# فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية 

مستخرج من تقرير 1 "تقلبات الأسعار والأمن الغذائي"

## الموجز والتوصيات لصانعي السياسات

1 تسببت تقلبات أسعار الأغذية خلال السنوات الأربع الأخيرة في إلحاق أضرار بالملايين من السكان وقوضت الحالة التغذوية والأمن الغذائي. كذلك، فقد أدى مستوى تقلبات الأسعار في أسواق السلع إلى تقويض توقعات البلدان النامية في النمو الاقتصادي والحد من الفقر. فبعد أن ظلت أسعار الأغذية عند مستويات منخفضة

 وبقيت التقلبات شديدة. والواقع أن فترات الارتفاع والانخفاض في الأسعار ليست بالجديدة الانية. فالوان الواقع أن تقلبات الأسعار هي جزء أساسي من الأسواق ذاتها. غير أن درجة التقلبات السعرية وعدد البلدان المتضررة منها كانت شديدة الارتفاع منذ 2007. وهذا هو السبب فيما أحدثته تقلبات أسعار الأغذية، في سياق ارتفاع أسعار الأغذية، من قلق بالغ بالنسبة لما سببته من مشكلات حقيقية لكثير من البلدان.

وكانت الاستجابات العالمية والوطنية لهذا الاتجاه غير المسبوق في أسعار الأغذية كبيرة. وحدثت مبادرات حكومية وحكومية دولية عديدة لحماية السكان المستضعفين من الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار الأغذية، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2010، طلبت لجنة الأمن الغذائي العالمي التي جرى إصلاحها مؤخراً من فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية إعداد تقرير عن التقلبات في الأسعار يتضمن "جميع أسبابها وانعكاساتها بما في ذلك الممارسات المشوهة للأسواق والصلات بالأسواق المالية والسياسات ولالجارياءات والوسائل والمؤسسات الملائمة والمتجانسة لإدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات السعرية المفرطة في النزراعة. وينبني أن يشمل ذك إجراءات التالي والتخفيف بالنسبة للمنتجين والمستهلكين المستضعغين لاسيما النقراء والنساء تلائم مختلف المستويات (المحلية والوطنية والإقليمية والدولية) وتستند إلى استعراض للدراسات المتوافرة. وينبني أن تنظر الدراسات في الطرق التي يمكن بها للبلدان الضعيغة والسكان المستضغين ضمان الحصول على الغذ/ء عندما تتسبب تقلبات الأسعار في اضطراب الأسواق ".

1¹ فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، 2011. تقلبات الأسعار والأمن الغذائي. تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية المقدم إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي، روما 2011. التقرير الكامل متاح على موقع الإنترنت على العنوان التالثي: www.fao.org/cfs/cfs-hlpe

## الملاحظات الرئيسية

لتقلبات الأسعار تأثير قوي على الأمن الغذائي بالنظر إلى أنها تؤثر في دخل الأسر وقدرتها الشرائية. فبأسلوب بسيط، يمكن لهذه التقلبات أن تحول السكان المستضعغين إلى فقراء وجوعى. كذلك فإن التقلبات السعرية تتغاعل مع مستويات الأسعار لتؤثر في مستوى المعيشة والأمن الغذائي. فكلما ارتنعت الميا الأسعار، اشتدت انعكاسات التقلبات على مستوى معيشة المستهلكين، في حين أن العكس هو الصحيح بالنسبة للمنتجين. ويعني هذا التفاعل أن التركيز فقط على الزيادات الشديدة في الأسعار لن يعالج الانعكاسات الشاملة على مستوى المعيشة. ولذلك فإن التقرير يتناول كلا البُعدين لسلوك الأسعار.

وبغية فهم الأسباب الكامنة وراء السلوك الأخير لأسعار الأغذية، جرت مناقشة ثلاثة تفسيرات مترابطة تتعلق بعوامل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ويحدد التفسير الأول الزيادات في أسعار الأغذية بوصفها مشكلة تتعلق "بتقلبات الأسعار الزراعية" (بما ينطوي عليه ذلك من إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار لن يدوم) وبوصغها مشكلة شبه طبيعية ومستمرة في الأسواق الزراعية. ويتعين لفهم ما إذا كان هذا التفسير يتفق مع الاتجاهاتات الأخيرانيرة، إجراء تقييم لما إذا كانت تقلبات الأسعار التي حدثت منذ 2007 هي خروج عن المألوف، ويبدو أن هناك توافقا في الآراء على أن التقلبات السعرية التي حدثت خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت أعلى مما كانت عليه في سبعينات القرن الماضي. غير أن الأسعار المحلية في كثير من البلدان كانت أكثر ارتباطا بالأسعار الدولية بسبب تحرير الأسواق خلال العشرين عاما الماضية، عما كانت عليه في سبعينات القرن الماضي. فقد كان التحرير يعني بالنسبة لبعض البلدان النامية زيادة كبيرة في مستوى الواردات ضمن مجموعة الإمدادات الغذائية مما يجعل التقلبات في الأسعار الدولية تثير شواغل تفوق ما كانت عليه في سبعينات القرن الماضي.
(أ) استناداً إلى وجهة النظر التي ترى أن التقلبات حالــة عاديـة في الأسـواق الزراعيـة، نوقشـت في هـذا التقريـر ثلاثــة أسـباب محتملـة لتقلبـات الأسـعار الدوليـة للأغذيــة : مرونـة الطلـبـ، والسياسـا

 المعاملات غير التجارية في أسواق البيع الآجل. غير أن النتائج تتباين بدرجة كبيرة فيمـا يتعلـق بــــا إذا كانت الزيادة في المعاملات غير التجارية قد أدت إلى تشكيل فقاعات سعرية. وعلى العكـس مـن ذلك فإن تأثيرات كل من الطلب من صناعة الوقود الحيـوي واسـتخدام التـدابير التقييديـة للتجـارة (معظمها في شكل حظر على الصادرات) على الأسعار أقل مثارا للجدل بدرجة كبيرة. غـير أن كلـتي المسألتين تتسمان بحساسية شديدة من الناحيـة السياسـية. فالسياسـات الداعمـة للوقـود الحيـوي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبـي تسـببت في صـدمة للطلـب يعتـبر علـى نطــاق واسـع أنـه أحـد
 للتجارة التي يطبقها الكثير من البلدان لحماية مستهلكيها خلال ذلك الوقت تعتبر على نطاق واسـع

أنها قد عجلت بالزيادات في الأسعار. وقد دفعـت كـل مـن سياسـات دعـم الوقـود الحيـوي وتقييـد
 كجزء من استراتيجياتها الخاصة بالأمن الغذائي.
(ب) وقد تتعلق زيادة تقلبية الأسعار أيضاً بالانخفاض في المرونة السعرية للطلـب نتيجـة لزيــادة الـدخل. فكلما كان المستهلك أكثر ثراءً، قلت احتمالات أن يخفـض مـن اسـتهلاكه للأغذيـة نتيجـة لارتفـاع الأسعار. ويرجع ذلك إلى أن نسبة الأغذية الأساسية في مجموع إنغاق السكان الأكثر ثـراءً نسـبيا أقـل

 يؤدي، وفقا لما تبينه نظرية الأسعار، إلى زيادة التقلبية. وتثير هذه الملاحظة قضية المسـاواة الدوليــة. ففي الأسواق الدولية، يتنافس المستهلكون من ذوي مستويات الدخل المتباينة للحصول على الأغذية. فالمستهلكون في البلدان الغتيرة أكثر حساسية للتغييرات السعرية مـن المستهلكين في البلـدان الغنيــيـة. وينطبق ذلك أيضاً على المستهلكين الأغنياء والeقــراء داخـل البلـدان. ويعـنـي ذلـك أيضـاً أنــه عنـدما
 التعديلات الكمية الضرورية لإعادة التوازن إلى السوق. ويف حين أن الارتفاع الشديد في أسعار الأغذيــة
 المستوى تقريباً من الاستهلاك مما يزيد من عدم المساواة في التوزيع الشامل للأغذية. وتؤدى سياسات الإيا دعم الوقود الحيوي إلى زيادة عدم المساواة في توزيع التعديات الكيات الكمية لأنها تجعـل صـناعة الوقـود الحيوي أقل حساسية للارتفاع في أسعار المدخلات من السلع.

3 - ويشير التفسير الثاني للسلوك الحالي للأسعار الدولية للأغذيـة إلى أنـه كانـت هنــك أزمـات غذائيـة دوريــة (الخمسينات والسبعينات من القرن الماضي، وفي الوقـت الحاضـر) يمكـن تنسـيرها وفقـا لديناميـة الاسـتثمار الزراعي: فارتفاع الأسعار يطلق اندفاعا إلى الاستثمار، و ينجح التطوير التكنولوجي في زيادة الإنتــج وخفـض الأسعار. وعلى العكس من ذلـك فـإن اسـتمرار انخفـاض الأسـعار يـؤدي إلى خفـض الاهتمـام العـام وضـفـ

 منتصف تسعينات القرن الماضي، انخفض النمو في أرصدة رأس المال الزراعي إلى أن استقرت في نهاية المائر المطاف
 الأقاليم النامية، ظل النمو إيجابيا في أرصدت رأس المال الزراعي إلاّ أنه تباطأ ثم ظل متباطئا في بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا. وقد حدث الانخفاض في نمـو الاسا الاستثمار الزراعـي خلال فترة تقييد الدعم العام للزراعة في البلدان النامية. وقد انخفض الإنفاق العام، محسوبا ميا المحلي الإجمالي من الزراعة هـن 11 في المائــة في 1980 إلى 8 في المائــة في 1990 قبـل أن يعـود إلى 10 في

المائة في 2002. ويقل ذلك بدرجة كبيرة عما هو في البلدان المتقدمة حيث تزيد نسبة الدعم العـام للزراعـة في

 في الميدان الاقتصادي والوكالات المتعددة الأطراف لم تعارض هـذا الاتجــاه. والواقـع أن المسـاعدات الإنمائيــة الرسمية أسهمت بالتأكيد في الاتجاه بعيدا عن الاستثمار العام في الزراعة في أشد البلدان فقراً.

4 - ويرى التغسير الثالث الزيادات الحالية في الأسعار على أنها علامة أولية على ندرة طويلـة الأجـل ستشـهدها
 الأسواق الزراعية الدولية والذي أتاحه الاستخدام واسع النطاق للموارد الطبيعية الرخيصة (مثل الـنغط والميــاه والتنوع البيولوجي، والفوسفات والأراضي) بدعم من الإعانات الزراعية في بلـدان منظمـة التعـاون والتنميــيـة في الميدان الاقتصادي .وبأسلوب آخر، قد نكون على شفا نهاية حقبة من النمو غير المسبوق تاريخيـا في الإنتـــج





 الاستثمار في الزراعة والبحوث الززاعية. وأصبحنا نطرح أسئلة جديدة عما يمكن توقعه من تغير المناخ، وعـن
 ويمكننا أن نشعر بالتفاؤل من أن الأصالة البشرية سوف تجد حلولا وذلك فقط إذا كــــا مسـتعدين للتعلم مـن أخطائنا السابقة. فالتحديات الطويلة الأجل التي تواجه الزراعة اليوم سواء على جانـب العـرض أو جانـب

الطلب تحديات حقيقية ملموسة.

5 - على الرغم من أن ارتفاع الأسعار الدولية للأغذية يمثل تهديدا خطيرا للسكان المستضعفين في البلدان النامية، فإن تضخم أسعار الأغذية المحلية وتقلبها هما اللذان يحددان تأثيرات الأزمات الغذائية الدوليـــة على الفــــر

 الانخفاض اللاحق في الأسعار الدولية لم ينتقل إلاً بصورة جزئية- فقد ظـل متوسـط الأسـعار الاسـتهلاكية في البلدان النامية مرتغعا بنسبة تصل إلى 50 في المائة مما كانـت عليـه قبـل 2008/2007. وانتقـل الارتفـاع في
 الشديد في الأسعار في 2008/2007. غير أن الانتقال غير المتساوي للارتفـاع الشـديد في الأسـعار الدوليــة إلى

الأسعار المحلية عبر البلدان والسلع والنترات الزمنية يعني أن كل حالة سوف تتطلب تصنيفا دقيقا للانتقال حتى يمكن تحقيق الوضع المناسب لسياسات استقرار الأسعار والأمن الغذائي.

6 - وتأتي التقلبات في الأسعار في الأسواق المحلية في الكثير من البلدان الفقيرة بالنسبة للمنتجات المنتجـة محليــ نتيجة لكل من انتقال تقلبات الأسعار الدولية ولصادر محلية خالصة (تسمى أحيانـا أصـلية). فحتـى عنـدما كانت الأسعار الدولية تستقر (مثلما كانت خلال الغترة بين 2000 و2007)، ظهـرت في الكـثـير هـن البلـدان

 التقلبات السـعرية لديـه بـالنظر إلى أن السياسـات الملائمـة لتحقيـق الاستقرار في تقلبـات الأسعار وإدارتهــا والتعامل معها قد تتباين بحسب مصادر هذه التقلبات.

7 - وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن الارتفاع الشديد في الأسعار خلال 2008/2007 قـد زاد مـن
 في 2009. غير أن هذه التقديرات قوبلت بالمعارضـة بنـاء على أسـبا



 آلية مؤسسية تجمع وتحلل بصورة منهجية البيانات بغرض توفير الاستنارة لرؤية عالمية ودينامية للتأثيرات النعلية لأزمات أسعار الأغذية على السكان المستضعفين.

8 - ويوجد تباين كبير عبر البلدان من حيث الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها الزيـادة في تقلبـات الأسـعار في بلـد



 النتيجة الانعكاسات التالية:

أن جدوى وفعالية بعض وصفات السياسات الأكثر شيوعا في التوصيات التي تقدم للبلـدان النقـيرة-
 تتباين من بلد لآخر. ولذا يتعين تقييم المعلومات الخاصـة بالتبـاين فيمـا بــين البلـدان حتـى يمكــ تغعيل هذه السياسات.
(ب) سيتعين العمل بالتصنيف النوعي للبلدان الذي يساعد في تحديـد السياقات التطريــة الخاصـة فيمـا
يتعلق بالتأثيرات واستجابات السياسات. وينبغي أن تكون إحـدى النئـات الـتي تحتـاج إلى تركيـز
 وسيكون من المهم لكل بلد في هذه الئئة أن يضع تصنيفا للأسر لتوصيف التنوات المختلفة لتـأثيرات التقلبات السعرية على مستوى المعيشة. وسيشمل ذلك تقييم وضع الأسر البائعـــة الصـافية والمشـترية الصافية من حيث أسواق الأغذية الأساسية.
(ج) وسيتعين على كل بلد أن يصمم إستراتيجيته الشاملة الخاصة به المتعلقة بالأمن الغـذائي. وسيشمل
 صوب بناء القدرات المؤسسية الداخلية اللازمة لمعالجتها.

1 - القواعد التحارية: يمثل إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد قادر على ضـمان حصول كـل



 التفاوض بشأن الوصول إلى الأسواق العالمية بالنسبة للمستوردين، ولم يحـدث إلا بالكـاد تنظـيم للقيـود علـى
 لا تعتمد فيه الثقة في الأسواق الدولية على التجارة الحرة غير المقيدة. وأظهرت أزمة أسعار الأغذية أن الـدول ذات السيادة غير مستعدة لخدمة الأسواق الدولية على حسـاب الأولويـات المحليــة. وتشـير هـذه "المراجعـة الواقعية" السياسية إلى أن السياسات التجارية والقواعد المتعددة الأطراف الـتي تشكلها في حاجــة إلى إعـادة نظر. فقد أصبحت التواعد المتعددة الأطراف أكثر ضرورة مما كانت عليه في أي وقت مضى.
(أ) (أيتعين على الحكومات أن تواصل التركيز على إقامة نظام تجا ري متعدلد الأطـر/ف يعتمـد علسى




## /الاجتماعية الغقيرة و/لمستضعغة.

(ب) وتشهل التد/بير التي يتعين نظرها الضوابط, على قيود التصدير، وتد/بير الحماية للحمايـة هسن


# الفاعلة التجاريـة الالتنزامـات والإعفـاءات التعاقديـة للاستـجابة الواقعيـة للطـوارئ الغذائيـية <br> (استمرار حاجة صمارسات المعونتة الغذائية إلى هزيد هن الإصلاحات أيضاً). <br> (ج) (جتكثشاف إمكانية وضع قواعد مختلفة لبلدان العجز العذائي ذ/ت الدخل المنخغض. 

2 - المخزونــتا: إن العلاقــة بـين مسـتويات المخزونـات وتقلبيـة الأسـعار راسـخة بصـورة جيـدة: فانخفـاض

 الأدنى من مستوى المخزونات العالمية يمثل شرطا كافيا لتجنب الارتفاع الشديد في الأسـعار. وتتبين التجربــة أيضاً أن الوصول في أوقات الأزمة، إلى الآليات المالية قد لا يضسن المخزونـا
 قضايا معقدة - من بينها الوقت الذي يتم فيه بناء المخزونـات وحوكمـة الـنظم، والموقـع، والتنسيق وضـمان وصول المخزونات إلى أولئك الذين في مسيس الحاجة إليها.

 توجيهية لتحقيق إدارة هذه المخزونات بكفاءة.
(ب) تعتبر إقامة نظم أفضل وشنفافت للمعلومات بالغـة الأهميـة للقـرارات المتعلقـة بالسياسـات وإدرارة المخزونات. ويحظى نظام معلومات السوق الزراعية الني اقترحه التترير المثشترك بـين الوكـالات على مجموعة العشرين بالتقبول.

3 - المضاربـة في سوق البيع الآجل : حتى على الرغم من أن القرائن على تأثيرات أنشطة المضـاربة علـى الأسـعار
 المشاركة في سوق البيع الآجل للسلع غير الملتزم بالقواعد مسائل حسنة التوثيق. ويعني ذلك أن زيادي الـيادة القواعد

 التجارية مجموعة التدابير الأولى التي تتخذها البلدان التي تستضيف المبادلات السلعية الرئيسية.
(أ) يتعين /تخان إجراء يتعلق بالثشفافية في أسواق البيع /لآجل وتنشديد قواعد المضاربة.

4 - الطلب على المنتجات الغذائية: يبدو أن من الواضح بصـورة متزايـدة أن الطلـب غـير المحـدود هـن جانـب البلدان الثرية للحصول على المنتجات الغذائية يحدث عناصـر خارجيـة ماليـة سـلبية للبلـدان الأشـد فقـرا.
 ذلك ليس صحيحا، فإننا نعرف أنه لا يمكن تمديد مستويات الاستهلاك للبلدان الأكثر ثراءً في العالم إلى كـل

فرد في عالم يتجه إلى الزيادة ليشمل تسـعة مليــارات مـن البشـر. ويتـأثر الطلـب بدرجـة كـبيرة باختيـارات


 تساهم إسهاما كبيرا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فمن خلال إضفاء طابع الحفاظ على البيئة على أي طلب جديد على السلع الغذائية يمكن أن يستبعد البلدان اللقيرة والسكان الذين يعانون من انعـدام الأمـن الغذائي، يبرز الوقود الحيوي التوتر القائم بين الطلب غير المحدود المحتمل (وفي هذه الحالة على الطاقـة)، والقيود السائدة في عالم لا يمتلك سوى موارد محدودة. وهناك متترحات عديدة ترتبط بالتغييرات في الولايات القائمة يمكن أن تحد من احتمالية إسهام إنتاج الوقود الحيوي في الارتفاع الشديد في الأسعار .

 المحـددة للوقـود الحيـوي وإزالـة الإعانـات والتعريغـات القـــرية علـى إنتـاج الوقـود الحيـيـوي

وتجهيزه.
(ب) ينبغي للحكومات أن تستكشنف الحوافز التتي تؤدي إلى الحد هن المخلفات في النظام الغذائي بما
في زلك معالجة خسائر ها بعد الحصاد.

5 - الاستثمار في الزراعة: يتعين الاستثمار في الزراعة بمنظور طويـل الأجـل لـتلافي تكـرار الأزمـة الغذائيـة. كمـا يتعين ضمان الانتقال من نظم الأغذية والزراعة التي تستنفد الموارد الطبيعية إلى نظم مستدامة للأغذية والزراعة تقلل من استخدام الطاقة الأحفورية، وحدوث التلـوث. ويـتعين توظيـف استثـمارات جديــدة للقطـاعين العـام والخاص في كل من البحوث والتنميــة. وينبغـي الترويـج للحفـاظ على التنـوع البيولـوجي الزراعـي واستنباط أصناف جديدة من جانب مراكز البحوث الزراعيـة الدوليــة والوطنيـة، كمـا ينبغـي أن يشـمل ذلـك البحـوث الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الكتلة الحيوية في نظم الإنتاج الزراعي المتنوعة. وتوفر الايكولوجيـة الزراعيـة قاعدة هامة ومتكاملة من الخـبرات والمنظـورات الخاصـة بهــذا الانتقــل الـتي تناسـب علـى وجـــه الخصـوص المنتجين الذين يعانون من الوصول المحـدود إلى المـدخلات الكيميائيـة. وينبغي تشـجيع التعـاون بـين مراكـر البحوث الزراعية الدولية والمنظمات الداعمة للايكولوجيـة الزراعيــة. كمـا ينبغـي تـوفير الـدعم العـام لمسـاعدة المزارعين على الانخراط في النظم الأكثر اسـتدامة مـن الناحيـة البيئيــة. وينبغـي أن تعـزز الحكومـات، بهـــذه الاستثمارات، من التدرات المحلية ومقاومة نظم إنتاج الأغذية. وينبغي للاستثمارات على جميـع المستويات احترام تعددية نظم المعرفة بما في ذلك معارف النساء ومعارف الشعوب الأصلية.
(أ) (أيعتبر /لاستثمار المستقر والمستدام الطويل الأجل في الزراعـة شـرطا ضسروريا لمعالجـة التحـديات التي تواجه الأهن الغذائئي.

# (ب) يوصي بالتوسـع العـالمي الكـبير في تمويـل البحـوث الزراعيـة والتنـميـة. وسـوف تـسهمر عمليـة   الأراضي وشح المياه وتغير المناخ. 

6- إدراج العناصر الخارجيـة في تكــليف إنتــج الأغذيـة: يمثـل ارتفـاع أسـعار الأغذيـة فرصـة للترويـج لإدراج العناصر الخارجية لتوفير الحوافز الرامية إلى تحسـين كفـاءة نظـم الإنتـــج. فعــاوة علـى الاسـتثمارارات العامـة الجديدة، فإن توافر الأجهزة المؤسسية الرامية إلى زيادة تكلفة اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة غـير المتجـددة يعـد ضروريا لتحقيق الانتقال إلى نماذج الإنتنج الأكثر استدامة. وينبغي اختبار هذه الحوافز على أساس تقييم شامل لتكاليف تنفيذها ورصدها والمعلومات المتعلقة بها. فمحاسبة التكاليف الأفضل للزراعة الصـناعية سـوف تقطـع شوطا بعيدا في ضمان أن تضطلع الأعمـال الزراعيـة بنصـيبهـا في تكــاليف الزراعـة مـع إتاحــة عوامـل الكفـاءة الاقتصادية والايكولوجية لصغار المنتجين لتحقيق عائدهم العادل.
(أ) (اليوصي بالنظر في هنه المسألة أثناء المداولات المتعلقة بالأمن النـذائي. ويتعيين تـوفيي المزيـد مسن البحوث لتحديد واختبار هنه الحو/فز.

7 - الترويج للبرامج استر اتيجيـه الأمن الغذائي : الأمن الغذائي مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد كمـا أنهـا مسـؤولية
 الخاصة. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجيات سياسات للحد من التقلبات السعرية وإدارتها والتعامل معها.


 لدى الحكومات نظم معلومات قادرة على تقييم الجوع وسوء التغذية وإصدار إنذارات مبكرة وتوجيه المساعدات الملائمة بصورة فعالة. ويتسق وضع استراتيجيات الأمن الغذائي مع مبادئ روما .

ويمكن النظر في فئتين من السياسات والبرامج على المستوى الوطني لحل مشكلة التقلبـات فيمـا يتعلـق بـالأمن
 الأسعار على الدخول والقدرات الشرائية. ويمكن تقسيم ذلك على فئتين أخريين: الخطوات التي تتخذ استباقا
 رجعي) لمساعدة السكان وقطاعات الأعمال في التعامل مع تقلبـات الأسعار. ويمكـن تقسيم أدوات السياسـات

 ويؤدي تجميع أهداف السياسات الثاثة (الاستقرار والإدارة والتعامل) هــ الفئـات الـثلاث لـلـأدوات (السـوق

(أ) (أنبغي أن تشجع لجنة الأهن الغذائي العالمي على وضع استراتيجيات الأمسن الغسذ/ئي الوطنيـة أو
 ومؤسسسية لوضع وتنفيذ ورصد الأهن الغذائي.
(ب) ينبغي توافر هيكل للتننسيق الوطني هشترك بين القطاعات يثهل همثلي المجتمع المدني ومنظمات المز/رعين لتنسيق تنفيذ الاستر/تيجيات الوطنية.
 الاجتماعي) لتحقيق أقصى تأثثير وملاءمة إستراتيجية الأهن الغذائي لكل البل بلد معين.

يوصي بأن تصنيف البلدان والفئــات المستضـعنة قـد يسـاعد صـانعي السياسـات في اختيـار أنسـب وصائل السياسات. وينبغي أن بيشمل نلك مراعاة المراحل المختلفة لدورة حياة البششر.

8 - دور لجنة الأمن الغذائي العالمي: تبين أزمة الأغذية الأخيرة الحاجة والفرصـة للحـد مـن حـدوث الأزمـات
 العالمي. وبوسع لجنة الأمن الغذائي العالمي أن تضطلع بدور رئيسي في هذه المجالات الثلاثة.
(أ) ( ينبغي أن تكفل لجنة الأهن الغذائي العالمي إدارة المعلومات المتعلقة بالأهن الغذائي بصورة ملائمة
فضلا عن تنسيق تدخلات السياسات على المستوى العالمي.
(ب) يمكن للجنتة الأمن الغذائي العالمي أن تضطلع بـدور في إنشاء نظـام هعلومـات السـوق الزراعيـة، ،
 معلومات السوق في نظا م معلومات السوق الزراعية لتنشهل المحاصيل الغذائيــة بخـلـاف الحبـوب
 الزراعية أيضاً معلومات موثوق بها ومنصلة ودقيقة عـن الجـوع لـدعم تحقيـيق الأمن الغــذائي. وينبغي أن بضطلع هنا النظام بدور في الإنذ/ر /لمبكر.
(ج) بنبغي أن تتولى لجنتة الأمن الغذائي العالميتنسيق تدابير السياسـات القصـيرة والطويلـة الأجـل التي تتخذن بثشأن الا رتفاع الشدليد في الأسعار (انظر الحواجز التتجارية والمعونة الغغائيـية وإعانــة
المدخلات والمخزونات وغيرنلك....).

 هذه /لالتز/مات وإنغازها.
(هـ) ينبغي أن تسهم لجنة الأهن الغذائي العالمي في النهوض بالتنسيق الحكومي الـدولي بمـا في ذلكـ
تدابيير سياسات الطوارئ التي تتخذن بشأن تقلبات الأسعار.
(و) بنبغي للجنة الأهن الغذائي العالمي، بوصفها أعلى جها زللحوكمة بنشأن الأهن الغذائي العـالميأن
 الأكثر اننتاحا بشأن الطريقة التتي يمكن ببها لتواعد التجارة الزراعية أن تدعم الأهن الغذائي.
(ز) بينبغي أن تضع لجنة الأهن الغذ/ئي العالمي صدونات سلوك بثشـن قضايا الأمسن الغـذائي للننهـوض بالتعاون الدولي.
(ح) يتعين إجراء المزيد من الدراسات بثشأن الحوكمة العالمية لللزراعة والأهن الغذائي لتوفير الاستثارة للإطار /لاستر/تيجي العالمي بثشأن الأمن الغذائي والتنغذية.

