

## الزراعـة الذكيــة مناخيـا：الخيــار الأهـم



粏
99
يواجه العالهم منذ عقدين تحديا




 （الماو ）فان إطعاد
 التقارير الدوولية تشير إلى تضاعف كفاءة الزراعة العالعالمية خلال العالع العقود
 الزرراعية لم تزد بأكتر من • اثـ الـر

| أسلوب الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان | سنويا من الأراضي الصالحة زراعيا＂ | ويستورد نحو ．\％من حاجة السوق المحلية | إصدار غاز الميثان المسبولاحلاحتباس الحراري |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الخبرات والتكنولوجيا العالية إلى الداخل | تتعلق باللموحة والتصحر والتجاوز | للمواد الغذائية ،وقد أورد أحـد التقارير | ، إذ يزداد تكوينه عندما تروى التربة بالكالكامل، | جدا＂لإيجاد حلول عاجلة وبعيد |
| r｜－ | النساحا | الدولية بان العراق أدرج في قائمة العشرة | لنلك فان الري بين المواسم ، أو تجفيف التربة | الغذائي ، وبـات التدي أكثر تعقيا＂بفعل |
| والمالية والتجارية الداعدة للفلاح العراتي | إن عدا＂مـن الخسائر المنـورة وغير | الأوائل عاليا＂على مستوى التبعية الغذائية | على نحو متقطع يكن أن يحد من تكون غاز |  |
| التقليل منافسة المنجات الأجنبية ، لاسيما في | الانظورة ستلازم الاقتصاد العراتي ، إذا لم |  | الميثان ، وهناك العريد من الألمثلة لمار با | سلالات جديدة من الآفات الزاراعية بحاجة |
| الأمدين القصير والمتوسط | توضع الحلول الجذريـة لواقح هذا القطاع | الفرد من الأراضي | دولية حول أنماط الزراعة الذكية مناخيا＂في | إلى مضادات جديدة لإبادتها ، ومشكلة تغير |
| £－سن عدد من التشريعات الموجبة | فتلك الحول كفيلة بمعالجة تويع موارد | كار |  | أوقـات المواسم المطيرة ، ومخاطر الجفاف |
|  | الدخل القومي ، وامتصاص حالات البطالة | وتع الإنتاجية في القطا لزرإير مؤث | التكنولوجيات المعاصرة والانفجار السكاني | والتصحر ، وتلوث البيئة ، فكان لابد من |
| لـطة باللان ، وإطلاق العايد من الفعاليات | وانتعاشل السياحة ورفـع قيمة العطلة ، |  | ، وبالتأكيد كانت البيئة بمكونات حياتها | التعامل مح مشاكل معقة لا تحتمل التأجيل |
|  | كا | هارية الزراعية التابعة للأمم التحدة | النوعية هي من يدفع الثمن ． | والتباطؤ ، لارتباطها |
| الذ | في المناخ ، وإنهاء حالات | فان الهكتار الواحد من الأرض الزراعية | إليّهونقا＂للمداخل السابقة ، هو | على هذه البسيطة ． |
| 00－تثجيع العلى بمصادر الطاقة الصدي |  |  | كرّهج الزراعة الذكية | وعلى قدر هـه التحديـات أطلقت العديد |
| للبيئة اعتمادا على الشمس والهواء ومساقط | الخـارجي ، وغيرهـا من النتائج الايجابية | － | الم |  |
| ） | المحفزة لجّلمل الفعاليات الإتصادية للبلا | الإحصائية في ظروف العراق ، وعلى اعتبار | والتصحر والأتربة المستديمة ، التي يعانيها | والاستراتيجيات لتطويق الآثـر |
| ヶ－إطلاق خطط سنوية وخمسية وطويلة | من هنا فان الوصول إلى الأهداف الايجابية | أن مساحة الأرض الخصبة الصالحة للزاءراءة | العراق ليس بسبب الزراءاءة غير الذكية، وإنما | لتغيرات المناخ ، وتحديدا＂على الأمن الغذائي |
| الأمد لدعم القطاع الزعاعي ، وارتباطاته |  | فيه تبلغ（ ${ }^{\text {（ }}$ | وتدهور النشاط الزراعي ذاته | العالمي ، ومن بين تلك البرامج ما يما يعف بـ |
| بالبيئة ، على أن تثرك في إعدادها الكوادر | يمكن الإشارة إلى البعض＂ | الزراعي في العراق يفترض أن يكفي لتغذية | عليه فمن المؤكد أن العطل باتجاه الزراءة | الزراءة الذكية مناخيا＂）، والتي تعني الإنتاج |
|  | 1－إدال | （Vليون نسمة ، أما إذا احتسبنا مساحة | الذكية مناخيا＂يتطب تأسيس وإعادة تأهيل | الزراعي القادر على زيـادة الـغلال وتديم |
| العلاقة، واستقام الخبرات الأجنبية الداعة | ضمن مستلزمات（ الزراءة الصناعية ）وا | الأرض المزروعة فعليا والبالغة（1））مليون | الفعالية الزراعية برمتها وفقا＂للمتطبات | المرونة في مواجهة الضغوط البيئية ، وفي |
|  | الصناءة الزراعية ）، وهذا يستلزم زيادات | دونم ، فيكن لنحو（\％\％）مليون مواطن | الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وبما | نفس الوقت خفض إطـلاق عواده الغازيات |
| إن فـر | استثنائية في ما مخصص من موازنات مالية | عراقي الحصول على غائهر دون اللجوء إلى | تمليه الطفرات التكنولوجية التي طبق في | الكسبة لاحتباس الحراري ، أو إزالتها عن |
|  | تدعمهندا القطاع |  | القطاع النزاء |  |
| والثتبقي يتعق بإبرادات قادرة على توظّ | r－إقامة قرى زراعاعية نمونجية وفقا＂للميزات | سودان في مجوعة الدول العربية | فونقا＂للغة المؤثّا | فدحصول الرز الذي |
| تلك الإمكانات ، فعندما يكون الاقتصاد | المطلقة لكل محافظة ، ضمن فعاليات هيئات | يـتلك من مؤهلات زراعية ، ، إلا أن واقع الحال | القطاع الزواعي في الـعراق يسهر بأقل من | يوميا＂لـا يزيد على ثلاثيّة مليارات نسمة في |
| يكون لحياة لون وطعمورائحة． | لانثّار والقطاع الخاص ، ويفضل اعتماد | يثّير إلى فقدانه عشرات الآلاف من الدونمات | \％في تكوينّ النّاتج المحلي الإجـــلي | العالم ، لكنه يأتي في المرتبة الثانية من |


| صبيح الد |
| :---: |
| إن المياه وواعياتها المختلهة تعبر |
| ذات أهمية وضـرورة بالغة كونيّ |
| المـادة الأسا |
| للبث |
| حيوانية كانت أور إنسانية |
| واستمرارية حبسها وعدم |
|  |
| ولكزراعية والحيوانية |
| والبيئية، حيث أعلن المسؤولون |
| حـرارد المائية عن موت |
|  |
| الــربـ وزيــــدة الملوحـة في نيري دجلة والفرات وموت الأحياء المائية |
|  |
| الاهوار ، ففي الأيام القريبة |
| الريّ شكت الدوائر المعنية بسبب |
| تزايد نسبة الملوحة في مياه شط |
|  |
| اللجرة إلى أماكن آخرى |
| الحا |
| حاجاتهه اليومية ، وهنا ما حصل في |
| مناطق الفاو والسيبة وأبي الخـيب |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| الإيراني |
| وركاري دجري نهر الونـر |
| لـرة ، حثي أقدم الحانـي |
| كـلى إيقاف تدفق المياه |
| النهر مند أك大ّر من سنة ، مح العلم انـ |
| يعتبر الشريان الأساسي |
| ري |
| ابرا بمذكرن |
| الج |
|  |
| الإيرانيين رفضو |
| وفي فترة لاحقدة |
|  |
| نهر الوند قامت بتسريب مياه البزل |
|  |
| ونظرا لأن المشكلة لا تزال قائهة ها |
| （صنطون يطلقون على انفسهم تسمية |
| （من اجل الوند）في قضاء خانتّين） |
| افـافة ديلى في السبت الماضي |
| إرقومون على منع دخر |
|  |
| ـنّف المندرية الحدودي لحين إطا |
|  |
|  |





 عند عودة بن لادن إلى بالاده السعودية استقبل لأول











ولنتبع التاريخ إلقريبب．．．．أعتقد أن بن لادن كظاهرة هو صنيعة أمريكية وبامتياز ولكن في واتي




 الرئسويّالألمُ،









## هــل تــوارت ظــاهــرة＂بـــز لادن＂§

## —


象 N
 ， （in ｜in㑕 إِ ， ， ． （in包 ，
 （1） ancisis （in ｜he ，
 ． والشوبة ．

 ك． （四



علـى هامثـ الصـراحـة
اسلذكاراً لصر اهة（أبو كاطم）
．


 إبريج 21










قينّة في يمينها إبريق



 ويقول الشاعر عن إقطأيُ عُيْنِ نَائباً، في مجالس نواب























 × ومن التراكيبج الشيائونة：بها الوقت المبكر، الفجر وما


 الخدم الذين يبيعون كل شيءي مقابل لا شيء．．الوكلكن قد



















