## حمدي هاشم. فوضى البيئة. هجلة العلم، ع 459، يناير 2015، ص ص 51-46.



## 

بل تسـعى هذه القَوى العالمية وحلفـأِهـا بكل الوســائل التى لا يقــرهـا القــانون

 بشعارات الحفاظ على البيئة من التلوث، وضـغطهـا بصـورة ســافــرة هن خــالال هنظمـات حقىق الانسان والتغير الناخى

 والكربونى ويصب ذلك التغيير السياسى فى بعض دلِ المنطقة العربيـة فى صـيالح تمكين دولة إسـرائيل من المعيشة فى بيئة الشرق الأوسط الجديد.
قضية البيةّ وجغرافية الشراكة قضـية البيئة في أدبيات الحياة المعاصرة لا تتـرك مـجالأل مـعرفيـاً عـامأ أو علمياً متخصصـاً إلا وتلمسـه من حَريب أو من
 وفـــــهـا الدواء الشـافى بلغـة الطب، فـان صلح محيطها الحيوى انتحشت منظومـة الشــركـــاء فـى الماء والنار والكلا بين الجــــــادات والنـبـاتاتات والحــــــــاناتات والإنســان فى مـجـالهـا المحيشىي.. وقـد أصبـت البيئة بمثابة ذلك الجدار الواقى الذى يشكل خط الدفاع الالول لحماية مـ وأعصـاب الحيـاة البشرية من أى اختراق بينى خارجى مدمر.
 وراعياً صالحأ للكرة الأرضية وما تحتويه
 يعتمد عليه من وسانل الحمـاية الخارجية لتوكيد جودة قدرتها الذاتية فى الابقاء
 والبشـر، فهي منظومـة ذاتية للاكقلمـة بين الانظمة البيئية والشركاء فى المعيشة فون سطح الكوكب الأزرق، وتتمتع بقدرة فائقة فى هضـم مـخلفــاتهـا ، وإن كنت أرى أن تدخل الإنسان فيها بالتغيير غير المقن سيؤثّ فی طبـيعة حيزَها الحبوى على المىى الطويل.
الفوضنى والنكهص البينى
يأتى هوضنوع هذه المقالة التى تدور حول الفـوضنى والنكوص البـيـنـى فـى هـصـر، ليؤكد علاقة معنوية شديدة الارتباط بذلك التـوقف الإكلينيكي لالَيـات رعاية البيـنـة تحت وطأة تغـــيـيــر النظام الســــــاسـى


الأحداث والتغيرات السياسية والاقتصادية التى مرت بـها البلاد، خلال ما يِزيد على أربعِين شهراً، منذ
 أصابت كافة مؤسسات الدواتلة بحالة من الشُلل المؤقت الذى يتاريازم مع أغلب سيناريوهات الثورات بكثير من بلدان العالم. ومنها وزارة الدوالة لشئون البيئة وجهازها التنفيذى الذى دخل فى غيبوبة مؤقتة، وهى حالة تشبه „الموت الإكلينيكى، وفقدان وظائف استمرار مظاهر الحيـاة والمعيشة فى البيئة، فى ظل غيـاب شبه كامل لسلطة القانون، وتفشى الفوضى الهدامة التى عطلت مسيرة الوطن وغيبت الدستور، حتى صرنا كقاتل أبويه الذى يطلب البراءة، بدعوى أنه يتيم، ظناً منه أن انـ المستقبل لا تربطه علاقة بالماضى أو الحاضر
وبات حديث البيئة خـال مدة غياب الدولة، بابأ من أبواب الرفاهية، ولا سيما أن قضيـة الييئة بأغلب دول العالم الثالث قد فرغت من رصيدها الحقيقى، تلك الدول التى تدعمها وتسيطر عليها سياسات القوى القى العظمى، وعلى رأسها الولايـات المتحدة الأمريكية، لاستنزافل الموارد الاقتصادية، والابقاء عليهـا كسوق لتمويل الخزانة العام من حصيلة استهلالك منتجاتها المدنية والعسكرية، علاوة على خضوعوا لعملية قسرية بدعوى پالغجوة الكربونية، بينها وبين الدول الصناعية الكبرى، ومنهجية فخ *التنمية أحادية البعده التى تضر بصحة الإنسان والبيئة فى البلدان المختارة لتهجير الصناعات الملوثة للبيئة من تلك الدول إلى حيزها الحيوى.


## حمدي هاشم. فوضى البيئة. هجلة العلم، ع 459، يناير 2015، ص ص 51-46.



البيئى للمشروعات والاتفاقيات الإقليمية
 السـانى بالصـــــراوات والســواحل المصرية
بما في ذلل دراسـات الرصـد الـــدانى المتكامل للمشكلات البينية ذات الأولوية على المســـــوى الوطنى وصــولالُ إلـى اختيار أنسب الوسـانل والحول لضبـل مبادئ الميشة فى البينّة، ومنها التعدى على الحميات الطبيعية وحرمها. انخغاض الإنتاجية النباتية والحيوانية وفقر المراعى الطبيعية، أمراض التربة بمياه النيل المنقولة إلى سيناء، استخدار إمر تقنية „الككيتريل" لتخفيض درجة الت حرارة الهـواء، مـواجـبة أخطار ميـاه الســــلـول والأمطار الشـــديدة وتعــرّيز وســانـلـ تخزينها هـجرة الصناعات اللوثية للبيئة. هـــاولات دفن نفايات نووية في شـمـال الصـحراء الغربية، الالكغام التاريخـية والأجـسـام القـابلة للانفَ جـار بمنطهـة الساحل الشمالى، المناورات والتدريبات العـسـرية في الصـــــــراء، التنقة يبـ العشـواني عن المحادن النفيسة والآتار

رنية وذارة البيتة المصرية
لا يخلو حديث الييّة ومستقبالها المرتقب
 والبناء عليـها مستـيا مـيدأ من التعديات سالفة الذكر
الحل فى الخدج إلى الصحراء
 رجــة الاســـَـَـرار
 والاتــ : مـــادى فیى البـــالاد، وأن تبــــــأ مـســـــرة التنــــــــة الشــاملة من جــديد، ولن يكت مل لمـــــر الخا الـــــروج الآمن من
كبوتها الحالية إلا بعد إعلان استراتيجية
 المستديمة خلال أربعين سنة تادمـة على
 اللدراسـات والبحوث البينية لتقييم الالثر

 كبـيـرة من البنزينـ والسـولار بسكبـــا بمناطق فى الظهيـر الصحراوى للمدن،
 وإطاراتهـا والمبـانى العـامـة والأشـــــار وأنابيب الـــوتاجـانـانـا والمزروعـانان بما فـى
 |lلكثف للقنابل المسِلة للـد المتظاهرين وأنارها


## إعداد

## 亩

خبير دراسات بيئية drhhashem@gmail.com انتشـار مـعدلات الإدمان على المخدرات بكافـة أنواءـــــا والبطالة والأهـراض النفسية بين مـختلف الفئات العمرية من السكان، عـلاوة على التفسخ الآخـلاقى والتـــرش الجنسى وهناك من يؤكد أن قسطاً كبيراً من تحويلات المصريين فى

## 



وتداعياته وبين مستقبل البيئة فى مصر، تلـ العلاقة المترتبة على محصـلة النتائج
 الاستقرار السياسى، وجنوح سلوكيات مـختلف فنـات السكان عن الاخـلاقيات البيئية، يـخرج تضضية البيئة من الخدمة ويجعل مستحبالها فی غيابة الجب، ولو

## سلوكيات الفوضى

تمتل حـالة البيئة فى مصر، خــالال تلك المرحلة الاسـتثنائية طفلة ثكلـهـا أمـها
 لتعديات صارخة على الأراضي الزيراعية فى كل المحـافظات المــرية، والتى تزيديد

 من أجود الأراضىى، وذللك بحسب بيانات

 النعلية لتكل التعديات لا تزال فَى حاجة !الى دراسات عامية معـقة باستخذدام
 يِلزمـهـا مـلايين الجنيـــات وكنلك هناك تعدبات مسـتـمرة على حرم نـهر النيل والأراضىى غيـر المأهولة بالسكان والتى لم يتم بشــنـهـا حصـر رســـى شـامل ومنشور

## حمدي هاشُ. فوضى البيئة. هجلة العلم، ع 459، يناير 2015، ص ص 51-46.



ترتبط برامتج ومـشـروعـات خطة العـلـ البيئى بأولويات القضـايا البـئـيّة فى مصر ومن أهمها تحديث الخطة القومية للمياه بما يحقَق تحسين نوعية الميانـ الصـالحة للشرب وإدارة الطلب اللتزنزايد
 وتوذيع مياه الشرب، بالإضافة إلى إيجاد نظام متكامل لإدارتها وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية. تحديث الخطة القومية لتحسين نوعية الهواه وإعادة التوزيع المكانى للمناعات اللمثة للبيئة خارج المناطق السكنية مع تبنى برامتج الانتاج الانظلف. على تغعيل برامج التتمية الزراعية المتكاملة وإدارة المناطق الريفـــة بالتـعـاون مـم وذارتى الزراعة والإسكان لتحقيق الاستخـخدام الستدام للأراضى الزذاعية وتشـجيع
 بحمـاية البيئة البحـرية من خـلال تنفيذ برنامع خاص والإدارة السليمـة للبيئة الساحلية وتفعيل البرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة. التوسع فى شبكة المحميات الطبيعية من خـلال إنشـاء مناطق جديدة للـــمـيـيات الطبيـية مـم العمل على تطبيق الأمـان البيولوجى والتكنولوجيا الحيوية وتعزيز التـــاون الدلمى والإقليـمى من خــلال: تفعيل كافة الاتغاقيات والمعاهدات الدولية التى وفتع عليها مصر وأههما: اتاقاقية تغير المناخ، اتقاقية الأوننف، خطة عمل البحـر التوسط وكذلك البحر الأحمـر وخليج عدن. وتفعيل أنشطة مجلس ونراء

الصناعية والتجارية - النقل: اتحـــران الزيادة السكانيـة هع زيادة النمو الاقتصادى يزيد من الضنط على قطاع النقل الذى يشهد التطوير من أجل تحسين الأداء فبه لمواجهة الطلب المتـزايد عليـه وتقليل التـدهور البـيــئى الناجم عن الاســــهــــاك المتـزايد لهــذا

القطاع

- السياحة: تعد أحد روافد الاقتصـاد المصـرى الرئيسية،

البيئى وثقافـة التـعامل مع البيـنّ بين مختلف فيّات المتمع اهم العـوامل الموثُرةَ فى الغلب الaضـيا البينية فى مصر:

 يتـالازم مـعـهـا من الاســــــالال الجـانر
 السلبية تجاه البيئة.
 العــــلات الأجنبـــة، غير أنهـا من ناحيـة
 زيـادتهـــا تؤدى إلى تدهور الموارد البيئية.
 العمرانية: تعانى من
 متداخلة منها الخلّل فى التــنـيع المكانى لـلـــــانـان وتـــزايـد
المناطق العشوائية ومشاكل المرور وعدم توفر الخدمات والمرافق. شبكة الاتصـال والمعلومـات: حيث توجد


 بالبيئة مبع عدم توافر الملطومـات بالشكا المطلوب، وصعوبة فى تطبيق التشريعات البيئية لعوامل اجتماعية واقتصادية. مكرنات خطة العمل البينى

## الزيـادة| السكانية <br> والنشاطالزاراعى والتعدينى والسياحةّ.. <br> عوامل مؤثـرة

الحشَرية التى توّدى إلى تدهو نوعية التربة والمياه التى تؤدية. - النشــاط الصناعى والتـديني: تعد مــــلفـات هذا القطاع من أهم أســــــاب تلوث البيئة، بالإضـافة إلى الاستخدام الجاتر للموارد الطبيعية وخاصة المواد الذام ومصـادر الطاتات التقليةية. - الطاقة: من حيث الارتباط بين حجم استهلالاك الطاتة المنتجة وتزايد الطلب عليـــــا من الأنشطة الاتـــــــــــادية،

## فوضى البيئة

فى مـصـر، من أمل فى أن نســـتـــرض
 ستة .
 r. F والتى تهدف إلى تحسين نوعية F IV. البيئة المصرية سعياً وراء تحقيق التنية السـتدامـة، وتتـلف هذد الرؤية من عدة عناصـر على النـــو التالى: القــنـايا البيئية اللـدة وأولويات العمل البيئى، العـوامل والقوى المؤثئرة التى ولدت تلك التضـايا البيئية، مكونات خطة العـل البيئى والتحديات الخارجية والداخلية
 لمواجهة هذه التحديات، مصـادر تمويل الخطة الوطنية للحمل البينى، ثم الرئية

الستقجلية للعمل البيئى فى مصر
القضايا البيّيّة فى مصر:
 سكانى مطرد ومتزايد، واتساع الالنشطة الاقتصادية مع ثبات كمية المياه المتاحة.
 الحضـرية وذلك نتيجة عدم استخذام التكنولوجيا صديقة البيئة بما فى ذلك الأنشطة غـيـر الرســـيـة داذل النـاطق
 المذلفات الصلبة، ومحطات تقوية إرسال الحمول على الطرق المزدحمة، بالإضافة إلى المخاطر البيئية الأخرى متل الآتربة

والعواصف الترابية الموسمية. - محدودية الأراضى الزراعية المطلوية لتالية الاحتياجبات المتزايدة للسكان. - انتشـار المناطق العشــوائيـة داخل الالدن وعلى أطرافها - التصحر باعتبار مصسر من المناطق
 للاكراضى بما بتعدى القدرة الإنتاجية

للنظام البيئى
 الصناعية والزراعية والحيوانية. - زيادة حجم المذلفات الصلبة، البلدية والززاعية، وفضـالات تطهير المجارى الانيّية والخلفـات الصناعـية ومـذلفات

أعمال الإنشاءاءات والملفات الخطرة. - الحفاظ على التنوع البيولوجى وتنمية الموارد الطبيعية والذى يتعرض للعديد من التهديدات نتيجة التدخل البشرى وأنشطله ذات الآثر السلبى على البيّة. الولويات العطل البيئى فى مصر تحسين نوعية الهـواه. السيطرة على الصرف الصناعى فى نهر النيل، الإدارة




 والمخلفـــات الخطرة مـ زيـادة الوعى
الزراعي: حـــي يؤدى التــوسع فـى النـــــاط الزـراعى إلى التـ الســريع للأراضيى الزراعية تتيجة عدم كناية مصـادر المياه

 الالسـدـة الكيماوية، وكـــلك المبـــــــــــات

## حمدي هاشم. فوضى البيئة. هجلة العلم، ع 459، يناير 2015، ص ص 51-46.

 الاقتصنادية وسـياسـات السوية الفتوحة مـا يؤدى إلى تغيرات أسرع وأوقَع فی
 التنمية المستديمة.





 الموارد الجشـرية الموتمهة بكافة أنشطة العمل اليئي فـى مصر. نشـسر الوعي البـينى بين كاذـة غتيات المجتمع من خـالال تحظيم وتنمية أنشطة التـعليم، التـدريب والتوعـية البـيئـية هن خالال ) دمـج التحليم البينى فـى كافية المراحل التـعليـمـيـة بالمارس والجـا تعميق مغاهيم حماية اليئه وكذلك إنشاء ألية لحماية الفنات المهمشة اجتمـاعياً والعمل على تثفعيل دور المرأة والشـباب بتفعيل براهعج التوعية والتدريب المبتمر وتنمية الموارد البشرية لتكون قادرة على مـواكبة كافـة النظم والأسـاليب والانظلمة المتطورة.


 القـدرات المحليـة، الاقلمـــــــة والوطنــــة

 المعلومات متعددة القطاعات وتح سـات جـودة المعلومـات من ناحـيـة الصـلاحـيـة ودرجه المصداقية ونطاق التخطية وغير ذلك وتـزيز قـدرات الجـهـات الحكوميـه، أصسـاب الأعمـال والعـاملين لمواجـبة تحـيـات البينتة والتنمـيةه ولتـيسيـر نقل التكنولوجيا النظليفة المتوافقة هـع البيئة



المحلية

## مصادر التمويل

ولتمويل خطة العمـل الـيـئى هنالك مـواد الموازنتة العـاهـة للدولة بـالبنود التـاليـة الموارنت الاستثـمـارية بالباب الثالث والمنح المقـدمها مـن الدول والمنظلمـات المانـــــة التــوِيل الذاتـى من خــالال فـرض رسـوم على تقذيم الخذمات البيئية كما أن هناك وصصـادر التمويل التقليدية مـثل البنوك ومـؤبــســات التـمـويل التى تقـدم تحـروضــأ قـصـيـرة الأجل وأدوات

 أيضنا مصـادر التمـويل غير التقليدية..
 قروضناً مـيسرة ومنحاً للمشروعات التى

تخدم البيية © الصندوتي الاجتماعى للتنميـة والذى


وتشكيل جبهة ثقافية متحدنَ ني مواجهة
 -توقيع اتفاقيات مع دول حـوض النيل للمـــــاعدة على تقليل الفـاتـد مـن المـــاه وزيادة حصة مصـر من ميـاه نهـر النيل، والتخفيف من الآثار السلبية لسد النهضـة

الإثيوبى.

- الاستثمـار فى الزراعة الحديثّة وذللك بالتـوسع فیى استــنـام البـذنر الحسئة والتكنولوجــيـا الحـديثـــة والكبــمـاويات النظليفة -توجـبـه فـــة الفـلاحـين لتبنى أنظهـة زراعـيـة تدكنهم من تجــيد التـربة وفى
 البعيد. - الاستثمار فی برامـع ريّيسية لتخفيض تلوث وهدر الموارد الطبيـعيـة الخـاصـة بالدولة. - الأخذ نى الاعتبار البعد البيئى في أى مشـروع أو نشاط على مستوى الانـي الولة من خلال المحاسبة والمراجبة البيئية، ويتطلب
 المحاسبة الشـامل نبهـا، وهن ثم حسـاب
 الاقتصادى ويالتالى دعم أفضل القرارات فيمـا يتعلق بالنشـاط المعنى وهذا يتطلب هن المؤســـــات إمـــار أدلة إرشــادية لتحديد التصنيف والتكلفة البيئية وعقد ورش عمل وندوات فى هـوضـوع التكافة البيـئية وتنفيذ مشـروعات تجريبية فى بحض المششأت -جذب الاستثمارات وتشجيع العطاعاع

 الالجتــع المدنى على

مـوْثر للحــــاظـا على البينة.

المؤسـســـــة فی هذا الجــال لدعم الإدارة البيئية إجراءات تتفيذية لمواجهة التصديات
تشَجيع مختلف هــوْســـــات الدولة لإنشــاء مــراكــز
 العاملين فيها. تحفنض الضـرائب والقِيود الأخرى خاهـة على التكنولوجيا النظلينة صديقة
 الوضنع البينى
 العـربيـة بالشكـل الذى يّـــــاعـد على تخفيض القَيود التجـاربة فيما بينهم الذى سيؤدى إلى فقدان هصـر لهويتها

الثقافية.

## تصيات داخلية

© مـواجهـهة أخطار المشكاتات البيئـــ


المنافسـة هع الصناعات المتقدمـة الأمر
 وتعــزيز القــدرات الخـار اصــة للمــرأة، والاطلفال والشباب، وكبار السن، وكافة الفئات المهمشة اجتماعياً. تصديات خارجية - المشـاكل البـيـيـــة العـالمـة خـاصــة مـا الــــلق منهـا بتـغــــــر
 الاحتبـاس الحرارى وما لهما من تأثيرات سلبــــة سـونـ تؤثر مستقبـلاً على مصر وغــــــرها من بلدان العالم

 الليـبـرالية الجــــيدة التـــيـى تؤدى إلى إعــادة النـطلر في دور

 سياستها المحلية الأمر الذى يترتب عليه
 المشـاركة فى هذا النظام والتعبـير عن مصالحهر. -تحرير التجـارة العاليـة وزيادة رأسر
 الصناعات المحلية لعدم قَدازتها على

## حمدي هاشم. فوضى البيئة. هجلة العلم، ع 459، يناير 2015، ص ص 51-46.


 مساحة هصر.

 بمسافـة Y Y . مـتر وهنع الردم والتعديل في حرم الشاطئ. - تنفيذ برنامتج حماية نوعية مياه البحر

من التلوث وحماية الشعاب المرجانية.
 الكوارث والحوادث وتوفير معدات وخطط الطوارئ اللازم خامسأ: حماية نهر النيل - من خــالال خطة حـــالـاية نهـر النيل، وتشمل r و برنامجاأ لحماية نوعية مياه النهر وبحيراته، وكذلك حماية جزر النيل، والحفاظ على جسر النهر وشاطنيّيه من الاعتداء بالردم أو الحفر وإقامة المنشأت.

 العــالى، والمنزلة، والبـــرلس، وإدكــوـو، والتمساح. - تنفـــذ برنامـج ســــاحى ونقل نهـرى
 وهندل، وتشـجيع الاعتماد على وحدات المعالجة والمراسى النهرية البينة.
 قالمتجددة قالجديدة: - التوسع فى طاقة الرياح وطاتة التوليد من المخلــات لصلبـة البلدية والزراعـيـة والبيوجاز والغاز الطبيعى، والتوسع فى الـى زراعة الغابات الشجرية، وخاصة اشـجار الجـاتروفا لاسـتخـراج الوقود الحـيوى،

حمـاية طبقـة الاونون بتطوير العمليـات الصناعية المعتمدة على مواد صـديقة البيئة للاونون. -تطبيق اتفاقية اللموثات العضوية الثابتة والحد من استخدامها والسيطرة POPS على مخرجاتها - تطبــــيق نظم إدارة المواد والمخلفـات
 التوسع فى حصـول الصناعة المصـرية صديقة البيئة على التمويل بقروش ميسرة والاستفادة من برناميج تحديث الصناعة المصرية لتطوير نظم الإدارة البيتّة. - استكمال نقل أهم الصناعات اللموثة:
 الكسـارات، مكامير الفـمم، الفواخـرير.. بعيدأ عن المناطق السكنية.
 والغاز الطبيعى وتشّجيع إعادة التدوير، الدوائر المغلقة، إنشاء وحدات المعالجة والربط مـع شــبكات الصــرف الصــى والصناعى, - إنشاء برنامج الإدارة الييية للصناعة المصــرية فى كل من: المدن الصناعـاعــــــة الجـيدة، المناطق الاســثــمـارية الحـرة والمناطق الصناعية الخاصة، الصناعات الصــغــــــرة والمتـوسطة، الصناعاعـات المات المات المنشرة والمناطق الصناعية بالمحافظاتات المات المات رابعأ: خطة السياهة البيّية قالمحميات
 والاهتمام بزيادة عدد الحمميات الطبيعية


لإعادة تدوير المخلفات البلدية والزراعية، وجعلها من الصناعات ذات الأولوية. - التوسع في الالحزمة الخضـراء حول جميع المدن المصرية، مع السيطرة على معدلات تلوث الهواء في المدن بقطاعات النقل والطاقــة والصناعـــة من خـــالال

 الملوثة خـارج المدن، وتفعيل نظم الإدارة البيئية بتخصيص مناطق صناعية لكل صناءة. صانيأ: برنامع حماية الترية والاراضثى النزاعية: - التوسع فى الزراعة العضوية والحد من اسـتخدام المبيدات والاعتمـاد على المكافحة البيولوجية. - حصر الإراضىى الفضاء وزراعتها
 اللزراعية من الامتدادات العمرانية غير المخططة.

- مـواجـهـة التصـــــر وذلم من خـالال
 وخطة عــــمـل وادى النـيل والأراضـى الصـحراوية المستصلحة المشـتركة می الوادى القديم فى البنية التحتية. - وقف حرق المتبقيات الزراعية وإنشاء

مصانع لتدويرها.

## ثالثأ : خطة الإنتاج الآنظل:

-تطبيقات اتفاقية تغير المناخ الدولية بإنشـاء أليـة التنمــــة النظيفـة والجلس الوطنى الخـاص بهـا والاسـتـمـرار فى

## فوضى| البيئة

يسـاهم فى تمويل المشروعات الصـغيرة بهدف إيجاد فرص عمل للشباب ويقدم
 المشـروعـات الخـاصـة بهـا، كذلك يدعم العـديد من المشـروعـات البـيـنـية مــل: مـعالجـة مـياه الصـرف الصــحى، إدارة المخلفات الصلبة والمشروعات الصية الصية. - صـمبلة إصدار التراخيص وييع
 والمطبوعات. - المنظمات غيير الهادفة للربع ودعمها للانشططة البيئية المختلفة ومن أهمهـا: الوعى البينى، التشـجير، إدارة المخلفات الصلبة، مراقبة الالتزام البينى، الإبحاث والتعليم. - المظظمات غير الحكرمية ومن اهمهها: مـرفق البيـتة الـعالمى والذى يـقدم منــاً لتلك المنظمـات العاملة فى مجال البـيـة لتنفيذ مشـروعات تتفق وبرامهج GEF في مــجـال الاســــنــدام الامـــل للطاتـة والتشجير. - التـبـرعـات التى تقـدم للدكـمــــة من الأفراد أو الشركات التى تهتم بالانشطة

البينية.
-إيرادات المحــــــــات من الســــاحــة البيئة وتنفيذ مشاريع تستخدم آليات التنــية النظيـة وإنشـاء صناديق بيـيـية
 تقديمـهـا للخدمـات البيـينية فى خدمـة اهدافل بيئية أخرى واستقطاب جزء من الو قيمة الكروت الانتمانية أو إجمالى المبالغ الالســـــــوية منهـا فیى تمويل المشـاريع

البينية.

## مكنانات رُوّة العمل الينْى

أولأ: برامـج التنمـــــة البـــــــــــة للمناطق الريفية والحضرية: القرى صديقة البينة - دعم جمعيات تنمية المتمع بالقرية وتشـغيل شبـاب القرى فی ضـوء دعم لا مركزية الإدارة البيئية التى تتفذها وزارة الدولة لشـــنـون البــــــتـن بالمحــافظات المصرية. ضـرورة تمويل تيار الهجـرة من الريف إلى المدن القديمـة ليكون من الريف إلى المنن الجديدة. توفيـر خـدمـات المـيـاه النقـــة والصـرف
 أحوزتها العمرانية.

## المدن صـيقة البيتة

- من خلال استيمارات المدن الصناعية الجديدة مـع الاهتمام بتقييم الالثر البينى


القومى والإقليمى.

## تنمية البينّة بالمن الحائمة القديمة

- من خـلال تطوير المناطق الحشـوانيـة داخل نطاق المدن، وتوفير برنامـج قومى


فـرع دمــياط.. القناطر الخــرية.. ترعـة
 الخيرية.. وكذلك تشـبيع حـركة النقل النهرين للركبا والبضـانع مـع استخدام السفن وعائمات صديقة للبيئة ثامناً: برنامع التنمية البشرية والمشاركة الشعبية - الاهتــــــام بصــــة بيـنـة المواطن
 العــــرية nالأطفــال، الشــبــباب، المرأة، والبالغين،.. وحماية الغذاء من التلوث مع الحماية من تلوث الهواء والمياه. المشاركة الشعبية مـن خلال وحدات: المرأة، الجـبعيـات الأهلية والشـبـباب، وإدارة تنمية المناطق الحضرية والريفية والسـاحلية والصحـراوية بالتعـانف مـ سكانها. - ترســيخ الوعى والإعــلام البــــــنـى والتـربيـة البـــــــــة من خـــالال المارس والجـامـعات ومـراكز الشـباب ووسـائل الإعلام
تأسعاً: التطوير المونسسى تعـديل وتطوير اللانــــة التنـذيـنـية للقـانـن رتم (ع) لسنة 1998 بشــنـن حماية البيية.
تعــيل الهـيكل الإدارى التنظيـمى لجهاز شنون البينّة. زيادة مـوارد وتمويل المشـروعـات
 مـبـــأين همـا: الإلـزام البـــــنـى.. على الـتـــــبـب فـى التلوث ״كل مـن حـرر له

 والالتزام البينى.. الحافز البينى لكل من يرعى البيئة ويحميها إدخـال مـوارد غـيـر تقــيـية لزيادة
 تذاكر النقل البرى والبحـرى والنهرى، أسوة بتذاكر الطيران.. وتحصيل نسبة
 المســـوردة والمحليـة، وكذالت مـصــانع إنتاج الغـحم والتبغ والشـيشـة وإنشطة الملاهیى وأيضأ المازوت والسولار. زيادة نسـبة التبـرعات والهـبات من

 والبنوك وشركات الصراترافـة
عاشرأ: برنامعج التعاون الدقلى البينى - التوسع فى العالاقات الفنية والإدارية والتدريبيـة مع الدول المتقدمة فـى نظم الإدارة البيية.
التوسـع فى العلاقات التمـويلية هـع مـصـادر „المنح البيْية، الدولية سـواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية. نشـر مــعلومـات النشـاط البـــــــــى التفصيلية فى الســـارات والملحقـيـات
 لتحسين صصورة مصـر بينـياً وذلك من
 والتقارير السنوية لكل من وزارة البيئة وجهاز شـنو البيئة.


البــــوديزل.. مـع الحـــ من اســتخـدام المازوت والســـــولار وتطوير الوة المصـرى.. وترشــــد اســـهـهـالاك الطاقـة
 والاقتصادية.. والتوسع فى توليد الطاقة الكهريائية الائية من نهر النيل وقناطرهد،

كطاقة نظيفة غير ملوثة.
سابعأ: برنامع النقل صديق البينة: - الاعتماد والتوسع فی النقل الجماعى المطور والنظيف للحـد مـن اســـــخــــام
 السـولار والبنزين وتشــجيع المواصــلات الكهربانية كالمترو والمونونويل. تحـويل مـركبـات النقل العـام للعمل بالغـاز الطبيعى وكـذلك كافـة المركبات الأخـرى، وزيـادة مـــمطات وجـراجـاتـات

الغاز الطبيعى بالمناطق الحضرية. تشـجـيع حـركـة النقل خـارج المدن والعاصمة، وتفريغ العاصية والمدن من أنشـطة الازدحــام والعـمل على نقلـهـا
 الحكومية والأسـواق والورش الحرفية، وكذلك استكمـال تنغيذ الحـاور والطرق الدانرية حول القاهرة الكبرى. تشـجيع النقل النهرى باستخـدام نهر
 مـــــافظات الصـعـيـد، مـع زيـادة أعـداد المراسى وتجــــيد الـنـط الملاحى وربط المراسىى بشبكات الصرف الصـى المـي. -- ســرعـة تطبــيق الخطوط الملاحــيـة النهرية التالية: بحيرة التمساح.. ترعة الإسمـاعيلية.. أثر النبى.. ميناء دمياط،


