كيف تطورت خطة عمل البحر المتوسط
 نحو القمة البيئية المتوسطية في سلوفينيا
 استراتيجيات البيئة والتنمية المستدامة، والتلوث البري والبحري، والمناطق الساحلية، والتنوع البيولوجي
 آراء المنظمات غير الحكومية
في هذا العدد

حطة عمل المتوسط

المراكز الثلاثة لإنشاء حطة عمل البحر المتوسط

الentricية برلوت

كيف تطورت حطة عمل البحر المتوسط

الأنشطة البرية

إنجاز مبارة على طريق الحد من التلوث

التنمية المستدامة

تحتوي التنمية المستدامة الإقليمية العربي المتوسطي في حركة دائرية

الإدارة الساحلية

الإدارة الساحلية من القيادة إلى التصوير

المجالات الساحلية: من الإدارة إلى التصوير

الاستخدام من بعد

蹟ات المعلومة والاتصالات في خدمة البيئة والتنمية المستدامة

الطرق التفاعلية: حماية المواقع التاريخية الساحلية

الطرق البيئية: التوجه الصحيح

الموانئ غير الحكومية

حطة عمل المتوسط: التحدي الهائل

المنظمات غير الحكومية

حطة عمل المتوسط والمنظمات غير الحكومية: تعاون طيب وحاجة إلى المزيد

حالة البحر الأدرياتيكي

المنظمات غير الحكومية

حالة البحر المتوسط: نحو شراكة مقبلة

تقرر مبادئ أمور المتوسط عن حادة التحديات التالية لحالة عمل المتوسط. باللغات العربية، والإيطالية، والفرنسية، وتستدعي الحاجة لمزيد من تطوير مبادرات المنطقة. وتعكس الصورة وجهة النظر الرئيسية لحالة عمل البحر المتوسط أو برنامج الأمم المتحدة للمحيط.

ويوجه إعلان شرموطيات المحيط. فيما عدا صورته، فإن الأغوار غير التجارية لا يغيب، مع ضرورة الإشارة إلى المصادر، يزيد الناشر تجربة من أي مطعم يعد، في بعض الأحيان، بالإبقاء، وينقلها.

لا تحتوي في هذه الظروف، وطبيعة معرض المواد عن أي، بما في ذلك تطويرها، أو الأفكار، أو النصوص.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة/حطة عمل البحر المتوسط

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME
MEDITERRANEAN ACTION PLAN

ونب

ISBN 1105-4034

الرقم الرمزي: 34

Baheer Kamal: رئيس التحرير

Natasha Vergiris: المستشار

البريد الإلكتروني: mdpwave@uneepmap.gr

Marmatakis/Papanagiotou:

mnp@otenet.gr

Anastasia Voutyopoulou:

Kontorouus Bros.:

صورة الغلاف: الطباعة

info@kontorouusis.gr
الذكرى الثلاثون لإنشاء خطة عمل البحر المتوسط

تؤدي انعقاد الاجتماع الرابع عشر للأطراف في سلوفينيا في تشرين الثاني / نوفمبر القادم مع حلول الذكرى الثلاثين لإنشاء خطة عمل البحر المتوسط التي أطلقت في برلين عام 1975 كمدير إقليمي للمشاريع المشتركة المتعلقة بالثلوث البحري، ولقد مضى عهد طويل منذ ذلك الحين ازدادت فيه الخطة قوة على قوة.

ولن يود تقدم العهد بهذه الخطة إلى التقليل من قيمتها بل على العكس فإنها اليوم أكثر أهمية بالنسبة لإقليم البحر المتوسط مما كانت عليه وقت إنشائها.

فلك أن أثبتت الخطة أن النية المناسبة للترويج سياسات البيئة والتنمية المستدامة في هذا الإقليم.

وإذا فإن الخطة توفر مهلاً استراتيجياً للمجال للبلدان المستقلة والدائمة. في أوروبا وشمال أفريقيا وشرق المتوسط، أن تتدفق معاً المكافحة الإقليمية البيئية وأن تساهم بعضها البعض على تسويتها. وليس هناك من منظمات إقليمية أخرى تتمتع بهذه القدر كله من المصداقية والمكانة في صفوف البلدان المشتركة المتوسطية. ومن الواضح أن يركز دور الخطة المقبل في الإقليم على جوانب أخرى تتجلى في هذا الصدد وذلك على الرغم من المبادرات السياسية المهمة المختلفة التي قامت بها البلدان المتوسطية في إطار عملها بالتبادل.

وقد اجتمعت ثلاثين عاماً من العمل من أجل المتوسط، فإن الحاجة تدعو إلى تقييم الخطة أداها ويرصد مستقبلها في ضوء ما حققه في مجال رفع مستوى من خلال مراجعة السياسة الأساسية، والاقتصادية، والأعمال المختلفة للإقليم.

ويمثل ذلك أحد الأهداف الرئيسية لعملية التقييم الخارجي لخطة عمل البحر المتوسط التي انتقلت بناء على قرار اتخاذها الأطراف المعنية في الاجتماع كتبه عام 2003.

ومع أنهما لم تتم فيها مراجعة بعض الأطراف المعنية في الاتفاقية وبروتوكولاتها، واهتمامها عن تنفيذها، وكذلك الاختلافات الإجمالية للالتماس.

وتشمل علاقات الخطة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي أيضاً اهتماماً خاصاً بالنظر إلى أن عدة أطراف معاقدة تتمتع الآن ببعضية هذا الاتحاد وأيون الزريم منها سينضم إليه في المستقبل.

ويشكل تنفيذ الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة، التي ينتظر أن تعددها الأطراف المعنية، تطوراً بارزاً بالنسبة لخطة عمل البحر المتوسط والإقليم.

وكل تلك هي بعض القضايا الأساسية التي ستتم مكالمة الأعمال الاجتماعية المقبلة للذكاء العملي.
كيف تطورت خطة عمل البحر المتوسط

اعتمدت الدول الساحلية المتوسطية المجتمعية في برلسون عام 1975 خطة عمل لحماية البحر الأبيض المتوسط وسواحله. وأوكلت إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مهمة المبادرة إلى تنسيق أنشطة الحكومات المتوسطية لتطوير هذه الخطة وتنفيذها.

ولعد عام واحد من اجتماع برلسون الأولى، عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة برنامج في حزيران/يونيو عام 1977، ثم الأقرار بأن الثلات البحرية يمكن مشكلة تستدعي تعاونًا دوليًا وأن من الأفضل أن يتركز مثل هذا التعاون على المستوى الإقليمي.

وكان من بين النتائج المحددة لمؤتمر برلسون إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في حزيران/يونيو عام 1974، حدد مبدأ الثلات البحرية على أنه من بين مبادئ العمل ذات الأولوية.

وجدد البرنامج العام للمحيطات اتخاذ قرار بالتركيز على البحر المتوسط كأرضية تُقام فيه مساعدة الدول على تطوير برامج تعاوني شاملة للبيئة البحرية والهجرة البحرية.

وعقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مجامعًا مع منظمة الأمم المتحدة للاقتصاد والتنمية، ومجموعة منظمة الأمم المتحدة للبيئة البحرية (التي غدت تحت وصاية المنظمة البحرية الدولية)، اجتماعًا في برلسون في إسبانيا، بعده كاملاً بين 18 كانون الثاني/يناير و4 شباط/فبراير عام 1975، وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن 25 دولة من الدول البحرية المتوسطية الأخرى، واعترف المشاركون في ختامه خطة عمل تتألف من أربعة أوراق:

1. التخطيط الشامل لتنمية موارد حوض البحر المتوسط وإدارته.
2. البرنامج المستمر لتنمية الحوض والبحر المتوسط. برنامج للتنمية المستدامة.
3. الاتصالات البحرية والبحريات المتعلقة بها وlandırmaها الثقافية.

لحماية البيئة المتوسطية.

ومن بين التطورات البارزة التي شهدتها السنوات الأخيرة إنشاء اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة عام 1996، كهيئة للبحث والمتشاور بشأن سياسات ترويج التنمية المستدامة في خوص المدوّنة، وقمة تطور آخر حدث مؤخراً وهو سريان مفعول الاتفاقية المعدلة التي تعرف باسم لجنة اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط في 9 تموز/يوليو عام 2002.

وبقيت لأنشطة حماية البحر المتوسط حول الوحدة التنسيقية (MEDU) التي تركز في أثينا منذ عام 1982. ويتم التمويل من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

وبمجت تصرفات الانتزاع المتعدد لحظة العمل في ظل برنامجي هذين مبدعين بارزين وافق عليهما حكومات الألزيم في اجتماع عدد من الدول في بودافست السابقة بين 21 كانون الثاني/يناير و 27 فبراير عام 1977، وعرف البرنامج الفعلي الأول باسم الخطة الزرقاء، وهدف إلى انحلال اقتصاد النهر وتطوير الرياضيات في البلدان المتفجرة على طلبية الاعتماد الزراعي طويلة الأمد وتوسيعهم بالآثر الذي سجلها قراراه في نهاية المطاف على البيئة. وتفعيل الجمع بين مبادئ الإدارة البيئية والمعايير والخدمات المتاحة في الاتفاقية فقد أنشئ برنامج للتدابير ذات الأولوية عام 1998 وذالك من مدينة سيل في كرواتيا مركزه.

ومنذ ذلك الحين أنشئت برامج ومركزين أخريان للاستخدام الإقليمي بما في ذلك برنامج تغذية الرطوبة والبيئات البحرية (MEDPOL) الذي ينصب على النزاع البيئي ويعتبر فيونز، ومركز التدابير المُنطبعة بحماية خاصة (CP/RAC) في إيطاليا، ومركز الإعداد النووي (ERS/RAC) الذي أنشئ عام 1997 في إسبانيا، وبرنامج حماية المواقع البحرية المؤقتة (OHIOS).

وتضمن البروتوكول الإضافي لبروتوكول البحر الأبيض المتوسط في 1 شباط/فبراير عام 1998 بعد سنتين من صدور هذه النصوكر.

وبتفويضاً للمؤتمر الذي عقد في登场 NEOS 4 تحقّق في يريم، الموافقة على الاتفاقية التي تمّ إنشاؤها برامجardin للأمور بحريّة، وتمّ إعداد هذا البروتوكول رسمياً في مالطا في 6/11/1996.

وكل ذلك ماليحاً بإحياء الجهد العربي للبحري والمكرّر في ذلك الوقت، وتمّ إعداد هذا البروتوكول رسمياً في مالطا في 6/11/1996.

ومع ذلك، تمّ اتخاذ الاجراءات الإدارية المناسبة لاستخدام الاتفاقية في ذلك الوقت، وتمّ إعداد هذا البروتوكول رسمياً في مالطا في 6/11/1996.
إنجاز بارز على طريق الحد من التلوث

أظهرت الدراسات العلمية الرائدة التي قام بها عدد من المنظمات الدولية في مطلع السبعينات أن صحة البحر المتوسط معرضة لخطر شديد وأن الحاجة تدعو إلى اتخاذ تدابير منسقة بهذه الصدد.

وقد في ذلك الحين أن التلوث الحضري والصناعي الانتشار قد أُغلق من مطالبة على اعتداء الإقليم وأن ليس هناك من خطوة لمنع هذا المسار وتصحيحه. وفي ذلك الوقت بالتحديد، أي في عام 1975، اعتمدت البلدان المتوسطية والمجموعة الأوروبية خطة عمل المتوسطية.

وبعد عام من ذلك فقط تم التوقيع على اتفاقية برشلونة إلى جانب عدد من البروتوكولات المفيدة بمجالي عم مخصوص.

وشهد برنامج مدبلج في برنامج تقديم التلوث الصحري، وشارك برنامج مدبلج، أي برنامج تقديم التلوث الصحي، في التوقيع على اتفاقية برشلونة إلى جانب عدد من البروتوكولات المفيدة بمجالي عم مخصوص.

وقد بدأت هذه المرحلة تم إعادة برنامج وطنية على أساس الأولويات الوطنية والمحلية، كما جرى تنفيذ عدد من عمليات التقدير المخصصة المتعلقة بالمواد التي تقاوي البروتوكول إلى حظر استخدامها أو تقليده بصورة

 نحو الحد من التلوث

وفي مطلع السبعينات، ومع اقتراب المرحلة الثانية لبرنامج مدبلج، ظهرت الحاجة إلى قصر في بلدان الإقليم مستوى مقبول من الكفاءة والقدرة على رصد التلوث الساحلي حيث أن القدرات على الوقاية بضمانات البروتوكول، أي البدء بالعملية، بالإضافة إلى ذلك فإن محاولات قمة ريو دي جانيرو غيرت في ذلك الوقت نقطة مرجعية لأن سياسة بيئية ومن ثم فقد أثرت على

وقد كانت خبرة العلماء شجاعة، بينما عانت المختبرات من ضعف التجهيز، ولم تتوافر في العديد من الحالات أي استراتيجيات أو خطط. وردآ على ذلك فقد أصدر برنامج مدبلج في المرحلة الأولى، بدوره عبر إطلاق ومساندة عدد كبير من المشروعات الوطنية للبحث.
ويعد الإقليم خلال فترة وجيزة تسيباً من الآن، ويفضل
المساعدات المضخة لبرنامج مدبول، أن يظهر أن النوايا قد تحولت
إلى أعمال وأن صعوبة من عناصر تحقيق التنمية المستدامة قد بدأ
يظهر تجارب.

ومع ذلك بعد الكثير من الأعمال التحضيرية والأساسية المتغلبة
من اثالث برنامج مدبول عام 1975، والتي أʼتّدت من البحث والرصد
إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة القانونية، والتقنية، والتعليمية. فقد
حين الوقت لم يكد أحد الشروط الوقاية من التلوث في
الإقليم حقيقة واقعة، وفي عملية أكّدتها بوضوح صفة جوهانسبرغ
عام 2003 باعتبارها جزءًا أساسًا من الجهد الذي ينبغي أن تبذلها
البلدان لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن الواضح أن يعترض برنامج مدبول في الإسطبل باطلجور
الأراضي التي قام بها حتى هذا الحين. وذلك عبر تقييم التوافق
للتحولات العالمية والإقليمية وقدره على متابعة تطور الاهتمامات
على المستوى الإقليمي والمحلي.

وتعد الوجهة المحببة في التعجيل بوية التكامل مع البرامج
والمبادرات الأخرى والقيام عام 2005 باقتراح مرحلة واجبة من Suche
جديد لبرنامج مدبول في البلدان في إطارها بأن عدد من التحولات هو
خطوة لا تغلى عنها في جهودها المتكمّلة نحو التنمية المستدامة.
وبيان برنامج مدبول هو أدواته الرئيسية لتحقيق ذلك.

محتوى برنامج مدبول ونوجه.
وكان من الضروري على الإقليم، وبعد بضعة سنوات من التدريب،
والمبادرات، والأنشطة التدريبية، والبحث، والرصد، أن يركز على تحقيق
نتائج ملموسة، أي أن يعترض عملياً من عدد من التلوث ويكافحه.
وينبغي هنا دخل البرنامج مرحلة التحقيق المستدامة على مكافحة التلوث
عبر نهج واسعة النطاق، ومن خلال توفير عناصر محددة للبلدان
للاستفادة منها في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

زخم جديد
وقد أعيد النظر بالنظام القانوني للاقتفاءية برشلونة بأكمله بغية تزويج
البلدان بأنه يحذف التحديات الإقليمية للناشئة وتحقيق أهداف
جديدة. واستجابة برنامج مدبول استجابة كاملة وقوية إلى هذا
الزخم الجديد وأهمه في إعداد صيغة مذكرة لبروتوكول
المدارية تكفل توسيع نطاق البروتوكول لليومية للأنشطة البشرية في
البحوث السيائية ومناطق الساحلية، وتوفير مزيد من الأدوات المعيّنة
للتحولات. كما ساهم البرنامج في إعداد البروتوكول الجديد
للإبقاء. أسبوع صدارة من البروتوكول الأساسي.
غير أن الإنجاز البارز على برنامج مدبول استراتيجي للاستدامة الناجم
عن الصحراء الشرقية (برنامج ساب) واعتبارت الأطراف المتعاقدة هذا
البرنامج عام 1997.

ووفق بعض التأكيد فإن العمل جاري حالياً في تنفيذ برنامج ساب،
وقد أفادت البلدان حتى الآن على أرقام متقدمة رئيسية للحد من
اللواء. وقامت بحساب كمية المواد الملوثة المصدرة في البحر
بحسب مصدريها وحيد تدعي تكاملهم المكافحة المعنوية وموا
الاحتياجات فيه، ووافق على بدء زمني لنفيذ تلك التداعيب
بحلول عام 2025، وثمة إقرار عام بصالحية برنامج ساب، وقد بادر
عدد من الجهات المانحة (وعلى رأسها المواقف العالمية للبيئة
والمصادفة الفرنسي للبيئة العالمية) إلى توفير التمويل الخارجي.
لدعم الإقليم الفعال للأراض.

أفق وأعاء
ويعتبر أفق ناجح برنامج ساب على المدى الطويل وأعلاه، ويركز
برنامج مدبول في الوقت الراهن على مسألة الاستدامة المالية
لبرنامج ساب بحث بورفي المساعدات الملموسة للبلدان في عملية الحد
من التلوث من الآن وحتى عام 2025.
ووساعد برنامج مدبول البلدان في الوقت الحاضر على إعادة خلط
العمل الوطنية التي يظهر أن توضيح السلالات الوطنية فيها طبيعة
التداعيب وأنماطها التي تدعم تحقيق أهداف برنامج ساب
على مدى السنوات العشر المقبلة، مع تقديمها لحافف الاستثمارات
اللازمة لذلك.
 نحو التنمية المستدامة: الإقليم الإيكولوجي المتوسطي في حركة دائمة

تعتبر "المتوسطية" بالفعل بجذور تاريخية وثقافية عميقة. فال초 جذورها راتب التوتر والمثلث، وعقبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآثارها على البيئة، فإن إقليم المتوسط ينتمي بارث إنساني، طبيعي، وثقافي، غني يمنح لسكان الوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات والتحديات البارزة التي واجهها الإقليم من مدى تاريخه، وذلك يفضل الثقافة السائدة للحوار والتبادل.

ويتمحور موقف المتوسط على مفهوم مكتب تطوير ثقافة ثقافة، ولكن يقف الآن على مفترض طرق ذاتي بالنظر إلى ما واجهه من تحديات ومخاطر كبيرة لا بد من أن تجد لإجابة المتوسطون لها حلولاً وافية طويلة الأمد. وبهذه الروح تتكون البلدان المتوسطية والمجموعة الأوروبية، التي تمثل الأطراف المتغيرة للإنسانية بالتراب، مع شركائهن من المجتمع المدني في معالجة المشكلات البيئية أولاً، ثم في العملية بمسائل التكامل بين البيئة والتنمية، وأخيراً، في جو تقوم démarche التنمية المستدامة.

ومع أن مفهوم التنمية المستدامة قد تطيل القرارات الأولية التي اتخذتها الأطراف المتغيرة حينما طرحت هويتها المتغيرة بالتراب البيئي والبيئة ضمن علاقاته الاقتصادية المتغيرة. فإن هذا المفهوم لم يذر بشكل صريح في جدول أعمال خطة عمل المتوسط إلا في مطلع السبعينات، لتبرز بعدها بصورة قانونية باللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة ضمن الصيغة المعدلة للاقتفائي عام 1995.

العشارات الإقليمية

ومثمناً إنشائها عبر اللجنة بانواع مختلفة من القضايا التي شكلت "قضايا الإقليم" المتعلقة بالبيئة، والبيئة المتغيرة، والبيئة الحضرية والصناعية، إلى جانب "قضايا السياحة والجذور والتوريدات والتجارة". أسفرت معظم أنشطة اللجنة، التي تفترض عبر جماعات عمل متخصصة، عن سلسلة من التوصيات والمقترحات بشأن التدابير المختلفة في إشكال مختلف الخبراء من البلدان والمجتمع المدني من خلال الدراسات والدورات والحلقات العمل والمعدات التي أسهمت بدورها في تقدم تحسين وتوعية المعارف والخبرات إزاء قضايا أساسية تتعلق بالتنمية المستدامة في المتوسط على المستويين الإقليمي والمحلي.
الاستراتيجية المستدامة

و بالإضافة إلى ذلك قامت اللجنة عام 2000 بإبرام استعراض
استراتيجي للتنمية المستدامة في إقليم المتوسط وخصص على مسائل
السياسات والمؤسسات. وخلص هذا الاستعراض الذي تم بالتعاون
الوثيق مع الأطراف المعنية وشاركات إلى الدعوة إلى إجراء
الإصلاحات الصورية في البلدان وإعداد استراتيجيات موضعية
وتنمية المستدامة المستدامة.

و في الاستعراض بالحاجة إلى تعزيز اللجنة المتوسطية للتنمية
المستدامة في تمكينها من العمل وتقويم النصيحة بصورة وافية إلى
الشركاء المعينين في التحديات الحالية والمستقبلية، وبيئة عمل الاستراتيجية المتوسطية للتنمية
و المقبولة. وفي عمليات إعداد الاستراتيجية المتوسطية للتنمية
ال kodex الثلاثة التنمية المستدامة، وهي الركائز الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، بما
لقد تُلاحِظ في من العناية جنبًا إلى جنب مع القضية الهامة للتسيير.

القضايا الرئيسية

وفي هذا السياق، و إلى جانب التحدي البيئي، فإن الرؤية والتوجهات
الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة تحدد خطى التحديات
رئيسيّة أخرى (القرص، تنظيم السوق، والتنويع الثقافي، والتمييز،
والسلام) و يُبين مبادئ عمل ذات أوقات (البيئة، والطاقة والغذاء،
الهجرة، والنقل، والرياضة، والإدارة الإدارية، وتنمية البنية التحتية،
والتراصية، وإدارة الموارد البشرية والمالية) في مكانها، وشجع
الاستراتيجي.

وفي إطار مساعدة الاستعدادات قامت اللجنة المتوسطية للتنمية
المستدامة بوضع سلسلة من الميزات المعمودية المتورطة.
ومن الملاحظ أن تقدم الأطراف المعنية خلال اجتماعها الرأيع في
تشرين الثاني/يناير عام 2005 الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة. وسوف تساهم هذه الاستراتيجية إطارًا ملائمًا لبرنامج
أنشطة خطة عمل المتوسط. كما يمكن أن تؤدي إلى التهذيب
بالتعليم الإقليمي وتشجيع على طريق التحسين المستدام في
الإفلاس.

وبما أن استراتيجيّة المتوسطية للتنمية المستدامة تتمثل شراكة
بين الأطراف المعنية، فإن مشروع الإقليم قد تم تسجيلها على أنها
مبادئ شراكة من "النوع الثاني" على نحو ما تم الافتقاد عليه في
الثورة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانبيرغ.

كما أن عملية الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة شكلت
فرصة طيبة لإعداد استراتيجيات لمدارس التنمية المستدامة،
وتوفر الدعم التقني والمالي لإعداد استراتيجيات وطنية للتنمية
المستدامة.
الخطة الزرقاء: من البيئة إلى التنمية المستدامة

سعت خطة عمل المتوسط منذ البداية إلى تحديد الأساليب الاقتصادية الاجتماعية الجذرية للتوث وضرورة وأثبت الحاجة إلى دمج البيئة والتنمية في إقليم آخذ بالتغير بسرعة. ويعتبر الجهود التي بذلها السيد مصطفى طلبه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فقد انعقد مؤتمر للبلدان المتوسطية في مدينة سبتة الكبرى عام 1977، واعترف هذا المؤتمر

الخصائص الخطة الزرقاء التي حددها على أنها تتمثل في استخدام عملية متواصلة من التعاون الدؤوب بغية توزيع واضع القرارات بمعطيات تتيح لهم صياغة خطط للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المثلى على أساس مستدام ودون إحداث تدهور بيئي...

الرئاسة للأنشطة البشرية، والسياحة في المقام الأول.

وبتمكّن الانتقال إلى أوضاع التنمية المستدامة إجراء تغييرات جذرية في البلدان، واسعة تعاون واسع ثنائي ومتكامل الأطراف بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بالمجموعة الأوروبية. وفيما بين بلدان الجنوب بمبادرة من البلدان العربية. وبدون القيام بذلك هذا الجهد، ستعجز البلدان في جنوب وشرق المتوسط عن تحقيق وضع اقتصادي اجتماعي سليم بحلول عام 2005 بسبي ارتفاع معدلات نمو سكانها والمستوى المنخفض نسبيا للتنمية فيها.

وقبل ثلاث سنوات من انعقاد قمة الأرض، كان لهذا العمل الرائد صدى كبير في بلدان المتوسط، وخطط عمل المتوسط، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي.

وأولى الأطراف المتثاغة إلى الخطة الزرقاء عدة مهام هي: إنشاء "خطة للبيئة والتنمية في المتوسط" والعمل بهذه الصفة (ويُدعى في ذلك تنفيذ المفوضية الأوروبية للبرنامج الأوروبي المتوسطي المعنوي بالإحصائيات البيئية)، وتثبيط النهج الاجتماعي...

وخلال عقوداً، استطاعت الخطة المستقبل على أساس عدة تصورات ذات تباين واف وذلك لانغماس الأطراف المختلفة وتحديد هامش المناورة المتاح لأولئك المسؤولين عن الخطط والسياسات الإنسانية والبيئية.


على الرغم من أن التنمية تؤدي عموماً إلى التدهور البيئي في المتوسط، فإن هذا التدهور يؤثر في حالة التنمية، بل إلى تعيينها للاختيار، نتيجة تجربة المياه، والتدهور المكثف للتربة، وهشاشة النظام الإيكولوجي الساحلي، ومستوى المخاطر البيئية، وتذكر الضغوط على المناطح الساحلية الهشة التي تمثل المواقع
وموثبه، وخبرته الدولية الوعيدة، والذي توفي في سبتمبر/أيلول عام 2004، ولد أجل بأن تكرر الأجيال المقبلة بصورة أقوى وأكثر إقناعاً أفكار باتيس، ورسالته المنطقة. وأماله بتحقيق هذا الإقليم الهام مستقبلاً يضافه وضاءه.

وفي الأقاليم الساحلية ومتابعة تطويره في مجالات أساسية مهمة، ومساعدة للجنة المتوسطية للتنمية المستدامة كمركز روسي للدعم، أفكار المستقبل حتى عام 2005. والواقع الحاضر فإن المعالم المباهنة للمستقبل الزراعي هي استعمال الدروس الشاملة الناجحة عن مستقبل الإقليم حتى عام 2025 والتي ستتشر صيف عام 2005 وت全体员工ها. هي ثورة خبرات جماعية. وdecess الدراسات الاستراتيجية الملقحة التي لوحظت عام 1989 وتفقد الانطلاق من مبادئ الرياحية. كما أنها تبرز التحولات الواسعة في العمل (التغير السكاني المتسارع). وتتشاور إلى أن التعامل بوتيرة التقدم المحرز بالفعل، وتعميم سياصع على تصحيح مسار اتعابرات الأوهام نحو وضع

المواصفات والأساليب وتسلط الدراسة الضوء على المواصا التي ينبغي تدليها والأصول للواجح استخدامها. وتدعو إلى العمل البلوغ التنموية المستدامة عبر إضافة التقدم الذي يمكن إ narzه في ميدان التنسيق على المواضيع الإقليمية والطبية على حد سواء. وتؤثر الدراسة بوجه خاص ضرورة وإمكانية وراءية جمل الأمر الاقتصادي على الضغوط على البيئة عبر تحسین إدارة الطبق في القطاعات الرئوية. وأخيرًا تحض الدراسة على إحياء الشراكة الأوروبية المستدامة حيث يدعو

المتوسطة للتنمية المشتركة المستدامة في العالم، وتدين الخطوة الرائدة بالذكر إلى أنتم من دور الوثيقة العظيمة.

فقط رد يرمن أطروحة القرن عام 1965، وظهر مصطفى ويستب علي البدري إمضاء عبده في ذلك الحين. 

وبعدها بموجبة الدول المتوسطية عليها وحولها إلى حقيقة واقعة، وما كانت الخطوة الرائدة لتزي النور أيضاً لولا التزام ميشيل باتيس، ميشيل باتيس (1934-2004): عالم فرنسي كان من بين مهندسي وموريجي أبرز برامج التعاون الدولي في ميدان الجودة والبيئة. وقد انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1959 حيث تولى، بعد خبرة أولوية في تلك الثقافة في الشرق الأوسط، إدارة برامج البحث في المناطق القاحلة وأسهم في إحداث معاون فلسطين في كل من مصر وإسرائيل، على سبيل الأمثال لا الحصر، واضغط باتيس دور أساس في برامج المياه والتصحر. وفي عام 1986 عمل على إطلاق برنامج "الإنسان والمجتمع الحي" الذي كان منبع مقترح التنمية المستدامة. ومن كل، على الترويج له في مختلف أنحاء العالم، كما كان من بين مصطفى إminent التراث العالمي وتعزيزه عنصر الرياح الطبيعية فيها.

المناطق الساحلية: من الإدارة إلى التسليط

اتخذت الأحداث المأساوية الأخيرة في جنوب شرق آسيا أبعادًا كارثية. غير أنها أظهرت، وبطريقة بالغة الحدة، عمق الشقية الفاصلة بين هشاشة المناطق الساحلية وطموح الإنسان في شتى أنحاء العالم للاستقرار على طول الشريط الساحلي، ولاسيما حينما لا يترافق ذلك مع تدابير كافية لإدارة (المخاطر) الساحلية.

وتركز هذه المقالة على بعض النماذج الحالية والمستقبلية في تحسين الإستراتيجية العالمية في توفير تدابير تجنب الفيضانات والفيضانات، وهي أن تركز على الأعمال الفعالة للإدارة المنظمة والتعاون المستدام للمناطق الساحلية.

ويستلزم ذلك أخذ في الاعتبار الطرق المختلفة في إدارة المناطق الساحلية، بما في ذلك التدابير الفاعلة للإدارة المنظمة والتعاون المستدام للمناطق الساحلية، والتي تتضمن العمل المشترك بين الحكومات المحلية والتخطيط الاستراتيجي للمناطق الساحلية.

ويمكن أن يكون التدابير المتنوعة في إدارة المناطق الساحلية قادرة على تحسين الوضع الجماعي للمناطق الساحلية، ويجب أن يتم تطبيقها بشكل فعال لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية المستدامة.

وتعكس هذه المقالة خلاصة بعض النماذج الحالية والمستقبلية في تحسين الإستراتيجية العالمية في توفير تدابير تجنب الفيضانات والفيضانات، وتشير إلى أن هناك حاجة لتطوير أنظمة الإعداد الفعالة للمناطق الساحلية للتعامل مع تحديات الأقمار الصناعية والفيضانات المستمرة.

وفي هذه المقالة، سنركز على الأدوار المحورية للمناطق الساحلية، حيث أن الأدوار الصناعية والفيضانات المستمرة التي تؤثر على المناطق الساحلية، وتوضح أن بعض النماذج الحالية والمستقبلية في تحسين الإستراتيجية العالمية في توفير تدابير تجنب الفيضانات والفيضانات، وتشير إلى أن هناك حاجة لتطوير أنظمة الإعداد الفعالة للمناطق الساحلية للتعامل مع تحديات الأقمار الصناعية والفيضانات المستمرة.

وأخيراً، نتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة للباحثين والمقدمين للتدابير الفعالة للمناطق الساحلية، وهي أن تركز على الأعمال الفعالة للإدارة المنظمة والتعاون المستدام للمناطق الساحلية، وتشير إلى أن هناك حاجة لتطوير أنظمة الإعداد الفعالة للمناطق الساحلية للتعامل مع تحديات الأقمار الصناعية والفيضانات المستمرة.
الموضوعات الجديدة مؤخرًا، ولا سيما في أعقاب الصراع العالمي في جوهانسبرغ عام 2002، والتي تستحق رده فعال، في مركز الأنشطة الإقليمية المعني بالتدابير ذات الأولوية. وهذه الموضوعات هي:

- التهديد المتزايد في التسريع السريع المكمل، وهو ما سيؤدي، إلى علاقات متداخلة جديدة بين القطاع العام والجهات العامة الخاصة.
- المنظمات غير الحكومية، مما سيؤدي تشكيل تكريس الإدارة باتجاه التفاوض والتنسيق، وليست من الجوانب التقنية الخاصة للاستجابة.

الموازنة الإدارية الساحلية:
- الإدارة المحلية والتنمية المستدامة في المناطق الساحلية.
- مراجعة الأساليب، بالنسبة للمستقبل، حيث أن هناك اتفاقًا منظراً على أن الإدارة المكاملة للاستجابة الساحلية ينبغي أن تكون ذات طابع عملي، أبدع أنها تتناقض ضمن السياق المؤسسدي، والقانوني، الوطني والدولي.

- إدارة المحافظات الساحلية التي تشمل قضايا الارتفاع مستوي سطح البحر، والفيضانات الساحلية، والزلازل، والحوادث، والصحة، والتغير المناخي، والتجارة البينية.

- التخطيط الكلي، الذي سيحدد بصورة أوسع على استخدام البحر، وتكامل التخطيط البحري والبيئي للاستجابة الساحلية.

- إنتاج وتحقيق القيمة الثقافية من نهج الإدارة المكاملة، مما يجعله القطاع الساحلي ذات المناطق الاستثنائية. ويعزز تحايل القرارات الثقافية كتقنية مستدامة من البحرين، للأستجابة للموازنة الساحلية.

الإقليمية المعني بالتدابير ذات الأولوية، وكذلك المنظمات والاجتماعات الأخرى، والمنظمات الحكومية، والقطاع الخاص، والمواطنون، فإنها ما زالت هناك عدد هائل من المشكلات المكاملة للمناطق الساحلية ما يلي:

- الخلل الديموغرافي الذي يؤدي إلى نسخ استجابة الإدارة المحلية.
- ما ي علينا بقانون الاستخدام الإداري من المصادر الإدارية الذين يعتمدون في استخدام الأراضي، إذ أن ما يمكننا هو جنّة الأراضي الإدارية من استغلال الأراضي الساحلية دون الاهتمام باستخدامها أثناء تحميله على المديين بعد:
- الانتقادات إلى العادات السياحية الوفاقية للإطار بحري الإداري.
- المراقبة الساحلية:

- الانتقادات إلى الأراضي من الأراضي المائية اللازمة للتخطيط عملية إدارة المحافظات الساحلية والبيئية.
- تضمين القضايا التشريعي المتعلقة بتحدي المناطق الساحلية، وما إلى ذلك.

وقد اختلفت البلدان المتوضطنتين خطوة هامة جديدة لتسريع تنفيذ الإطار المكاملة للمناطق الساحلية وذلك بموافقته على قرار يدعو إلى إعداد البروتوكول بشأن هذه الإدارة، وسيحدثها من أجل تحقيق المبادلات، وتشجيع التعاون بين البلدان المعنية في شروط التعاون/إحصاء عام 2005

- النص المقرر للبروتوكول، ويتحف توجيهات بشأن الأنشطة الساحلية.

وفي حالة انعدام البروتوكول، وتفويض، والўصيبة عليه فإن سيخفض أثرًا ضخيمًا على جهود البلدان الساحلية في تعزيز الإدارة.

القيادة من المناطق الساحلية.

الاستجابات الرئيسية:

- وفي حالة إنعدام البروتوكول، فإن منظمة الأنشطة الإقليمية المعني بالتدابير ذات الأولوية ستسجل على الأرجح "لا" إقليمنا عالمياً حاماً في تسوية نهج الإدارة المكاملة للمناطق الساحلية. وستظل الاستجابات الرئيسية الأنشطة المكاملة كثيرًا ما تكون في حالة هي:

1- تطوير منهجية الإدارة للاستجابة الساحلية، وأدواتها، وتقنياتها، ومشتر伊拉 للمفاوضات مع اختيارات البلدان المتوضطنتين.

2- القيام ب товарب الانضداد من خلال برامج إدارة الأراضي الساحلية، والأراضي الأخرى من الأراضي المائية، والتعاون مع حاصلت خطوة، عمل الميداني، والمنشآت الإدارية الأخرى في الإقليم.

الموضوعات الجديدة:

- على أنه بالإضافة إلى الاستجابة لتفويض المتضمن للبروتوكول، الإدارة المكاملة للمناطق الساحلية قد نشأت طائفة من

A. T. Sheikh
تقنية المعلومات والاتصالات في خدمة البيئة والتنمية المستدامة

الآمال والآفاق المعنية الأخرى، وإنتاجها للاستدامة والمجتمع المدني عموما.

وتشمل المنصات التقنية التي يوفرها مركز استشعار البيئة عن بعد أداء إدارة، ورصد، وتحديث البيانات المتاحة وتعريبها على كل عناصر خطة عمل المتوسط، مثل مراكز الأنشطة الإقليمية الأخرى، وبرنامج تقييم التلوث الجوي وapikeyافه (برنامج مدون)، ولجنة المتوسطة للأنشطة المستدامة.

وتشكل الأنشطة الأخرى البارزة في خطة العمل الاستراتيجي تقف قاعدة برامج مدون تم تشكيلها في عدد الأدوات الأساسية لتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي (برنامج ساب) الرامي إلى التصدي للتلاطم من المصادر الاجتماعية، وهو ما سيسهم في إنشاء نظام معلومات متعدد ومحفظ بالانفتاح.

وتضمن النواحي المفهومة للمركز نحو ميدان تقنية المعلومات، ولناضجاً معاصريز الاستعدادات القيمة وال,false

وتشمل الهدف الذي ينهجه دور المركز ضمن خطة عمل المتوسطة الخطة في الإقليم، وتقويم نظمه ذاتية، وإعداد عملية تقنيات التصميم المبتكر مركزًا، وتحقيق الريادة في الاستخدامات المستدامة. إرساء مجموعة متنوعة من الأدوات الرقمية إلى تتيح إمكانيةhive بين البيئة والتنمية وجمع البيانات من جميع منتجات وخدمات البيئة، وكذلك مع كل شركائها والمجالات المعنية الأخرى عبر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.

وتغطي خطة العمل المتوسطة طائفة واسعة من الأنشطة على امتداد إقليم المتوسط بالكامل. ويعتبر المشروع initiation بشكل شامل على المعلومات والنتائج المستخلصة عبر تلك الأنشطة عنصرًا أساسيًا في تخطيط وتنفيذ البرامج والتدابير المتبعة، وفي التخطيط أيضًا.
بالتنسيق بين عناصر الطبيعة ومع البلدان.

وطعمة تطبيقات لا تتم ولا تنصفي لتقنيات الاستشعار عن بعد.

وبعثر توفير البيانات المحدثة عن النقطة الساخنة، والانسياقات الزراعية، وكثافة المرور البحرية، وما إلى ذلك فإن بالاستخدام مساعدة البلدان على ضبطه ومتابعة برامج لرصد التلوث وإدارة المناطق الساحلية، بما في ذلك تدابير مكافحة التلوث وإعداد خطط الحماية البيئية.

واستنادًا لأدوات اتفاقية برشلونة، فإن تنفيذ المعلومات والتصالحات تنتج الفعالة لإطلاق منتقد شبهية وذلك بمعونة المبادرات العملية المناسبة.

وتعمل الحلول المبتكرة كالأطراف المعنيين من أن تستكمل، وتحلل، وتسترد، وتنتج الخرائط والتقارير المستندة إلى البيانات الجغرافية التي تتجاوز وتحذب بأطراد.

ولا تستطيع تطبيق المعلومات والتصالحات بعد ذاتها أن تقلل من التلوث وأن تحقق الفضول لتنمية طويلة الأجل، ولكنها تمثل يوما بعد آخر عناصر هامة من عناصر حماية البيئية، والنمو الاقتصادي، والمساواة الاجتماعية، ويجري أن تكون الأسواب مفتوحة للجميع لاحترف المهارات والمعارف الضرورية التي تتيح لهم تقديم تدابير الحماية البيئية والتنمية المستدامة، والمشاركة فيها بنشاط، والانعقاد منها بشكل كامل في ظل أهداف اتفاقية برشلونة.

سيرجيوس ليوميناتو
مدير مركز الأنشطة الإقليمية العالمي باستشعار البيئة عن بعد

info@ers-rac.org
www.ers-rac.org
التراث الثقافي:
حماية المواقع التاريخية الساحلية

يضم الساحل المتوسطي أعلى نسبة من الأثار والمواقع التاريخية في العالم وتشكل تراثاً رائعاً خلفته خمسة آلاف سنة من الحضارة، والتجارة، والغزو، والنزاع. ويعتبر برنامج "المواقع التاريخية المائية" المتمركز في مدينة مارسيليا الفرنسية إلى حماية أبرز المواقع ذات الأهمية المشتركة في مختلف أنحاء خليج المتوسط. كما أن المواقع الأثرية العقارية وحصان السفن تدرج أيضاً في عداد المجالات ذات الأولوية للبرنامج.

ويستند هذا البرنامج التدريبي على الإدارة المناسبة لكل تلك المواقع.

وفي عام 1985 اعتمدت الجمعية الربع من الأطراف المعنية في اتفاقية بطلونا أثرية. أما ما قبل ذلك فإن هؤلاء المواقع تعود إلى الذكرى تدريبياً في إطار اتفاقية بطلونة على نسق ما استمرت فيه في الباريسية.

وعلى هذا فقد اقترح مكتب الأطراف المعنية في اتفاقية بطلونة (أثينا، أدرس/مارس عام 1989) أن يكون من بين الأنشطة الرئيسية لبرنامج المواقع الأثرية المائية حماية المواقع الأثرية العقارية. بما في ذلك حماية السفن، وصويا الأثري، ولا سيما البحرية منها، ومنع تدهورها.

ولقيت هذه الموضوعات موقفية اجتماع العادي السادس، والسابع، والمواقع التاريخية والإدارة الساحلية.

وبعد إقرار المرحلة الثانية من خطة عمل المتوسط عام 1995، فإن دور المواقع الأثرية في السياق البيئي تقع أساساً ضمن إطار برامج إدارة المناطق الساحلية في فوكه-مروج في مصر، وصفاقس الكبرى في تونس، وجزيرة رودس اليونانية، والمنطقة الساحلية الوسطى للجزائر، وجميل لبنان.

وعندئذ السلوت، نسيلة من الموقعين التاريخيين ذات الأهمية المتوسطة المشتركة اجتمها لأول مرة في مدينة مارسيليا في كانون الثاني/يناير عام 1989 ووقعت على شروط بعنوان "مبادئ توجيهية بشأن معهد وحماية، وتحديث، وإدارة مواقع التاريخية ذات الأهمية المتوسطة المشتركة". كافية للعمل.

وفي الختام، هناك حاجة إلى مزيد من المعرفة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات تعاون تطوير التدريب.
ومنذ عام 1990 يتمكن مكتب لجنة الدراسات الإستثمارية من البت في برنامج الفضية المقررة وتحسينها (وفقًا، تدريب، مسألة إستراتيجية).

* دور التمويل الدولي فيما يتعلق بقضايا حماية المواقع وتحسينها.
* بغض تقعيد التنمية المستدامة:
  * قيام وتعزيز الهوية الثقافية (مسألة حساسة للغاية).
  * حماية وتطوير المناحل الطبيعية الثقافية (أسلوب لا يزال في مراحله الأولية للغاية حاليا).

وبعد خمسة عشر عاماً من العمل فإن برنامج المواقع التاريخية المقررة يصير بصورة مرتبطة في البداية الثقافية للموقع ضمن إطار خطة عمل المستوى.

ويستئن هذا البرنامج في نشر وتعليم الأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي والتنمية المستدامة على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية. وأصدر البرنامج نحو 65 مطبعة منذ عام 1989. وهو تشكيل أدوات التقويم والتأثير الاجتماعي.

وفي هذا البرنامج نفذت أنظمة في نحو 30 بلد بصورة مباشرة أو لصالح منظمات دولية مثل اليونسكو، ومجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية. وتتمثل هذه الأنشطة تدريجًا السماعية الثقافية، وتقليل المعالبات القانونية، والكهربائية، والأنشطة، والتكتيكات، والتقنية.

وتتعلق مساهمة البرنامج أساسًا بأدوات الإدارة المحتضنة.

الهدف هو تعزيز التخطيط الاستراتيجي في المدن وجعله مستدامًا.

وقد استنفاد في العديد من المجلات، فمن بينها في صناعة المواقع التاريخية، وتثبيتها، وتشريعاتها، وإدارتها.

الحاجة إلى قرار جديد.

وفي هذا الصدد لا بد من التأكيد على أن هذا القرار قد يكون محدوداً للمواقع الثقافية يهدف أثراً سلبًا على صياغة هذه المناهج الإستراتيجية.

ويقترح أغلب هذه الموضوعات بالنسبة لإدارة وتنظيم المواقع الأثرية بناء على التخطيط استراتيجي المقرر والمحدد من خرائط محسنة جيجية بناء على طلب أطراف المبادلة.

* معالجة التغيرات في المراكز التاريخية الهامة.
* المواقع والثقافة، والاقتصاد في المراكز التاريخية الهامة.
* الحماية المادية والقانونية للمناطق المحيطة بالمركز المعماري.
* والأثرية:

* إدارة حركة السير الإعتباث بالقرب من المواقع التي تحتوي على مراكز أثرية أو ضمها.
* إدارة الدفق السياحي (الزوار في المواقع المعمارية، والعالمان الموحدين، والأنماط، والمشاهدين، والсетات،، والرسومات،، تقليد الفن).
* حماية وإصلاح، وتحسين التزويدي المعالد للأفراد.
* خلق منشأً (شركات السياحة، السلطات المحلية) فيما يتعلق بمشكلات حماية التراث.
تنوع البيولوجي: على الطريق الصحيح

يتمب البحر المتوسط يغطى بقناة الفواز بالموارد الحية. إذ تعيش فيه نسبة 0.25٪ في المائة من مجموع الأنواع البيئية و0.18٪ في المائة من المساحة الإيجابية الحياتية. وتستقبل نباتيّات البحر المتوسط أنواعاً من المناخات المختلفة وشبه الاستوائية على حد سواء، علمًا بأن نسبة 0.25٪ في المائة من الأنواع المستوطنة. ومن حيث التنوع البيولوجي فإن البحر المتوسط ينتشر في عدد أغلب المواقع في العالم.

التنوع البيولوجي، ورود البيوبيونيا، والتشكيلات المرجانية،
وتورات الباولوزية.
وتنشأ انتشار الأنواع والأسماك الاستوائية منها، التي تدخل المستوى عبر قناة السويس أو من قاعها في مياه الصحراء التي تقع بين البحر. وتنقلها ضمن الأنواع والأنواع المختلفة في مياه ملاحة البحر، وهي ظاهرة جديدة لارتفاع الملح في البحر. وتنتج عن ذلك أن وجود بعض أنواع الأسماك يختلف مع توازي الأنواع على ما يبدو ويؤدي إلى تناقص الأصناف السكانية.

ويتسبب نبات النور في تغيير درجة الهواء في المصب ومناطق الدلتا، حيث يوجد من نباتات النور الاستوائية التي تعيش في تلك المناطق أو ينمو عليها.

كما أن الأدوات المكتوبة والمنحوتات المضمرة، والتجارة بالأنواع المختلفة، والمساحة، والنمو، ونسك البحرين، والزراعة، والصناعة.

وذلك لأن برنامج العمل الاستراتيجي لصناعة النمو البيولوجي البحري والمسؤول في المستوى يُدعى إلى أخذ تدابير محددة وعملية تلائم هذه المتطلبات. بالإضافة إلى تلك المتطلبات التي ينبغي أن تكون فيها تحت هذه التدابير فإنها تستفيد من الخلايا المائية والبيئات في تطوير السياسات القطاعية، ويساهم في إعداد برنامج عمل وذلك بالتعاون مع منظمات البلدان.

وبهذا البرنامج يمكن للمملكة العربية السعودية من استغلال النمو البيولوجي، ويسمى بأن يكون مسؤولية تنفيذها الأمتناع للتنوع البيولوجي والتوصيات المتصلة بحمايته.

ويعود البرنامج إلى تحديث قواعد البيانات، وتحديد الحلول، وتحديد الخطط، والشراكة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والدولية، وبرامج برنامج البلدان الإقليمية والثوابت的可能性 بتأسيس من المبادئ والتدابير التي يفترض أن يؤدي إلى إعداد عملية مستقلة للاستقرار الإقليمية والقطرية.

وثبت هذه التدابير برنامج البحوث العلمية والتطبيقية، وتساعد في تطوير وتوزيع بناء النواة المستوطنة والمخططة على أساس المؤثرات المعنية، كما أنها تشكل المراكز اللازمة لاعتماد إجراءات مؤسسية وقانونية، والالتزام بالقرارات على مختلف المستويات.

وتنبأ هذا البرنامج على تحسين التدريب وتحديث المساندة لنشر الوعي.
والتدريب الإستدامة. وتتبسن هذه الخطط إطراً لتبادل الخبرات، ولتعزيز التعاون والمساعدات المتبادلة بهدف وضع قواعد جرد وإجراء الدراسات. كما أنها توفر الأنشطة التدريبية وتعزز جهود البلدان لحماية الثروة الطبيعية للأعماق.

وتحوي هذه الوثيقة معلومات هامة، وتعد بمثابة مرجع للجهات المعنية بالقضايا البيئية في المنطقة.

1. **المنطقة المحيطة بالبحر المتوسط:**
   - **التحديات:** تشمل تغير المناخ، التلوث، وتدهور التنوع البيولوجي.
   - **الحلول الممكنة:** تشمل التدابير الخاصة بالحماية والأعمال البيئية المستدامة.

2. **المنطقة المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط:**
   - **التحديات:** تشمل التلوث، التغير المناخي، وتعرض الموارد البحرية.
   - **الحلول الممكنة:** تشمل التدابير الخاصة بالحماية والأعمال البيئية المستدامة.

3. **المنطقة المحيطة بالبحر الأحمر:**
   - **التحديات:** تشمل التلوث، التغير المناخي، وتعرض الموارد البحرية.
   - **الحلول الممكنة:** تشمل التدابير الخاصة بالحماية والأعمال البيئية المستدامة.

4. **المنطقة المحيطة ببحر قزوين:**
   - **التحديات:** تشمل التلوث، التغير المناخي، وتعرض الموارد البحرية.
   - **الحلول الممكنة:** تشمل التدابير الخاصة بالحماية والأعمال البيئية المستدامة.

5. **المنطقة المحيطة بالبحر الأطلسي:**
   - **التحديات:** تشمل التلوث، التغير المناخي، وتعرض الموارد البحرية.
   - **الحلول الممكنة:** تشمل التدابير الخاصة بالحماية والأعمال البيئية المستدامة.

6. **المنطقة المحيطة بالبحر الأسود:**
   - **التحديات:** تشمل التلوث، التغير المناخي، وتعرض الموارد البحرية.
   - **الحلول الممكنة:** تشمل التدابير الخاصة بالحماية والأعمال البيئية المستدامة.

7. **المنطقة المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط:**
   - **التحديات:** تشمل التلوث، التغير المناخي، وتعرض الموارد البحرية.
   - **الحلول الممكنة:** تشمل التدابير الخاصة بالحماية والأعمال البيئية المستدامة.

8. **المنطقة المحيطة ببحر قزوين:**
   - **التحديات:** تشمل التلوث، التغير المناخي، وتعرض الموارد البحرية.
   - **الحلول الممكنة:** تشمل التدابير الخاصة بالحماية والأعمال البيئية المستدامة.

9. **المنطقة المحيطة بالبحر الأحمر:**
   - **التحديات:** تشمل التلوث، التغير المناخي، وتعرض الموارد البحرية.
   - **الحلول الممكنة:** تشمل التدابير الخاصة بالحماية والأعمال البيئية المستدامة.

10. **المنطقة المحيطة ببحر قزوين:**
    - **التحديات:** تشمل التلوث، التغير المناخي، وتعرض الموارد البحرية.
    - **الحلول الممكنة:** تشمل التدابير الخاصة بالحماية والأعمال البيئية المستدامة.
المتوسطية لإنقاذ السلاحف البحرية والروابط البحرية لحماية السلاحف البحرية تقتضي عدد من الأهداف بينها نشر الوعي بالحالة من السلاحف البحرية. ومن المزروع خدمة متميزة في أيار/مايو عام 2005 يشارك في تنظيمه مركز الأنشطة الإقليمية المحلي بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة وآمنة اتفاقية بيون بيرون والحكومة التركية. وذلك بهدف تعزيز الجهود وتيسير تبادل المعلومات العلمية.

وتتم خطة العمل المعنية ببعض الغطاء النباتي البحري بحماية النباتات الإيكولوجية. وهناك أكثر من 1,000 نوع من أنواع النباتات الماكروكاسوية في المتوسط ويشمل من الاستطلاع (20) في المائية من الأنواع الأصلية. وتتم وفظية هذه النباتات بأسماء خاصة مسبقة لدراسة النظم الإيكولوجية وبالتالي فإن تهورها يؤدي إلى التدمير في عدد من المجالات وهي: الاستخدام الأولي، الأسبك، ومواد النقل والحماية، الاستقرار الساحلي، وهو ما يخلق آثارا إيكولوجيا واقتصادية على حياة الناس.

وتضطلع هذه الخطة بمهام إجراء الدراسات واتخاذ التدابير المتعلقة بموروث البيوبيوفيا ومغزورًا أهمية خاصة للحياة البحرية، والروابط البحرية والحماية البيئية، والمحتوى البيئي المائي، وجميع الأنشطة البيئية، وتضطلع بهذه الخطة بتحقيق تحسينات خاصة في مجالات وحمايات البيئة، وتستلزم هذه الخطة وضع استراتيجيات الإقليمية التي تحدد الأولويات والتدابير الواجب اتخاذها على المستويات الإقليمية والوطنية.

وتتم خطة العمل المعنية ببعض أنواع الطيور البحرية إلى صور "و/أ استعداد مستويات عادة أنواع الطيور المدرجة على أنها أنواع مهددة بالخطر أو الانتقاص في قوانين وروتوكول المناطق المتمتعة بحماية الطيور والتنوع الإيكولوجي بحيث تصل إلى وضع متفوق مدارس لحماية ومراقبة وتعزيز الوعي ويعمل على ضمان صيانة على المدى الطويل. Temporary الخطةcue pounding، وتضطلع هذه الخطة بتحقيق تحسينات خاصة في مجالات وحماية البيئة، وتستلزم هذه الخطة وضع استراتيجيات الإقليمية التي تحدد الأولويات والتدابير الواجب اتخاذها على المستويات الإقليمية والوطنية.

ويحول مركز الأنشطة الإقليمية المعنية بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة قضايا جهود لتفادي التداخل مع الجهود الأخرى المبذولة على
منظمات غير الحكومية

الذكرى الثلاثون للخطة

الخطا عمّل البحر المتوسط: التحدي الهائل

قلما عملت منظمة من المنظمات في ظل بيئة أصعب وأكثر تقلبًا من خطة عمل البحر المتوسط. وتعد هذه الخطة منذ ثلاثين عاماً على إعداد ثلاث قارات، وتتضمن في عضويتها الاتحاد الأوروبي وبلدان حوض البحر المتوسط التي تتحدث أكثر من 15 لغة ناهيك عن لهجاتها المختلفة. وتساهم الخطة إلى التدشين للظهور البيني في المناطق الساحلية والداخلية وربط إدارة الموارد المستدامة مع التنمية بغية حماية الإقليم المتوسطي. ويشكل هذا بحق تحدياً هائلاً.

ومع ذلك، فإن الخطة عمل المتوسط أن تتعاون مع الحكومات المتوسطية التي لا تتعاون مع بعضها البعض، لجهة نظرًا لأنها ضخمة مع النمو الاقتصادي والاستثمار إلى خليج البحر المتوسط لإنقاذ السلاحف البحرية. وفي العمل مع خطة عمل البحر المتوسط منذ عام 1995 في "MEDASSET"، فإنه يمكن القول أن مواقف الحكومات شملت:

- تجاهل الرد على رسالة خطة عمل البحر المتوسط بصورة متكررة لمدة عامين مما أدى إلى تنازل بخصوص خطة في MMOH.
- رفض السماح بتوزيع مطبوعات خطة عمل المتوسط.
- قطع خط النافذة مخصص للعديد من المواقع المتعلقة بطابعات تتبع الأحياء البحرية.
- عدم تنفيذ التشريعات والاتفاقيات.
- عدم توفير الأموال اللازمة للمناطق المستهدفة.
- وتستعرض خطة عمل المتوسط القضاء للإشارات العديدة التي نجحت في تحقيقها في ظل ظروف بالغة الحساس.

ويضاف إلى كل هذا الحقائق التالية:

- تجربة الأنشطة السياحية نحو 200 مليون زائر إلى الإقليم كل سنة، وهو رقم يقفز مطردًا.
- تُعتبر نسبة 38 في المائة من المراكز الحضرية إلى مواقف لمعالجة مياه المجاري.
- يجري تصنيف نسب تتراوح بين 60 و85 في المائة من مياه الصرف دون معالجة.
- تُطلق عناصر نفط قرب 2000 م صمتًا نفطية في البحر سنويًا.
- تعبيش نسبة تزيد على 35 في المائة من سكان المتوسط بالقرب من خط الساحل.
- يُشيد من مسح تطوير الأراضي والبيئة مهاة للمروري البري.
- تُطلق كمية تقدر بـ 4 ملايين طن من القمامة إلى المتوسط سنوياً.
- يُطلق الأشخاص البيئيين وقيادات الناشطين بتطلين صارخًا في البحر بصورة غير مشروعة.
- تتزامن الموجات السحرية الساحلية ما بين 10 و14 مقياس طن من القمامة سنًا.
- تجربة الرياح والهياكل البحرية نغامات بلاستيكية إلى شواطئ شرق البحر المتوسط من مناطق أخرى. ويصل ارتفاع هذه الرياح في بعض الأحيان إلى مرصد واحد.
- يُخلف الأشخاص في الصيد وتفادي شباك الجرف القاعي أثراً مدمرًا على الحياة البحرية.
- تُؤدي المواد الكيميائية الزراعية التي تنقلها مياه الأمطار إلى حدوث نزعتها بالاتجاه بصورة متقطعة.
- يكون 5% من نفطات الكروما المرورية ذات السمية العالية.

ويحيد كل هذا في البحر معدل يتطلب أكثر من قرن ليتمكن من أن
خطة عمل البحر المتوسط والمنظمات غير الحكومية: تعاون طيب وحاجة إلى المزيد

تهتم الشبكة العربية للبيئة والتنمية في عدّة منظمات غير الحكومية المتعددة بعلاقات شراكة مع خطة عمل البحر المتوسط وتسقّر الأمانة الدائمة لهذه الشبكة ضمن المكتب العربي للشباب والبيئة في مصر، ويرفع التعاون بين هذه الهيئات الثلاث إلى سنوات عديدة، كما ويفتح طائفة متنوعة من المشاريع، ويتركز هذا التعاون على ثلاثة محاور هي:

1. المشاركة: تشارك الشبكة العربية والمكتب العربي في اجتماعات الخطة ويعاونان مع مراكز الأنشطة الإقليمية واللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة.

2. المساحة: تساعد خطة عمل المتوسط العديد من المنظمات التي تنفذها الشبكة العربية بهدف إقامة ربط شبابي مع المنظمات غير الحكومية ودعم بناء الفرص.

وتنتدب الشابة العربية للبيئة والتنمية في عدّة منظمات غير الحكومية المتعددة بحثًا عن تكوين مشاركة في القطاعات المختلفة، وقد تمكنت هذه الشبكة من إنتاج الكثير من النتائج، وتعزّز هذه المبادرة من خلالها الشبكة العربية للبيئة والتنمية المستدامة.

ومن الأمثلة على ذلك إصدار تقرير "البيئة" في نشرة شهرية تتناول القضايا والمشاريع البيئية في مختلف الدول العربية، ولاسماً ما يهدف منها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوزع هذه النشرة في معظم البلدان العربية. كما توفر النقطة الحاسمة المطلوبة إلى أعضاء الرابطات المدنية في بلدان جنوب المتوسط لمساعدتهم على حضور الالتزامات المماثلة بالأساطيل العربية. وهذا ما حدد بالنسبة لحلقة العمل المعني بالمشاريع الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة التي عقدت عام 1998 ودفعت إلى سحب المجتمع بالعملية المستدامة.

وقد تمكنت من النشرة المعاينة أيضًا في ميدان المعلومات عبر حلقة عمل عقدت عام 2000 بشأن المعلومات والمشاركة في القضايا البيئية والتنمية المستدامة.
ولأظهرت الخطة اهتماماً خاصاً بمعالجة مشكلة المياه وعلاقتها
بظاهرة الفقر وذلك في إطار حلقة عمل عن الفهم والفقير والإدارة
الرشيدة والمتنرى للمياه، انطلقت في ديسمبر/كانون الأول عام 2001. 
وساهمت الخطة بشكل كبير في تنظيم اجتماعات للمياه في
المملكة العربية السعودية، وذلك بمثابة تدريبات في
الحدودية السعودية. وتقوم تحديداً للمياه التي تشكلها الخط
المتوسطي المائي في المتوسط في 6-9 ديسمبر/كانون الأول عام
2004.

3. الشراكة: وبالإضافة إلى ذلك فإن الخطة طبقت مبدأ الشراكة الذي
تعتبره عبر التعاون السياحي المنطقة العربية كعمل لمنظمات المجتمع
الدنيا العربي في التصدي لتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة
في المتوسط.

استراتيجية الإدارة المائية

وىتميز الشراكة العربية إلى مسألة المياه على أنها قضية بارزة
وأولوية أساسية من أولويات العمل. وتشكل هذه المسألة حجر الزاوية
في جوهر تحقيق الأهداف الإستراتيجية للفترة التي تتضمن خفض عدد
الم оргين من مياه الصرف الصحي إلى النصف بحلول عام 2015.
وهذا ما يمثل تحدياً صعباً يطيح بالجهود الجارية. من حيث
وتحت أخير ما في ميدان المياه، وواصل استراتيجية متكاملة
للإدارة المائية.

ولا تحمل مسألة المياه قضية توفير مياه الشرب وعدد المستفيدين،
بل أنها تشمل أيضاً نوعية المياه المتوفرة.
ويتناول ما قد تم فعلاً على خطة مياه المتوسطة إلى تعزيز
أنشطةها الرامية إلى واجب مياه وشرب الوعي في مختلف
قطاعات المجتمع للحول من مصدر مياه الشرب.

التدابير البيئية، والمصادر المائية، وخطة عمل البحر المتوسط

كما نقترح أن تقوم منظمات المجتمع المدني بالمزيد من الأنشطة
البيئية بالتعاون مع خطة عمل المتوسط على أن يشمل ذلك ما يلي:

- توسيع التعاون في الأعمال الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة عبر
- تأسيس الجمعيات البيئية في الدول العربية.
- توسيع التعاون من خلال للجهة المتوسطية للتنمية المستدامة في
- ميدان الإدارة المتكاملة للؤوار، المائية والإدارة المتكاملة للمناطق
- البيئية في جنوب المتوسط.

- تنفيذ نشاطات مشتركة تتعلق بضمان التنوع البيئي المتوسطي.
- تنفيذ نشاطات مشتركة بين شمال المتوسط وجنوبه فيما يتعلق
- بالطاقة المتجددة، والبيئية، والبيئية، والبيئية، ووسائل
- استخدام تقنيات كفاءة الطاقة.
- تنفيذ مشروعات مشتركة لتعزيز الشبكات، والموارد، ونظم جميع
- البيانات، وكذلك تيسير وصول السكان إلى المعلومات البيئية
فتتى حجة عمليه المتوسط أداة أساسية في الحفاظ على بيئة الإقليم. غير أن بالنظر إلى الطابع الفريد لكل منطقة وخصوصيتها من حيث السمات، فإن حمايتها تتطلب مستويات متباينة من التدابير المختلفة.

ومع ذلك فإن أعظم المنظمات غير الحكومية قد يكونون أكثر خيرة وكفاءة في ميدان مهاراتهم من موظفي الهيئات الحكومية المهتمين بهم. يلي هذه القدرة التأسيسية للمنظمات غير الحكومية بالبحث والتعلم على قدم السحاوة مع الهيئات الحكومية، واعتبارها متحدة بالصيغة العلمية. إذا ما أثبتت على ذلك بالطبع.

ولقد تحققت بعض التقدم بشأن الخطط التوجهية لحالة عمل المتوسط أيضاً. وعلى سبيل المثال فقد اقترح المطلوق وهذا الخطوة اقتراحات تتعلق بالتنوع البيولوجي في المتوسط، وهو ما يتم تنفيذ برنامج أنشطة سيسايد على حماية التوافر التجهيزية المتوسط ونواة على نحو مستدام، وتم الإبقاء بالفعل مثلاً بحثية خاصة في أنحاء مهمة مختلفة من البحر الأدرياتيكي.

وينتظر هذا من السياق على إيجازات خطوة عمل المتوسط اتفاقية برشلونة. ولكن في الواجه طريقة جوية، حيث أنها تحدث على نحو شبه مستقل. وهناك حالة أخرى تستحق على الأرجح الترقية لنتسم به من فعالية وهو شبكة سماكة 2007 التابعة للاتحاد الأوروبي. وقد نقصت هذه الشبكة بتحقيق عددًا من أنظمة الشرع أيضًا.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، وفي منظورات الأدرياتيكي تتعاون مبادئ إقليمي ودولي طبيعيا. غير أن بعض الاتجاهات تجعل من هذا التعاون أولاً غربيًا أخيرًا. ويساهم فيما يتعلق بالتعاون الدولي.

ومع ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية فإن على الحكومات أن أي هذا الوضع من تأسيس منظمات غير الحكومية. ومن المؤسف أن هذا لا يحدث على الدوام حيث لا تلقى الكثير من الدعم الذي يتطلب من المنظمات المذكورة بدورهما من جانب السلطات. وثمة مشاكلا أخرى تواجه هذه المنظمات وهي أنه تمتعت بالضعف البشري أو الأخر، وهذا ليس بالأسئلة الصحيح.

وفي أحيان لا ينتمي إلى الجدوى والمحاكاة التاريخية الطبيعية على أنها هي المؤسسات الوحيدات المؤهلة للقيام بالبحوث.
ويكيّ من القول أن الحكومات في حالات كثيرة للغاية تساند وتسمح بمشاريع للتنمية الاقتصادية الاجتماعية السريعة، التي تحقق مزايا اقتصادية قصيرة الأمد، ولكنها تخلف آثارا سلبية على صون المتوسط على الأجل البعيد. وحينما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية، فإن أوجه القصور في الدعم، والميزانية، والقدرات غالبًا ما تبدو واضحة للغاية.

الحكومات والمنظمات غير الحكومية

وي ينبغي أن تسعى الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية إلى تعزيز الشراكات القانونية وأن تتبنى استراتيجيات للبحوث والتصنيع للحفاظ والأخلاقيات للبيئة.

علي أن التشريعات ليست كافية بحد ذاتها للتصبح الفعالة. ومن الواجب تعزيز وتوعية أنظمة التقنيات والتجمعات العامة التي تقوم بها بالفعل منظمات مختلفة.

ويضطلع الجمهور العام بدور حيوي في صون الموارد الطبيعية على المدى البعيد. من خلال مبادرات وميزانية مخصصة.

وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة للبحر الأدرياطيكي ودرجة هشاسته،

تميلي جينز
رئيس جمعية أنظمة البحث والتصنيع المتعلقة بالثدييات البحرية "موريجينوس"
morigenos@email.is
www.morigenesis.org
خطة عمل المتوسط والشراكة
الأوروبية المتوسطية:
 نحو شراكة مقبلة

إن إقليم المتوسط هو منطقة خلابة من مناطق العالم. وبفضل عملي ضمن منظمة عالمية هي منظمة أصدقاء الأرض التي تمتلك أكثر من 70 مكتبة في مختلف أنحاء المعمورة فقد أتيحت لي الفرصة لمقارنة هذا الإقليم بالآثاليين الأخرى. ويتم المتوسط بتنوع ساحر من الزوايا الإيكولوجية، الثقافية، السياسية، والإثنية أيضاً. وعلى ما يبدو فإن هناك الكثير من النقاط التي تبعث الحيرة في نفوس الوافدين إليها بحث

بتعذر عليهم تفهم التعقيدات القائمة في الإقليم.

لا يمكن إنشاء منطقة أوروبية متوضئة للتجارة الحرة حتى عام 2010، كوسيلة لبلغة إنها المستوردة. ومن وجهة نظر منظمة غير حكومية فإن الشراكة الإقليمية المتوسطية لا تسهم في حماية البيئة والتنمية المستدامة بغير الكلمات الجوفاء. وتمتع هذه الشراكة بتنوع أكبر من خطة عمل البحر المتوسط حيث أنها تحتوي بمشاركة سياسية رفيعة على مستوى وزراء الخارجية ويدعم مالي من المفوضية الأوروبية ومصرف الاستثمار الأوروبي.

تعارض غير كاف ورغم أن هناك بعض التدخل في الملفات الإقليميين المذكورتين ومن ثم توافر فرص للتضايق بينهما فإن مستوى التعاون القائم غير كاف. ويشكل ذلك فرصة ضائعة في إقليم إيكولوجي هش حيث تتزايد الضغوط البيئية الاجتماعية يوما بعد يوم لتنخفض أبعاداً حادة يمكن أن تكون كارثية.

ولكن ما هي الطبيعية العوائق التي تعتري طريق التعاون ذي الفائدة المتغيرة بين خطة عمل البحر المتوسط والشراكة الأوروبية وتنتشر منظمة أصدقاء الأرض، وعبر برنامجها المتوسطي المسامي "مدنت"، في الإقليم منذ 15 عاماً. ولقد حددنا سريعة أنشطة خطة عمل البحر المتوسط والشراكة الإقليمية المتوسطية على أنها مجالات أساسية ترغب في الإختلاف فيها وتأثيراتها عليها.

تسعى شراكة غابات متباينة وشفاء كامل واحد ويدل تحليل كثيرون للملفات الإقليميين على أن للخطة والشراكة غابات متباينة ولكنها تتشكلان هذان شاملاً من أهداف السياسات الإقليمية آلا وهو التنمية المستدامة.

وتتمثل خطة عمل البحر المتوسط عملية ناضجة (3 سنة) تشارك فيها كل بلدان حوض المتوسط تقريباً في إطار شراكة تنصب على التنمية المستدامة التابعة من اتفاقية بيئية لحماية البحر المتوسط. وهي عملية أوروبية المدور في طابعها، وقد نبتت أساساً من التصحر في إحلال الاستقرار في المناطق الحيوية الخارجية المتوسطية للاتحاد الأوروبي. ويشكل الأمن محور اهتمامنا الرئيسي، وهي تستهدف في نهاية المطاف خلق إقليم ينعم بالسلام والأزدهار عبر
المؤسسات غير الحكومية

المنظمات غير الحكومية  

أولاً، كشف عن الاضطهاد إلى الجهات الفاعلة في هيئة العمل.

فبالنسبة للحالة فإن الجهات الفاعلة الأساسية تأتي إلى العالم البيئي
سواء أكان من وزارات البيئة الوطنية أم من المنظمات البيئية غير
الحكومية. وما في هذه الجهات جزءًا ممثلاً، يظهر المعنى
إزاء القضايا المتعلقة بالبيئة والحركة البيئية للمنظمات المساعدة.
غير أن هذه النواحي وما يدعمها من توصيات قلماً يلزم الإذاعات،
وعند وضع خطط منهجية بيئية، لأنها ليست للبيئة
صورة مسؤولية في التخطيط الوطني عند، وغير بما
باليبيئة تجاه

أما للبيئة العربية المتوسطية فيديرها وزراء البيئية والدراسة
الساعة، والمفيوالة البيئية في البيئات والمبادرات الإدارية.
وتشمل هذه
الأطراف جهات من خلايا على المستوى الوطني، والبيئية،
وقد تحدثت وزراء للبيئة فإن الناس يجدون وصوت؟، وأفسد
البيئة، ولقد
في الوقت ذاته فإن برنامج "مديتا" التابع لمنظمة أصدقاء
الأرض يوجه بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية لتعزيز
المؤسسات البيئية عبر عمليات التشارك حيث تم مراقبة
ويجهز نظرة على التنسيق الجهوي المتعلق بال_biئية،
المؤسسة للمنظمات المساعدة.

العنصر المفقود

على أن المنصر المفقود في هذه الأحماض هو التنسيق.
كيف يمكن لنا أن نقل الاستراتيجية المتوسطية للمنظمات من مركز
الإعادة إلى مركز الأدوار في الخطاب الإجمالي لدول
المؤسسات؟ ليس من الأفضل أن تعتمد الشراكة الأولية في
المؤسسات المذكورة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل
الشراكة؟ إن مثل هذا القرار الجريء سيتيح على مرور الواقع تكرارها
من التنسيق SHAM في الشراكة الأولية المتوسطية. ومن رؤية المنظمة
غير الحكومية فإن رؤساء الدوائر التي ستتلقى في تأريخ
الثاني/نوفمبر عام 2005 بمبدأ الذكري العاشرة لقيام الشراكة
لا تشكك في هذه التدريبات يمكننا من خلال هذا الانجاز الحاسم في التنسيق
الاستدامة في الإقليم.

وحيج كلاسي،

منشق برنامج "مديتا" التابع لمنظمة أصدقاء الأرض
mednet@foeurope.org
www.foeurope.org
تشكل خطة عمل البحر المتوسط جهداً تعاونياً إقليمياً يشارك فيه 21 بلداً من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتزعم هذه الجهات، باعتبارها أطرافاً متعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، التصدي للتحديات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية مع النهوض في الوقت ذاته بالخطط الإقليمية والقطرية لتحقيق التنمية المستدامة.

Programme des Nations Unies pour l'Environnement / Plan d'action Méditerranéen (PNUMA/MAP)
47, Vassileos Konstantinou Avenue - 11635 Athens - Greece Tel: 00 30 210 72 73 100 - Fax: 00 30 210 72 53 196/7
E-mail: unepmedu@unepmap.gr