الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المجلس التنفيذي - فدرة السادسة والسبعون
روما، 4-5 سبتمبر/أيلول 2002

تقرير رئيس الصندوق وتوصيته إلى المجلس التنفيذي

بالنسبة

منحة مساعدة تقنية مقترح تقديمها

إلى

الائتلاف الشعبي لاستئصال الجوع والفقه

من أجل

مساندة خدماته وأنشطته وبرامجه العالمية
 اللبنانيون حين يمكن لمختلف الأطراف أن يرسوا ويتفقوا الأنشطة المقررة. والواقع أن تنامي قضية الانتفاض يؤكد ما حققه هذا النموذج للعمل الذي يضم العديد من أصحاب المصلحة من نجاح. وبالإضافة إلى تزايد أعضاء الانتفاض من مبادمات المجتمع المدني فالمشاركة على مستوى الحكومات تزايد أيضاً بسرعة كبيرة. وينطبق نفس الشيء على المؤسسات المالية الدولية حيث كان مصرف التنمية للبلدان الأمريكية هو أحدث عضو في الانتفاض في حين أعربت مؤسستين إقليمية أخرى عن اهتمامها بالآليات التي.

1 - أوضح الانتفاض معترفا به الآن كآلية تجميعية لعمل من أجل قضية مشتركة. وترى منظمات المجتمع المدني، كغيرها من الأطراف، أن هذا الانتفاض إثماً هو وسيلة لتعزيز تشكيلها وخلق الفرص الجديدة للتعاون بشأن قضايا
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

السياسات الحكومية والحكومية الدولية المتعلقة بالأراضي في تخطيط وتنفيذ إجراءات الإصلاح الزراعي وبناء القدرات ذات الصلة.

5. إن العمل الدولي الذي يؤديه الالتفاف من خلال لجنة التنمية المستدامة، ومؤتمر القمة العالمي للأشعة: خمس سنوات بعد الاتفاق، وعملية استعراض سياقات الأراضي في البنك الدولي، إلى جانب جهات أخرى، يضمن مشاركة المجتمع المدني ويؤكد طبيعة الالتفاف كأنها تستخدمها أصحاب المصلحة في التوصل إلى توافق عالمي في الرأي من خلال تصور عملية إنشاء محفظة مشتركة للحصول على الأراضي.

ثانيا - الأسس المنطقي

6. تركز برنامج الالتفاف بشكل كبير على الأنشطة العملية القطرية في أكثر من 35 بلدا، ووقع هذه الأنشطة ضمن واحد أو أكثر من الأطراف التالية:

- شبكة معرفة تشارك الدراسات العملية المستفادة من الدراسات التي تتخذها المجتمع المدني لضمان زيادة حصول قراء الفقر على الأرض والموارد الإنتاجية الأخرى.

- تعزيز شبكات المجتمع المدني على مستوى القطر من أجل بناء قدرتها الجماعية على التفاوض بشأن الحصول على الأرض والأصول الإنتاجية ذات الصلة أو تحقق مستوى أفضل من تأمين حقوق الأنواع الحالية.

- بناء القرارات المجتمعية بدعم المشروعات الإسكانية التي تعود بالفائدة المباشرة على المجتمعات المعنية وبناء المعرفة بشأن السبل والوسائل التي يمكن أن تستخدمها هذه المجتمعات لتحسين إمكانية الحصول على المواد وعقد شراكات مع الحكومات وتوسيع نطاق التجارب الهامة وتكرارها على المستوى الوطني.

7- تعتبر أنشطة البرنامج مساعدة لعمل الصندوق بشكل مباشر ومستقل. ومن الأمثلة على ذلك مشروع تطوير الغابات وزراعة الأغذية في أراضي الالتفاف في نيبال، وربط التوطنين جنوبية أفريقية والأنتيلية في المنتجات الطبيعية في خمسة بلدان ومشروع التكنولوجيا والبيئية المجتمعية لإعادة التوصيف في زيمبابوي. ومن المقرر القيام بمباريات للبرامج القطرية إحداهما في أفريقيا ونتيجة في آسيا يتم تمويل من الصندوق البلجيكي لمحفظة على الحبوب. وفي الاجتماع الأخير الذي عقده الشركاء الالتفاف من منظمات المجتمع المدني والالتفاف من إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي في البرازيل، عرض الصندوق إشكال هذه الشركاء بهدف تخطيط جميع البرامج المقيدة في الاقليم.

وقد ساعد الالتفاف على إشارة قضايا الأرض في مختلف البلدان ومن ثم أسهم في زيادة التدريب لهذه المسألة على المستوى القطرى. ويمكن تحديد الالتفاف من مصادر المجتمع المدني أن يعملا كوسيلة بشكل ما للمساعدة في الوصول إلى المنظمات الفاعلة وتقديم المشورة بشأن تخطيط الاستراتيجيات القطرية وتشاور المستشار المعرفة وتحليل قضية حيزة الأرض والقرص الرفيع.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

- يسهم الانتشار بشكل غير مباشر في تحقيق المهمة المنوطه بالصندوق. وقد أسفرت المشرووعات والأنشطة والتضيقات التي دعمها واضطلع بها الانتشار عن تحقيق فوائد عملية على المستوى القطرية/المجتمعي بما يعزز الإجراءات العامة للصناديق في البلدان النامية. كما أن التزامات القائمة على الانتشار في إطار مجموعة الجهات المعنية بالأنشطة النمسية والنظرة تضمن توزيع مساهمة الصناديق على الأصول الإستراتيجية وأثر مشاركة الجهات المعنية بمشاركتها في الانتشار على سياساتها ونماذجها. وتشمل الأدلة الأخرى العرض المقدم من البنك الدولي بنتقدم التمويل إلى الانتشار من أجل تمويل نطاق النهج المجتمعية في مجال الإصلاح الزراعي، ودور الانتشار في وضع سياسة البنك الجديدة تجاه مسألة الأراضي، ودعاة الانتشار إلى أن يكون هو المثول الخارجي للجنة التابعة للبنك والمعنوية بوضع سياسة إستراتيجية جديدة لشراء الأراضي، ومساعدته البنك للمحلين المشاركى للانتشار للحصول على الأراضي. وأظهرت منظمة الأمم والزراعة للأمم المتحدة ومصرف التنمية الأوروبي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية أيضاً تجاربهم بأن يكون الانتشار في وضع يسمح له بشكل سلبي مساهمة وخدمه مؤسسات الأمم المتحدة وبريونون ووسط الآخر تجاه الحصول على الأصول وسياسة الأراضي والإصلاح الزراعي.

- يعتبر الانتشار آلية مهمة تمكن الصناديق من السعي إلى تحقيق المهمة المنوطه به، لتحقيق الهدف الاستراتيجي لتشريع اقتصاد الريفي لعام 2001 في زيادة الأصول الإستراتيجية للأسر الريفية القطرية.

- يجري العمل الآن على تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الانتشار حيث أن أصحاب الأراضي يثيرون بشكل متزايد إلى حصولهم على الأصول الإستراتيجية كضمان فاعل للCAF وطبل الفقر الرفيع. وتعكس الق见解 الممتازة التي يحققها الانتشار في تزداد طلب العديد من أصحاب الأراضي من أجل المشاركة المختلفة في الاستثمارات إلى عضويته.

- يمثل الانتشار شريكاً مهماً للصناديق في مجال الدعوة والعلاقات العامة والمشرووعات. ذلك أن جميع أنحاء الانتشار لفتت اهتمام صناعي الاقتراحات إلى العمل الذي يؤديه الصناديق ويتضمن ذلك في بعض الحالات الحكومات المماثلة كما يتضمن، في حالات أخرى، البلدان التي تؤنيها من قروض الصناديق.

- عادةً أطلق الصناديق عن طمأنة على استضافة لائحة الانتشار والعمل كمنظمة رائدة. إنه، صناديق الصناديق lett مؤشر عام 1995 المعني بالجوع والوقوع إلا أن مساهماته السنوية في هذه التكاليفخفضت بعد ذلك، بلغت قيمة هذه المساهمات 500 000 دولار أمريكي عام 2001 و 2002 تتألف من 250 000 دولار أمريكي للمشاريع و 500 000 دولار أمريكي لمعرق الصناديق المحلي. أما الطلب المقدم للحصول على 600 000 دولار أمريكي في عام 2003 فيعتبر ايجابياً للمساهمة للاستثمارات السابقة، لاسيما أن منصب القوة الفنية للمسؤول الفني الماسح للبرنامج الذي تمويله الحكومة الإيطالية والمنظمات الأخرى الذي يغطي أسس من التمويل التكاليف الممولة من الحكومة اليابانية بين عامين قبل عام 2003.

- لا توفر الانتشار ترتيب تمويلية مضمنة وإنما يعتمد على الجهات المامحة (فيما في ذلك الصناديق) والمنح الممولة للمملكة كمملكة تكاليف إدارته وعملية وبرامجه. ولذلك يعتم الصناديق الانتشار أن يبقوا في عام 2003 بوصفتهم إلى المجلس التنفيذي باعتبار خطة عمل وميزانية متوسطة لفترة تسجيلية مدتها 3-5 سنوات. وسوف يمقرو من ذلك.
الآلية من العمل في إطار أكثر ملاءمة. وترجع جذور الالتزام بالتحول إلى اتباع نهج متوسط المدى في النية التي أعرب عنها الصندوق للمساعدة في تلبية متطلبات الائتلاف التمويلية.

14 - إن الميزانية التشغيلية والإدارية لائتلاف تعظى أكثر من الأنشطة الإدارية ولكنها تشمل عددا من عناصر البرنامج وهي:

- بناء ائتلاف على نطاق عالمي وتعجيل هيكله الرئيسي. وإذا كانت رئاسة الائتلاف قد تعتبر متطلبا تشغيلياً، فإن بناء الائتلاف بعد هدف في حد ذاته.
- تيسير عمل الشريكاء في شبكة المعرفة ودعمهم. ويتضمن ذلك تقديم الدعم المباشر إلى 25 من شركاء الشبكة (ما في ذلك البعثات الدبلوماسية) ونشر المعرفة (إعادة المواقع على شبكة الانترنت وعمليات جميع المعلومات/الترجمة/الدروس المستفادة والنشرات والمنشورات) وتعزيز نكهة هذه الأنشطة من مقياس المناهج نظراً لأن الدعم المقدم من الجهات المانحة من أجل الشبكة تستخدمن في تمويل عمل الشركاء على المستوى القطري وتعزيز الشبكات القطرية.
- تشغيل مرفق تمكن المجتمع المحلي، ويتضمن ذلك الترويج لعمل المرفق وتدقير البعثات الشرعية وإدارة عملية اعتماد الأرضية وإبرام العقود مع الجهات المتلقية وأعداد التقارير وتسجيل الدروس المستفادة ونشرها. كما هو الحال بالنسبة لشبكة المعرفة تناج أموال المرفق لتشجيع المشروعات التي توافق عليها لجنة اعتماد المشروعات في المرفق.
- تغطية تكاليف الدعوة وتطوير السياسات من ميزانية المبادرات. ويتضمن ذلك وقت الموظفين وخدمات الخبرة الاستشارية وتكاليف السفر الرسمي وإصدار الوثائق.

ثالثاً - الغايات والأهداف

الغاية من منحة المساعدة التقنية هي المساعدة في تلبية متطلبات تشغيل الائتلاف وإدارته وبرامجه لعام 2003.

الأهداف المحددة لمنحة المساعدة التقنية هي:

- الإسهام في تكاليف تشغيل أمانة الائتلاف ومهماتها اعتباراً من توجيه السياسات حتى دعم البرنامج;
- مهام برنامج الدعم التي تتضمن تشغيل شبكة المعرفة ومرافق تكييف المجتمع المحلي على النحو الوردي في الفترة 14;
- دعم أنشطة الدعوة وبرنامج عمل تطوير السياسات على النحو المنصوص في الفترة 14 من المقدرة.

رابعاً - المحصلة والنتائج

17 - من المتوقع أن يسفر التمويل بالمنح عن طاقة من المحولات والنتائج تشمل:
التنفيذ الرسمي لمجلس التنفيذ الالتفاف والبيتك الرئاسي على النحو المبين في إطار الهيئة الرئاسية:

• تفعيل وإدارة المرحلة التالية من شبكة المعرفة (تم إعداد التمويل اللامركز للاستراتيجية العالمية) وهو ما سيؤدي إلى إنشاء ما لا يقل عن 15 مركزاً جديداً للمعرفة وتدعم شركات المجتمع المدني في 10-15 بلد.

• الساكن في أن الأمانة تمتلك القرة التشغيلية والادارية على تنظيم وإدارة العلاقات التي ينطوي عليها الاضطلاع بعد صرف إلى 15 مشروع إضافياً من مرفق تمكن المجتمع المحلي فضلاً عن رصد وتقييم الحافطة المتوقع أن يشمل 23 مشروع بحلول نهاية 2002 (13 مشروع جاري و 10 مشروعات أخرى من المتوقع اعتبارها في أكتوبر/تشرين الأول 2002).

• تشغيل المحفظ المشترك للحصول على الأرض وتكافيل التمويل التي تتضمن إقامة الشراكات ذات الصلة في 5-7 بلدان.

• تقديم وإعداد اتفاق من أجل التسجيل المنظم للمعرفة والرسوم المستفادة وأبناء الشبكة على شركاء الالتفاف باستخدام شبكة الإنترنت ومؤتمرات البريد الإلكتروني والمطوعات.

خامساً - التنفيذ

18 - تردد خطة التنفيذ في برنامج العمل السنوي والميزانية لعام 2003 رهناً باعتمادها في إطار نظام مزدوج يشمل المجلس التنفيذي للالتفاف ورئيس الصندوق. لذلك ستستخدم منحة المساعدة التنفيذية في مجالات العمل سالفة الذكر وتعرض مع الميزانية لاعتمادها وفقاً للنظام المزدوج.

19 - أي تمويل مشترك يعبء الالتفاف بشكل جزئياً أساسياً من برنامج عمله. وتشتمل أيضاً كل الجهود الممكّنة لإدراج الوظائف التي كانت تمول من مصادر أخرى (قطر القمة 12) في ميزانية العمليات.

سادسًا - الرصد والتقييم

20 - سيخضع الإستئناف لتقييم من طرف ثالث خلال عام 2003 بغرض بحث كفاءته الإجمالية في الوفاء بمهامه. فضلاً عن ذلك ستتشرر تقارير رصد الأنشطة الفطرية على موقع الالتفاف في شبكة الإنترنت وتشكل جزئياً من تقرير موجز يعرض على المجلس التنفيذي للصندوق.
سابعا- التوصية

أوصى بأن يوافق المجلس التنفيذي على تقديم منحة المساعدة التقنية المقررة بموجب القرار التالي:

قرارٌ: أن يقدم الصندوق، بهدف تمويل المساعدة التقنية إلى الاتفاقي الشعبي لاستئصال الجوع والفرز من أجل دعم خصمه وقشته وبرامجه العالمية، اعتباراً من 1 يناير/كانون الأول 2003 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2003، منحة لا تتجاوز ستمائة ألف (60000) دولار أمريكي وفقاً لشروط وأوضاع تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط والأوضاع المقدمة إلى المجلس التنفيذي في هذه الوثيقة التي تضم تقرير رئيس الصندوق وتوصيته.

لينارت بوغه
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية