موجز تنفيذي

ترجع جذور قائمة الأمم المتحدة للمناطق المحمية إلى اعتراف الأمم المتحدة بأهمية "الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية المماثلة" للحفاظ على البيئات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي على كوكب الأرض.

وفي استجابة لطلب من سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، قامت مراكز الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي ومراكز اتصال برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي المعني بالمناطق المحمية بالعمل معاً إلى جانب فريق قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) التابع للمركز العالمي للرصد والحفظ – برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمراجعة وتحديث وتنظيم المعلومات الخاصة بالمناطق المحمية المخزنة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية من أجل نشر قوائم الأمم المتحدة الرسمية للمناطق المحمية لكل بلد.

وهذه القوائم هي عبارة عن تجميع للبيانات والمعلومات بشأن الشبكة العالمية للمناطق المحمية في العالم. وهي تمثل أداة مفيدة وفعالة لتتبع التقدم المحرز بشأن تغطية شبكة المناطق المحمية في العالم.

إن قائمة الأمم المتحدة للمناطق المحمية لعام 2014 هي الطبعة الرابعة عشرة منذ صدور الطبعة الأولى في 1961-1962، وهي توفر معلومات عن أكثر من 200000 منطقة محمية بحرية وبرية تغطي أكثر من 30 مليون كم2. وتتضمن القائمة تحديثات هامة منذ صدور الطبعة الأخيرة التي نشرت في عام 2003.

يتكون التقرير من قسمين. يقدم الجزء الأول مقدمة موجزة عن قائمة الأمم المتحدة وتاريخها وتطور محتواها. ويقدم الجزء الثاني إحصاءات بشأن المناطق المحمية على المستوى الإقليمي. وتعزز ذلك قوائم بالمناطق المحمية في كل بلد، ويمكن الاطلاع عليها وتحميلها من موقع Protected Planet ([www.protectedplanet.net](file:///C:\Users\ccuk1\Downloads\www.protectedplanet.net)).

ويستهدف التقرير وقوائم البلدان أي شخص يرغب في معرفة المزيد عن المناطق المحمية على المستوى الوطني، وكذلك المناطق المحمية المحددة بموجب المعاهدات أو الاتفاقيات الإقليمية أو الدولية.

ومن خلال الملاحظات التي تم إبرازها في قسم الإحصاءات، يرجى استهداف بعض الفجوات في المعلومات بشكل أفضل في السنوات القادمة لتقديم الطبعة القادمة من قائمة الامم المتحدة بمعلومات أكثر دقة من الطبعة الحالية.