط نحو 3.5 مليون طن كمتوسط لللفترة 2006-2018م، تضاعف إلى نحو 7.5 مليون طن متوسط للفترة 2016-2018م، مما يدل نحو 5% من الإنتاج العالمي للأسماك التي يحتاجها السكانية، دون استدامة من موارد الصرف الصحي من ضخمة غير مستقلة بسبب عدم كفاية الاستشعار وصعوبات ونقص التقنيات المتاحة للتطوير خاصة أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية
استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)

القطاع ما زال يعاني من هيئة ممارسات الصيد التقليدية ذات الكثافة المتزايدة والכירم غير المرتبط في استغلال الموارد السمكية البحرية من قبل جهات أجنبية دون وضع إطار للفائدة المكتملة مع الدول المعنية، إضافة إلى ضعف التعلمات والتدريبات والقوانين اللازمة لحداث التنسيق المتساوي فيما بين الدول العربية في هذا الخصوص.

3.4-1 الفئات:

بصفة عامة فإن المنطقة العربية تعاني من نقص في مساحات الغابات، وهي تغطي 42 مليون هكتار تشكل 3% وتغطي المساحة الجغرافية للوطن العربي، والعالم على التوالى. وعلى الرغم من قوانينه البيئية والاقتصادية الهامة، إلا أن مساحة الغابات تشير إلى الانخفاض في المنطقة العربية، كما أن معظم الموارد الحيوانية متوقفة في جمهورية السوربون بنسبة 44% بينما يتم تقليل 45% من تلك الموارد بين كن من الصومال والجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية، وهذا هو معلوم فإن الغابات لها أثر اقتصادي هام تتمثل في متينه مناحيمية وغير الخضرية مثل الصيد العربي والضياع الغابوي الأخرى والأعمال، إضافة إلى المحيط البيئي للغابات الداعم تربية النحل، وإحداث فرص عمل والسباحات البيئية.

وعلى الجانب الآخر فإن قطاع الغابات يعترض إلى موجات جفاف وتضرر نتيجة الاستخدام غير المرتبط للأراضي وقطع جذور الغابات، مما يمتص مئات الهكتارات من أصل تحقق الاستدامة والاعادة التدشير، وتستمد تلك الموارد من إطار التنمية الزراعية وأساليب التدشير الحكمة من الفترات وأزدهار الأراضي، ولا بد من التأكد على أهمية الحذ الحد من تهرب الموارد الغابية كمادة على الاراضي الفلاحية والفلاتر البيئية الأخرى وباقي الشهداء والبنية التحتية في الحفاظ المستدام لهذا المورد الهام.

3.5-5 الموارد الطبيعية (الأرض، المياه، الموارد الهيدرولوجية).

قدرت مساحة الأراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي في العام 2018 بمتوسط 271 مليون هكتار تحت سلطة 12 مليون هكتار، وذلك لأسباب متعددة، وقد بلغت مساحة المزارع 16مليون هكتار، ومعدل الإزهار 12.5 المليون هكتار خلال الفترة 2006-2008م. وتتمثل مجموعة مساحات الريج واحد من تلك الموارد إذا بلغت نحو 54.5% من جملة المساحة المزرعة والمحلية قاصداً في عام 2018، ويصبح عامة فإن مخصص النقل يتطلبها الأول في مجموعة مجموعات تبلغ مساحات الريج الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسبعه والثامنة ونحو 80% من مساحة المنطقة. وتعتبر نماذج المياه من المواليد الرئيسية التي تحت صياغة تنسيقية للزراعة العربية.

وتذكر إحصائيات أن المنطقة العربية تتمتع بحوالي 60% من مجموع الموارد المائية السطحية على المستوى العالمي، وتشتري نحو 2.1% من مجموع موارد المياه. كما تقدر إجمالي الموارد المائية بنحو 225.5 مليار متر مكعب معتبراً مساحة من مصارف تابلية بكتلة الماكمات والسحات السطحية والمياه الجوفية. وفقًا لإحصائيات الإنتاج فإن المستغلك من تلك المياه يصل إلى 62%، ملءها يمثل في قطاع الزراعة 95%، ولما الصب كبير من الموارد المائية إلى نحو 3,800 متر مكعب. ويتوزع الموارد المائية 3,800 متر مكعب على المستوى العالمي، وذلك بسبب غمر تكليفة لا تتجاوز حجمها 1.3% من مجموع الموارد المتاحة - ولتحقيق المياه المحالة وعجلة الصرف العملية - ظل استخدامها يقدم بالأداء. ويتوزع
ما يقارب 50% من المساحات المتاحة في المنطقة الوسطى للدول العربية، وحوالي 25% في دول المغرب العربي و18.2% و6.1% في كل من المغرب العربي والجزيرة العربية على التوالي.

وفقاً للإحصائيات فإن معظم الزراعة العربية هي بيئة تحمد على الأخطار في مساحة تقدر بحوالي 50.3 مليون هكتار في عام 2018م، مما يعرض تلك المساحات إلى التقلبات في هطول الأمطار ومخارط الجفاف.

وتغطي موارد المراعي نحو 371 مليون هكتار تمثل حوالي 28% من مساحات أراضي الوطن العربي، وتتوفر ما يقارب 25% من أعلانات الموارد، وتعرض الجزيرة العربية هي المنطقة الرئيسية للكثير من مساحات قدرها 179 مليون هكتار أي ما يقارب 48% من المساحات المتاحة على مستوى الوطن العربي، وما تبقى من مساحات تتناقش بين أراضي دول المغرب العربي والإقليم الأوسط.

وتواجه الموارد الرعوية في المنطقة العربية تحديات مثيرة تتمثل في الضغوط المفعمة بالجفاف والنزاعات المستمرة في الاعتراف بخصوصية الأراضي والنزاعات، مما يؤدي في النهاية إلى إزالة الغطاء النباتي وانخفاض إنتاجية المراعي.

3-1-6- المطاحن للاستهلاك والنسو الإنتاجي:

خلال العشر سنوات الماضية تزايد عدد السكان في الوطن العربي بنسبة بلغت نحو 61%، فإذا ما حُسبت نسبة زيادة في إنتاج الغذاء مع نسبة زيادة السكان خلال الفترة ذاتها، يلاحظ أن هناك مجموعات غذائية تحقق زيادة أعلى من نسبة زيادة السكانية منها: مجموعة البروتينات، الطعام الابيض، الأسماك، والبيض والمكسرات. بينما كانت نسبة زيادة الإنتاج في مجموعة الخضر متفاوتة مع نسبة زيادة السكان. وإذا كان هذا هو الوجه الإيجابي لإفراط الإنتاج الغذائي، فإن الجانب السلبي ينطوي على إشارات تدعو للقلق، لاسيما فيما يتعلق بالمجموعات الغذائية من السلع الأساسية.

فإن الإنتاج من مجموعة الحبوب زاد بنسبة متدنية بلغت 10.5% فقط. وأقمار من قبليات زادت بنسبة 5% ومن الأغذية الأخرى بنسبة 60.1%، وزيادة الالتزام بالنظام الغذائي لمحاصيل الحبوب والحبوب ووصولها إلى الأسرة، حيث يتجه الاستهلاك من كل منهما إلى زيادة بنسبة تفوق نسبة الزيادة السكانية، بلغت هذه النسبة حوالي 73.9% للقمح، وحوالي 108.7% للذرة الشامية.

و تشير إحصائيات المنطقة العربية للتنمية الزراعية فيما يتعلق بنساء الإنتاج إلى أن الوطن العربي قد حقق نسبة اكتفاء ذاتي مرتفعة لمحاصيل الحبوب والحبوب الفاكهة والأسماك، وتراوح ما بين (95% إلى 101% مع الفترة 2016م - 2018م، حيث بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي لكل منها نحو 95% و99.8% و110% على التوالي. في حين حققت مجموعات الآلاب ومتجاتها والبيض واللحوم أطروحة ونساء الإنتاج ذاتي متوسطة خلال الفترة تراوح ما بين (67.5% إلى 89.6%)، إذ بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي لكل منها نحو 89.6% و67.5% و67.5% على التوالي. أما مجموعات الحبوب والحبوب والآلات الحيوانية والبيوض والحبوب والحبوب الذاتي متوسطة خلال الفترة تراوح ما بين (39.6% إلى 54.5%)، حيث بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي نحو 39.6% و40.7% و54.4% و53.4% و54.5% لكل منها على التوالي.

المؤسسة العربية للتنمية الزراعية
ويتحلل الأوضاع من منظور نسب الانتقاء الذاتي خلال نفس الفترة يتضح أن هذه النسب تتجه نحو التحسن في بعض المجموعات الغذائية والتي تشمل الخضر، الفاكهة، الأسماك، الألبان ومنتجاتها. إلا أنها تتجه نحو التراجع بالنسبة لمجموعات أخرى كالحبوب، الأرز، البيض، الزيوت والشوكولاتة، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء والبيض. بينما تبدو مستقرة نسبيًا أو تحسنت بنسبة قليلة. ذلك في حالة المكروه.

3-2 التحديات الإيرانية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: من خلال تنفيذ استراتيجيات جديدة في التحديات الإيرانية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يمكن تأخيرها فيما يلي:

3-2-1 عدم قيام الأعمال أو عدم الامتثال لمبادئ الاستثمار الزراعي PRAI إذا أنه من المفترض أن تتزامن الدول العربية من خلال لحواها ونظمها بمبادئ الاستثمار الزراعي، بحكم توزيع الأولينGS من خلال الاستخدام الجيد للموارد الطبيعية خاصة الأراضي والري والمياه للمساعدة في تحقيق الهدف، بالإضافة إلى تقليل آثار التغيرات المناخية، واحترام ممارسات المجتمع المحلية، بما يساهم في الارتفاع بها. كما أن تلك المكونات تضمن تنفيذ اتفاقيات تتعلق بذاتها التي توفر فيها الملاحة الزراعية والبيئية، والكيميائية والبيولوجية، وتعزيز التعاون الرسمي والمستدام، بالإضافة إلى القاء تثبيت الاتفاقات الاستراتيجية في مجال التشريعة، وعمد ملء الفجوات التشريعة المرتبطة باستخدام الأراضي في كثير من الأحيان خاصة في البلاد العربية ذات الموارد الطبيعية التي تلتقي بمساحة إمكانياتها التنموية.

3-2-2 قلة الاستثمارات في البنية التحتية: بشأن الإدارة الرشيدة لحياة الأراضي ونماذج الأسماك، والغابات في سياق تحقيق الأمن الغذائي.

3-2-3 تهدف المبادئ الزراعية بشأن الإدارة الرشيدة إلى تعزيز الجهود الزراعية إلى القضاء على الموجات والقرود، وكذلك المساهمة في تحقيق.RestController في الريان المستدامة، والاستقرار الاجتماعي، وغيرها من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. وكسا معلوم عن تحقيق تلك الأهداف يحدث إلى حد كبير على تفاعل الأفراد وتعاملهم مع الريان المستدام في إطار المنظومة إدارة حياة الأراضي مما يساعد على تحقيق الازعازات وإثارة فرص الاستثمار ضعف الشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح التجارب العملية أن الاستثمار من قبل المؤسسات الحكومية يتم في الغالب بعد الكفاءة، في حين أن استثمار القطاع الخاص والذي يمكن له أن يعمل بكفاءة يواجه العديد من العوائق التي تتمثل في رفع عقبات إجراءات التصديق لالتيارات الاستثمارية، وضع البيئات الأساسية. بالإضافة إلى الأفراد في الضرائب وتشكيلات التحويلات المصرفية.

ووفقًا للذكرى المستقبلية فإن ممارسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن له تحقيق الأثر الإيجابي في استحداث مبادرات سلسلة تباعًا لبعضها الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، مما يحقق التنمية الزراعية الاقتصادية المستدامة.

امعة فيشيا: تشكيل أفكار تطوير دمج التخرج الشامل ومشاركة القطاع الإنتاجي لزيارة الأعمال في القطاع الخاص.

المؤسسة العربية لتنمية الزراعية
3-2.4 قلة فعالية للتنظيمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني:

في سياق العمل التنموي، فإن فعاليات المجتمع المدني على مستوى الدول العربية أظهرت ضعفًا واضحاً حتى الوقت الحاضر؛ إذ لم تتحاق بوضوحها الرياضية في إطار الشراكات مع القطاعين العام والخاص. وعليا تشك في تلك الجماهير تمدن من ضعفها التنظيمي والموضوعي، إضافة إلى افتقارها إلى الموارد المالية وعجزها في استحداث الوسائل لاستغلال تلك الموارد.

وعلى الرغم مما سبق فإن ذلك تجارب ناجحة تلك التنظيمات في دول المغرب العربي والأردن ولبنان. كما تم إنشاء شبكة متوازنة على مستوى الوطن العربي تضم المنظمات العربية غير الحكومية (ANND)، وهي شبكة قيادية تقوم بنفضها في 12 دولة عربية، ولها تواصل عضوي مع شبكات على المستويات القارية. وتحضر بروت بمقترحاتهم والأفكار لتنمية القطاع ورقي هذه الشبكة (ANND) منذ عام 2000 تحقيقًا لأهدافها التي تشكل تعزيز دور المجتمع المدني في منظومة التنمية المستدامة، ودعا إلى إحداث الاتصالات الثقافية والاجتماعية على مستوى المنطقة تراعي فيها قيم العدل والمحافظة على الحقوق لكل شرائح المجتمع.

3-2.5 افتكار سلسلة القيم إلى التطور (سلسلة الإنتاج والإمدادات الغذائية):

قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية - ضمن نشاطاتها التنموية - بالاهتمام بدراسة سلسلة القيمة وكانت بداية تلك النشاط دراسة قطاع التمور في الوطن العربي، وهو منجحي تحليلي هام لقياس كفاءة النشاطات الخاصة بالسلعة المعيشية والموارد المالية الاقتصادية المتعلقة بكافة مراحل سلسلة القيمة. ومعما لا شك فيه فإن استحداث خريطة سلسلة القيمة لسلعة معينة يساهم في إسهامات دقيقة ومعتمدة، بغية الوصول إلى تحليل متكامل يعكس الاتجاهات الحالية والمباشرة في إنتاج وتفسير تلك السلع.

3-2.6 الهدار والفاقد من الغذاء:

هناك كميات هائلة من المنتجات الزراعية والحيوانية والنسائية تتعضر للهدار والفاقد على مدار السنوات الإعداد الغذائية، وتشير الإحصاءات إلى أن كمية الهدار والفاقد بلغت 84 مليون طن، وهي تصل إلى 29% من جميع أنواع الأغذية المتاحة للاستهلاك، وبلغت قيمة 2.6 مليون دولار عام 2015.

وقد اختلفت الفقه في سرير ما قبل وبعد الحصاد للسلع الغذائية المختلفة، فإن الخضروات تحتل أعلى نسبة قدراً 36%؛ تليتها الفاكهة والحبوب بنسبة 24% و21% على التوالي. ولد من الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الأساليب التي تصل بتلك النسب عالية من الهدار والفاقد منها: أساليب طبيعة تعقق تقنيات الفاكهة من كمية الهدار والفاقد بلغت 84 مليون طن، وهي تصل إلى 29% من جميع أنواع الأغذية المتاحة للاستهلاك. وبلغت قيمة 2.6 مليون دولار عام 2015.

وقد اختلفت الفقه في سرير ما قبل وبعد الحصاد للسلع الغذائية المختلفة، فإن الخضروات تحتل أعلى نسبة قدراً 36%؛ تليتها الفاكهة والحبوب بنسبة 24% و21% على التوالي. ولد من الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الأساليب التي تصل بتلك النسب عالية من الهدار والفاقد منها: أساليب طبيعة تعقق تقنيات الفاكهة من كمية الهدار والفاقد بلغت 84 مليون طن، وهي تصل إلى 29% من جميع أنواع الأغذية المتاحة للاستهلاك. وبلغت قيمة 2.6 مليون دولار عام 2015.

وقد اختلفت الفقه في سرير ما قبل وبعد الحصاد للسلع الغذائية المختلفة، فإن الخضروات تحتل أعلى نسبة قدراً 36%؛ تليتها الفاكهة والحبوب بنسبة 24% و21% على التوالي. ولد من الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الأساليب التي تصل بتلك النسب عالية من الهدار والفاقد منها: أساليب طبيعة تعقق تقنيات الفاكهة من كمية الهدار والفاقد بلغت 84 مليون طن، وهي تصل إلى 29% من جميع أنواع الأغذية المتاحة للاستهلاك. وبلغت قيمة 2.6 مليون دولار عام 2015.
استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)

141

وصفة عامة يوجد نقص في الأعلام في المنطقة العربية بسبب الظروف الحالية، وتفتيت هطول الأمطار، والاعتماد الكبير في تربية الماشية على المراعي الطبيعية، والتي غالبًا ما توفر أعلامًا منخفضة الجودة، وتعرض نماذج الإعلان التي تُظهر إليها المنطقة وسائل متعددة، يتم من خلالها سد الفجوات في الأعلام وتوفير تنقيط عالية الجودة، وكذلك تجارب ناجحة لتلك البيع في إفريقيا خاصة في آثيوبيا التي تعرضت في الفترة السابقة لدورات جفاف مستمرة.

3-8.3 عدم استقرار السياسات المصرفية:

في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي على المستوى العالمي، فإن معظم الدول العربية تبتين سياسات تتماشى على تمايز أسعار المنتجين وفقًا لشروط العرض والطلب، إلا أن السارعة التطبيقية ذات النسبيات تُعرض إلى العديد من التقلبات خاصة في مرحلة تدخل الحكومات لتعزيز المنتجين، من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتحديد أسعار تشجيعية تتناسب مع تكلفة الإنتاج وضد الآثار العالمية، مع أهمية الإعلان عن تلك الأسعار التخفيفية في توقيت مالم يتوقف مع مواسم الإنتاج.

وبصفة عامة فإن تلك السياسات المصرفية يتم تطبيقاتها في الدول العربية بالنسبة لسلع الحبوب الرئيسية، أما فيما يتعلق بأسعار المحاصيل المستبدة والمنتجات الحيوانية وال سمكية فهي متورطة لقوى العرض والطلب في الأسواق المحلية، وهي في كثير من الأحيان لا تتناثر مع تفاوت الأسعار العالمية.

3-9 التجارة والتسويق بين الدول الأعضاء:

معظم التجارة الزراعية العربية تحتضن خارج المنطقة العربية، وتشكل التجارة الزراعية البيئية جزءًا بسيطًا من مجموعة التجارة الكلية (تصدير وإيرادات)، إذ بلغت نحو 624% في عام 2017، ووصفت النسبة فيما يمثل بالتجارة البيئية لسلع الغذائية (25%)، ووفقًا لذلك فإن الصادرات والواردات الزراعية تشكلن 46% و19% على التوالي، مما يمكن أن تؤثر في الدورة البيانية بـ 80% في حين أن أسعار النبات تغطي على الواردات الزراعية من خارج المنطقة العربية بنسبة عالية تتراوح 80%.

وإذا ذلك أن تلك الإحصائيات تعكس أهمية بناء الجهود لزيادة معدلات التجارة الزراعية البيئية، بما يناسبه مع التطلعات الخاصة بالتكامل الاقتصادي الزراعي العربي.

3-10 إتاحة فرص التشغيل والعمل في المناطق الريفية خاصة فيما يتعلق بالنساء والشباب:

بشكل عام، فإن النتائج في المناطق الريفية واقعًا مما يجدر بها أن تُبقيه، من الناحية الزراعية، وتشير الإحصائيات المتاحة أن نحو 50% من سكان الريف يحصلون على معيشة صحية نظيفة، و30% منهم يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، و60% يتمتعون بالخدمات الصحية. وقد أدت هذه الوضعية إلى ازدياد البداعية من الرفي إلى الحضر، مما ساهم في ارتفاع أجر العمالة الزراعية، وزيادة تكاليف الإنتاج والتراجع في معدلات الاستثمار.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
وعدد احتساب خط الفقر المدقع بالبالغ 19% دولار أمريكي للفرد الواحد في اليوم، فإن نسبة الفقر في المنطقة وصلت إلى 6.7% من مجموع السكان في عام 2015، وهو رقم أخذ في الازدياد.

وبالمقارنة فإن مستويات الفقر الريفي تتجاوز تلك الأرقام في عدد من الدول العربية. ولإحداث التحول المطلوب في القطاعات الريفية ومحاربة الفقر فإن من الأهمية التركيز على السياسات الاقتصادية والزراعية للنهوض بالقطاعات الزراعية، والتي بالتالي ستسهم في الارتقاء بالدخل وفتح فرص التشغيل خاصة للمرأة الريفية وإمكانية حصولها على حيازة الأرض، وإتاحة النقاط الملائمة، وخدمات التمويل، والإرشاد وفرص التعليم. وذات السياسات يمكن توجيهها لقطاع الشباب، مما يعزز معدلات التشغيل بحسبها المفتاح الرئيسي لازدهار الريف وإزالة الفقر الريفي.
4- تحديدات التنمية الزراعية المستدامة:

4.1 تحديدات التنمية الزراعية المستدامة:

التعليمات المتنوعة للأنظمة والسلول في الدول العربية، بما في ذلك 322 مليار دولار كمعدل للقمة 2018-2019، يزيد نسبة النمو إلى 5% من المتوسط المستمر البالغ 300 مليون طن خلال الفترة 2006-2008، استُحوذت الحبوب على نسبة الإسادة بحوالي 40%، والخضروات 17.5%، والفواكه 10.5%، والبيض 9.5%، وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في الإنتاج والمنتجات، لا تزال الأدوية في الوطن العربي ما زالت موجودة بشكل متقطع بتراتح ما بين 26% و28% في بعض الدول التي تتوفر فيها. لازمات اقتصادية وأسرية، وتشمل منخفضة متوسط 8 إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، وما يشير إلى انخفاض معدل النمو بشكل عام في المنطقة العربية، خاصة إذا كانت المقارنة بمنطقة الصحراء النائية التي تتراوح بين 11% تقريباً. ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض النسبة في معظم البلدان العربية، فإن أكثر من 50 مليون شخص يعانون من نقص في عدد الأمان الغذائي في فلسطين، والسودان، والجمهورية العربية السورية، واليمن، على الرغم من ظروف الأمان الغذائي المتفاوتة، فإن بعض المناطق النائية، مثل المناطق الدقيقة التي يشتكي تحتها أكبر عدد كبير من الناس، أو نقص في الصناعة الحمراء، يزيد من الوضع حالياً وخصوصاً بسبب الاضطرابات الدامية، ولكن ما يشجع أن الدول تختلف في قدرتها على توفير وصول الغذاء إلى سكانها من الوراثات أو الإنتاج المحلي يمكن أن تتحقق هذه الحالة من قلب الدول النامية، في حين أن الناس في العديد من البلدان الأخرى سيكونون عرضة لسوء التغذية. ما لم تتخذ هذه البلدان التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مما يعني الحاجة إلى بناء مزيد من الجهود، بما في ذلك تنفيذ ممارسات زراعية مستدامة وفعالة.

4-2 تخفيض النزاعات:

في ظل الظروف الجافة والماء، والنقص الحاد في المياه، والاستخدام الكبير على زراعة الأراضي الجافة واستخدام النظم التقليدية في الإنتاج الزراعي والغذائي في المنطقة العربية، فإن أن التوقع أن يكون تغير المناخ أكثر سلبية - بعيداً المدى - على القطاعات الاقتصادية الرئيسية وعلى الأمان الغذائي في المنطقة العربية. إن الجفاف الشديد والمنخفض قد زاد بالأمر من حدوث المجاعات وانعدام الأمان الغذائي، وفقدان سبل الحبوب والحياة الأسرة. وفي غياب مصادر المياه، فإن إنتاج الأراضي الجزء المطرية بنسبة 30% في غلة المحاصيل في حال حصول زراعة في درجات الحرارة تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 درجة مئوية، وقد يصل الانخفاض إلى 60% في حالة زيادة درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية. استمر في الجفاف الجزء المطرية بنسبة 15% إلى 25% خلال عام 2008 في شمال أمريكا، فوق زيادة درجات الحرارة 3 درجات مئوية. والجدل بالذكر أن التأثير المشترك للتحول في الظروف المناخية الأثر، وارتفاع درجات الحرارة أدت إلى قصر مواسم النمو، حيث أصبح موسم النمو في الزراعة قصير إلى أن تكون مرتفعًا بشكل جيد، وخاصة في ظل الظروف الزراعية غير المناسبة والضعف التي قد تؤدي إلى تعدد الأمان الغذائي في المنطقة.

4-3 تنمية القنوات البضائع والمؤسسات:

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (2020-2030)

المنظمة العربية للتنمية الزراعية

4-1- ضعف الاعتماد على التقنيات:

تعد مؤسسات البحث والأرشاد الزراعي وسائل التكنولوجيا حجر الزاوية في التكثيف عن الإمكانات التي تمتلكها الزراعة في المنطقة العربية. إنها تم دعمها وتوفر المخصصات المالية الكافية لعملها، للتغلب على اوجه القصور القائمة حالياً في هذا المجال، حيث تشير الإحصاءات المتاحة إلى أن مساهمة الباحثين العرب في الجهود المبذولة لتطوير التكنولوجيا الزراعية المنطقة في مدارس وبرامج الدراسات العليا. كانت نحو 0.3% فقط معبل 10% في الدول النامية إلى 30% في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعكس تواجد المنطقة العربية بعيداً عن التحديات لاتخاذ إجراءات الفاعلية لإزالة ضغوط البحث منها على سبيل المثال، ضعف الاستفادة بشكل كاف من الكادر البحثي والدراية المكملة في مؤسسات البحث الزراعي، وضعف المخصصات المالية، محدودية مشاركة القطاع الخاص في البحث الزراعي، عدم كفاءة التدريب وضعف التنسيق بين المراكز البحثية والبحثية، بالإضافة إلى وجود نجوم كبار بين تطبيق الابتكارات وتطوري سلسلة القيمة. وتعد الوصول إلى المعرفة العلمية لدى الدول المنتدية أو استخدام التكنولوجيا المبتكرة في أكبر من الأحيان، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف تدفق التكنولوجيا نتيجة غياب أو ضعف التنسيق بين مؤسسات البحث والأرشاد والخدمات الزراعية، وكذلك ضعف مشاركة المبتكرين في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بتطوير التكنولوجيا.

4-1-5 عدم وجود سياسات واستراتيجيات مؤسسات:

تعاني الزراعة العربية من غياب وقفة التشريعات والسياسات العربية المشتركة للاستراتيجيات الزراعية والاقتصادية للاحداث الزراعية المستدامة، والتي تقابلت بسبب القيود السياسية في المنطقة العربية. وعلى المستوى القطرى، فإن بقاء السياسات مرشراً على مختلف المسائل. في ضمن ذلك، فإن العوامل والчерار الزراعية في مبادئ السياسات وتحريك السياسات المتاحة. على سبيل المثال، ي {}: الدفاع الزراعية استكمال النهج التام لإنتاج التكنولوجيا، بالإضافة إلى عدم الأخلاق البسيطة. وبالتالي فإن ذلك النهج يخصه التكامل التام للاستراتيجيات والتسويق والخدمات الفرعية. من ناحية أخرى، قد يؤدي تدخل الهيئات الخارجية أو البلدان التي تقدم المساعدة المالية أو بالأحرى إلى عولمة عملية وضع السياسات. كما أنه دون مفاوضات وضع السياسات غالباً ما تعطيل اتخاذ التغييرات الاقتصادية والبيئية العامة، وذلك لعدم ائتمانات المعرفة الكافية لمواجهة تلك التحديات.

2.4 الظروف المالية ذات العلاقة:

إن تحديد الوضع في الغاز، يتمثل أي اثرها - بعيدة المدى - على الأمن الغذائي والبيئة والاقتصاد. وتعاني المنطقة العربية من ارتفاع كميات قد ومién الغاز، حيث يدل على بعض الأحيان إلى أكثر من 210 كيلوجرام للفرد في السنة. وعلى الرغم من أهمية الموضوع بالنسبة للمنطقة العربية وتي
نورد عند سكانها عن 400 مليون نسمة، تعتبر سلسلة البحث إلى وجود دارة في الدراسات الكيميائية التي تبحث في النبات والمواد، والإدارة والقياس الكمي والإدارة والمواد، والإدارة والقياس الكمي، وظائف الخفافيش والهجر في الأحياء في المزيج الطارئ. وتتطلب من ذلك تعلم الدراسات المتقدمة على أسلوب أخذ العينات التي لا تسمح بتحسين النتائج على المنطقة العربية أو حتى إجراء مقارنات بين النبات، الأمر الذي يتطلب إجراء المزيد من البحوث حول مدى التحديات والمنافع الطارئة على أسلوب الإعداد المركزي في النبات العربي، مع التركيز على النباتات والنباتات والدواء الديمومة والديناميكية والละوelijkية واللغوية واللغوية واللغوية واللغوية واللغوية.

كما فإن مواقع المستشفيات تتجاوز الدراسات بشكل عام، وفيها، خاصة في ظل الاعتدال في الممارسات الثقافية والعادات والتقاليد في جميع أنحاء العالم العربي.

(SPS)، إجراءات الصحية والصحة النباتية (TBT)، إجراءات الصحة والصحة النباتية (TBT).

يجب على الدول العربية أن تلتقي في نظام تدابير تطوير التجارة على النحو الذي دعا إليه نظام التجارة العالمية من أجل تحسين المنافذ والتجارة. وهذا التصور لا ينبغي أن يعفي من استخدام العوائد الفائقة في التجارة العربية في التجارة العربية في التجارة العربية. ووضع عقبات فائقة في مكان أداء السلع في الممارسات الثقافية والعادات والتقاليد في جميع أنحاء العالم العربي.

يشجع اتفاق المنظمة التجارية العالمية الدول الأعضاء على اعتماد معايير دولية تسهيل التجارة. وكذلك فإن تنوع التجارة العالمية أن تكون متسقة مع استراتيجيات التقدم وتنمية البنية التحتية. ولكن يجب أن تكون إجراءات التجارة في الممارسات الثقافية والعادات والتقاليد في جميع أنحاء العالم العربي.

3-2-4 العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب في المجتمعات الريفية المهمة:

تشكل قضية المساواة بين الجنسين - لا سيما إشارات المرأة والشباب في عملية التنمية الزراعية المستدامة بأكملها وفي جميع القطاعات - مصدر اهتمام كبير في دول العالم. وتشمل الممارسات الزراعية رعاية المساواة للمرأة في توزيع الرياح والتحديث والترويج والتكاثر ويكيبيديا من الممارسات الثقافية وحالة عمل على امتداد سلسلة المواقع. ومع ذلك، فإن إمكانية الرياح التي يなければならない من خلال طرح فرضية إقليمية، وممارسات التي تعمل بشكل جيد والسياسات المشتركة لتمكين المرأة بالزراعة (مع مراة المرأة والتنوع).

4-2-4 القرارات التي اتخذها المسود:

يشكل نداء مشاريع نقاط التأصيل مع الظروف الناحية مشكلة حرة في الدول العربية، وخاصة في البلدان الأولى من مثبطات البيئية والبيئة والبيئة، حيث يعرض حياة أعداد كبيرة من السكان للخطر بسبب الجفاف المطر، وتحول أراضي هطول الأمطار، والنزاعات والصراعات. وتشمل القرارات على موجهة الجروج ورواد التحدي لسكان تلك الدول، يتم اختيار تدابير مناسبة وسريعة لمساعدتهم وتمكينهم قدرتهم على التأهيل بشكل أفضل مع تغير المناخ، وكذلك يتضمن وضع سياسات ملائمة لتمكين الشباب وبناء قدراتهم، وما يساعدهم على التأهيل في إحداث التنمية قادرة على التكيف مع المناخ في
الстратегية التنموية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)

1.46

 FLACQ بحثي، وتغليف المناخ:

تحفز البيئة القاسية التي تتأثر على القطاعات الزراعية العربية العديد من الآثار السلبية مثل انخفاض الإنتاجية، وردة فرص العمل، وتردده الغذاء، وتراجع الطاقة. وتحقيق هذه الظروف بسبب تغير المناخ الذي يعتبر ضاعفاً كبيراً على التنوع البيولوجي، مما يؤدي إلى فقدان العديد من الأنواع النباتية والحيوانية والمائية، مما يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة وقائية للحد من آثار تغير المناخ على البيئة والحياة.

4-2 الفضاء البيئي (التنوع البيولوجي، وتغليف المناخ)

ويعتبر تفاعل البيئة المائية من أهم الانتهاكات التي تعزز من تغير المناخ على الأراضي النباتية والحيوانية، وهو ما يجب أن يتم اتخاذ تدابير مناسبة وقائية للمحافظة على البيئة والحياة.

وبعد هذه التكامل، فإن المبادئ الصغرى، وسياسات التوازن، والمساحات الحضرية، ونوعية الاستخدام للأنس河流 التي تعتبر من أكثر التكامل، وتكييف الطبيعة، وتكييف النظام الحيوي، يتطلب تحقق هذا الأهداف عن طريق إعادة التغليف، واتخاذ التدابير، وتكييف النظام الحيوي، واتخاذ التدابير، وتكييف النظام الحيوي.

وهكذا دعم هذه الأنشطة عن طريق التحتاج، وبناء القدرات، ودعم المؤسسة، وتعزيز إطار السياسات، وتمكين التشريعات من ناحية أخرى، يتم حفظ الأنواع في بيئة الجبال دوراً مهماً في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

Nexus

6-2 تزويج السمك والطاقة والغذاء

على الرغم من وجود ترابط عالمي بين السمك والطاقة والغذاء، فإن الإدارة غير الفعالة لهذه القطاعات أدت إلى إحداث خلل في التوازن ما بين الاستخدامات المختلفة لها، والتي تأثّر في الأنظمة النباتية والمائية، وتسبّب التغير المناخي، ونوعية الاستخدام، ونوعية الاستخدام.

وبذلك، اتخذت سياسة متغيرة لتحقيق التوازن بين القطاعات الثلاثي، والطاقة، والغذاء، لضمان استمرارها واستقرارها. عند القيام بذلك، ستكون الفرصة متاحة للتبادل، والتحديث، بسبب المحافظة الأمنية، وتعزيز كفاءة استخدام المواد وإتاحة الوارد، ونمو الاستخدام المتواصل، والمستدام.

ويعتبر استخدام هذه النهج الهيكلي من المنطقة العربية على الإطلاق لأهداف التنمية المستدامة، والانخراطات العربية الخاصة ببعض الاستخدامات الأولى في إطار قمة باريس للمناخ 2015. على الرغم من أن الإقليم ياقترب إلى السواء، فإن هذا التأثير في تغير المناخ، إلا أنه يدعم مبادئ تأثير ونوعية من التطبيقات، يمكن تجربتها لمساعدة البلدان ذات الموارد المحدودة في إيجاد التوازن المنفرد بين السمك والطاقة والغذاء.

Nexus

5- الإطار العام لإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (الملحق) 2020-2030

لقد تم إعداد إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 كاستراتيجية موحدة وبنية لإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدام للدول العربية (2005-2025) أخذت بين الاعتبار ما يلي:

- تطوير التقدم المحرز في إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للدول العربية (2005-2025) وفقاً لما كان عليه.
- تطوير النشاطات المتصلة بالقطاع الزراعي التي حدثت على المستوى العالمي، ومنها إدارة التوجه الاقتصادي، التغييرات في أفضل التوجه، التغيرات الاقتصادية، التغيرات الاجتماعية، التقدم التكتولوجي، والانتقال من الأهداف الإستراتيجية إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.
- موافقة الإطار الزمني للإستراتيجية مع الإطار الزمني المتبع لأهداف التنمية المستدامة 2030 (SDGs).

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)

- الاستفادة من نتائج التحليل الرئيسي (SWOT)، بحيث يتم التركيز على تعزيز نقاط القوة، وفرص الاتصال وتحقيق الاتجاهات المهمة وتقليل نقاط القوة والضعف.

5- دوافع واعدة الاستراتيجية المقدمة (2020-2030):

- عدلت الاستراتيجية باستخدام نهج نظرية التغيير أو التحول التي تضمن المصداقية والالتزام المحدط لحمايته من قبل المنظمة وثقة شركائها والشراكة مع المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة. وهذا تحقيق ما يأتي:

  - إحداث ثقة نوعية للقطاعات الزراعية العربية تحمي في تحقيق التنمية الزراعية العربية مستدامة وفعالية الإنتاجية تحقق مستوى معقول من الزراعة والرياح لسكان الدول العربية، وخصوصاً المجتمعات الريفية.

  - تمكن المنظمة من تحقيق التزاماتها نحو ازدهار دولها الأعضاء، وذلك من خلال التمويل المستمر للقطاع الزراعي العربي وخاصة في مجال تعزيز التكامل الزراعي العربي.

المساهمة الفاعلة في تحقيق احتياجات الدول العربية من السلع الزراعية وزيادة القدرة التنافسية للمزارع الزراعية العربية والوصول إلى الأسواق العالمية.

- ورتكز التغيير المستمر على مبادئ المنظمة الرئيسية إلى المساهمة في تحسين الموارد الزراعي العربي إلى قطاعات مناخ ومعنويات وفقاً لمساهمتها الأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وذلك من خلال تطوير قطاعات مربعة دول العربية لتعزيز إمكانية التعاون والمشاريع المشتركة، والتنمية المستدامة، والتنمية الاجتماعية، ولجوء إلى توفير الموارد الخارجية والتنمية الزراعية لتنمية الأراضي الرافدة، ومتأنمة فيها الرياح الزراعية في تبادل المعرفة التي تبرز الأزمات الغذائية والبيئية والرفاهية، ويبعد المنظمة العربية من الاعتماد على نفسها ويرفع من دورها في الواجهة بالتزاماتها وتطلعاتها للموازنة، وتتركز في مراقبة إنتاج وتوزيع الأغذية بشكل مستدام، مع تعزيز دور المنظمة العربية لتنمية الزراعية وقراراتها الإشرافية، خاصة وأنها تنمذج بروية فخيرة لها قبول والاستحسان من جميع البلدان الأعضاء كيتمب خبرة عربي في المجال الزراعي والسكاني.

- كما يهدف التغيير إلى تعزيز جهود المنظمة الزراعية إلى تحقيق أهدافها الأساسية والمشتركة في دعم أو تعزيز سياسات الدول الأعضاء للحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية، والاستجابة للمستقبل تحسين وتهديدات غير المتناهية.

وسيتم دعم تفويض الاستراتيجية 2020-2030 من قبل المنظمة العربية لتنمية الزراعية بالكامل من خلال تعزيز القادة البرمجي والمسؤوليه والتفاوت الفعال للخدمة الاسترشادية للمنظمة التي تقدم استضافة المنظمة للدول العربية لخلق البيئة الحديثة لتعزيز المجتمع المستدام في نهج التنمية في الأقاليم العربية.

5- مبادئ التغيير والاستراتيجية (2020-2030):

- اعتمدت مبادئ تغيير الاستراتيجية على تطور وتكييف القطاع الزراعي العربي ليصبح قطاعاً منافساً وقادراً على تحقيق الأهداف الغذائية المستدام، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المخرجات التالية:

- المنظمة العربية لتنمية الزراعية
استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)

- زيادة المساحة الزراعية وخصوصاً بين الذكور والإناث.
- زيادة الإنتاجية والقدرات الزراعية.
- تعزز القاعدة التنافسية في السوق (البيئية ومعدل العائد على الاستثمار الزراعي).
- تعزز البحوث الزراعية ونشر التجربة.
-حسن إدارة واستدامة الموارد الزراعية العربية (الأرض، الماء، المناخ والموارد البيئية).

العوامل المؤثرة:
- توفير سياسات وتشريعات وحلول زراعية محلية وإقليمية موطنية.
- مدى الالتزام بالمبادئ الاستدامة الزراعي المسؤول (PRAI).
- تعزز حوكمة الموارد خاصة الامتثال للمبادئ والأطر التوجيهية العالمية كتلك المقدمة من لجنة الأستاذ الآلية العالمي وهي المبادئ التوجيهية الطبيعية بشأن الإدارة الرشيدة لحيازة الأراضي، وعرض السياق (Fisheries and Forests in the Context of National Food Security-VGGGT).
- التأكيد على المكاسب الاجتماعية للمجتمعات الزراعية التقليدية، إباده جميع أشكال عدم المساواة وتحقيق الفارق الزراعي بصوره عادلة.
- تميز القنوات التنافسية بين الدول وبين القطاعات الفرعية الزراعية لتعزز الإنتاج الزراعي.
- توفر سياسات اقتصادية كافية بشفافية المالي والتدفق معززة للقطاع الزراعي.

الميزات:
- خفض تكاليف الأعمال، والممارسات التجارية.
- الاستخدام السليم، بيئة وانتقائي لموارد الأرض والمياه في الزراعة.
- الاستجابة السريعة والمناسبة للتهديدات والكوارث من خلال الاستخدام الفعال للمنصات الإلكترونية، وأنظمة الإنذار المبكر.
- زيادة الاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- زيادة الاستدامة في كل بلد واستدامة برامج التمويل.

المخرجات المستدامة للإستراتيجية على المدى المتوسط:
- قدرات بشرية ومواسسية مستدامة ومنظمة.
- تقنيات ذكية سليمة ومستدامة على طول سلسلة القمة.
- إنتاج زراعي ومنتجات زراعية متنوعة تعكس تنوع المواد الطبيعية في البلدان العربية.
- خدمات ودعمات صحية، وبيئية، وبيولوجيا، وبيطرية.
- قد ودائر أهل في الغذاء والمؤثر.
- أعمال زراعية،صناعية أكثر تطوراً وادماج.
- استخدام أوعي للتقنيات والآلات الزراعية، والطاقة البديلة لزيادة الإنتاج والتنافسية.
استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)

- استجابة معززة للتغيرات المناخية.
- المخرجات المستدامة على المدى القصير:
  - وعي أفضل لسلامة القيمة وأهميتها في زيادة الدخول.
  - بيئة ملائمة تعزز وضع وتبنى سياسات زراعية قطرية وقومية مناسبة.
  - حسن إدارة البنية التحتية الزراعية المتطورة.
  - معرفة أوساط وقيادات مطبوعة للعاملين في قطاعي الزراعة والأسماك.
  - انتشار رياضة الأعمال الزراعية بين النساء والشباب.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
الشكل (1): الإطار العام للإستراتيجية المعطاة (2020-2030)

نظرية التغيير

تحويل قطاع الزراعة في البلدان العربية من نقص الغلاء غير الأمن إلى كافٍ ومستدام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تعزيز البحث الزراعي ونشر المعرفة

زيادة المعالجة البيئية وardash

زيادة الموارد الحكومية

استدامة الرخاء والتنمية وازدهار البلد

زيادة الإنتاج والازدهار الزراعي

تعزيز القدرة التنافسية في السوق

زيادة مساحة المطاعم الزراعية في الأراضي وتخصيص العدل على الاستئثار الزراعي

تحسين إدارة واستدامة الموارد الزراعية العربية (إيرادات معنوية واجتماعية)

قواعد وشد وفر المناعية و cadena مماثلة ومستدامة ومنظمة

تأتي نواتج زراعية ومشتقات زراعية متنوعة

تحديث وивать ومستدامة ومتنوعة على القيمة

استخدام مزايا وحدات التفكيك والاتصالات المتقدمة

تعريف مزايا ووحدات الصناعات والمصانع

مصرف مزارعين صناعي ومشتركة في مجال الزراعة والبيئة

منحة إدارة الثالثة تنمية الزراعة المسطحة

نشر ريعية الزراعية بين النساء والشباب

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
5- الرؤية والرسالة والأهداف والقيم الأساسية:

تمت صياغة رؤية ورسالة وأهداف وقيم إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2030) بعد إجراء حوار واسع مع أصحاب المصلحة وتم توافق مع قضايا التحول والقدرة التنافسية، واستدامة الإنتاج، والتكامل والتنافسية، والقدرة على التكلفة، والبرامج، أو التغييرات المناخية والبيئية والمستجیدات الإقليمية والدولية. وتبعد عن مختلفها للاقتصادات المتقدمة، والثقل في التنمية، ترتيب أهداف التنمية المتقدمة 2030، زيادة التدخل الزراعي، وتوفير فرص العمل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتكامل الزراعي، والأمن الغذائي العربي.

المؤثر:

قطاع زراعي عربي تنافسي ومتنامياً، يعتمد على مصادر متكامل ومصممة ومتعزز للنمو الاقتصادي والتنموية.

الرسالة:

إيجاد قضايا زراعية عربية مبتكرة ومتكافئة و高性能 ومستدامة، تعزز الأمن الغذائي والتغذوي، وتسهم في القضاء على الفقر، وقادر على التنافس في الأسواق الإقليمية والعولمية. ويكون ذلك باستخدام تقنيات خليجية، ومراكز، وناشئة، ومساهمات، وشهادات، ومتخصصة، وب穿搭 شراكات فاعلة تساهم في إحداث نزعة نحوية للتنمية الزراعية العربي.

الهدف العام:

المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والتنمية الفعالة، وسلامة الأغذية، والأمن الغذائي والتغذوي، وتحسين مسلم الحياة، وحماية البيئة والموارد لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والنمو العضوي والازدهار الرفيق.

القيم الأساسية والمبادئ التوجيهية:

يعتمد تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2050 على ما يلي:

- مبادئ التضامن والتكامل القائمة على أساس التفاوض والمزامنة المشتركة لكل دولة عربية.
- الشفافية والمسؤولية المتقدمة عن النتائج والإجراءات وتبادل المعلومات.
- قيادة شراكات متعددة المناخ، وتبادل وتحكير بين مختلف أصحاب المصلحة في البلدان العربية والمستعمرات المستقلة، لتعزيز تبادل المعلومات في الوقت المناسب، وما يسهم في تحسين آلية اتخاذ القرار قطرياً، وهميًا.
- احترام التنوع البيولوجي، والوعي بقدرة الموارد، والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث تماسكاً مع الاتجاهات الإقليمية العالمية.
- الاحترام والامتثال لمبادئ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الخاصة بالاستقرار الزراعي المسؤول (VGGT)، ومبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الإدارة الفعالة للحيازة (RFA)، وقيمتها العليا لغب الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

المؤسسة العربية للتنمية الزراعية
النقطة الثالثة: تعزيز التعاون الاستراتيجي العربي وتشجيع إجراءات وسياسات ونظم التجارة والاستثمار الزراعي العربي.

الهدف الرابع: تنمية وازدهار الريف العربي وتحفيز ودعم مشاريع التأهيل مع التغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالقطاع الزراعي.

الهدف الخامس: قيادة ومشاركة وإيصال المعرفة الزراعية فنياً ومؤسساتياً لدعم صناعة القرار (مستند المعرفة الزراعية).

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
6- البرامج والمكونات الرئيسية:

- تحقيق أكبر قدر من التناسق والتكامل فيما بين البرامج ببعضها البعض ولذا تبادلها وتفعيلها.

- برامج التحكم في خطط التنمية الزراعية القطرية.

- مراقبة الإنتاج وتفعيل استراتيجيات التنمية الزراعية القطرية، وخاصة في المجالات التي تتعلق بالزراعة العربية من قصور واضح فيها، سواء تمثل هذا القصور في القدرة الموردة أو في محدودية كفاءة استخدامها.

- التفتيش المبكر في التنفيذ، حيث أن تفتيش بعض المكونات يلزم بالضرورة أن يسبق تفتيش مكونات أخرى.

- تعزيز قدرات الدول على تحقيق الرفاهية والدخل والاستقرار الاجتماعي لسكان الريف، من خلال بيئة إصلاحية تجعل الحكم المحلي وأنثراً في مجال النشاط الزراعي.

- تحقيق أكبر قدر من التناسق والتكامل في استخدام الموارد والقدرات الحالية، مع مراقبة الاستخدام الفعال للوقت والفرص المتاحة.

- تطبيق نقاط القوة والفرص المتاحة للزراعة العربية وتكيف المهمات ونقاط الضعف.

تنضم إلى استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (6) برنامج رئيسية تضم (23) برنامجًا فرعيًا حسب أهمية المجالات التشغيلية الزراعية، وكذلك تغطي كافة أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

1. البرنامج الرئيسي لنقل التقنيات (الفنية والمؤسساتية) وزيادة واستدامة الإنتاج والإنجذاب، ونمواً الزراعي.

2. البرنامج الرئيسي لتعزيز إدارة واستغلال الموارد الزراعية العربية وتفعيلها.

3. البرنامج الرئيسي لتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الزراعية العربية.

4. البرنامج الرئيسي لنمو النبات والحيوان وسلامة الغذاء.

5. البرنامج الرئيسي لتطوير وازدهار الريف والابتكار وريادة الأعمال لتكيف المراة والشباب وتقريب الفرص.
6- البرنامج الرئيسي لبناء القنوات البشرية والمؤسساتية لدعم التحول والتكيف في النظام الزراعي والغذائي السائد.

6-1 البرنامج الرئيسي لنقل التقانات (الفنية والمؤسساتية) وزيادة واستدامة الإنتاج وإنتاجية وفرود الزراعي:

يساهم هذا البرنامج في تحقيق الأهداف الإستراتيجية جميعها، ويركز بشكل خاص على خدمة الهيدر الإستراتيجية الأول والخاص بدعم التحول والتكيف في النظام الزراعي والغذائي للقضاء على الجوع والحد من الفقر، كما يتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

- تطوير واستدامة إنتاج وإنتاجية المحاصيل الغذائية الإستراتيجية من خلال تبني ونشر التقانات الحديثة والمناسبة للبيئات المناخية خاصة التقانات الحيوية، والتقانات الرقمية والزراعة الضابطة.
- تعزيز الترابيب بين الغذاء والطاقة.
- اتباع أساليب وتدخلات ناجحة لتفعيل الهيدر والفقاد، وزيادة المورد الاقتصادي للمشروعات الزراعية.
- تعزيز مفاهيم الأمن الغذائي وتقاريره النمذجة لمبادرات وتدخلات لمعالمة أوجه القصور.
- Food security governance setups
- تطوير أجهزة ومراقبة الأمن الغذائي.
- تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي العربي المستدام المنخفض المساعد في القضاء على الجوع والحد من الفقر.
- تطوير النظام الزراعي الريفي لصغار المستهلكين والزراعة الأسرية.

وذلك المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التالية:

- القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان (الهدف 1).
- القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين النغذية وتعزيز الزراعة المستدامة (الهدف 2).
- تعزيز استخدام التكنولوجيا التكيفية، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزيز تكيين المرأة (الهدف 5).
- توسيع التعاون الدولي ودعم بناء القدرات للبلدان النامية في مجال المياه بما في ذلك كفاءة استخدام المياه ومحاسب المياه (الهدف 6).
- ضمان وجود أمان استخدام والتصدير مستدام (الهدف 12).

ويتضمن البرنامج أربعة برامج فرعية كما يلي:

- البرنامج الفرعي لبنى ونشر التقانات الحديثة والمتقدمة للإنتاج الزراعي المستدام.
- البرنامج الفرعي لتنمية الاتصالات الحيوية في المياه العذبة والملاحة.
- البرنامج الفرعي للزراعة الذكية و التأهيل مع المبادرات المناخية والبيئية.

المؤسسة العربية للتنمية الزراعية
البرنامج الفرعي لنشر الممارسات الزراعية الجيدة ونشر الوعي والتأكد من المنتجات الزراعية العربية.

6-2 البرنامج الرئيسي لجهاز إدارة واستغلال الموارد الزراعية العربية واستدامتها:

هذا البرنامج بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني المتصل في المحافظة على إستيراد الموارد الزراعية والنظم الإيكولوجية وتسمحهما في المنطقة العربية، ويتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

- الحوكمة والإدارة السلسلة للموارد الزراعية العربية.
- استدامة الموارد الزراعية والبيئية والنظم الإيكولوجية.
- تنظم الاستدامة من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بالموارد الزراعية والبيئية.

كيف يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية:

- الهدف 6: توصيف التعاون الدولي ودعم بناء القدرات للبلدان النامية في مجال المياه مما في ذلك:
- قضايا استمرار المياه وتحصيص المياه.
- الهدف 8: تحرير النمو الاقتصادي المستدام وال شامل للمجتمع المستدام، والعملية الكاملة، والمادية، وتوفير العمل الإنسان للجميع.
- الهدف 13: إتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتعزيز المناخ وتأثيره.
- الهدف 14: توفر المحياوات البحرية والموارد البحرية واستخدامهم على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
- الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وتخصيصها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأرض، وعكس مساره، ووقوف فقدان التنوع البيولوجي.
- الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتشتيت الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.

ويتضمن البرنامج خمسة برامج فرعية كما يلي:

- البرنامج الفرعي لتنمية الحوكمة الزراعية والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
- البرنامج الفرعي للاستدامة الكاملة للموارد الزراعية والبيئية والنظم الإيكولوجية.
- البرنامج الفرعي لضمان الموارد والآسية البيئية والنظم البيئية.
- البرنامج الفرعي للاستدامة الكاملة للموارد المالية.
- البرنامج الفرعي لضمان الموارد والآسية البيئية والنظم البيئية وال праздник الإقليمية والدولية الناجزة للخلق البيئية المائية.

6-3 البرنامج الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية للمزارع بالمنتجات الزراعية وتحسين بنية الاستثمار والتجارة الزراعية العربية لتحقيق التكامل الزراعي العربي.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
يساهم البرنامج في تحقيق هدف الاستراتيجي الثالث وهو تعزيز التكامل الزراعي العربي وتطوير الأليات والإجراءات والسياسات نظام التجارة والاستثمار الزراعي العربي، وسوف يساهم في تحقيق الأهداف التالية:

- تشجيع الاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي والسسيك في الدول العربية.
- رفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والسمكية العربية عبر تحسين بيئة الأسواق والمعلومات التسويقية.
- تنسيق وتطوير تشريعات وسياسات الاستثمار والتجارة الزراعية العربية، ويعزز تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقيام الاتحاد الجمركي العربي.

وذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية:

**الهدف 2:** القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

**الهدف 12:** ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

**الهدف 17:** تعزيز وسائل التنافذ وتثبيط الفردية العالمية من أجل التنمية المستدامة.

ويشمل البرنامج البرامج الفرعية التالية:

- البرنامج الفرعي لتعزيز جودة المنتجات الزراعية والسمكية ورفع مدرائها التنافسية، وفعالية أسواق المنتجات الزراعية.
- البرنامج الفرعي لتنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات الزراعية العربية وتحسين بيئة الاستثمار الزراعي العربي.

4- البرنامج الرئيسي لصحة النبات والحيوان وسلامة الغذاء:

سوف يساهم هذا البرنامج في تحقيق هدف الاستراتيجي الثالث وهو تعزيز التكامل الزراعي العربي وتأطير البضائع وإجراءات وسياسات نظم التجارة والاستثمار الزراعي العربي، وسوف يساهم في تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

- المحافظة على صحة الإنسان والنباتات والحيوان بدعم أطر وليايات مكافحة الآفات والأمراض المشتركة والعابرة والمستوطنة.
- رفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية بدعم تحقيق أطر وليايات سلامة الغذاء.

ويشمل البرنامج برامجين فرعين كما يلي:

- البرنامج الفرعي لحفظ صحة النبات والحيوان.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
البرنامج الفرعي لسلامة الغذاء وتطوير ونشر أنظمة ومعايير الجودة والتوارد الغذائية للمنتجات الزراعية.

البرنامج الفرعي لتنمية الحيوان والنبات.

البرنامج الرئيسي لتطوير وازدهار الريف والابتكار وريادة الأعمال لتمكين المرأة والشباب وتقليل الفقر.

واتقت الفوارق:

يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي الرابع والخامس بتقنية وازدهار الريف العربي وتأهيل ودعم مقدار التأقل من التغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالقطاع الزراعي، وتوقع أن يساهم البرنامج في تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

- تنمية وتطوير وازدهار الريف العربي لتمكين المزارعين ومحاربة الفقر والقضاء على الجوع.
- تحقيق التكيف والتحول في النظام الزراعي والغذائي، لتكون أكثر فعالية واستدامة من خلال الابتكار وريادة الأعمال الزراعية ونهج سلسلة القمة.
- تغيير مركبة ورفع قدرات المجتمعات الريفية على الاستجابة المبكرة وتنقل التغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
- تشجيع قيام تنظيمات المزارعين وتوفر الدعم اللازم لها.
- تحسين سبل معيشة صغار المزارعين وخاصة النساء والشباب.

وكان ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية:

- الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
- الهدف 2: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
- الهدف 5: تعزيز استخدام التكنولوجيا التكميلية، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتعزيز تمكين المرأة.

ويشمل البرنامج ثلاثة برامج فرعية كما يلي:

1. البرنامج الفرعي لتطوير سلسلة القديمة للمتاجر العامة الغذائية.
2. البرنامج الفرعي لابتكار وريادة الأعمال وتطوير الصناعات الغذائية الريفية.
3. البرنامج الفرعي لإعادة تأهيل الريف.

البرنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية والمؤسساتية لدعم التحول والتكييف في النظام الزراعي والغذائي الريفي.

يهدف هذا البرنامج إلى مساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس والمناسب بحسن إدارته ومشاركة وإنتاج المعرفة الزراعية فنياً وموسمياً لدعم صانعي القرار (مستند المعرفة الزراعية)، وكذلك تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)

• تطوير وتبني الأنظمة والطرق الحديثة للزراعة، الملاحة، والحميات، وتطوير المعرفة وتبني الابتكار في مجال الزراعة (مسودة المعرفة الزراعية).
• تعزيز الترتيبات المؤسسية لدعم التنسيق والشراكات والشبكات المتخصصة محلياً وعالمياً وعربية.
• تحسين فعالية التوثيق والاتصال وأنظمة الاتصال، والتنوعة لجمع ونشر وتوفير المعلومات الدقيقة والوقتية المناسبة لكافة القطاعين العام والخاص بشكل متظم.
• تعزيز تبادل المعرفة والتعلم من الأفراد من أجل الأمن الغذائي وحماية البيئة في مجال التغذية.
• والقدرة على الصعود.

كما يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التالية:

• الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
• الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتشتيت الشراكة من أجل التنمية المستدامة.

ويشمل البرامج الفرعية التالية:

• البرنامج الفرعي لإنشاء التدريب الزراعي، التدريب الشريعي، والمشريعي.
• البرنامج الفرعي للإحصاء والمعلومات والتوصيف ونشر المعرفة الزراعية.
• البرنامج الفرعي للتقارير والإحصادات والأدلة الاسترشادية والمعلومات والمعرفة الزراعية العربية.
• البرنامج الفرعي للشبكات الزراعية المتخصصة وحصر وتصنيف المواد الزراعية العربية.
• البرنامج الفرعي لتعزيز الشراكات مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
• البرنامج الفرعي لرفع قدرات العاملين في القطاع الزراعي موسعةً ويشمل التركيز على صغار المنتجين الزراعيين.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
7- إجراءات التنفيذ:

1- تشكيل لجنة لتطوير استراتيجية الزراعة المستدامة (2020-2030) وتضمن:

- تنفيذ ورصد وإعداد التقارير.

- تنفيذ أهداف التنمية في خدمة البلدان الأعضاء، لتحقيق أهدافها المتوقعة في تطوير قطاعاتها الزراعية، والحفاظ على أراضي زراعية مستدام وموجه بدعم من الأمم المتحدة في البلدان العربية وبخاصة المجتمعات النامية. وتعين إطار الزمني لليears 2020 إلى 2030، ويتضمن بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وأهداف أجندة الاتجاه الإقليمي 2063.

2- التمكين من تنفيذ الاستراتيجية من خلال الهيكل التنظيمي والإداري للمنظمة:

1) الجماعة العامة: هي الهيئة الإدارية للمنظمة وتتولى من زراء الزراعة العرب وتقوم برسم السياسات والاستراتيجيات التي تتبناها المنظمة، والتخطيط العام للأنشطة، وهي مسؤولة عن مراقبة الأداء الفني والإداري والموارد المالي للمنظمة. وتتولى الجمعية العامة على أعضاء المجلس التنفيذي، وتعيين المديرين العام وتنسيق التعاون بين المنظمة والمديون الإضافية.

2) المجلس التنفيذي: يتكون المجلس التنفيذي من ثلاثة وزراء زراعة يترأسهم أعضاء الجمعية العامة لمدة عامين. ويتم اجتماع المجلس التنفيذي مرة كل 8 شهور. ويتخذ المجلس القرارات التي تصدرها الجمعية العامة، ويحرص على إدارة الأعمال العامة للمنظمة، ويضع على خطة العمل والبرامج الزمنية، وتحقيق الأهداف التي تفرضه من الجمعية العامة. عادةً على ذلك، يخصص المجلس التنفيذي قرارات بشأن المقترحات المقدمة إلى الإدارة العامة.

3) الإدارة العامة: وهي الهيئة المشرفة للمنظمة، مع المسؤوليات والصلاحيات المنبثقة بها بموجب الاتفاقية. وهي مسؤولة عن تنفيذ خطة العمل التي أقرتها الجمعية العامة والمجلس التنفيذي. يرأس الإدارة العامة مدير عام، يساعد نائب المدير العام، المستشار الفني، المستشار القانوني، الموظفون الإداريون، بالإضافة إلى الخبراء التكنولوجيين والإداريين. ويحدد المخطط التنفيذي بوضوح الأهداف والوحدات والمرتكزات المختلفة في المنظمة، والمسؤوليات الإدارية والأداء، وتوفر أيضًا إعداد القوانين والBrandon، والمواقع في كل إدارة، والمراكز الدائمة، والروابط الخارجية، الخ. وتوجد أربعة مكاتب إقليمية تابعة للمنظمة، وموزعة في الأقاليم الأربعة المناطقة العربية، بالإضافة إلى المعهد العربي للبلاط والزراعة والثروة السمكية.

الإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نرى أن الاستراتيجية للمنظمة العامة سوف تدعم تنفيذ الاستراتيجية.

3- 2- آليات التنفيذ:

- وضع معايير وأطار عمل تشغيلية مفهومية وموضوعية لتسريع وتوجيه تنفيذ الإستراتيجية، وتشمل العديد من الأطر والمعايير ومن أهمها ما يلي:
160

المنظمة العربية للتنمية الزراعية

7-3-1 الرصد:

7-3-2 الإنتباه:

7-4-1 الشبكات ومنصات الإنتباه:

7-2-1 سلاسل القيمة:

7-2-2 ريداء الأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص:

7-2-3 الشراكات:

7-2-4 الشبكات ومنصات الإنتباه:

تقوم سلالة القيمة كمحور شامل في جميع جوانب التنمية الزراعية المستدامة. يمكن أن تعزز القطاعات المختلفة سلاسل القيمة تعزيز الكفاءة وتكامل السوق. تخدم العديد من أنواع سلاسل القيمة هذه الأهداف، مثل سلاسل قيمة السلع، وسلاسل إسهامات الأغذية، وسلاسل التنمية الزراعية للتنمية الزراعية، وسلاسل القيمة المناصرة للفقراء من أجل التنمية الاقتصادية وتكامل المنظمة بالتنمية الزراعية.

في هذه الإستراتيجية تم التأكيد على ريداء الأعمال والشراكات كمحور يخلق روابط الأعمال لتوسيع القاعدة الاقتصادية، والتركيز على الفرص المصرفية والحضورية، حيث وافقت أغلب الحكومات على مبدأ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك لمشاركة الموارد والمخاطر والفوائد والخبرات بهذه القيادة الإنتاجية والتنظيمية.

تتطلب مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وجود مساحة عامة واسعة وفرصة تكامل قوية للنجاح، وذلك على الرغم من اختلاف الأهداف لكل القطاع.

ويعتبر إيجاد الشركات ما بين القطاعين العام والخاص من النواحي الهامة للتنمية الزراعية نظراً لدورها الكبير في تعزيز ريداء الأعمال لما تتيح من مجالات للاستثمار كنتيجة لدورها في تعزيز الاستقرار من السوق والفرصة والفرص المتاحة لدى الطرفين. وخلال تفاعل الشركاء وعبر عمليات التعلم المشترك والتبادل المشتركة، وتمكين الشركات بشكل أفضل عندما تكون العلاقة بين التكلفة والائد متكافئة بين الشركات.

ويعتبر ريداء الأعمال مفتاح نمو رئيسي للقطاع الزراعي وحركة أساسية لتنمية شروط الدول، وعلى

فإن إنشاء مجتمعات رياضية تعمل على تحويل الابتكارات من عجل إلى مروحة وطن، تعتبر من الأمور الهامة في التنمية الزراعية في الوطن العربي. ويمكن تشجيع ريداء الأعمال من خلال توفير اشكال مختلفة من الدعم والتحفيز للموارد مثل: توفير التمويل بشكل مalten، ودعم الاستشارات، ودعم السياسات، ونجاح الإستثمارات والبرامج، والإعفاءات الضريبية... الخ. ومع ذلك فقد اظهرت التجارب أن توفير التمويل والترسلات والحوافز قد يكون ضرورياً، ولكنه ليس كافياً للضمان استجابة روات الأعمال.

تشملت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تطوير الشراكات مع مختلف المؤسسات والمنظمات العربية والم_office والدولية المعنية بالقضايا الزراعية، وبناء أنشطة التعاون والتنسيق المختلفة معهم. في حين أنه من المهم تضمين هذا التعاون في كافة مجالات عمل المنظمة لما له من أهمية في تعزيز التعاون مع الإدارة المستدامة للقطاع الزراعي، وإزاء الخبرات وتبادل المعرفة، وتوسيع أفكار مبتكرة، وتحقيق نتائج متفقة.

ستعمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية على تطوير وتوسيع نشاطاتها المeterminedة بالشبكات المتخصصة المتفقة حاليًا للوصول إلى نظام قوي للاستثمار الزراعي يعتمد على إنشاء منصات إقتصادية وتبادلية، وبحكم طبيعتها الجماعية، ستحتاج منصات الابتكار إلى تنفيذ دورة تطويرية للشبكات القائمة من خلال دمج مكونات التفوقية الاجتماعية والمؤسسة والتنظيمية.

7-3-2 الرصد والتقييم وإعداد التقارير:
استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)

سيتم إجراء رصد وتفتيش دور الإستراتيجية 2030 من أجل فحص أداء الإستراتيجية، وسيتم إجراء التقييم والرصد للتحقق من النتائج وضمان جودتها واستمرار عملية التعامل وإدارة المعرفة. وسيتم استخدام مصطلحات الأهداف الرئيسية (KPIs) لتتبع تحقيق الأهداف الموضوعة في كل مجال على مستوى الأفلاج والمحور، وتحويل الإطار العام للتفتيش كذلك تحديد الأولويات السنوية والوسائل وطرق التنفيذ والدعم وتتبع الموارد. سوق يتم تطبيق الأدوات التالية لتعزيز عملية التقييم:

- إطار مخصص للتفتيش والرصد والتفتيش (IMEF) المصنف، القيم إذا نجح الإصلاح الاقتصادي والعالمي مثل أهداف التنمية المستدامة 2030 وغيرها.
- استخدام أدوات رصد التقييم والمعرفة لлучن تحتوي على الأهمية الزراعية، ومنظمات الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وغيرها.
- وضع وتفتيش خطة عمل سنوية للبرامج المختلفة بالإستراتيجية وما يرام أولويات الدول.
- ارتباط وثيق مع إدارة المعرفة والتعلم ومشاركة الوحدة المحلية بشكل يمزج.

7-3-3-3 التقييم:

سيتم تقييم أداء الإستراتيجية بطريقة تسمح بربط الإنجازات في تحقيق الأهداف الإستراتيجية بالمبادرات الدولية والإقليمية للأمن الغذائي، والغذائي، ومقاومة الصدمات والكوارث. وسيتم تقييم على مرحلتين: المرحلة الأولي وتغطي الفترة 2025-2025، والمرحلة الثانية وتغطي الفترة 2025-2025. كما سيتم إجراء تقييم متغير لحالة تصفح مسار التقييم للمرحلة الأولى 2025-2025. وربط الإنجازات مباشرة مع أهداف التنمية المستدامة. كما سيتم النظر في أداء المرحلة الثانية (2025-2025) بعد afterward. تستعرض هذه المعايير المدمجة بإجراء تقييم منهجي ووضوعي للإستراتيجية المقترحة في جوانب التصميم والتنفيذ والنتائج، وأداة التقييم:

- الأهداف: حكم واضحة للمعالم لتحقيق الأهداف الحقيقية للأهداف الحقيقية للإستراتيجية.
- الفاعلية: تقييم المحرز نحو تحقيق مجالات النتائج الرئيسية.
- الكفاءة: تقييم النماذج الداخلية وعدد السرير والرعاية الجمالية، وسرعان ما، وسيتم كذلك تحديد الإبل المتين معنا، وتحقيق النتائج المطلوب لتحسين الأنشطة المخاطرة لها في وقت المناسب.
- الاستدامة: الوصول الملمع أثناء تقييم الخطة الإستراتيجية من حيث الملكية والقدرة المؤسسية والاستقراض المحلي للمتضرر. قادماً في بعض الفوائد على نحو مستدام.
- التحسين: تطوير النمو ومشاركة في كل مرحلة من مراحل كورة التنفيذ، بما في ذلك التعلم من الأسلحة الأخرى.

7-3-3-3 التقارير:

من المتوقع أن يتم إعداد وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والأداب في الوقت المناسب خلال فترة التنفيذ الإستراتيجية، وستركز التقارير على النتائج الملمع، وعلى الأنشطة المتأنية باستخدام المواد المستندة (الكفاءة).

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
وسنت وضع جدول زمني لتقديم التقارير في بداية السنة الأولى من تنفيذ الإستراتيجية المتوقعة. وسيتم اتخاذ التقارير إلى البيانات والمعلومات الدقيقة متبعين ميداً الدقة والتزامًا المحاسبة، وسيتم توجيهها إلى جميع المستويات المرمية في الحوكمة والاحتياجات الإدارية والبيئية.

### جدول 1- متطلبات إعداد التقارير

<table>
<thead>
<tr>
<th>متطلبات إعداد التقارير</th>
<th>الهيكل التنظيمي للمنظمة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>• تقرير المدير العام حول أداء المنظمة بين دورتي انعقاد الجمعية العامة</td>
<td>• الجمعية العمومية للمنظمة</td>
</tr>
<tr>
<td>• تقرير حول سير العمل في تنفيذ الإستراتيجية بين دورتي انعقاد الجمعية العامة.</td>
<td>• المكتب التنفيذي.</td>
</tr>
<tr>
<td>• تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أداء المجلس خلال دورة انعقاد الجمعية العامة.</td>
<td>• تنفيذ الإستراتيجية.</td>
</tr>
<tr>
<td>• تقرير دوري حول سير العمل في تنفيذ الإستراتيجية.</td>
<td>• تنفيذ الإستراتيجية.</td>
</tr>
<tr>
<td>• تقرير دوري عن أداء المنظمة خلال الفترة ما بين دورتي انعقاد المجلس (تقرير المدير العام).</td>
<td>• تنفيذ الإستراتيجية.</td>
</tr>
<tr>
<td>• التقارير الفنية الشهرية والربع سنوية والسنوية.</td>
<td>• تنفيذ البرامج والأنشطة والمنافذ المالية.</td>
</tr>
<tr>
<td>• أوراق تقارير مراحلية مالية عن سير العمل في تنفيذ البرامج والأنشطة والمنافذ المالية.</td>
<td>• تنفيذ البرامج ووصول النشاط الداخلية والخارجية.</td>
</tr>
<tr>
<td>• تقارير سنوية حول وضع تنفيذ الأنشطة والبرامج والتوصيات المراجعة الداخلية والخارجية.</td>
<td>• تنفيذ الإستراتيجية.</td>
</tr>
<tr>
<td>• تقارير دورية حول سير العمل في تنفيذ الإستراتيجية.</td>
<td>• تنفيذ الإستراتيجية.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
7-3-1 قدرات الرصد والتقييم المتكاملة والمجهزة بشكل جيد:

- قدرة الفنية والمؤسسية المعززة: شرطاً مسبقاً ضرورياً لتنفيذ الأهداف التشغيلية لـ AOAD 2020-2030. ستستعمل القدرات المعززة على تحقيق تكفاء التشغيلية لـ MPAs الإستراتيجية إلى التغيير والتحسين، وإدارة المعرفة، وتعميم الأفكار المبتكرة، وتعزيز الاتصالات الداخلية وتبدل الخبرات، لا سيما بين الوظائف الثلاثاء والإداريين ومركزي تنسيق جميع البائعياء في البلدان العربية، المخصصة لتحليل مواقف الإطار الرئيسي البارزة (MPAs الإستراتيجية السابقة 2005-2025).

- وتعميق هذه العملية زيادة فعاليتها، سيتم تمكين قدرات وتوحيد الوحدات ذات الصلة على المستوى الميداني والمزرعي، وسيتم توجيه هدف مهم لإعداد القدرات نحو تعزيز مشاركة المنظمة، وتمكين النساء والشاب.

- الاستبانة بالمحاولات والخطط الاستراتيجية التالية عند تنفيذ الإستراتيجية:

  - التحديات التخطيطية: تحديد مجموعات من الأعضاء تعمل كمدير للرصد والتقييم للبرامج الرئيسية (SPAs أو MPAs) وسريع التدريب أعضاء المجموعة على تحدي الوظائف المحددة، وتحديز زملائهم على أساس منظم.

  - التعلم المؤسسي: تطوير ودعم عمليات الابتكار والانجاز المنتظم بين مختلف الجهات الفاعلة على طول سلسلة القيمة الزراعية في البلدان العربية.

  - إدارة البحث والتنمية: تدشين مركزاً لتبادل المعلومات والمعماريين ومستشاريًا تحققًا لما لوزارات الزراعة العربية، وتقسيم المنظمة بتحديز أفراد ووصولات كيانات البحث وتثبيت الإنجاز في تنفيذ هذه العملية على تعزيز التعاون والشراكات بين وزارات الزراعة في تنفيذ الإستراتيجية.

  - الانتماء والمساندة: تشكل هناك حاجة إلى دفع المزيد من الجهود لدعم أي فكرة لتعزيز الإنتاج الزراعي في البلدان العربية، تقع على عاتق حملات الاستشارك والدعوة، التي تروج للملكية وزيادة الإنتاج، وتنتهي الإطار المبتكرا وتلتقي من داخل الموضوعات وترجع من تعزيز مشاركة أعضاء المؤسسات، من الدول العربية، وتشجع تبادل الفرص.

  - تعزيز الموارد: سيتم وضع إطار - مثل إقامة شراكات إستراتيجية - لتعزيز قدرة المنظمة على تعزيز الموارد، وتحلي الفجوات المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

- الجهات الفاعلة والمسؤوليات الرئيسية:

- سيتم إنشاء نظام معياري موحد وتمكين الرصد والتقييم ونظم للذكاء (IMELS). إستراتيجية 4: "إدارة المعرفة والبحث والرصد والتقييم والانتماء والمساندة" وذلك لدعم التنفيذ.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
العمليات وفي الوقت المناسب للإستراتيجية 2020-2030. سيتم دعم النظام من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية التي تمثل سلسلة الإنتاج والإمداد الغذائي الريفي للقطاع الزراعي، وسياسة التدوين والتجارة وسلامة الأغذية، والجهات الفاعلة في مجال الأمن الغذائي والتنمية في البلدان العربية على اتجاه الفصل في الجدول أدناه. كما سيتم تعيين بعض الجهات الفاعلة الرئيسية على أنها مجموعات عمل تقنية متخصصة للإستراتيجية، يتم تنسيقها من قبل مسؤول كبير للرصد والتسويق، يدعى مولف كبير في إدارة المعرفة ضمن إطار المؤسسي لوحدة الرصد والتسويق المقدمة في المنظمة، بعمل على تطوير KMD وسيلوم فريق المنظمة لإدارة المعرفة ونشرها عن طريق إدارة وتوسيع المعلومات المهمة لعمل النظام. ومنذ المكاتب الإقليمية التابعة للمنظمة ونقاط التمويل التنفيذ من خلال:

1. جمع البيانات بالتنسيق المناسب.
2. إعداد معلومات الرصد والقياس ذات السمة على مستوى الدول الأعضاء.
3. ضمان جودة وسلامة البيانات قبل تقديمها إلى مجموعة العمل الفنية للإستراتيجية المتميزة.

جدول 7-2: استراتيجية 2020-2030 - الجهات الفاعلة والمسؤوليات - إطار المعرفة والرصد والتسويق (KMEF)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الجهات المشتركة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>تطوير وتنفيذ الأنشطة لإنجاز النتائج المحددة.</td>
</tr>
<tr>
<td>تونسية وتوريد البيانات والمعلومات واساسها.</td>
</tr>
<tr>
<td>إدارة المعرفة والتحليل والنشر.</td>
</tr>
<tr>
<td>إدارة وحدة الرصد والتنسيق.</td>
</tr>
<tr>
<td>إدارة النتائج وضم النجدة.</td>
</tr>
<tr>
<td>الإسلام واللغة والنشر.</td>
</tr>
<tr>
<td>تعزيز ثقافة تبادل المعرفة.</td>
</tr>
<tr>
<td>الدعم الشامل والاستشارات.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>على مستوى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>المنظمة</td>
</tr>
<tr>
<td>الإدارة الفنية بالمنظمة.</td>
</tr>
<tr>
<td>شركاء التنمية أكاساد، منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة، برنامج الغذاء العالمي، وغيرها.</td>
</tr>
<tr>
<td>المكتب الإقليمي والxFFF ومراكز التنسيق.</td>
</tr>
<tr>
<td>الدول الأعضاء</td>
</tr>
<tr>
<td>الموظفون الفنيون في الوحدات والمؤسسات ذات الصلة.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الإجراءات التخطيطية للتنفيذ:

1.1. الموارد المطلوبة:

1.1.1. الموازنة:

سوف يتم تحضير مسودة الخطة السنوية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية من خلال المساهمات السنوية للدول في ميزانية المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتمويل الذاتي التي تحقق المنظمة من خلال عملها كبيت خبرة زراعي عربي ومساهمات شركاء التنفيذ. وستقوم المنظمة بوضع تدابير خاصة لتنبيه الموارد

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
وقد الفعاليات المالية من خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع جهات التمويل من القطاعين العام والخاص. كما سيتم تحسين وسائل الاتصال والمساندة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المبتكرين.

● تعبئة المواد: جدول رقم (1.8): ملخص نسب توزيع الاعتمادات المالية السنوية على الأهداف الإستراتيجية الخمسة

<table>
<thead>
<tr>
<th>الأهداف الإستراتيجية</th>
<th>النسبة المخصصة من الميزانية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الهدف الإستراتيجي الأول</td>
<td>20%</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف الإستراتيجي الثاني</td>
<td>10%</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف الإستراتيجي الثالث</td>
<td>10%</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف الإستراتيجي الرابع</td>
<td>20%</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف الإستراتيجي الخامس</td>
<td>15%</td>
</tr>
<tr>
<td>مكون الإدارة</td>
<td>25%</td>
</tr>
<tr>
<td>الإجمالي</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول رقم (2.8): نسب توزيع الاعتمادات المالية السنوية على الأهداف الإستراتيجية في كل خمس سنوات

<table>
<thead>
<tr>
<th>السنة المالية</th>
<th>الأهداف الإستراتيجية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2030 %20</td>
<td>الهدف الإستراتيجي الأول</td>
</tr>
<tr>
<td>%10</td>
<td>الهدف الإستراتيجي الثاني</td>
</tr>
<tr>
<td>%10</td>
<td>الهدف الإستراتيجي الثالث</td>
</tr>
<tr>
<td>%20</td>
<td>الهدف الإستراتيجي الرابع</td>
</tr>
<tr>
<td>%15</td>
<td>الهدف الإستراتيجي الخامس</td>
</tr>
<tr>
<td>%25</td>
<td>مكون الإدارة</td>
</tr>
<tr>
<td>%100</td>
<td>الإجمالي</td>
</tr>
<tr>
<td>2020 %20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2025 %10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>%100</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2.1.8 مصادر التمويل للاستراتيجية:

- مساهمات الدول العربية الأعضاء.
- مؤسسات التمويل العربية والإسلامية.
- الاتحاد الأوروبي بالنسبة للدول العربية التي لها اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي (دول شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط).
- منظمات التنمية الإقليمية والدولية (النفوذ، إيكاردا، الإيفاد، برنامج الأغذية العالمي، الخ).
- القطاع الخاص.

3.1.8 شركاء التنفيذ:

- الدول العربية الأعضاء.
- المؤسسات القطرية ذات العلاقة في الدول العربية.
- منظمات التنمية العربية والإقليمية والدولية العاملة في المجال.
الملاحظة (1)
الملحق رقم (1)
الإطار 1: ملخص التحليل الريادي لنبراهج الرئيسي في استراتيجيات التنمية الزراعية العربية المستدامة للفترة 2005-2025:

البرنامج الرئيسي الأول: تطوير تقنيات الزراعة:

- نقل القوة: وجود مؤسسات بحثية راسخة تنتمي بالكاد إلى الريادة البحثية القديرة، والتي تتمتع بالخبرة في مجال توليد التكنولوجيا واستخدامها، تلقى الدعم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومدعلة بمواد مالية كبيرة في العديد من البلدان العربية، وإمكانية الوصول إلى التنوع البيولوجي الوفير في النباتات والحيوانات.
- نقل النماذج: القدرة المحترفة غير محدودة، عدم كفاءة الروابط والتواصل مع أطرانها من الباحثين الوطنيين والإقليميين والعالميين، وغالباً ما يكونون مشكلات مالية غير مألوفة، خصخصة مشاركة البحوث الزراعية في القطاع الخاص، الافتقار إلى المعايير البحثية الأساسية، فجوات الإبتكارات مضمرة مرتبطة بانقطاع الباحثين المتدنية، وصغر الزمرتين فور مهارات مميزة، وضع روابط إرشاد البحثي.
- الفرص: إمكانية التعاون مع المجتمع الدولي في العديد من مجالات المعارف العلمية والتكنولوجية، وكذلك التعدد التنظيمي والاستثمارية والاقتصادية المحدودة: التقنيات في حقوق الملكية الفكرية التي تفيد الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، التغيرات في المناخ، والأسواق الدولية التي تهدف توفير التكنولوجيا.

البرنامج الثاني: تشجيع استثمارات الزراعة والتصنيع الزراعي في البيئات الزراعية:

- نقل القوة: إمكانات الموازنة التي تدعو إلى الاستثمارات الزراعية المتنوعة الناجحة على طول سلاسل القيمة، وجود الأنشطة والمبادرات الاستثمارية، والقطاع الخاص الفعال، والصناعات العربية القوية.
- نقل النماذج: الظروف الطبيعية الضيقة، إجراءات الاستثمار الزراعي المحددة، الضرائب، ودعم الاستثمار الاجتماعي، البدنية المحدودة، الغذاء والخدمات الزراعية، الدعم في زيادة الأعمال والابتكار، الأسواق الداخلية المحدودة والتعاون الاقتصادي غير الفعال.
- الفرص: الاستثمار المتاح لتعزيز التكنولوجيا، الأسواق الزراعية العالمية، المبادئ التوجيهية العالمية، وتفعيل الاستثمارات الزراعية الجديدة في البلقاء المحدودة: عدم اعتماد تدفق المواد المالية، الخلافات على عائدات الأراضي وملكيتها، عدم امتثال المستثمرين لمبادئ الاستثمار المستنير.

البرنامج الثالث: تعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراعة العربية:

- نقل القوة: الموقع الاستراتيجي للمنطقة، وجود سوق عربية وإفريقية كبيرة، وعضوية معظم البلدان العربية في منظمة التجارة العالمية، وتجربة المنطقة الكبيرة في التجارة العربية الدولية، وإمكانية الإنتاج والتجارة في المنتجات العضوية.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020-2030)

البرنامج الرابع: تبني نية التشريعات والسياسات الزراعية والمساكنة:

- نقاط القوة: إنتاجية زراعية ضعيفة وذات نوعية منخفضة وبتكاليف عالية ومخاطر أمنية غير موثوقة، عدم كفاية البنية التحتية للمarket، غياب تحليلات السوق، تدابير تبشير التجارة، الاجراءات الاجتماعية الضيقة بين الدول العربية، انخفاض التنويع في الصناعات الزراعية والمعالجة الزراعية المحدودة.

- الفرص: فرص للاستفادة من التجارة العالمية الحرة غير المشروعة.

- المحددات: المتطلبات الداخلية للجودة والسلامة في العديد من الدول المستوردة، الأسعار الزراعية المتقلبة في الأسواق العالمية، التحول في الطلب العالمي بسبب تزايد البدائل.

البرنامج الخامس: بناء القدرات البشرية والمؤسسة:

- نقاط القوة: توفر البنية الأساسية لبناء القدرات، إلى جانب التخصصات الزراعية المتقدمة التي تميز النمط البشري.

- الفرص: توفر فرص التدريب والمساعدة في بعض المجالات، وتحقيق القدرات في بعض المجالات، عدم تأثيث المنشآت الجامعية لاحتياجات السوق ورغبات الطلاب، ضعف تبادل الخبرات التدريبية، ودرجة الأصدار الديموغرافية والتدريب المتقدم، الافتراض عن التدريب التقييمي، التدريب الذي يستهدف تغيير عقلية المزارعين من إنتاج زراعة الإكتفاء إلى الإنتاج التجاري، أي التدريب على رياضة الأعمال والإيكولوجيا.

- المحددات: الهجرة الجماعية لخبراء النسل، انخفاض كلفة التدريب للتدريب المستمر، الإعارض، والتكيف بلغة التدريب في المؤسسات الأجنبية التخرج.

البرنامج السادس: المشاركة في ازدهار الريف.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
البرنامج السابع: تطوير نظام إدارة الموارد البشرية والزراعة والسمكية

التحديات: تغيير المناخ والتصحر.

الملحق رقم (2)

إطار النتائج الرئيسية

(key results framework)

المواضيع التي تظهر التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية

- الزيادة/النقص في الإنتاج
- الانتاجية
- المحاصيل الفلاحية الاستراتيجية من خلال تبني نشر التكنولوجيا الحديثة

الأهداف الفرعية

- تطوير واستدامة انتاج وانتاجية

الهدف الاستراتيجي الأول: دعم التحول والتكييف في النظام
المؤشرات التي تظهر التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية

<table>
<thead>
<tr>
<th>الأهداف الفرعية</th>
<th>الأهداف الإستراتيجية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>السنوية للمشتقات الزراعية</td>
<td>الزراعية والغذائية للقضاء على الجوع والحدر من الفقر</td>
</tr>
<tr>
<td>عدد القطاعات الزراعية الفرعية التي تثبت سلاسل القيمة وسلام الإنتاج</td>
<td>تعزيز الترابية بين الغذاء والرطوبة</td>
</tr>
<tr>
<td>التضييق في القائد والهدير</td>
<td>تربية أساليب وتحلول ناجحة لتقليل النفايات والغذاء، وزيادة المرور في القطاع</td>
</tr>
<tr>
<td>التغيير في إعداد ونظم الزراعية والريفية الصغيرة</td>
<td>تطوير معايير الأمن الغذائي والتغذية المفيدة لمبادرات التغذية والطعام</td>
</tr>
<tr>
<td>مستوى الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في البرامج (WFP)</td>
<td>تطوير نظام الزراعية الفريدة لصغار المنتجين والزراعة الأسرية</td>
</tr>
<tr>
<td>السياسات الزراعية الوطنية الفائقة والجديدة على جميع المستويات</td>
<td>تطوير الشبكة المختلفة ووسائل حماية الأجيال ونهاية حركة الأمور الغذائية</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- تطوير الشريعة وتسيير التنظيم الزراعي في المشاريع المنافسة والمساعد في القضاء على الجوع والحدر من الفقر |
- تطوير النظام الزراعي الفريدة للصغار المنتجين والزراعة الأسرية |
<table>
<thead>
<tr>
<th>المزايا التي تظهر التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية</th>
<th>الأهداف الفرعية</th>
<th>الأهداف الاستراتيجية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>التحفيز في حجم التبادل الزراعي العربي البينفي بشقيه الطازج والمصنوع</td>
<td>تشجيع الاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي والسمكي في الدول العربية.</td>
<td>الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز التكامل الزراعي العربي وتثبيت البيانات وإجراءات وسياسات نظام التجارة والاستثمار الزراعي العربي.</td>
</tr>
<tr>
<td>مدى تطبيق الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالإجراءات الصحية والصحة النباتية في التبادل التجاري الزراعي العربي.</td>
<td>تطوير استراتيجية هيكلة السلع بين الدول العربية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>درجة الانخفاض في استخدام العوائق الفنية والإجراءات الصحية في الحد من أسباب السلع بين الدول العربية.</td>
<td>تنفيذ وتطوير ترشيحات وسياسات الاستشعار والتجارة الزراعية العربية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إعداد القوانين والأنظمة الجديدة أو المعدلات المشتركة على الاستثمار والتبادل التجاري الزراعي الليبي.</td>
<td>تعزيز وتطوير وازدهار الزراعة العربية لتمكين المزارعين ومحاربة الفقر والانقسام على الجوع.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مستوى التغير في مستويات البطالة في الريف العربي.</td>
<td>تحقيق التكيف والاندماج في النظام الزراعي والاقتصادي، تكون أكثر فعالية واستدامة من خلال الإبتكار وزيادة الأعمال الزراعية ونهج سلسلة الف죄.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قدرة المزارعين على الاستجابة المبكرة للتكرارات البيئية.</td>
<td>تعزيز مراقبة ورفع قدرات المجتمعات الزراعية على الاستجابة المبكرة والاندماج مع التغيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تنمية وتطوير وازدهار الزراعة العربية لتمكين المزارعين ومحاربة الفقر والانقسام على الجوع.</td>
<td>تشجيع قيام تنظيمات المزارعين.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف الاستراتيجي الرابع: تنمية وازدهار الريف العربي وتعزيز ودعم مقترحات التأهيل والإصلاح والاستخدام البيئي والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالقطاع الزراعي.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
<table>
<thead>
<tr>
<th>المؤشرات التي تظهر التقدم نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية</th>
<th>الأهداف الفرعية</th>
<th>الأهداف الإستراتيجية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- توفير الدعم اللازم لها تحسين سبل معيشة مزارعين وخاصة النساء والشباب</td>
<td>- توفير وتنمية الأنظمة والطرق الحديثة الخلاقة والملائمة لتوليد المعرفة وتبني الابتكار في مجال الزراعة (مستدود المعرفة الزراعية)</td>
<td>- تحقيق إ Kıارة ومشاركة الفئات الزراعية في ورش تبادل المعرفة والعلوم لدعم قضايا المجتمع وتحسن الوضع الإقتصادي للقطاع</td>
</tr>
<tr>
<td>- مديرية إعداد وتفتيش وكشفية تقارير فعلية وتفتيشية</td>
<td>- تعزيز الترتيبات المؤسسية لدعم التصنيع والشراكات والشبكات المتخصصة محلياً وعربياً وعالمياً</td>
<td>- تخزين ودمج المعلومات والمعلوماتة الضيقة والمتخصصة لكتابة متابعة مباني ونستخدامها في حالات استثنائية الخاصة بالقطاع</td>
</tr>
<tr>
<td>- إعداد الأوراق لموقع المنظمة والمكتبة الإلكترونية</td>
<td>- تحسين فعالية التدريب والاتصال وأنظمة الاتصال والتربيعة لجمع ونشر وتوفير المعلومات الدقيقة والمتخصصة لمشاركة المعنيين من القطاعين العام والخاص بشكل مستمر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- درجة تبادل المعرفة والتعلم من الأقران من أجل الأمان الغذائي وحماية البيئة في مجال التغذية والقدرة على الصعود</td>
<td>- توزيع تبادل المعرفة والتعلم من الأقران من أجل الأمان الغذائي وحماية البيئة في مجال التغذية والقدرة على الصعود</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الهدف الإستراتيجي الخامس: حسن إدارة ومشاركة وإتاحة المعرفة الزراعية في نيناء ومساعدة لدعم صناع الفقار (مستدود المعرفة الزراعية).

المنظمة العربية للتنمية الزراعية