الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق – الدورة الرابعة
الدوحة ( قطر ) ، 1-2 أكتوبر/تشرين الأول 2005

أولويات البرنامج ومتطلبات تمويل التجديد السابع
لموارد الصندوق للفترة (2007-2009)

أولا - برنامج العمل

1 - تُعقد دورة مشاورات التجديد السابع لموارد الصندوق في وقت بالغ الأهمية. وقبل خمس سنوات، حدد زعيم العالم في مؤتمر قمة الألفية الأهداف الإنسانية للألفية الذي يُجري الهدف الأول منها إلى تحقيق نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت وطأة الفقر المدقع، أي الذين يعيشون على دولار واحد فقط يومياً، بمقدار النصف بحلول عام 2015. ومن هؤلاء الفقراء المدقعين البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة، عيش ثلاثة أرباعهم أو 900 مليون فقير من الرجال والنساء في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها لكسب قوتهم. وهكذا فإن التصدي للفقر الريفي يلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الإنسانية للألفية.

2 - وقد ركز الصندوق على الفقر الريفي دون غيره طويلة فترة عمله التي استمرت 27 عاماً. وتساعد برنامج الصندوق الأنشطة الإنتاجية لقراء الريف من صغار المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك والمعدمين، بل ونساء الريف الفقراء، لمساعدتهم على رفع مستوى الإنتاجية والمخرجات والدخل. وتمتلك الصندوق عملياته صوب جوهر مشكلة الفقر ومن ثم الأهداف الإنسانية للألفية.

3 - وخضع الصندوق مؤخراً لتقييم ربعاً الأشمل من نوعه في أي وكالة من وكالات الأمم المتحدة. وخلص التقرير النهائي لهذا التقييم الخارجي المستقل إلى أن " هذه المهمة ما زالت قائمة، بل وتعتبر شريعتها في ضوء الأهمية التي أعطتها التقارير الأخرى عن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنسانية للألفية إلى تنمية القطاع الريفي".

بسبب قيود الموارد والاجتماعات البيئية تصدر وثائق الصندوق بكميات محدودة.
ورجع من الصادرين المديرين احترام وتمكينهم معهم إلى المجتمعات وتقييم طلب التسهيل الإضافية.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

4 - وبعد إجراء تقييم مكثف لمشروعي الصندوق (بما في ذلك الزيارات الميدانية)، خلص التقييم الخارجي المستقل إلى أن الصندوق "يبرِر" على منوال "المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي/المؤسسة الدولية للتنمية، ورأى التقييم الخارجي المستقل أن 70.7% من عينة مشروعات الصندوق العشرين المختارة عشوائياً للتقييم كانت مضطربة من حيث المعايير الثلاثة الممثلة في الملاءمة والفعالية والكفاءة. وتشاهد هذه النسبة إنجازاً مرضياً استنادًا إلى نفس المعايير في 67.5% من المشروعات الرسمية للبنك الدولي التي أُجريت في الفترة من 1994 حتى 2003.

5 - وفي الوقت ذاته، قدم التقييم الخارجي المستقل عددًا من الأفكار والتوصيات القبلة لمواصلة تحسين أثر مشروعات الصندوق واستدامتها، واستنادًا إلى توصيات التقييم الخارجي المستقل والمبادرات والإصلاحات الجارية، قامت إدارة الصندوق بصياغة خطة عمل تضم مجموعة متراصة من المبادرات استجابة لذلك التحدي. وتشمل تلك المبادرات تعديل نموذج التشغيل وإدارة الورود البشرية في الصندوق، وتنفيذ استراتيجيات جديدة لتعزيز الأثر وتدعم قدرة الصندوق على رصد النتائج والمحلولات الإقتصادية والعملية والإبلاغ عنها.

6 - وبناءً على الصندوق مؤسسة تمتع بخبرة من فضاء فقراء الرعية، بما في ذلك أفقر القراء، على الحصول على فرص تحسيس مخرجاتهم والخروج من شرك الفقر. كما يقوم الصندوق بتعزيز أساليب عمله لزيادة فعاليته وأثرها. يشارك الصندوق مشاركة كاملة في المبادرة المعززة لتنفيذ دوام البلدان الفقيرة المتقلعة بالبيون، واقترح الأخبار إطار القدرة على تحمل الديون للبلدان التي تزود تحت وطأة الدين.

7 - وسوف يجمع زعامة العالم مرة أخرى في أواخر هذا الشهر لتقييم التقدم الحزري صوب تحقيق الأهداف الإقتصادية للريف. ويتميز التصنيف المعايير لبرنامج القمة الذي سيعقد في سبتمبر/أيلول أن التقدم الحزري لم يكن مرضياً، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء حيث لم يرتجع في ظل الاتجاهات الحالية لأن تحقيق بلدان كثيرة الأهداف الإقتصادية للأفريقيا. ومن المتوقع أن تعقد القمة التأكيد على الألتزام بتحقيق الأهداف الإقتصادية للريف والدعم إلى تكبير الجهود الرامية إلى تحقيقها.

8 - وفي ظل تجديد وزيادة التركيز الدولي على الفقر، من الملامح الاستفادة غير المستقرة من صندوق المشاهدة، تمكين الفقر من القيام بدور فعال في التغيير، أي أن يكونوا الأداة الفعالة للتنمية المتابعة والotype ليجود هذها لها. ويقوم الصندوق حاليًاً بقروضاً ومنحاً بما مجموعه 550 مليون دولار أمريكي سنوياً، ويشمل تصرفها إلى بلدان في أفريقيا. ويساعد التمويل المقدم من الصندوق مشاريع بتكثيف استثمارها مجموعة زهاء مليار دولار أمريكي، ويساعد في المبلغ المتشفى من التمويل المشترك الخارجي ومن مساهمات الحكومات والشركاء الوطنيين. ويستفيد من تلك المشروعات والبرامج سنويا نحو 10 ملايين فقير من الرجال والنساء.

9 - وفي سياق الجهود المبذولة لاستثمار الفقراء والزجاج، يمكن للصندوق، بل ويدفع عليه، أن يبذل المزيد. وتفقيباً لتلك الغاية، اقترح رئيس الصندوق في بيانه الذي ألقاه أمام مجلس المحافظين في فبراير/شباط 2005 زيادة برنامج عمل الصندوق بنحو 10% سنوياً خلال السنوات القادمة. وحظي معدل النمو المتوقع بتأييد كبير من أعضاء الصندوق. وسوف يثير ذلك للصندوق زيادة مجموع برنامج عمله في فترة الجدد السبع للموارد بنحو 33% مقابلة بفترة التجديد السادس، أي من 1.5 مليار دولار أمريكي في الفترة 2004-2006 إلى ملايين من الدولارات الأمريكية في الفترة...
لصندوق الدولي للتنمية الزراعية

2007–2009. ويفضل توسيع برنامج العمل من حيث حجمه وعدد مشاريعه على السواء، سيمكن الصندوق من الوصول إلى زهاء 13 مليار فصلًا بين فترة التدفق السبع للموارد مقارنة بما مجموعه 10 ملايين نسمة حالياً. كما سيستثنى ذلك الصندوق التصدي لعدد من القضايا الأساسية التي تضع قبوضاً بالغة الأهمية على فقراء الريف ويتناول القسم التالي تلك الجوانب.

ثانياً - الأولويات البرنامجية

10 - من شأن برنامج عمل بما قيمته ملياراً من الدولارات الأمريكية في فترة التدفق السبع للموارد، أي زيادة نسبتها 33% عن فترة التدفق السادس، أن يتيح للصندوق تكليف دعم بشدة للتغلب على القيود الأساسية التي تؤثر إنتاجية فقراء الريف. وسوف يظل بالخصوص التوجه الاستراتيجي لعملية الصندوق خلال فترة التدفق السبع للموارد في إطار الاستراتيجي الذي سيتم وضعه للفترة 2007–2009 وفي الاستراتيجيات الإقليمية التي ستتبع عن ذلك الإطار. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للإطار الاستراتيجي في تعزيز مساهمة الصندوق في تحقيق الأهداف الإخلاقية للأفراد.

11 - وفي ظل هذا إطار الاستراتيجي الجديد، ستستفيد المشاريع التي سنادها الصندوق من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها الصندوق في مجال تصميم ومساعدة تدقيق برامج التصدي للغرق على مدى سنوات عمله السبع والعشرين، وخلال تلك الفترة، قد الصندوق تميز تمويل 667 مشروعًا بتكاليف استثمارية إجمالية بلغت ما يقرب من 23.9 مليار دولار أمريكي. وتشير التقديرات إلى أن تلك المشروعات قد أفادت ما يزيد على 250 مليون قنير من الرجال والنساء.

12 - ويتمثل التنوع الكبير للدول الأعضاء المفترضة من الصندوق، من حيث حيالها الاقتصادية ومستويات الداخل فيها وقلاع مواورها الطبانية، استراتيجيات متعددة في مختلف الأقاليم والبلدان بما يعبر عن الظروف الخاصة بالغرق الريف، والقرص، والترشيح، على أن ثمة مواضع شاملة لبرنامج العمل المعرفي للصندوق خارج فترة التدفق السبع للموارد. وسوف يركز الصندوق في جميع الأقاليم على بناء فضاء فقراء الريف ومنظماتهم ومجموعاتهم المحلية، وتحديدهم من رفع مستوى إنتاجهم ودخلكم. وسوف تظل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وبين الجنسين قائمة ما لم تلتزم الجهود وما لم توجه إلى تهيئة مزيد من الفرص للنساء والفئات المهمشة.

13 - ويمثل الالتزام إلى فرص الوصول إلى الخدمات المالية معاً، رفعاً، كما يغني تحسين الخيارات الاجتماعية والاقتصادية المتاحة لفقراء الريف. ويعمل الصندوق المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تركز تجديداً على التمدد الريف، وسوف يضمن من هذه الميزة النسبية من المساواة في توفير هذين الفائتين، بل وتكمل خدمات الادخار والتأمين والتحويلات. وسوف يمنح الصندوق مشروعات صغيرة للمجتمعات الفقراء الآخرين على النحو عن طريق مساعدتهم على إقامة روابط مع كيانات أسوأ القطاع الخاص الكبرى، والكتابة تكتيف وتدفق التدفق.

14 - ويمثل تحسين فرص الوصول لفقراء الريف إلى الموارد الطبيعية والتكنولوجيا عنصرًا محورياً في مهمة الصندوق الرامية إلى الحد من الفقر الريفي، وتشمل السمات الرئيسية لبرنامج عمل الصندوق التكثيف والتوزيع
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الزراعة من خلال المساهمة في حل القضايا المرتبطة بالأراضي والمياه، والتركيز على إدارة المعرفة لمساعدة قروى الريف على الإنجاز والتحريب وتفاقم الخصخص فيهما بينهم. ويعرض قروى الريف على وجه الخصوص لكوراث، مثل وفاء فروس نفس المناذرة البشرية المكتسب/الإيداع، كما أنهم قول ضاحك النزاعات والكوراث الطبيعية. وتشمل مشاريع وبرامج الصندوق الجديدة في البلدان المتضررة تدابير محددة لمساعدة قروى الريف على التصدي تلك الكوراث. وفي جميع تلك الأنشطة، سيشكل تكوين شركات أقوى مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية الأساس الذي تستند إليه برامج الصندوق.

15- وتسليط الاهتمام الوارد أدنى الضوء على العناصر الأساسية للتوجهات الاستراتيجية الإقليمية. ويتناول الملحق بمزيد من التفصيل تلك العناصر في كل إقليم.

إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

16- من شأن تطبيق برامج العمل أن يمكن الصندوق من نشر خبرته الهائلة المكتسبة في التعامل مع مواقف وفرص الحد من الفقر الريفي في إقليم أفريقيا الغربي والوسطى، وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الصلة في التنمية في الرفاهية والاقتصادية من الالتزام المستجدين لدى الزراعة والتنمية الزراعية في الإقليم، ويسعى الصندوق إلى تحقيق أهداف استراتيجيات في الإقليم: (أ) تعزيز قدرة قروى الريف ومنظماتهم؛ (ب) زيادة فرص الوصول إلى الخدمة المالية والأسواق؛ (ث) رفع إنتاجية المواد الطبيعية والزراعة؛ (ث) الحد من الهشاشة في مواجهة الأخطار الكبرى التي تهدد سبل المعيشة الرفاهية.

17- ويساعد الصندوق مبادرة محددة للمساعدة على تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، وبالنسبة للهدف الأول، أعد الصندوق نهجاً إيجابياً يستند فوقه الدافع من المجتمع المحلي لتوفير جميع مبادرات المبادلة المطلوبة لدعم المشاركة الشعبية في الترليتات الجيدة لتحقيق اللازم كما نتالي وتعزيز الاستثمار في البنية الأساسية الاجتماعية (حياة الشعب، والمرافق الصحية، وفسول الدراسة في المناطق الفرعية).

18- وتلبية لاحتياجات قطاع ديناميكي ناشئ للتمويل الصغير في الإقليم، يستناد استراتيجيات التمويل الرفاه وخططة العمل الإقليمية، بالإضافة إلى اعتماد جديد لدعم التفقيث، مؤسسات التمويل الصغير على تطوير منتجات جديدة، وتحسين نظم الرصد والتبديل، وإقامة روابط مع مؤسسات التمويل الصغير الأخرى، وتعزيز الروابط مع المؤسسات المالية الكبرى، وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الأسواق، سيساعد برامج الشراكة مع القطاع الخاص الشامل الذي أطلق مؤخراً على إرسال روابط فعالة بين صغار المنتجين والمحتوى الصغير والكوماند الشهير وتسويق محاصيل وسلع غذائية محددة. وسيجري تحسين ترتيب تعاون ووضع مبادرات المشاريع الصغيرة التي بدأت في بوركينا فاسو والسنغال، وسوف يتم تفقد استثمارات كبيرة في مجال إنشاء الطرق الفرعية ومراكز التخزين والأسواق الرفاهية. وتضم حافز الصندوق حالياً زيادة 200 من المشاريع والبرامج الجارية التي يبلغ مجموع تكلفتها الاستثمارية 6.3 مليار دولار أمريكي وضمن الصندوق 2.9 مليار دولار أمريكي. ويستفيد من تلك المشروعات ما يقدر بنحو 100 مليون نسمة من قروى الريف من الرجال والنساء.
19 - والمساهمة في رفع إنتاجية المواد الزراعية والطبيعة، ستتركز الشعوب على تحسين موارد الزراعة، وعمليات التجهيز على النطاق الصغير، وتقنيات ما بعد الحصاد. وفي هذا السياق، ستجد جهود مكثفة لدعم معايزة ونشر الأرز الجديد من أجل أفريقيا وأنواع الكاسافا الجديدة. وسوف تتشجع الشعوب على تحسن إدارة المواد الطبيعية، خاصة صون التربة والموارد في المناطق شبه القاحلة، والتشجيع على مخططات الري الصغير للمحافظة من المخاطر التي ت تعرض لها المحاصيل. كما ستتناول الجهود لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والأسماك من خلال منظمات المزارعين والشبكات القروية الخاصة.

20 - ويتعذر الكثير من بلدان الإقليم للنزاع والكورثات الطبيعية وفروع نقش المناعة البشرية المكتسب/الإيدز.


22 - تعتبر إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية إقليم الذي يعتمد فيه الحد من الفقر بوضوح شديد على التنمية الريفية، وهو بذلك من أكثر الأقاليم احتيالاً إلى تسريع الجهود لتحقيق الأهداف الإقليمية للألفية. ومن شأن توسيع برنامج العمل خلال فترة التحديث السابق للموارد أن يمكن الصندوق من السماحة بدور كبير في جهود الحد من الفقر الريفية في هذا الإقليم.

23 - وسوف يواصل الصندوق عموماً تركز وجهوده الإيمانية على تحسين فرص وصول قراء الريف إلى:

أ) الخدمات المالية؛ (ب) الأسواق؛ (ج) الأراضي والبيئة (إدارة تلك الأصول) (د) التكنولوجيا الزراعية والموارد. وسوف تتكيف فرص الوصول في جميع تلك المجالات بدرجة كبيرة من خلال تمكين قراء الريف من التعلم وبناء المهارات وتطوير مؤسساتهم. وتحقيقاً لذلك، سنشدد التركيز على تكوين شراكات مع منظمات المزارعين الوطنية. وسيتم إلقاء عناية خاصة في جميع الأنشطة التحضيرية لقضاء الحاسة المتعلقة بورس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز وتأمين حياة الأراضي للقراء.

24 - يتمثل الصندوق في كثير من بلدان الإقليم أحد أهم شركاء الحكومة في القطاع الريفي، ولذلك فإن جانباً مهمًا من دوره يتمثل في مساعدة الحكومات على وضع وتنفيذ برامج وطنية على المستوى القطاعي ودون القطاعي لتلبية احتياجات القراء، وهو ما لا سبيل إلى تحقيقه بدون مساهمة عمليات استراتيجيات الحد من الفقر. وسوف يتم المشاركة في النهج القطاعية الشاملة جانباً مهماً لدور الصندوق من حيث السياسة المتعلقة بالنجاح القطاعية الشاملة التي أقرها المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 2005. وسيتم التركيز بشكل متزايد في جميع البلدان على جدول أعمال إعلان باريس بشأن فعالية المعونة.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية


إقليم آسيا والمحيط الهادئ

26 - بينما تشهد آسيا أعلى مستويات التقدم صوب تحقيق الأهداف الإسكانية للألفية، ما زال عدد الفقراء المدعرين ضحيةً حيث يصل إلى 270 مليون نسمة في آسيا الشرقية، و430 مليون نسمة في آسيا الجنوبية، وما زال الفقر المدقع يمثل في أغلبه مشكلة ريفية. ومن بين الأشخاص الذين يعيشون عن أقل من دolar واحد يوميًا، يعيش 79.6% من آسيا الشرقية و77.2% من آسيا الجنوبية في المناطق الريفية. ويتمنى إقليم آسيا والمحيط الهادئ بعدن من جوانب القوة (الديمقراطية والأمميّة والاقتصاد الكلي السليم) التي تسهم المجال لإنجاز تقدم كبير في الحد من الفقر الرئيسي في السنوات المقبلة. وكتب الصندوق من جانبه خبرة عائلة في تصميم وتنفيذ المشروعات والبرامج لصالح مجموعات فقراء الريف، خاصة النساء والشعوب الأصلية.

27 - وسوف يواصل الصندوق تنفيذ استراتيجيته لآسيا والمحيط الهادئ 1 مستداً في ذلك إلى أربع ركائز رئيسية: تنمية المناطق الأقل رعوية والنهوض بقدرات النساء لتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي؛ وتعزيز قدرات الشعوب الأصلية والفنان المشهورة الأخرى؛ وبناء التفاعلات الفعلية.

28 - وسوف يجري تطوير وتخصيص التكنولوجيات الزراعية المبتكرة المستدامة لإنتاج المحاصيل التقليدية والمعالجة التالية في المناطق الأقل رعوية. فيما يتعلق بتمكن المرأة، ستتم الاستراتيجية على تعزيز فرص وصول النساء إلى الخدمات المالية والتكونولوجية، وزيادة مثابرة في المؤسسات المحلية، وبناء منظمات القواعد الشعبية الخاصة بين. وسوف تتم النساء مجموعة مستهدفة رئيسية في جميع المشروعات التي يساندها الصندوق، فيما يتعلق بتعزيز تنمية الفئات الرعوية المهمة، سيتم التركيز كذلك على زيادة فرص وصول تلك الفئات إلى المواد وتمكنها اجتماعياً للمشاركة في تحقيق التنمية الخاصة بها.

29 - وتشمل الفضلا الاستراتيجية الناشئة في آسيا ضرورة إعادة التركيز على الزراعة والتصدير لندرة الأراضي وموارد المياه، واستئناف التكنولوجيا الحيوية لصالح الفقراء، وتوعي جدول أعمال تثبيت التمويل الصغير والمشروعات الصغيرة. إضافة إلى ذلك، فإن الفقر يرتبط بالgorithm والتعزز للخدمات الخارجية على السواء، مما يعج قدرة الفقراء على العمل. ولذلك فإن التحدي الرئيسي المقابل الذي يواجه التنمية المستدامة سيكمن في إتباع استراتيجيات سياسات الدعم من الفقر التي تقلل المخاطر أو تخفف من طبيتها وتعزيز آليات التصدي، وتشمل المخاطر المحتملة التي تلوح في الأفق تقنيات فويس نفسه من المناعة البشرية المكتسب/الإيردي، لذا يجب قياس ونواء الريف في آسيا والتعرض لمخاطر وبناء أنظمة الطيور الذي يمكن أن يقضي على سبيل معيشة أعداد غفيرة من فقراء الريف في آسيا

وتشجع عليها مخاطر صحية تهدد المجتمع العالمي، كما ستتعزز النهج المبتكر للوقاية من الأمراض وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الأمراض وذلك كوسيلة لمساعدة البلدان المعرضة للكوارث أو النزاع.


إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

31 - حافظ الصندوق منذ إنشائه في عام 1977، على حضور قوي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وسوف تساعد الزيادة المتوقعة في برنامج عمل الفترة 2007-2009 على تعزيز دور الصندوق. ووفقًا لتقرير الأهداف الإدارية للألفية، شهد لإقليم حالة ركود في التنمية الاقتصادية منذ التسعينات، ويعتبر 62.9% من القروة المدعوم في المناطق الريفية.

32 - وربما تتمثل ندرة المياه أشد المعوقات وطأة على فقراء الريف في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ويمثل ارتفاع معدلات الطاقة (أكثر من 15%)، لاسيما بين الشباب، تحديًا رئيسيًا آخر يواجه هذا الإقليم اليوم. وعلى الرغم من الأهمية البالغة التي يتطلبها التمويل الصغير لفقراء الريف، يعتبر قطاع التمويل الصغير في الإقليم أحد أحدث قطاعات التمويل الصغير في البلدان النامية. ويتفرق الماليين من فقراء الريف إلى فرص الحصول على الخدمات المالية الملائمة، ويتعارض هذا الهدف إلى الأوساط جديدة لتسوية سلبهم الزراعية. وقد أُجريت تلك العوامل إلى استمرار ارتفاع مستوى الفقر الريف في الإقليم.

33 - ويتوقع الصندوق أن تتضمن الاستراتيجية النتنبحة لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مزيدًا من التركيز على دور الصندوق في الإقليم موضوعيًا وجغرافيًا على السواء. وسيجري التصدى لأربعة مواضيع رئيسية، هي: (i) إعادة إحياء إقليم الأراضي والموارد المائية؛ (ii) تعزيز الإقليم السياسي من أجل تحسيس إقليم الأراضي والمياه؛ (iii) استثمار الريفيات الريفية في التمويل الصغير عن طريق تكوين شراكات مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال، والتعاون مع المصارف التجارية والمؤسسات المالية الإقليمية الكبرى؛ و (iv) ربط صاغ المزارعين وفقراء الريف بالأسواق الدولية عن طريق مساعدة البلدان الريفية ومملكة أفريقيا على إنشاء أسواق لتصدير المنتجات غير التقليدية وعمل مع مبادرات المنظمات غير الحكومية ومع القطاع الخاص.

إقليم أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثًا

34 - تشمل البلدان الثنائية التي يضمها الإقليم الفرعي لأوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثًا إضافة جيدة نسبيًا للاستثمار الصندوق. وقد أسفر انهيار النظام الشيوعي السابق عن زيادة هائلة في معدل الفقر مؤخراً، وارتقت عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يوميًا في كمودوث الدول المستقلة من 4.0% في عام 1990 إلى
5.3% في عام 2001. ووفق جانب كبير من تلك الزيادة في المناطق الريفية حيث يعيش 52.6% من الفقراء المفقودين.

ويتركز الفقر في اقليم أوروبا الوطسي والشرقية والدول المستقلة حديثاً في المناطق الجبلية الثنائية وبين كبار السن والشباب والأسر التي تعمل النساء.

35 - ويتطلب الهدف الاستراتيجي العام للصندوق في اقليم أوروبا الوطسي والشرقية والدول المستقلة حديثاً في مساعدة عملية الانتقال من خلال البرامج الزراعية المستدامة التي تساهم في الحد من الفقر الريفي. وسوف تستند معظم التدخلات قوتها الدافعة من تنمية القطاع الخاص وتكوين الشركات بين القطاعين العام والخاص. وسوف يركز الاهتمام على تحقيق فرص وصول صغار المزارعين إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية باستعمال نهج سلاسل إمدادات السلع بطريقة إنتاجية تشد على الروابط مع الأسر الزراعية الأشد فقرًا.

36 - ومن المتوقع أن تشمل العناصر الشاملة للاستراتيجيات الإقليمية لإقليم أوروبا الوطسي والشرقية والدول المستقلة حديثاً ما يلي: تنمية مراة التعاون بين الجنسين على أساس الدروس المتفق عليها المكتسبة من البرامج التجريبية القائمة في سهادا الصندوق؛ والاضطلاع بدور أكبر فاعلاً في منتجات التنسيق بين الجهات المختلفة، وإرساء شركات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأخذ بنهج قائم على إدارة المعرفة تتوسع الاستراتيجيات النافعة وزيادة اقتصاد الوصول إلى المستفيدين وتحسن الرؤية وتقيمات الدروس المستفادة داخل البرامج القطعية للصندوق ومع شركاته.


إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي

38 - ما زال الحد من الفقر يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي، لاسيما في المناطق الريفية حيث يعيش 64% من السكان دون خط الفقر. وللتفاوت على التحديات التي تواجه الإقليم وضع الصندوق عمليات على أرباع ركائز رئيسية: (i) ترسيخ الرصد الاجتماعي والاقتصادي (ii) الاستفادة من فرص الأسواق؛ (iii) تعزيز حوار السياسات؛ (iv) تبني الاستراتيجيات.

39 - وسوف يركز تكوين الرصد العقلي الاجتماعي على النساء (عن طريق تعميم النهج القائم على مراة التعاون بين الجنسين وتشجيع النشاط الاجتماعي) والشباب (من خلال التدريب على مهارات العمل وتعزيز القدرة على إدار الدخل). وسوف تحدد مجموعات السكان الأصلية التي تمتلك أكبر مجموعات قراءة الريف في الإقليم بأولوية الاهمام، مع التركيز بشكل خاص على اللاتينيين المنحدرين من أصل أفريقي.

40 - وسوف يشكل تحصين فرص وصول المزارعين الفقراء إلى الخدمات المالية والأسواق عمراً محورياً في عمليات الصندوق في الإقليم. وفي هذا السياق، سيتم التشديد على تنمية السلاسل الإنتاجية النافعة من خلال التحالفات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الإثباتات - متطلبات التمويل ومستوى تجديد الموارد

وفي إطار التحديث، حصل الصندوق على مساهمات من الدول الأعضاء بما يعادل نحو ثلث 11% من المساعدة الإجمالية الرسمية العالمية. وارتفعت مستوى المساعدة الإجمالية الرسمية بشكل كبيراً في أعقاب التدريبات المتطورة في عام 2002 في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في مونتري في المكسيك، وتعد ذات المحادثة التي قطعتها على نفسها دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول. وفي الفترة 2007-2009، جرى أن يتجاوز متوسط المساعدة الإجمالية الرسمية بين 85 و90 مليار دولار أمريكي سنوياً، وحتماً إذا احتياط الصندوق بنيته المالية من المساعدة الإجمالية الرسمية العالمية فسوف يحقق ذلك مستوى لا يقل عن 800 مليار دولار أمريكي للتحديث السابق للموارد. وفي هذا السياق، يجري بملاحظة أن المفاوضات التي أجريت مؤخرًا بشأن تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق التنمية الأفريقي قد أسفرت عن زيادة بنسبة 30% و43% على التوالي، وسوف يمثل مستوى التحديث السابق لموارد الصندوق بما قيمته 800 مليار دولار أمريكي معدل نحو مماثل.

وبالنسبة لمستوى تجديد الموارد، يبلغ 800 مليار دولار أمريكي، سيتم استخدام الموارد الداخلية التي تبلغ مجموعها 1.2 مليار دولار أمريكي أو 60% من المجموع لتمويل برنامج عمل بما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي في عام 2009.


استنتاج

43 - من شأن رفع مستوى برنامج العمل إلى مليارات من الدولارات الأمريكية خلال فترة التجديد السابع للموارد أن يمكن الصندوق من الوصول إلى عدد أكبر من الفرص، ومن ثم التحقق من أثر التغييرات التي يدخلها الصندوق في أساليب عمله وفي نموذجه التشغيلي وتعديل ذلك الأثر. وسوف يتمكن الصندوق من الشؤون الدائرية بدور كبير في تحقيق الهدف الإجمالي للأقلية الممثلة في خفض الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 وذلك من خلال الوصول إلى ما يقترح بنحو 13 مليار دولار قروض من الرجال والنساء سنوياً بفعالية متزايدة.

ثالثاً - متطلبات التمويل ومستوى تجديد الموارد

44 - كما لاحظنا من قبل، تتسم مهمة الصندوق وخبرته الطويلة في مكافحة الفقر الرفيع بأهمية خاصة في عالم اليوم الذي يحتل فيه الفقر رأس جدول أعمال التنمية، وفي ظل تزايد الاعتراف بمحورية التصدي للفقر الرفيع. وسوف يحتاج برنامج العمل الذي يصل إلى ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي خلال فترة التجديد السابع للموارد إلى زيادة كبيرة في الموارد لتمويله. وسوف يتم تمويل قسط من تلك الموارد من مساعدة الدول الأعضاء خلال فترة تجديد الموارد، وسيمجر جزء منها من تسوفات الفروض العائدة وعان الاستمرار وعملية إلغاء الفروض عند الاقضاء.

45 - وفي إطار التحديث، حصل الصندوق على مساهمات من الدول الأعضاء بما يعادل نحو ثلث 11% من المساعدة الإجمالية الرسمية العالمية. وارتفعت مستوى المساعدة الإجمالية الرسمية بشكل كبيراً في أعقاب التدريبات المتطورة في عام 2002 في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في مونتري في المكسيك، وتعد ذات المحادثة التي قطعتها على نفسها دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول. وفي الفترة 2007-2009، جرى أن يتجاوز متوسط المساعدة الإجمالية الرسمية بين 85 و90 مليار دولار أمريكي سنوياً، وحتى إذا احتياط الصندوق بنيته المالية من المساعدة الإجمالية الرسمية العالمية فسوف يحقق ذلك مستوى لا يقل عن 800 مليار دولار أمريكي للتحديث السابق للموارد. وفي هذا السياق، يجري بملاحظة أن المفاوضات التي أجريت مؤخرًا بشأن تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق التنمية الأفريقي قد أسفرت عن زيادة بنسبة 30% و43% على التوالي، وسوف يمثل مستوى التحديث السابق لموارد الصندوق بما قيمته 800 مليار دولار أمريكي معدل نحو مماثل.

46 - وبالنسبة لمستوى تجديد الموارد، يبلغ 800 مليار دولار أمريكي، سيتم استخدام الموارد الداخلية التي تبلغ مجموعها 1.2 مليار دولار أمريكي أو 60% من المجموع لتمويل برنامج عمل بما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي في
الفترة 2007-2009، وكما يوضح من الجدول 1، فإن نسبة الموارد الداخلية إلى مساهمات الأعضاء تعتبر أعلى كثيراً مما في حالة المؤسسة الدولية للتنمية.

الجدول 1: مقارنة النسب المولدة من الموارد الداخلية وموارد التجدديد في برنامج عمل الصندوق والمؤسسة الدولية للتنمية

<table>
<thead>
<tr>
<th>المؤسسة الدولية للتنمية</th>
<th>الصندوق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الطباع عشر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>السبع</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تجديد الموارد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>برنامج العمل</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 مليار دولار أمريكي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة</td>
<td>1.2 مليار دولار أمريكي (60%)</td>
</tr>
<tr>
<td>22.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة</td>
<td>0.8 مليار دولار أسعار (40%)</td>
</tr>
<tr>
<td>0.80</td>
<td>1.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) بما في ذلك تمويل مضاف على البنك الدولي للإنشاء والتعبير.

47 - وبالإضافة إلى ما قيمته 2 مليار من الدولارات الأمريكية المطلوبة لتمويل برنامج العمل خلال الفترة 2007-2009، تحتاج ميزانية الإدارة واعتماد تمويل تجهيز المشروعات إلى التمويل، وتقدر تلك التكاليف بما مجموعه 290 مليون دولار أمريكي على مدى فترة التجديد السابعة التي تستغرق ثلاث سنوات.


49 - ويتضمن الجدول 2 تقسيم الموارد المقدمة والموارد المطلوبة خلال فترة التجديد السابعة للموارد. وتشير التقديرات إلى أن تدفقات الصرف العادية ستبلغ ما مجموعه 635 مليون دولار أمريكي، وسيصل عائد الاستثمار إلى ما مجموعه 230 مليون دولار أمريكي، والأموال المدة عن عمليات إلغاء الصرف 223 مليون دولار أمريكي، وما يقرب من 32 مليون دولار أمريكي من رصيد مساهمات التجديد السائد للموارد ليصل المجموع الإجمالي إلى 1.12 مليار دولار أمريكي.
الجدول 2: تدفقات الموارد لفترة التحديث السابع (بافتراض أن معدل النمو السنوي في برنامج العمل يبلغ 10% خلال فترة الثلاث سنوات)

<table>
<thead>
<tr>
<th>المتطلبات المتوقعة من الموارد (بالملايين الدولارات الأمريكية)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>برنامج العمل (الкроش والمنح)</td>
</tr>
<tr>
<td>ميزانية الإدارة واعتماد تمويل تجهيز البرامج</td>
</tr>
<tr>
<td>مجموع المتطلبات من الموارد</td>
</tr>
<tr>
<td>تكاليف مبادرة الديون للبلدان الفقيرة الممتدة بالديون</td>
</tr>
<tr>
<td>التدفقات وعمليات إلغاء الديون المتوقعة</td>
</tr>
<tr>
<td>تدفقات الديون العادلة</td>
</tr>
<tr>
<td>عائد الاستثمار</td>
</tr>
<tr>
<td>عمليات إلغاء الديون</td>
</tr>
<tr>
<td>رصيد مساهمات التحديث السادس</td>
</tr>
<tr>
<td>مجموع التدفقات وعمليات إلغاء الديون</td>
</tr>
<tr>
<td>مجموع موارد التحديث السابع</td>
</tr>
<tr>
<td>مجموع موارد التحديث السابع</td>
</tr>
<tr>
<td>متطلبات تمويل التحديث السابع</td>
</tr>
<tr>
<td>إذا لم تسد تكاليف مبادرة الديون من حساب أمانتة مبادرة الديون التابع للبنك الدولي والمساهمات الخاصة، سيؤدي ذلك الرصيد إلى زيادة العجز الذي يتطلب تمويلاً.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- ومن شأن مستوى قيمته 370 مليون دولار أمريكي للتفاوض السابع للموارد أن يؤدي إلى حدوث عجز بما قيمته 370 مليون دولار أمريكي، وسوف يمول ذلك العجز باستخدام التدفقات العادلة مستقبلاً في إطار إدارة الأصول والخسوم. وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم تسد بالكامل تكاليف مبادرة الديون البالغة 137 مليون دولار أمريكي من خلال الوصول إلى حساب أمانتة مبادرة الديون التابع للبنك الدولي ومن خلال المساهمات الخاصة، سيؤدي ذلك الرصيد إلى زيادة العجز الذي يتطلب تمويلاً.

- وفي إطار إدارة الأصول والخسوم، من المفترض إدراج خمس سنوات من تدفقات الديون العادلة مخصوماً منها تكاليف الديون، و5% كإجراء تحوطي كجزء من موارد الصندوق المتاحة لعقد الالتزامات، وينبغي استعمال هذه الطريقة لتمويل مبلغ قيمته 370 مليون دولار أمريكي أو ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي، إذا لم تسد تكاليف الديون من خلال المصادر الأخرى. ويحول نهاية فترة التحديث السادس، سيسجل الاستخدام المتوقع لسلطة الالتمام بالموارد مقدماً 455 مليون دولار أمريكي، وبالإضافة إلى ما مجموعه 507 ملايين دولار من الدولارات الأمريكية المطلوبة لفترة التحديث السابع، فإن المجموع سيمثل استخدام ما يقدر بنحو 4.5 سنة من تدفقات الديون العادلة مستقبلاً (كما هو مبين في الجدول 4).

1. يستند هذا الرقم إلى سعر الصرف الحالي للدولار مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة.

2. إذا تم استخدام مساهمات خارجية.
52 - وفي هذا السياق، تم عرض اقتراح بوضع سياسة بشأن السيولة في الصندوق خلال فترة التحديد السبع كوسيلة للرصد وكفاءة توفير السيولة الكافية لدى الصندوق في جميع الأوقات.

53 - ولأغراض تحليل الحساسية، أجريت تقديرات بين الآثار الناجمة عن زيادة مستوى تجديد الموارد أو تخفيضه عن 800 مليون دولار أمريكي، أي 900 مليون دولار أمريكي و700 مليون دولار أمريكي، وهو ما يبينه الجدولان 3 و4 أدناه.

الجدول 3: مقارنة موارد التحديد السبع في إطار ثلاثة مستويات مختلفة لتجديد الموارد

(بافتراض أن معدل النمو السنوي في برنامج العمل يبلغ 10% خلال فترة تجديد الموارد)

<table>
<thead>
<tr>
<th>مستوى التحديد السبع للموارد</th>
<th>التصور جم: 900 مليون دولار أمريكي</th>
<th>التصور ألف: 800 مليون دولار أمريكي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>برنامج العمل (الظروف والمحور)</td>
<td>2000</td>
<td>2000</td>
</tr>
<tr>
<td>ميزانية الإدارة واعتماد تمويل تجهيز البرنامج</td>
<td>290</td>
<td>290</td>
</tr>
<tr>
<td>الموارد المطلوبة لتجديد السبع</td>
<td>2290</td>
<td>2290</td>
</tr>
</tbody>
</table>

التكلفة مبادرة الدبون خلال فترة التحديد السبع

- تكتاف مبادرة الدبون خلال فترة التحديد السبع
- مساهمات التحديد السبع للموارد
- رصد مشاريع التحديد السبع

- عائد الاستثمار
- تدفقات الفروض العائدة
- عمليات إلغاء الفروض
- تدفقات موارد التحديد السبع

- مitlements تمويل التحديد السبع

قبل سداد تكلفة مبادرة الدبون

بعد سداد تكلفة مبادرة الدبون

2024 1920 1817

استناد جدول الأرقام إلى سعر صرف الدولار الأمريكي البالغ 1.45 مقابل الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة.

الجدول 4: مقارنة المؤشرات المالية في إطار ثلاثة مستويات مختلفة لتجديد الموارد

<table>
<thead>
<tr>
<th>مستوى التحديد السبع للموارد</th>
<th>المؤشرات المالية المتوفرة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>التصور جم: 900 مليون دولار أمريكي</td>
<td>التصور ألف: 800 مليون دولار أمريكي</td>
</tr>
<tr>
<td>الوسطي لبرنامج العمل السنوي (مجالي الدولارات الأمريكية)</td>
<td>668</td>
</tr>
<tr>
<td>مستوى السبلة (مجالي الدولارات الأمريكية) في نهاية فترة التحديد السبع للموارد</td>
<td>2155</td>
</tr>
<tr>
<td>العدد القمري لسنوات تدفقات الفروض العائدة مستقبلا</td>
<td>4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>المستخدمة لأداء الإطارات</td>
<td>4.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

استناد جدول الأرقام إلى سعر صرف الدولار البالغ 1.45 دولار أمريكي مقابل الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة.

بالتالي، إذا جرى كل سنة كمية 95% من أصل الفروض وفوداء، مغوصها في التدفقات العائدة السلبية الناجمة عن مبادرة الدين، فإنها قد يكون لها القيمة المتوقعة بالدبيون.
وباختصار، أن مستوى تجديد الموارد هو 700 مليون دولار أمريكي، فمن الطبيعي أن يزداد تمويل العجز.

يرتفع عدد سنوات تدفقات القروض العامة مستقبلاً المطلوبة في إطار إدارة الأصول والعجز في نهاية فترة التجديد السابع لتصل إلى 4.9 سنة مقارنة بما مجموعه 4.5 سنة في إطار تجديد الموارد البالغ 800 مليون دولار أمريكي. وفي حالة تجديد الموارد بما قيمة 900 مليون دولار أمريكي، ينخفض عدد سنوات التدفقات العامة مستقلاً ليصل إلى 4.1 سنة. وفي جميع تلك التصورات، إذا تم تمويل تكاليف مباشرة الديون من خلال حساب أمانة مباشرة الديون التابع ل البنك الدولي أو من خلال المساعدات الخاصة، ستختفي استخدام التدفقات العادية المقابلة بنحو 137 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد قليلاً على نصف سنة من التدفقات العادية مستقبلاً.

55 - وبسبب الشكل 1 حركة تغييرات السيبولة في التصورات الثلاثة وصولاً إلى فترة التجديد الثامن (الأعراض الإيضاح، تم وضع افتراض محاد يمثل في الحفاظ على تكاليف مستوى تجديد الثامن وبرنامج العمل بالقيمة الحقيقية، أي أن الزيادة لا تتجاوز معدل التضخم ال 2% سنوياً. وكما هو متوقع في إطار مستوى تجديد البالغ 900 مليون دولار أمريكي، سيرتفع مستوى السيبولة ارتفاعاً كبيراً عن المستوى المتضرر في إطار التطور الأساسي. على أنه في إطار تصور تجديد الموارد بما قيمة 700 مليون دولار أمريكي، ستختفي السيبولة بنحو 69 مليون دولار أمريكي خلال التصور الأساسي بحلول نهاية فترة التجديد السابع، وبنحو 188 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية فترة التجديد الثامن. وسوف يتضاعف هذا الهبوط في السيبولة على مر الزمن. وبذلك فإن تخفيف مستوى التجديد السابع للموارد سيطلب زيادة كبيرة في مستوى التجديد الثامن أو سيقضي إلى تخفيف كبرى في برنامج عمل الصندوق خلال فترة التجديد الثامن للموارد. واللاستفادة على أفضل وجه من فترة الصندوق المشهودة لتتمكن فقراء الريف من التغلب على الفقر سيكون مستوى التجديد السابع للموارد بما قيمة 800 مليون دولار أمريكي مسوعاً لتوفير التمويل المستدام لبرنامج عمل بما قيمة مليار من الدولارات الأمريكية في الفترة 2007-2009.

الشكل 1: توقعات السيبولة
رابعًا - التوصيات

65 - يرجى من هيئة المشاورات الموافقة على برنامج عمل بما قيمته مليار من الدولارات الأمريكية للصندوق خلال فترة التحديث السابعة للموارد (2007-2009) والموافقة على مستوى التحديث السابع للموارد بما قيمته 800 مليون دولار أمريكي باستخدام ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي 3 من التدفقات العائدة مستقبلاً في إطار إدارة الأصول والخيصم.

3 يستند الرقم إلى سعر الصرف الحالي للدولار الأمريكي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة.
الملاحق

1- من شأن برنامج عمل في فترة التجديد السالب للموارد بما قيمته مليارات من الدولارات الأمريكية، أي زيادة نسبتها 63% عن برنامج العمل خلال فترة التجديد السابق. لذا، يسعى للصندوق بتكيف دعمه بقدرات على المعرفات الأساسية التي تلبّي إحتياجات قراءة الرسوم، وسوف يختلف التوجه الاستراتيجي لعاميات الصندوق خلال فترة التجديد السالب للموارد في إطار الاستراتيجي الذي تم وضعه للفترة 2007-2009 والاستراتيجيات الإقليمية المتبقيّة من ذلك إطار. ويتضمن أحد الأهداف الرئيسية للإطار الاستراتيجي تعزيز مساهمة الصندوق في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.

2- سوف تستفيد مشروعات الصندوق من خبرات الواسعة التي اكتسبتها من عملياته على مدى 27 عاماً في مجال تصميم برامج الحد من الفقر الرفيع ومساءدة تنويعها. ولذا هذه الفترة، تم تقديم الصندوق بموثوقية، بما يزيد على 8.7 مليار دولار أمريكي لما مجموعه 676 مشروع بتكيف استثماري مجموعه نحو 23.9 مليار دولار أمريكي، وتشير التقديرات أن تلك المشروعات قد أفادت ما يربو على 250 مليون شخص من الرجال والنساء.

3- وبالنظر إلى التوجه الواقعي للأنشطة المفترضين من الصندوق، من حيث الهيكل الاقتصادي ومستويات الدخل وقاعدتي الوراثة، فإنه يطلب استراتيجيات متقدمة في مختلف الأقاليم والبلدان بما يعبر عن الظروف المحددة للفقر الرفيع، والحركة والشوارع. وأن شرائح الاختلافات لبرنامج العمل المعزز للفترة التجديد السالب للموارد، وسوف يركز الصندوق اهتمامه في جميع الأقاليم على بناء قدرات قراءة الرسوم وميزاتهم، وتمتعهم والمحلية، وسوف تظل جوانب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وبين الجنسين قائمة ما لم تتحسن.

4- يمثل الافتقار إلى فرص الوصول إلى الموارد المالية معاً، رابطاً أمام تحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المعنوية للفقراء الرفيع. يعتبر الصندوق المؤسسة التمويلية الوحيدة التي تركز تحديداً على التمويل الرفيع، وسوف يستفيد الصندوق من هذه الميزة النسبية في المساعدة على بناء نظام مالية رفيعة لا تتوفر فقط الامتيازات بل ويتبع أيضاً فرص الوصول إلى خدمات الإخبار والتأمين، والتحويبات. وسوف ينتج الصندوق تعزيز المشروعات الرفيعية وفرص الوصول إلى الأسواق من خلال النهج المحدد، يمكن المشروعات الرفيعة من استعمال الخدمات المالية بفعالية، ويلهم تحسين فرص قراءة الرسوم في الوصول إلى الموارد المحروقة والمكتوبية عنصرً محدوداً لминистرة الصندوق الممثلة في حد من الفقر الرفيع. وتشمل أم من برامج عمل الصندوق التكييف والمتوسط الرفوعي، المدعوم لمشاركة في مواجهة القضايا المرتبطة بالأراضي والبيئة، وتشمل على إدارة المعرفة لمساعدة قراءة الرسوم على الإتركز والتمكين وتقاسم الخبرات فيما بينهم، وسوف تعزيز ذلك كله من خلال إرساء شراكات أخرى مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.

إقليم أفريقيا الغربية والوسطى

5- من شأن زيادة برنامج العمل أن يوفر لشعبة أفريقيا الغربية والوسطى فرصة للإعداد من الخبرة الهائلة التي اكتسبتها الصندوق فيما يتعلق بمعوقات فرصه الحد من الفقر الرفيع في هذا الإقليم. وسوف يزيد الصندوق من استثماراته في المجالات ذات الصلة، النسبة من أجل الاستفادة من التركيز المتجدد على التنمية الزراعية في هذا الإقليم.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

مستنداً في ذلك إلى النتائج التي تحققت، ويسعى الصندوق إلى تحقيق أربعة أهداف إستراتيجية في الإقليم، وهي:

1) تعزيز قدرة قضاء الريف ومنظماتهم؛ (ii) تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية والأسواق؛ (iii) رفع إنتاجية الموارد الزراعية والطبية؛ (vi) الحد من التعرض للمخاطر الرئيسية التي تهدد سبل المعيشة الريفية.

6 - وبخصوص تعزيز قدرة قضاء الريف ومنظماتهم، قام الصندوق برصد الجهود المهمة الجارية الرامية إلى تحقيق الامكانيات في الإقليم واستلصال الدروس المستفادة من المشروعات ذات الطابع التشاركية القوي. ونتيجة تلك الجهود، قام الصندوق خلال السنوات الثلاث الماضية بوضع نهج للتنمية المحلية يعتمد قوةه الدافعة من المجتمع المحلي وثباته صحته من خلال العمليات المنفذة في الإقليم وتشجيع المجتمع الإقليمي. وسوف يوجه هذا النهج جميع المبادرات الإقليمية الشعبية المقبولة. وتم اختيار نهج التخطيط التشاكي والتسيير والرصد والتمييز وسيتم إدخال مزيد من التحسينات عليها وتعزيز تطبيقها. ويلزم بذل جهد واسع لدعم مشاركة القوى الشعبية في العمليات الإقليمية الجديدة. وسوف تتم استمارات الصندوق على المستوى المحلي الجهود المبذولة في مجال التحول المؤسسي، فضلاً عن البنية الأساسية الاجتماعية والإنتاجية المدارة محلياً. وسيجري تعزيز الاستثمار في البنية الأساسية الاقتصادية، مثل مياه الشرب والري والمرافق الصحية.

7 - ويشهد إقليم أفريقيا الغربية والوسطى ظهراً قطاع ديناميكي للتمويل الصغير. وخصصت درس مهمة في مجال تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية، وقام الصندوق نتيجة ذلك بوضع استراتيجية للتمويل الرفيق وخطوة عمل إقليم أفريقية الغربية والوسطى. وتركز خططة العمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة في مسارات التمويل الصغير الجديدة، والالتزام المتواصل الأول، والتركيز بشكل متزايد على بناء شبكة طموحية مستدامة ومتقدمة جديد. وسوف يساعد البرنامج المقابل تعزيز خطط الأعمال وعقود الآداء والبحث واستخدام نهج متكررة، وإشراء نظم سليمة للرصد والإبلاغ. وفي هذا السياق، سيتم دعم مسارات التمويل الصغير لتشجيعها على المشاركة في نظام تبادل المعلومات المتعلقة بالتمويل الصغير، والإبلاغ بانتظام عن مجموعة رئيسية من المؤشرات المتقدمة عليها. وسيتم تشجيع إنشاء اعتماد لدعم التنفيذ بغض النظر عن الدعم التقليدي وحال المشكلات وما إلى ذلك بشكل مستدام، لعمليات التمويل الرفيق المدعومة من الصندوق في الإقليم. وسوف يستخدم هذا الاعتماد كذلك في تشجيع الترابط وتعزيز الروابط بين جميع حلقات سلسلة مسارات التمويل الرفيق.

8 - وفقاً لذلك، الجزء من التمويل الصغير في مجال الرعاية والقطاع الخاص الشامل استناداً إلى الدروس المستفادة من مشروعين مبتكرين في مجال الوصول إلى الأسواق، والهدف من ذلك هو إقامة روابط فعالة بين الصغار المنتجين وبين القطاع الخاص على التماس الصغير والأوسمة لإنتاج وتوزيع الكاكاو والدخان والدرة الرفيعة والكسف والتين العربي والمناج والفاصولياء الخضراء. وسيتم تطوير نهج الرامية إلى تشجيع وتطوير مبادرات المشروعات الصغيرة التي بدأت في السفال وبوركينا فاسو. وإضافة إلى ذلك، سيساعد ذلك تشجيع استمارات ضخمة في مجال إنشاء الطرق الفرعية والنقل والمرافع للمؤسسات من فرص الأسواق التي توفرها الأعداد المتزايدة للسكان في المناطق الحضرية، وعلاقة ذلك، سيساعد ما لا يقل عن 20 إلى 25% من جميع المشروعات الجديدة على تعزيز قدرات الأشخاص التجارية من أجل النهوض بتنمية القطاع الخاص.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

9 - ويعتبر رفع تدابير الموارد الزراعية والطبية في الإقليم، مركز الصندوق على تحسين مواد الزراعة وعمليات التجهيز الصغيرة النطاق، وتكنولوجيات ما بعد الحصاد مضاعفة ونشر أنواع الأرز الجديدة وكذلك الكماشة المحتملة. سوف يشجع الصندوق تطبيق إدارة محسنة للموارد الطبية (لاسيما صناعات اللعب والمياه في المناطق شبه القاحلة) وعمليات مضاعفة البذور القائمة على مشاركة المجتمعات المحلية وسنركز على مخططات الري الصغيرة التي تديرها القرى للحد من المخاطر التي تتعرض لها المحاصيل. وسنتوجه الجهود نحو تطوير مندوبات/مبادئ المزارعين المحلية، وكذلك الخدمات البيطرية القوية، مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز أفضل الممارسات المحلية جنبا إلى جنب مع الأخذ بالتكنولوجيا الجديدة والمبتكرة. وفي هذا السياق، سيعمل الصندوق تعاقب مع مراكز البحوث بما في ذلك الجماعات الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، في مفاكهة أمراض النباتات والأفات وفرز أنواع البذور المعتمدة. وسنعمل رفع الانتاج الحيواني من خلال تعزيز ومساءدة شبكة قروية خاصة مستدامة لتوفير الخدمات البيطرية، مع التدريب على الإنتاج الحيواني على نطاق الصغير. وسنعظم تأثير الأسماء من خلال تعزيز ومساءدة المجتمعات المحلية القروية ومنظمات المزارعين.

10 - وفيما يتعلق بإدارة المعرفة والإبداع في الإقليم، سنستهدف الصندوق خطوة عمل لرفع مستوى أداء البرامج وتحسين أثرها من خلال تعزيز نظام الرصد والتقنيات، فضلا عن تعزيز المعلومات والاتصالات وتقييم المعرفة. ويجري إعداد استراتيجية اتصالات إقليمية لمواجهة هذا التحدي، إضافة إلى ذلك، ستواصل شبكة في أفريقيا أداء دورها كليمة وصل مهمة بين موظفي المشروعات الإقليميين وغيرهم من أصحاب الشأن الإقليميين. سوف تؤدي الشبكة دورا مهنيا في نشر وتبادل المعلومات عن أهم مواضيع قضايا التنمية الزراعية المرتبطة بتحسين إدارة المشروعات، ومن ثم زيادة فعالية عمليات الصندوق في الإقليم. كما سنستعرض مستوى الحضور الميداني لتوليد المعرفة ونشرها بين أصحاب الشأن الإقليميين وبين الميدان والمقر.

11 - وأخيرا، هناك فرصة لتعليم طرق الحد من تعرض قرواء الريف للمخاطر الرئيسية (فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الأيدز والأمراض، والكوارث، والجفاف، والنزاع) استنادا إلى الخبرة الميدانية.


13 - وسوف ينفذ البرنامج المشار إليه أعلاه بالشراكة مع المؤسسات الإقليمية الأخرى من خلال التمويل المشترك وترتيبات الشراكة الاستراتيجية. وفي هذا السياق، سيفصل الصندوق الاستفادة من منتدى المتحرين بشأن التعاون والتعاون في إقليم أفريقيا الغربية ووسطى، وثبوت الصندوق السياسة الزراعية المشتركة للجامعة الاقتصادية لأطراف أفريقيا من أجل تحقيق فرص وصول أصحاب الشأن إلى الأسواق المحلية والدولية. وفي هذا السياق، سيستمر دعم محور السياسات الإقليمية في تحديد القضايا السياسية ذات الأولوية المتبقية عن الخبرة الميدانية في مجال القروض والمنح، وإجراء حوار حول السياسات على المستوى الوطني والإقليمي. وسوف يستمر تقديم الدعم إلى الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والاندماج الأفريقي في مجال بذور القرى المزارعين ودعمهم في عملية صنع
الصناديق الدولية للتنمية الزراعية

القرارات، وسيتم الالتزام في تنفيذ مبادرة مشتركة لتسوية وتكييف الكمساو في سياق الشراكة الجديدة من أجل تنمية
أفريقيا.

إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

14 - يمثل الصندوق أحد المصدرين الرئيسي للمساعدة الإدارية للحد من الفقر، ولاسيما للاستثمار الاقتصادي لفقراء
الريف في أفريقيا الشرقية والجنوبية. ويعد الصندوق مهماً رئيسيًا في القطاع الزراعي، بل إنه أكبر ممول للتنمية في
عدد من البلدان. وتعد أفريقيا الشرقية والجنوبية إقليماً تعتني فيه جهود الحمل من الفقر اعتناقاً ووضعاً على التنمية
الريفية، وهو من أكثر الأقاليم اهتماماً إلى تسريع الجهود لتحقيق الأهداف الإدارية للأفريقيا. وبالتالي فإن الزيادة المفترضة
في مبادلة التدفقات السالب للموارد سوف تكون فائدة خاصة تحقق أثر كبير على الفقراء.

وفي هذا السياق، سياسة الصندوق من خلال مشروعاته في الجهاز الحكومي الرامية إلى تنفيذ البرامج على
المستوى القطاعي ودون القطاع للنسبة احتياجات فقراء الريف، وتشمل المشاريع في النهج القطاعية الشاملة، من حيث
السياسات الخاصة بالنهج القطاعية الشاملة التي أقرها المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 2005، جاناً مهماً من هذا الدور
في البلدان التي تطبق فيها النهج القطاعي. وفي بلدان أخرى، سياسة الصندوق في برامج تشمل القطاعات الفرعية،
مثل التمويل الريف أو إدارة المياه أو الوصول إلى الأسواق أو إلى سلاسل محدثة.

وتميز طبيعة الفقراء ومدى انتشارهم في الإقليم. ونتيجة لذلك التي تحققها والدور المستقبلي في
إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية، سيقوم الصندوق أنشطة في مجالات أربعة: (i) تعزيز قدرة فقراء الريف ومنظماتهم؛
(ii) تحسين فرص الوصول إلى الخدمات البارزة والأسواق؛ (iii) رفع إنتاجية الموارد الزراعية والطبيعة؛ (iv) الحد
من المخاطر الإبقاء (الأرض، والكورث، والجفاف، والنزاع) التي تتعرض لها سبيل المعيشة الريفية.

17 - وظهرت منظمات الزراعين المستقلة ذاتية بيئة إيطاليا وما في أفريقيا العربية. على أنه من الواضح أن تلك
المؤسسات قد تندى دوراً مهماً في تقديم الخدمات إلى الزراعين الريفيين الفقراء، ويتضمن الصندوق حاليًا عملية تمييزية
لفرز منظمات الزراعين في جميع أنحاء الإقليم.

18 - وفي مجال الروابط مع الأسواق، تشير الدراس المستقلة إلى صعوبة إيجاد مقدمي خدمات مؤهلين، والنجاح
إلى تركز الدعم على الروابط مع الأسواق فيما يتعلق ببناء محددات بديلة من التركيز على الأسواق المحلية والوطنية
عموماً. وفي هذا الصدد، تتوفر استراتيجيات تنمية القطاع الخاص وإرسال علاقات الشراكة في الصندوق التي أقرت
مؤخراً الأساليب التي يستند إلى دور الصندوق في جميع حلقات سلسلة القمة بدلاً من قصر دوره على مستوى الإنتاج
الأولي. وتشمل الفرص الإضافية للصندوق تعزيز إدارة المعرفة لصالح مجموعات الزراعين باستخدام الإنترنت وبناء
الرصد الاجتماعي نتيجة إضفاء طابع الامركزية على الحكم.

19 - بالإضافة إلى الأبعاد الاجتماعية والصحية، يمثل حالياً فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/إيدز مسألة
إيامية باللغة الأهمية في الإقليم. وفي هذا السياق، سيقوم الصندوق إلى التصدي للعلاقة بين فيروس نقص المناعة
البشرية المكتسب/إيدز وحماية الأراضي وإدارة الموارد. وسوف يعزز الصندوق دوره في جميع تلك المجالات الثلاثة.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

خلال الفترة المقبلة حتى يمكن دمج أثر القضايا تمديد من الفاعلية في تصميم وتتوليد المشروعات التي يساندها الصندوق.


إقليم آسيا والمحيط الهادئ

21 - بينما تنتهي إقليم آسيا أعلى مستويات التقدم صوب تحقيق الأهداف الإستراتيجية للألفية، ما زال عدد الفقراء المدقعين ضخماً حيث يصل إلى 270 مليون نسمة في آسيا الشرقية و430 مليون نسمة في آسيا الجنوبية. وما زال الفقر المدعوم يمثل في أعلى مشكلة ريفية. ومن بين الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يوميًا، يعيش 69.6% من آسيا الشرقية 77.2% من آسيا الجنوبية في المناطق الفقيرة. ويمتمن إقليم آسيا والمحيط الهادئ بحد من جوانب القوة (الديمغرافية واللا.createClassическая والاقتصادية) التي تفسح المجال أمام إجراء تقدم كبير في الحد من الفقر الريفي خلال السنوات القادمة، واكتسب الصندوق من جانب خبرة هائلة في تصميم وتتوليد المشروعات والبرامج لصالح مجموعات فقراء الريف، خاصة النساء والشعوب الأصلية.

22 - وبغية تعظيم أثر زيادة مستوى المساعدة المالية على الحد من الفقر الريفي، ستُبدي الجهود لتكتيف التركيز المعني والجهد على فاعلية التنمية، لاسيما الإنكماش وانتعال أعمال السياسات، وإدارة المعرفة، وأفكار الشراكات، واتباع جدول أعمال تنسيق الجهات المانحة، وتكرار وتوسيع نطاق الانجازات الناجحة في برامج أكبر وفي أطر السياسات على المستوى الوطني والإقليمي الأوم.

23 - وسوف يواصل الصندوق تطبيق استراتيجيته لآسيا والمحيط الهادئ 4 مستداً في ذلك إلى أربع رؤى رئيسية: تنمية المناطق الأقل رعية؛ والنهوض بقدر النساء لتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي؛ وتعزيز قدرات الشعوب الأصلية والثقافات والهوية الأخرى؛ وبناء العلاقات القطرية.

24 - وفي المناطق الأقل رعية، ساعدت الخبرة المكتسبة حتى تاريخه على زيادة توجيه الاهتمام إلى: نشر التكنولوجيات الزراعية المستدامة؛ وتشجيع زراعة المنتجات المتخصصة عالية الجودة (محاصيل البيضتة، والنباتات الطبية، وتعزيز فرص العمل غير الزراعي والأنشطة المدنية للدخل (المشروبات الصغرى، وأنشطة الغذاء مقابل العمل)، لزيادة التنمية المضافة للمناخ الزراعي، وتعزيز فرص الوصول إلى الأصول الإنتاجية؛ وتنمية البنية الأساسية الزراعية (الطرق الفرعية، والأرواؤ)؛ وضمان الفقراء توفير الخدمات البيئية.

25 - ويركز ثالث البرامج الفرعية لإقليم آسيا والمحيط الهادئ على المناطق الأقل رعية (المناطق المرتفعة والمناطق الجبلية والمناطق الساحلية الهاشمية والأراضي الجافة)، ويركز تطوير التكنولوجيا لتلك المناطق: الإنجازات في


5
محادثة الروحانية والبشرية: مساحة العقلية والعاطفية والاجتماعية

ومع ذلك، تمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية الأسباب الرئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والрастوراتية. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والрастوراتية أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية والراضيات. ومن ثم، يمكن أن يمثل مجالات العمل الإلهية والاجتماعية والأخلاقية والراضيات أسبابًا رئيسية للبدائل العقلية والعاطفية، وتمثل الأسباب الرئيسية للبدائل الأخلاقية و
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

المكتسب/الإدزهم من قراءة الريف، وتشكل النسبة القصوى الأعظم منهم. وأحد المخاطر الأخرى الجديدة المحتملة هو وباء أفلونزا الطيور الذي يمكن أن يدمر سبل معيشة أعداد كبيرة من قراءة الريف في آسيا ويؤكد مخاطر صحية تهدد المجتمع العالمي.

32 - وتؤدي ظاهرة الأزمات الطبيعية والبشرية، مثل كارثة تسونامي التي اجتاحت المحيط الهندي في عام 2004، والظروف الجوية المتطرفة، والنزاعات المدنية التي تجتاح الكثير من بلدان الإقليم، إلى إحداث اضطرابات كبيرة في النشاط الاقتصادي الإنتاجي وتقدم الخدمات الأساسية. ولذلك لا بد من وضع نهج مبتكرة لاتقاء الأزمات وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الأزمات لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض التي تعاني وطأة الكوارث، والمناطق المتضررة من النزاعات على تحقيق ما يلي: (i) التخفيف من أثر الكوارث الطبيعية والنزاعات العنيفة وحالة الهشاشة; (ii) تعزيز سيادة القانون، والادارة السليمة، والنزاهة المجتمعية لصالح مجتمعات قراءة الريف.


إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

34 - حافظ الصندوق منذ إنشائه في عام 1977 على حضور فاعل في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وسوف تساعد الزراعة المفتقرة في برنامج عمل الفترة 2007-2009 على تعزيز دور الصندوق، ووفقًا للاقتراب الأهداف الإقليمية للإغاثة، يشهد الإقليم حالة ركود في التنمية الاقتصادية منذ التسعينيات ويعيش 62% من الجراءرفع في المناطق الريفية.

35 - وتوقع الصندوق أن تتضمن الاستراتيجية المفتوحة لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مزيدًا من التركيز على دور الصندوق في إقليم مواضيع جغرافياً وعامة. وسيجري التصنيف لأربعة مواضيع رئيسية، هي: (i) عتبة جديدة في إدارة الأرض ونمو الإقليمية للحد من الفقر؛ (ii) معالجة اليرانة بين الشباب كجزء لا يتجزأ من برامج الحد من الفقر الريفي؛ (iii) تحقيق تقدم كبير في التمرين الصغير الرفيق؛ (iv) ربط صغار المزارعين وفقراء الريف بالأسواق الدولية. وفي سياق إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يتطلب الطابع المبكر والديتروني ال التي تتم به تلك المواضيع إلى زيادة الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء المقترضة وتوسيع الموارد.

36 - ويشمل إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أشد أكثر مناطق العالم معاناة من الفقر. وربما تعتبر ندرة المياه أشد المعوقات الفردية التي تفتقد فقراء الريف في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وتطرح تحدياً خطيراً أمن التنمية الزراعية. وقد ساعد الصندوق برامج ناجحة لإصلاح الأراضي ومساند المياه لصالح أصحاب الحيازة الصغيرة في كثير من بلدان الإقليم، فضلاً عن برامج مربحة من مختلف جوانب إدارة الموارد المائية، ويرمي الصندوق إلى تدعيم

5 طلبت شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من مكتب التعليم في الصندوق إجراء تقييم لاستراتيجياتها الجارية في الفترة 2005-2006، وتجري حالياً استعراضًا داخلياً للكهاب الاستراتيجيات. وسوف توضع في أعقاب ذلك استراتيجيات إقليمية جديدة.
وظيف نتائج البحث الجديدة على نطاق واسع في ظروف أكثر صعوبة. وسوف يكفت الصندوق دوره في حوار السياسات المرتبط بتحسين إدارة الأراضي والمياه، وفي المنطقتين الإقليمية والدولية الرامية إلى ترويج سياسات ملائمة للتعمل على ندة المياه من أجل التطبيق الفعال للحلول التي تتوصل إليها تلك البحث.

37 - وتمت معدلات البطالة الشديدة الارتفاع، خاصة بين الشباب المتعلم، أحد أكبر التهديدات التي تواجه قلم شرق الأدنى وشمال أفريقيا اليوم. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي لعام 2004، تزداد المعدلات الرسمية للبطالة في الإقليم على 15%، وصولا إلى أكثر من 20% في بعض البلدان. وتعتبر معدلات البطالة بين الشباب أعلى بمقدار الضعف عن المتوسط الإقليمي في بعض البلدان، مما يتطلب من الإقليم توفير ما يقرب من 4 ملايين وظيفة سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة لاستيعاب الوافدين الجدد في سوق العمل. وبالتالي، ينظر في ندة الأراضي والموارد المائية فإن قدرة القطاع الزراعي محدودة فيما يتعلق باستخدام أعداد إضافية كبيرة من العملاء، ولأن تلك المسألة، سيجار الصندوق يقدم منحة إقليمية كبيرة ل違って برنامج للبحث العملية لتشخيص أسباب البطالة الريفي وتحديد الدخال الموجه الفعال. وباستخدام نتائج البحث، سيصمم الصندوق برامج جديدة في الفترة 2007-2009 للتصدي للبطالة الريفيه، وإبراجها كعنصر رئيس للدعم المقدم من الصندوق لبرامجه في مجال الحد من الفقر الريفي في الإقليم.

38 - وعلى الرغم من الأهمية الحاسمة للتمويل الصغير بالنسبة لقدرة الريف في المنطقة، يعتبر قطاع التمويل الصغير في الإقليم واحداً من أشد القطاعات في البلدان النامية. ويفترض الملايين من قراء الريف إلى فصول الحصول على الخدمات المالية المتاحة بسبب تدخل الحكومة في القطاع المحلي وعدم وجود التشريعات وأنظمة ملائمة للتمويل الريفي. ونجح الصندوق مؤخراً في العمل مع بعض المصارف الزراعية المملوكة للدولة في الإقليم لتقدم بعض الخدمات إلى قراء الريف. على أنه لا يكفي نجاح كبير في هذا القطاع لتوزيع نطاق في المناطق الريفية. وسوف يشهد الإقليم كل توجهًا شاملاً محتملاً في الخدمات المالية المقدمة إلى قراء الريف، ويدخل الصندوق وضعاً مناسباً يؤهله لاغتنام تلك الفرص، لبناء القطرة المؤسسية اللازمة لتقديم تلك الخدمات إلى قراء الريف.

39 - وبدأ الصندوق هذا العام العمل في تعوان مع منظمات دولية كبرى، مثل الفريق الاستشاري لمساعدة أكثر الناس فقراء، لجنة العمل الدولي (وهي شبكة دولية لا تشترط الربح في مجال التمويل الصغير) لتفقيط قطاع مالي روسي بليبيا، وتقديم احتياجات قراء الريف. وسوف تشارك لجنة العمل الدولي المصرف التجارية في تخفيض خدماتها المقدمة إلى المناطق الريفية وتعديل سلاتها المالية للوصول إلى قراء الريف. ويمكن زيادة الموارد أن يدعو هذا الجانب سمة رئيسية لعملية الصنادوق في الإقليم، وأثبتت مؤسسات تمويلية إقليمية، مثل برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنسانية، اهتماماً بكفول شراكات مع الصنادوق، وهو ما من شأنه أن يوسع نطاق عمل الصندوق في هذا المجال.

40 - ويعتبر قراء الريف في الإقليم صعوبة الوصول إلى الأسواق لتصريف منتجاتهم الزراعية، وسوف يساعد الصندوق بلدان الشرق الأدنى ومناطق أفريقيا على إنشاء أسواق لتصريف المنتجات غير التقليدية. وسوف يساعد صناديق الصنادوق علاقات غير الحكومية كملخص بين صغار المزارعين في الإقليم في الأسواق الإقليمية لتصريف المنتجات العضوية والبيئية. وسوف يعمل الصندوق مع تلك المنظمات غير الحكومية ومع القطاع الخاص لتوسيع مبادراتها وتكارها في بلدان أخرى أو مع منظمات أخرى، بالإضافة إلى سياسات البحث الكبرى، بدأ الصندوق بالفعل إجراء بحث عن أثر تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وإمكانية التصديق لمختلف المزارعين في الشرق الأدنى ومناطق أفريقيا، ويزعم
الصندوق عدد حلقة عمل تجمع خبراء التجارة والتسويق ومسؤولي السياسات التجارية والزراعية في الإقليم لوضع خطة
عمل للتدخلات المتعلقة بترويج سوق الصادرات لصالح صغار المنتجين الريفين.

41- وعلى النطاق الإقليمي، سوف تستهدف استراتيجيات الشرق الأدنى و شمال أفريقيا المناطق الريفية الأشد فقرًا في الإقليم. ومن المتوقع أن تشمل النشاط الشاملة لاستراتيجية إقليم الشرق الأدنى و شمال أفريقيا وإستراتيجية إقليم أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثًا: تعليم مراوعة التماسك بين الجنسين استدامة إلى الدروس المستفادة والخبرة المكتسبة من البرامج الجاري لمنحتي المساعدة التقنية لتعزيز مراوعة التماسك بين الجنسين; والاضطلاع بدور أكثر فعالية في منtridge التنسيق بين الجهات المانحة، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ والأخذ بهج إدارة المعرفة بغرض توسيع الأفكارات الناجحة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المستفيدين وتحسين الرؤية وتقاسم الدروس المستفادة داخل البرامج القطرية للصندوق ومع شركائه.

إقليم أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثًا

42- تعتبر البلدان الثمانية التي يضمها الإقليم الفرعي لأوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثًا إضافة جديدة نسبًا لمحافظة الصندوق. وتبلغ حالة الفقر في الإقليم مستويات غير عادية وتمثل تحديا للصندوق. وقد أسفر التهيج النظام الشعبي السابق عن زيادة هائلة في معدل الفقر في الأونة الأخيرة، وارتقت عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا في كميونات الدول المستقلة من 0.4% في عام 1990 إلى 5.3% في عام 2001. ووفق جلبي كبير من تلك الزيادة في المناطق الريفية حيث يعيش 52.6% من الفقراء المدققين. ويتركز الفقر في إقليم أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثًا في المناطق الجبلية والمناطق وبين كبار السن والشباب والأمر التي تعلوها النساء.

43- ويتمثل الهدف الاستراتيجي العام للصندوق في إقليم أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثًا في مساعدة عملية الانقلاب من خلال البرامج الزراعية المستدامة التي تسهم في الحد من الفقر الريفى. وسوف تستمد معظم التدخلات قوتها الدافعة من تنمية القطاع الخاص وتكوين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسوف يركز الاهتمام على تحسين فرص وصول صغار المزارعين إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية باستعمال نهج سلسلة إمدادات السلع بطريقة اقتصادية تشدد على الروابط مع الأمر الزراعية الأشد فقرًا.

44- واتخذت بالفعل مبادرات عديدة في بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثًا لربط المزارعين بالأسواق من خلال وضع برامج الاستشعار في سلسلة الإمدادات حيث تحل السلسلة بأكملها بدءا من الإنتاج وانتهاء بالاستهلاك، وتحدد الحلقات الضيقة ويتسع معتمدًا من خلال الاستهلاك، والسلاسل الدقيقة، وبناء القدرات، وحوار السياسات. فعلى مستوى الإنتاج مثلاً، يتم تدريب المزارعين على مهارات التسويق أو تدريبهم في مجال تكوين رابطات المزارعين لتحسن إمكاناتهم التسويقية. وسيتم تكرار وتكرار تلك المبادرات في سائر بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثًا. وفي هذا السياق، ستمثل تنمية القطاع المالي الريفي عنصراً رئيسيًا لاستراتيجية الصندوق في هذا الإقليم الفرعي وذلك من خلال التعاون مع المنظمات القائمة في الدول الأعضاء ومع المصارف التجارية على السواء.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وفي ذلك الأقاليم، سنتتيم زيادة برنامج عمل الصندوق في فترة التحديث السابع للموارد برامج عمل إجمالي (من القروة والمياه) بحوالي 285 مليون دولار أمريكي، منها 86 مليون دولار أمريكي في عام 2007، 95 مليون دولار أمريكي في عام 2008، و104 ملايين دولار أمريكي في عام 2009.

أمريكا اللاتينية والكاريبي

ما زال عدد من القرو يمتلك أحد التحديات الرئيسية التي تواجه إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي، لا سيما في المناطق الزراعية حيث يعيش 64٪ من السكان دون خط الفقر. وللتفهم على التحديات التي تواجه الإقليم سيقيم الصندوق عمليته على أربع ركائز رئيسية: (i) تنمية الرصاد البيئي والاجتماعي؛ (ii) الاستفادة من فرص الأسواق؛ (iii) تعزيز حوار السياسات؛ (iv) تشجيع الاستثمارات.

وسوف يركز تكوين الرصد الاجتماعي على كفاءة مشاركة الفئات المهمشة في المبادرات المجتمعية;

(i) مجموعات السكان الأصليين التي تمتلك أكبر مجموعة من فقراء الريف في الإقليم. وسوف يضع الصندوق كذلك نهجاً ينطوي لدعم اللاتينيين المنحدرين من أصل أفريقي في عملياته؛ (ii) النساء، من خلال تعزيز نهج التماس بين الجنسين في جميع المجالات، وسيجري وضع برنامج إقليمي آخر تحققها لتشكيلة الغاية؛ (iii) شباب الريف الذين ستландع عمليات الصندوق تصويرهم ومشاركتهم.

وسوف يواصل الصندوق استثمار طرق فعالة من حيث الكفاءة لمساندة المزارعين في الوصول إلى الأسواق للبيع منتجاتهم وشراء أصولهم الإنتاجية، وسيتم التشديد إقليمياً على تنمية السلاسل الإنتاجية الشاملة بما يتناسب مع تنمية القطاع الخاص وخدمات التمويل الريفي المستدامة، وسيجري استطلاع أساليب جديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق بالإضافة إلى المنظمات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وобще، لا يمكن القول أن الاقتصاد في الإقليم، مازال غير قائمة بمعنى التحديث، وسوف تحتاج إلى الصعود إلى مستوى مبكر، بل وتحديث جديد، صغار المنظمات الزراعية. وحال ذلك أن الصندوق سيواصل مساعدة شبة عض الرسمي في بناء السوق المشتركة لبلدان المحرود الجنوبي، وسائبرية أولوية اهتمامه على متابعة أثرات訓練ة التجارة الحرة لأمريكا الوسطى. وسيتم تشجيع ومساءلة تطبيق اللامركزية في المؤسسات العامة.

وسوف يسعى الصندوق إلى تعزيز هدف إعلان باريس بشأن فعالية المعونة من خلال تنسيق الاستثمارات في الإقليم، ويجري بالفعل التنسيق والتعاون مع وكالات المعونة الأخرى في الإقليم وسوف تعزيزهما، خاصة مع البنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية.