رؤية قطع الوطنية 2030

تموز / يوليو 2008
الأمانة العامة للتخطيط التنموي
الأمانة العامة للتخطيط التنموي
صرى: 185 الدوحة، قطر

تصميم الشعار والكتيب
جامعة فرجينيا كومونوثلاث قطر
مركز البحوث في التصميم
تقدم

لم يعد التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الحديثة يخضع للتطور الثقافي أو يترك هذا للظروف المتغيرة، وإنما أصبحيعتمد على عملية طويلة الأمد ذات أهداف مرسومة مسبقاً عماذا الرؤية الواضحة والتخطيط السليم. كما أصبحت القيادة السياسية الرشيدة تعمد إلى وضع رؤية وطنية شاملة بعده الأفق ترسم الصورة التي ترغب في أن يكون عليها مجتمعها حرصاً منها على مصلحة أجيالها حاضراً ومستقبلًا.

إن رؤية قطر الوطنية 2030 تقيم جسراً يصل الحاضر بالمستقبل، وهي ترسم تصويراً مجتمع حريو مزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحظى التوازن بين البيئة والإنسان، وتشكل القيم الإسلامية العليا فيها والروابط الأسرية القوية دعمه الأساسية. وسنبني لتحقيق هذه التطلعات هو حشد طاقاتنا الجماعية وتوجيهها.

إن ضمان الرفاه لأبنائنا وأجيالنا القادمة يتطلب منا استخدام مواردنا استثمارياً مدرساً ورشيداً، ولهذا يتوجب علينا مواصلة بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي وتنويع دخل القطاع الخاص فيه دور بارز، كما أن ذلك يتطلب منا الاستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءاتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة.

إن رؤية قطر الوطنية هي رؤية أصيلة جاءت ثمرة لمسارات مكلفة مع جميع فئات المجتمع القطري، واستندت بشكل رئيسي إلى مبادئ الدستور الدائم. كما عكست تطلعات الشعب القطري وتوجهات قيادته، ولذا فإننا أؤكد على جميع المسؤولين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين كافة، انخضاع هذه الرؤية الوطنية لخلاص كلا منهم، وادعوهم جميعاً إلى توظيف خبراتهم وبدائل قصاري جهدهم من أجل تحقيق أهداف هذه الرؤية ودفع مسيرتنا التنموية نحو الأمام وصولاً إلى تحقيق مستقبل مشرق لدولة قطر.

تميم بن حمد آل ثاني
تشهد دولة قطر ازدهاراً كبيراً، فهي تواصل تحقيق تقدم اقتصادي استثنائي يتمثّل في الارتفاع المطرّد لمستويات المعيشة، كما تواصل فيها التطورات الاجتماعية والسياسية الهامة.

وقد أصدرت قطر في حزيران/يونيو ٢٠٢٤ الدستور الدائم الذي ينظم السلطات الثلاث ويبنّ حقوق وواجبات المواطنين.

ومع أن قطر تشهد حالياً تقدما في النواحي الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، فإنها استطاعت الحفاظة على تقاليدها الثقافية وقيمتها بوصفها دولة عربية وإسلامية تعتبر الأسرة الركيزة الأساسية في المجتمع. وتضفي القيادة الحكيمة لسمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تواصل البلاد تنفيذ الكثير من المبادرات الهامة التي من شأنها رفع دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة وتعزيز دورها الكبير في المجتمع الدولي.

وفي ظل هذا الازدهار، فإن دولة قطر تقف عند مفترق طرق. فثروة قطر الوفيرة تقدم فرصاً متعددة للتنمية وترفع تحديات كبيرة في ان واحد. وقد أضحى من الضروري أن تختار قطر الطريق الأمثل الذي يناسبها مع رغبات قيادتها وتطلالها شعبها.
رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠

إن الرؤية الوطنية لدولة قطر تحدد الاتجاهات العامة للمستقبل وتبرز القيم التي تعكس طموحات شعب قطر وأهدافه وثقافته. وبإلقاء الضوء على المستقبل ستبنى الرؤية الخيارات الأساسية المتاحة للمجتمع القطري. وينفس الوقت فإنها تسخر طاقات القطريين لتطوير أهداف مشتركة توجه مستقبلهم.

إن هذه الرؤية تعنى بالنتائج العامة المستهدفة لا بتفاصيل الوصول إليها. فهي إطار عام يمكن من خلاله إعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الأكثر تفصيلاً.

تهدف الرؤية الوطنية إلى تحويل قطر بحلول العام ٢٠٣٠ إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
رؤية قطر الوطنية
2030

السمات المحددة للمستقبل دولة قطر
الفرص والتحديات

إن إدارة قطر الرشيدة لمواردها الهيدروكربونية الوافرة تضمن تحسينات كبيرة في مستويات المعيشة للأجيال القادمة. ولكن التحسينات في مستوى المعيشة لا يمكن أن تكون الهدف الوحيد في مجتمع معافى. وكي تظل قطر أمينة على قيمها يتوجب عليها أن تتعامل مع خمسة تحديات رئيسية تتمثل في الموازنة بين الخيارات التالية:

- التحديث والمحافظة على التقاليد
- احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة
- النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط
- مسار التنمية وحجم وتنوعة العمالة الوافدة المستهدفة
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها
التحديث والمحافظة على التقاليد

إن المحافظة على التقاليد هي من أهم التحديات التي تواجه العديد من المجتمعات في عالم يسعى للتحول نحو المودة وزيادة التفاعل بين الشعوب.

لقد أتت السرعة المذهلة للنمو الاقتصادي والتوزيع السكاني في قطر إلى إبراز هذه المشكلة بشكل جلي. والنتيجة هي أن الجديد قد يحصر بالقديم في كل جانب من جوانب الحياة. فساهم العمل الحديث وضغوط التنافسية تصطدم أحياناً مع العلاقات التقليدية القائمة على الثقة والعروفة الشخصية، وتهاجم الحياة العائلية بأشكال متعددة. كما أن توافق التقدم مع حريات أوسع واختيارات أكثر تعقيداً تشكل تحدياً للقيم التقليدية والأصيلة الراسخة في المجتمع.

ومن ذلك يمكن الجمع بين أنماط الحياة الحديثة وقيم المجتمع وثقافته. وهناك مجتمعات نجحت في تكيف التحديث مع التقاليد والثقافة المحلية. ورؤية قطر الوطنية تستجيب لهذا التحدي وتستهدف ربط القديم بالحديث بشكل متوازن.

احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة

ستكون قطر احتياجات الجيل الحالي وتحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.

التنمية المستدامة عملية تسعى إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة على تحقيق احتياجاتها. وهذا ما يعرف بالع ديالا البيئية. ويمكن أن ت تعرض حقوق الجيل القادمة للخطر إذا تم استنزاف الموارد الهيدروكربونية الناضجة دون استبدالها بموارد أخرى متجددة. ويمكن أن نجد هذا على الأقل في ثلاث حالات:

- عوائد منخفضة على الأموال من الإيرادات الهيدروكربونية وإنفاق مبالغ فيه وخاصة على المشاريع المظيرة عالية التكلفة قليلة الردود، وتطور اقتصادي سريع يؤدي إلى إجهاد الاقتصاد والإضرار بالبيئة الطبيعية.

- إن رؤية قطر الوطنية ستختار المسار التنموي الذي يوازن بين منحة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة.
رؤية قطر الوطنية 2030

النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط

ترغب قطر في تحقيق تقدم سريع، غير أن ما يمكن تحقيقه تقليدياً عدد سنوات...

مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الواصلة المستهدفة

على قطر أن تختار مساراً تنموياً يتناسب مع العمالة المستهدفة كماً ونوعاً والتي يعود أمر تحديدها لشعب قطر وقيادته.

تشهد قطر نمواً سكانياً متسارعاً على الحد الأكبر منه لزيادة المستمرة في قوة العمل الواصلة المصاحبة للنمو الاقتصادي السريع وما نجم عنه من توسع في النشاط العضوي والمشاريع الاستثمارية وتوريد موارد في الإنتاج الحكومي. وقد أدى كل ذلك إلى ارتفاع كبير في نسبة العمالة الواصلة في قوة العمل، والعكس إزاء غير متوفر وغير متوقع في حجم العمالة غير الماهرة. ومن النتائج السكانية تحديد طبيعة المجتمع.

فعلى قطر أن تقوم حجم ونوعية العمالة الوافدة المناسبة من خلال الموازنة بين ما يتم بإعطاء استثمار هذه العمالة من حقوق دفاعية ومن احتياجات إسكان والخدمات العامة ومن أثار سلبية محتفظة على الهوية الوطنية من جهة، وبين الناتج الاجتماعي المرتبط من زيادة نسبة العمالة الواصلة في إجمالي قوة العمل من جهة أخرى.
مسار التنمية الاقتصادية-الاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها

التنمية وحماية البيئة مطلبان لا يمكن التضحية بحدهما لحساب الآخر.

إن لانماط التنمية أثاراً سلبياً متوازناً على البيئة. ويمكن التخفيف من حدة هذه الآثار بالاستثمار في أحدث ما توصلت إليه التقنيات الهادفة إلى التقليل من الأضرار التي تخلفها المشاريع الاقتصادية المختلفة على البيئة، كما يمكن التخفيف من حدة هذه الأضرار بتجنب النمو السريع غير المدروس. وبالرغم من ذلك لا يمكن تجنب هذه الأضرار بشكل كامل، وخاصة في نمط تنمية يعتمد في بدايته على صناعات النفط والغاز والبترول كميا وصناعات الثقيلة. وتلتزم قطر حالياً بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة عند تصميم وتنفيذ هذه المشاريع. كما أن عليها أن تلتزم بأن يكون مسار التنمية في المستقبل متضناً مع متطلبات حماية البيئة. وحيثاً يمكن للتقدم الاقتصادي شنم بيئي فمن الواجب تعويضه بالاستثمار في بدائل أخرى تؤدي إلى تحسين البيئة.

غير أن جهود قطر وحدها لحماية البيئة لا تكفي. فقت للجزء من منطقة الخليج التي تشكل منظومة تربية واحدة تتأثر بممارسات وأنشطة كل بلد من بلدان الخليج. ولذلك هناك ضرورة للتنسيق والتعاون بين هذه البلدان في جميع النشاطات التي تحمي البيئة وتحافظ عليها.

إن الخطوة اللاحقة لمشروع الرؤية المستقبلية تتمثل في توضيح الاختيارات لكل سمة من السمات السالفة الذكر.
المبادئ الموجهة للرؤية الوطنية

تقوم رؤية قطر الوطنية على المبادئ التوجيهية للدستور الدائم وتوجيهات أصحاب السمو الأمير وولي العهد والشيخة موزة، وعلى مشاورات واسعة مع المؤسسات الحكومية والخبراء المحليين والدوليين. وتهدف الرؤية الوطنية إلى إرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة. كما تجسد مبادئ الدستور الدائم التي:

- تصور الحقوق العامة والشخصية.
- تحمي القيم الأخلاقية والدينية والتراث.
- تكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص.
ركزات الرؤية

 التنمية البشرية
تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من
بناء مجتمع مزدهر

 التنمية الاجتماعية
تطوير مجتمع عادل وأمن مستنذد على الأخلاق
المجيدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل
والتفاعل مع المجتمعات الأخرى ولعب دور هام في
الشراكة العالمية من أجل التنمية

 التنمية الاقتصادية
تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر
على تحقيق احتياجات مواطني قطر في الوقت
الحاضر وفي المستقبل وتأمين مستوى معيشي
مرتفع

 التنمية البيئية
إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام
والتناسق بين التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وحماية البيئة
رؤية قطر الوطنية 2030

الركيزة الأولى-التنمية البشرية

اعتمد تطور قطر حتى الآن بشكل رئيسي على استغلال النفط والغاز، ولكن هذا المصدر الهيدروكربوني أيل للنضوب. والاستجابة الاقتصادي في المستقبل سيعتمد أكثر فأكثر على تمكن الشعوب القطرية من التعامل والتفاعل مع النظام العالمي الجديد الذي يقوم على المعرفة ويتسم بالتنافسية الشديدة. ويتم ذلك من خلال بناء أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات التعليمية والصحية وتطوير قوة عمل محززة للتنمية تشارك فيها العمالة الوطنية بشكل فعال وتعزز بالعمالة الوافدة الماهرة.

تهدف دولة قطر إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظام التعليمية في العالم. ويتيح هذا النظام الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم ويوفر لهم أفضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية. كما يشجع هذا النظام التفكير التحليلي والتفصيلي وينمي القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم "التعليم دعامة أساسية من دعامات تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعزيمه". 

الدستور الدائم
لتحسين صحة المجتمع القطري تعمل قطر على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية. يقدم خدمات صحة وقائية وعلاجية عالية الجودة يدار "enerima الدولة بالصحة العامة وفق أفضل المعايير العالمية. ويوفّر للجيل الحالي والأجيال القادمة حياة صحية مديدة، وتكون مراقبة مثالية لجميع السكان ويسعى لتحسين همومهم."

الدستور الدائم

أما بالنسبة لقوة العمل فستعمل قطر على زيادة المشاركة الفعالة للعملة الوطنية. غير أن عدد سكان قطر لا يكفي في الأمد المنظور للتعامل مع النظم والبنى التحتية والمتطلبات الأخرى لنمو سريع في اقتصاد مشبع ومعقد التقني. لذا فإن تحقيق "العلاقة بين العمال وأرباب العمل أسسها العدالة الاجتماعية وتنظيمها القانوني".

الدستور الدائم
التنمية البشرية
سكان متعلم
سكان أصحاء بدنيا ونفسيا
قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل
رؤية قطر الوطنية 2030

الغايات المستهدفة
سكان متعلمون

نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويوزد المواطنون بما يفي بوجودهم واحتياجاتهم، ويتضمن:

- مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
- فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد.
- برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع.
- شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تجهز الأطفال والشباب القطريين بالمهارات اللازمة والدافعية العالمية للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمه، تعمل على:
  - تعزيز قيم وتفاقيد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه.
  - تشجيع النشأة على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات.
  - غرس روح الانتماء والمواطنة.
  - المشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية.

مؤسسات تعليمية متدرجة ومستقلة تدار بكفاءة وتشكل ذاكرة وفق إرشادات مركزية وتخطيط لنظام المساءلة.

نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة ومركﺰ البحوث العالمية الرفيعة.

دور فاعل دوليا في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي.
رؤية قطر الوطنية 2030

الغيات المستهدفة (يتبع)
سكان أصحاء بدنياً ونفسياً

نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويمكن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بهدميته، ويقوم على:

- وضع رسوم يستطيع الجميع تحملها بناءً على مبدأ الشراكة في تحمل التكاليف.
- تغطية جميع جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، والعناية بالصحة البدنية والنفسية على حد سواء، مع الأخذ باعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال.
- بحوث صحيه عالية الجودة تهدف إلى تحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية.

نظام متعدد للرعاية الصحية يقدم خدماته بأعلى مستويات الجودة من خلال مؤسسات صحية عامة وخاصة، توجهها سياسة صحية وطنية تتضمن معايير محددة وترابط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والفنية للنظام.

بناء كواحدة وطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية.

الالتزام مستمر من جانب الدولة بتمكير التمويل الكافي للمحافظة على صحة المواطنين لا يغيب مبدأ الشراكة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
الغايات المستهدفة (تبع)
قوة عمل كفؤة وملتزمة

مشاركة متزايدة ومتنوعة للقاطنيين في قوة العمل من خلال:

- استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب.
- تقديم الواقال للقاطنيين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم.
- إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته.
- زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا.

مشاركة مستهدفة للعمال الوافدة:

- استقطاب التوليفة المرغوبة من العمال الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها، والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منها.
رؤية قطر الوطنية 2030

التنمية الاجتماعية – الركيزة الثانية

تطلع دولة قطر إلى النهوض بالمجال الاجتماعي وتطويره من خلال بناء الإنسان القطري القادر على التعامل "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أوصافها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها." الدستور الدائم.

وسوف يكون للمرأة في هذا المجتمع دور فعال في كافة جوانب الحياة، لا سيما جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية.

وستعمل قطر على توفير الأمن والاستقرار للسكان، وعلى تأمين الحاجات الأساسية وضمان تكافؤ الفرص للمواطنين. كما أنها ستعمل "تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.".

يقوم المجتمع القطري على
"دعامات العدل، والإحسان، الحرية، والمساواة ومكارم الأخلاق".
الدستور الدائم.

ويصفتها عضواً مسؤولًا في المجتمع الدولي ستساهم قطر في تحقيق الأمن والسلم العالمي وتنفيذ التزاماتها الدولية.
 التنمية الاجتماعية

الرعاية والحماية الاجتماعية
بنية المجتمع
التعاون الدولي

رؤية قطر الوطنية
2030
الغايات المستهدفة

الرعاية والحماية الاجتماعية

المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعي أبناءها وتهتم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا.

بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القاطنين، يرعي حقوقهم الدنية ويشجع مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويومن لهم دخلا كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة.

بنية المجتمع

بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني نشطة وقوية تساهم في:

- المحافظة على التراث الثقافي الوطني وتعزيز القيم والهوية العربية والإسلامية.
- تقديم خدمات ذات جودة عالية تستجيب لحاجات ورغبات الأفراد والمتشتتات الاقتصادية.
- بناء مجتمع آمن ومستقر تسير فيه مبادئ العدل والمساواة وسياسته القانونية.
- تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار.
- غرس وتطوير روح التسامح والحوار البناء والانفتاح على الآخرين على الصعيد الوطني والدولي.

التعاون الدولي

تعزيز دور قطر الإقليمي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، خصوصاً في إطار مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. تكثيف وتعزيز التن CentOS القطر مع الشعوب العربية خاصة والشعوب الأخرى عامة. ودعم حوار الحوار والتعاليم بين الأديان والثقافات المختلفة. المساهمة في تحقيق الأمن والسلام العالمي من خلال مبادرات سياسية ومعونات تنمية إنسانية.
الركيزة الثالثة – التنمية الاقتصادية

الاقتصاد القطري المتمس بالحيوية هو الأساس الذي سيبني عليه الازدهار الاقتصادي والارتفاع المستمر في مستوى العيشة. غير أن إهمال الازدهار يتطلب إدارة حكيمة للموارد الناشئة تتضمن للأجيال القادمة موارد وإمكانات كافية لتنفيذ طموحاتها. وعلى هذه الإدارة أن تؤمن الاستقرار الأمثل لهذه الموارد وخلق التوازن بين الاحتياطي والانتاج، وبين التنوع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف.

إن موارد قطر الهيدروكربونية الوافرة يمكن استثمارها لجعل التنمية المستدامة حقيقة واقعة. ويغدو تحويل هذه الموارد الطبيعية إلى ثروة مالية وسيلة لتحقيق ما يلي: الاستثمار في بنى “تكفّل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتساوي بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج، وتحقيق الخدمة، والتعاون بين الخدمات العامة، تكوين قوة عمل متم思うة ومهارة وعملية الإنتاجية، ودعم تطوير القدرات المتعلقة بقيادة الأعمال والابتكار. إن هذه النتائج إن تم تقدم بدورها منطقاً أوسط التنوع الاقتصادي وتحويل قطر إلى مركز إقليمي للمعرفة والنشاطات الصناعية والخدمات عالية القيمة. غير أنه يجب عدم التقليل من شأن التحديات.

يتمثل التحدي الأول في قيام القطاع الخاص بتأدية دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة. وتتفقّر الرؤية المستقبلية أن تدريب ودعم رواد الأعمال شرط أساسي لسبق تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المطلوب منه، علاوة على توفير آليات الدعم المالي وغير المالي التي ستحتضن وتنمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد حققت قطر تقدماً كبيراً في تطوير مناخ سياسي وتنظيمي يدعم قطاع الأعمال. إلا أن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من الخطوات لتعزيز التنافسية واجتهذاب الاستثمار في ظل اقتصاد دولي ديناميكي لا تقيده الحدود الجغرافية.

أما التحدي الثاني فسيكون اختيار وإدارة مسار يحقق الإزدهار ويتجنب الاختلالات والتوجهات الاقتصادية. فعندما يصبح التضخم متناصرًا أو عند تنفيذ عمليات تطوير متسريحة، أو عندما تصبح الخدمات العامة غير قادرة على تلبية الحاجات المتزايدة ستزيد المخاطر على استدامة الإزدهار وعلى التماسك الاجتماعي. وستكون هناك حاجة إلى إدارة اقتصادية ماهرة وعيادة النظر وإلى مؤسسات فعالة ونشطة للتقليل من أثار هذه المخاطر.

يجب أن تكون استراتيجية قطر الاقتصادية واعية لعدد من المخاطر التي قد تحدث من تحقق طموحاتها. والضمان الأفضل للوقاية من هذه المخاطر يتمثل في الأسواق الفتوحية والقدرة والдей ذات الحماية الاجتماعية التي يمكن تحمل تكلفتها، والاحتياطي المالي الوقائي والاستراتيجي.
رؤية قطر الوطنية 2030

التنمية الاقتصادية

الإدارة الاقتصادية السليمة
الاستغلال المسؤول للنفط والغاز
التنويق الاقتصادي المناسب
الغيات المستهدفة

الإدارة الاقتصادية السليمة

معدلات نمو اقتصادية مقبولة ومستدامة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة.

استقرار مالي واقتصادي يتميز بمعدلات تضخم معقولة وسياسة مالية سليمة ونظام مالي كفؤ مأمون المصطلح.

مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.

بيئة اقتصادية مفتوحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير.

التنسيق مع دول مجلس التعاون والتعاون مع المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والعالمية لإقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية.

الاستغلال المسؤول للنفط والغاز

الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وخلق التوازن بين الاحتياطي والتصدير، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف.

إدارة قطاع نفط وغاز محفز ومحرك للابتكارات والتكنولوجيا المتقدمة ومشارك في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الاقتصادية.

بذل جهود مكثفة لتطوير صناعة الغاز وجعلها تحتل مرتبة متقدمة كمصدر للطاقة النظيفة لقطر والعالم.

الاحتفاظ باحتياط استراتيجي من النفط والغاز على أسرع طولية الأمد لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والتنمية المستدامة.
الغيات المستهدفة (يتبع)
التنويع الاقتصادي المناسب

اقتصاد متنوع يتناول اعتماده على النشاطات الهيدروكاريوبونية وتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص وحافظ على تنافسيته من خلال الراحلة التالية:

- التوسع في الصناعات والخدمات ذات القيمة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكاريوبونية.
- بلوغ وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها قطر وبناء الطاقات التقنية والبشرية لتلبية هذه الأنشطة.
- اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، وتعليم رفع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وبناء تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص.
- تنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات.
الركزية الرابعة – التنمية البيئية

تسعى دولة قطر إلى حماية بيئتها الطبيعية التي ميزها الله بها والمحافظة عليها. ولذا فإن قطر ستستند عملية التنمية بكل الحرص على البيئة ومن منطلق الشعور بالمسؤولية تجاهها فتوّازن بدقة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين شروط الحفاظ على البيئة. وستزداد أهمية ركزنة البيئة عندما تضطرب قطر لتعمل مع القضايا البيئية المحلية مثل آثار نضوب الموارد المائية والهيدروكربونية، وآثار التلوث على تدهور المنظومة البيئية. علاوة على التعامل مع القضايا البيئية العالمية مثل آثار الارتفاع الحراري على مستويات المياه في قطر وبالتالي على التطور العمراني الساحلي. وتتطلب تقييم حدة المخاطر والتعامل مع التغيرات المتوقعة تعبئة الطاقات وتضامن الجهود لمعالجة المشاكل التي قد تنجم عنها.

"إننا بحاجة لأن نولي اهتماماً لبيئتنا الطبيعية التي استودعها الله سيبهانه وتعالي أمانة بين أيدينا بحيث نستمدّها بمسؤولية واحترام ما فيه خير البشر. ولا شك أن بيئة استبدالتنا الرعاية إن نحن كنا السباقين في اهتمامنا بها." موزة بنت ناصر المسند
رؤية قطر الوطنية 2030

التنمية البيئية

الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة.
رؤية قطر الوطنية 2030

الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة.

الغايات المقصودة

المحافظة على البيئة وحمايتها بما في ذلك الهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجي، ويتم ذلك عن طريق:

- شعب واع بيئيا يشجع الحفاظ على الموروث البيئي في قطر وفي الدول المجاورة.
- نظام تشريعي مرن وشامل يهدف إلى حماية جميع مكونات البيئة ويستجيب للمستجدات.
- بناء مؤسسات بيئية فعالة ومتطورة تقوي الإحساس العام بسلامة البيئة وتشجع أحدث التقنيات للحفاظ عليها. وهذه المؤسسات تقوم بتنظيم برامج توعية بيئية ووضع خطط لحماية البيئة وإجراء البحوث المتعلقة بذلك.

وضع خطة شاملة على مستوى الدولة تعتمد سياسة واضحة للتوزيع العمري والتوزيع السكاني.

تشجيع التعاون الإقليمي بين الدول المحيطة بالخليج العربي لبني معايير وقائية تخفيض من الآثار السلبية على بيئة المنطقة من التلوث الناجم عن النشاطات الاقتصادية فيها.

القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، لاسيما على بلدان منطقة الخليج.

دعم الجهود الدولية للتفتيش من الآثار الضارة للتغير المناخي.
تحقيق الرؤية

توفر رؤية قطر الوطنية قاعدة لصياغة استراتيجية وطنية شاملة. وتساعد هذه الاستراتيجية على تطوير أهداف تنموية وفقاً للأولويات، وعلى توضيح العمليات التنفيذية اللازمة، وأدوار الجهات المعنية، ووضع معايير لقياس الأداء.

وكخطوة لاحقة، ستتولى الأمانة العامة للتخطيط التنموي ويتوجه من القيادة العليا للبلاد تنسيق الجهود لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة. وذلك بالتشاور والشراكة الكاملة مع الجهات المعنية، ولا سيما المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وستتبادل الأمانة العامة أيضاً إلى تشجيع كافة الفرقاء للمشاركة الواسعة في هذه الجهود لضمان الفهم الصحيح لأبعاد هذه الرؤية والالتزام بتحقيقها.

إن الاستراتيجية الوطنية ستتشفى على مدى المتوسط لضمان تحقيق تقدم جوهري في مسار الرؤية الوطنية. وتوفر إطاراً عاماً ومتكملاً استراتيجيات قطاعية متسقة.

تشمل خططا وبرامج ومشاريع استثمارت وصيغت لتساعد على تحقيق الرؤية.

إن تحقيق هذه الرؤية مسؤولية وطنية. وللمجتمع القطري بكافة فئاته وقطاعاته الاقتصادية دور هام يؤديه في هذا الصدد. وهذا يتطلب تطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية الضرورية، وتوفر الخدمات العامة بكفاءة وشفافية، ودعم التعاون والشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير مناخ حيوي لقطاع الأعمال وإتاحة مجال أوسع لنشاط المجتمع المدني.
يرتكز شعار رؤية قطر الوطنية على تصميم هندسي متناسق الأجزاء. والعنصر المركزي في هذا الشعار هو «العين» التي تعكس الرؤية. ويرمز شكل حديقة العين إلى الثقافة القطرية التقليدية. ويفتح العنصر المركزي للشعار في طياته إحياء بالتطبيق مع خريطة قطر التي يحتويها شعار الأمانة العامة للتخطيط التنموي. وتتم كتابة وطباعة كلمة «قطر» بطريقة مبتكرة تشبه إلى حد كبير استخدام خريطة قطر في تصميم شعار الأمانة العامة للتخطيط التنموي.

يبدو للوهلة الأولى أن الشكل الهندسي لشعار رؤية قطر الوطنية قد صمم بطريقة مصنوعة. غير أن أبعاده الديناميكية تظهر من خلال خط مائل صاعد إلى الأعلى يثير من تطلعات نحو مستقبل مشرق. فرؤية قطر الوطنية تسعى إلى تحقيق تقدم في عملية التنمية لكنها تهدف في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الثقافة الوطنية.
الجزء الرابع: تعزيز التنمية البشرية
الفصل الأول: نظام رعاية صحية شامل ومتكامل
الفصل الأول: نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

1. مقدمة

تشك رؤية قطر الوطنية 2030 إطاراً وطنياً لتحقيق التنمية المستدامة التي تتيح حاجات الجيل الحالي، دون التضحية بجوانب الحياة الأخرى. أن يكون السكان أصحاء، هو أمر حاسم للتقدم نحو التنمية البشرية المستدامة التي تمثل الأساس الذي يبني عليه المجتمع، ولذا، لجهاز رؤية قطر الوطنية 2030 بتشك، سكان أصحاء، من خلال توفير نظام رعاية صحية يلتزم بالمعايير العالمية لрагبة لجميع السكان، وتشكل خدمات نظام متاحة تمكن القاطنة من عدم تأثراً بالمشاكل الصحية، والرعاية الصحية الوقائية، والعلاجية الجسدية منها والنفسية والعقلية، مع أخذ الرعية الصحية المختلفة للرجال والنساء والأطفال في الاعتبار، وأبحاث عالية الجودة موجبة تساعد تحسين فاعلية الرعاية الصحية وجودتها.

وبالإسناد إلى رؤية قطر الوطنية 2030، تؤكد وزارة الصحة العامة في وثيتها "رؤية الرعاية مستقبلًا" بناء مجتمع صحي وحيوي، على الحاجة إلى تعزيز الصحة العامة، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وتوفير الرعاية الأولية في المجتمع المحلي أساساً لنظام رعاية صحية ناجح ومتقدم. وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية الأولي للفترة (2011-2016) لدعم الأهداف البشرية لرؤية قطر 2030 والرؤية الوطنية للصحة، وساهمت البرامج الشاملة لل stratégية الوطنية للصحة المتعلقة بالإصلاح الموسوي والتنظيمي في بناء أساس متين لتحقيق الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة. وقد حققت الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة عدداً من الإنجازات الرئيسية وهي تخسيس التنظيم والجودة إذ تم تأسيس المجلس الوطني لمراقبة الرعاية الصحية، وتجاوز معدات استجابة سيارات الإسعافات متقدمة، وتسهيل القدرة الاستيعابية أكبر وصول أفضل الخدمات الصحية، فقد تم توسيع الخدمات، بما في ذلك افتتاح مستشفيات ومركز صحي جديد، واستخدام أكفاء للموارد وتحسينها؛ إذ تم اعتماد الموازنة المركزة على الأداء، واستكمال وضع الخطط الرئيسية للرعاية الصحية وقوة العمل في قطاع الصحة، وتحسين التوجه الاستراتيجي وقد تم تطوير أطر عمل وخطط وسياسات تفصيلية لعدد من المجالات الحيوية، بما فيها الصحة الإلكترونية وإدارة البيانات، ومرض السكر، والصحة العامة، والصحة النفسية، والعقلية والسرطان.

شملت الاستراتيجية الوطنية الأولية (2011-2016) سبع نتائج للقطاع الصحي تضمنت 35 مشروعًا لتحسين قطاع الرعاية الصحية في وحدة إدارة الصحة العامة، وضمان معايير مستجد وز chứcًا للرعاية الصحية ورعاية وفقة، وقائمة عامة وطبية ماهية، وسياسة صحية وطنية، وخدمات دعم ومشكلة التكلفة مع بدء المشاركة، وأخيراً جهاز ملياية الجودة. شملت هذه النتائج القطاعية 39 مشروعًا، وقد تمت الفعالية من مزايا وزيادة الجهود، وتفعيلها على نحو مثالي، ثم إعادة تنظيم مشروع "برامج صحة عامة إضافية" في عام 2015، ليشمل
تعزيز التنمية البشرية
نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

الجزء 4
الفصل 1

تعميق التمية البشرية

تعد إنشاء جهاز سلامة الغذاء، والمشروع الثالث "التأهب لحالات الطوارئ"، والمشروع الرابع "الصحة البيئية"، وتتم إعداد مشروع "تحسين مزيج المبادرات" في مشروع "تحقيق القوى العامة الوطنية". وفي الوقت نفسه، تتم إضافة مشاريع جديدة لโคفلاش الناشئة كمشاريع تكامل الخدمات المختبرية وتحديث معايبها، ومشروع تصميم خدمات رعاية السكري.


لقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة تمثل عملية تشرك كبيرة قادتها وزارة الصحة العامة. وشارك جهاز الطوارئ في القطاع، وتم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتم تحليل وتحسين شروط الإجراءات الإدارية ووضع استراتيجيات جديدة في مجال الرعاية الصحية من خلال سبعية أهداف و 38 مشروع، ومن خلال برنامج لتحسين الرؤية، أن يكون الأشخاص المحددة لها.

ويتم تقديم المحرز في أهداف برامج قطاع الرعاية الصحية (2011-2016) بالتحديد من خلال تحقيق من خلاله تقدم كبير في القطاع الصحي بشكل عام. من الإجراءات الإدارية التي تدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتم تحليل وتقييم الإجراءات في مختلف القطاعات وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للمعايير. وكان نجاحاً تامناً لدقة جهود التعاونية لعدد كبير من اللجان وفرص العمل لضمان العمل الجاد والالتزام من جانب أفراد الآخرين كثر.

نجحت استراتيجية الرعاية الصحية (2011-2016) في تعزيز الحوكمة وتحسين وضع السياسات وتغذية وتنفيذ عدد من المشاريع المقدمة. ويتطلب اليوم لبناء على هذه الأسس المتينة ومواصلة العمل المتناز الذي جرى تنفيذه حتى الآن، وتسلط الضوء فيما يلي على بعض نتائجها الحالية.

التوجه الاستراتيجي

رسمت الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) أسسًا جوهرية لمستقبل بوضوح أمامًا أطرًا وخططاً وسياسات مفصلة في سياق كل هدف من أهدافها السبعة التالية.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
الهدف 4: قوّة عاملة قطريّة مبادر أمريكية

تم إعداد الخطة الوطنية للقوى العاملة في الرعاية الصحية 2014-2022 تتضمن سبع محاور استراتيجية مع إجراءات على المدى القريب والمتوسط والبعيد. تخطيط قدرات وإمكانات القوى العاملة. تحسين مزيج المبادرات التوظيف والاستدامة.

الهدف 5: سياسة صحية وطنية

تأسس المجلس القطري للتخصصات الصحية ووضع الخطة الاستراتيجية الخمسية للمجلس 2017-2022 مع التركيز على النمو المستدام، والتميز والجودة، والشراكة والمشاركة. وضمن التنظيم عالم الأداء، ووضع بروتوكولات ترخيص ومعايير اعتماد المنشآت الصحية. إضافة إلى تطبيق نظام وطني للوصفات الطبية.

الهدف 6: خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة وفق مبدأ الشراكة

تم اقتراح مستشفى ومركز صحية جديدة، وتوسيع وتحديث الخدمات السريرية الأساسية، ووضع الخطة الرئيسية لمرافق الرعاية الصحية 2013-2033 مع خطة عمل للسنوات الخمس الأولى. كما وضع نظام لإعداد الموازنة على أساس الأداء ويجري تطبيقه على مراحل. ولا يزال دور القطاع الخاص في توفير الرعاية الصحية مجال فرص مهم، وسيشكل اعتباراً رئيسيًا في النظام الصحي في المستقبل.

الهدف 7: بحوث عالية الجودة

تم تشكيل اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث العلمي، وتطبيق نموذج مستدام للتسجيل لدى مجلس المراجعة المؤسسي أرسل البحوث للمراجعة الأخلاقيّة، علاوة على وضع سياسة وطنية للطب الجيني. تُحن فخورون بقدرتنا في تحقيق الإنجازات في تطوير الرعاية الصحية في مختلف المجالات.

التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية (2018-2022)

التحديات على مستوى الصحة المجتمع:

- تبين الإحصاءات المتوقعة وجود عدد من التحديات الصحيّة على صعيد المجتمع ككل نوردها فيما يلي: 69% من الوفيات تحدث بسبب الأمراض المزمنة، 70.1% من السكان يعانون من زيادة الوزن، 43.9% من البالغين يعانون من نقص في الوزن، 88% من الأطفال القطريين يعانون من نقص الأنظمة.

- 70% من الوفيات نتيجة للحوادث. وقد تؤدي التقلبات التي تيّزب استخدام التبغ بين النساء والرجال وفقًا للدراسات المختلفة. وفقًا لدراسة STEPS في سلطنة عمان، نسبة الرجال المنخّدين 31.9% بينما وصلت نسبة السيدات إلى 12.1% في نفس الدراسة. بينما أوضحت دراسة GATS في نفس الدراسة أن نسبة الرجال المنخّدين هي 20.2% في حين أن نسبة السيدات 3.1% واعتراها قيوداً وظيفية قاسية. وبلغت النسبة 1.14% من أطفال التعليم التي تواجه قطاع الصحة في قطر على مستوى النظام الصحي وعلى مستوى الصحة العامة.
تعزيز التمية البشرية

نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

الجزء 4 الفصل 1

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)

الشكل (1.4.1): تحديات قطاع الرعاية الصحية (2018-2022)

التحديات على مستوى صحة السكان

تتركز التحديات الكبرى التي تواجه صحة سكان قطر في ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة غير السارية أو غير المعدية كما يبين (الشكل 1.4.2) حول أكثر الأمراض المسببة للوفاة وللوفاة الملكرة، وهي عوامل أثر ترتبط بنمط الحياة غير الصحي وتأتي في المقدمة منها أمراض القلب المسؤولة عن 24% من إجمالي الوفيات، يليها السرطان المسؤول عن 18% من إجمالي الوفيات، وعديدة أمراض مزمنة غير سارية أخرى بنسبة 18%، ثم أمراض الجهاز التنفسي المزمن بنسبة 9%. (نظر الشكل 1.4.2 أدناه).

المصدر: وزارة الصحة العامة
تعزيز التنمية البشرية
نظام رعاية صحية شامل وموثوق:

التحديات على مستوى النظام
زيادة معدلات الطلب بما يفوق القدرة الحالية للنظام، وتحتاج أطر التنظيم والمراقبة والمسؤولية إلى التحسين. وعدم تكامل الخدمات الصحية التي يتم تقديمها عبر المؤسسات الصحية، وتركيز الخدمات الصحية بشكل كبير على الرعاية العلاجية العاجلة وليس على الصحة العامة للمجتمع. أما التنسيق المتعلق بأنشطة تعزيز الصحة والحماية من الأمراض فهو محدود للغاية، كما أن عدد العاملين بالقطاع الصحي في بعض التخصصات غير كافٍ. كذلك إن جمع البيانات الصحية وتحليلها ونشرها يتم بشكل عشوائي، ولا يرقى نظام الجوائز المعمول به إلى تغيير العادات الصحية المرجوة. أخيراً عدم الاهتمام دائماً بتجربة المرضى أثناء التخطيط للخدمات الصحية.

النتائج الرئيسية والوسيلة والأهداف المحددة في قطاع الرعاية الصحية (2018-2022)

النتيجة الرئيسية:
"صحة محسنة لسكان قطر، وتنمية احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال نظام صحي متكامل يهدف إلى تحقيق صحة ورعاية وقيمة أفضل للجميع.

توفر الاستراتيجية الوطنية الثانية (2018-2022) دليلاً عملياً على التطوير الذي يتمشى على تغييرات واسعة النطاق لـ 12 نتيجة ووسيلة تركز على المجموعات السكانية السبعة ذات الأولوية وعلى أولويات قطاع الصحة. وتحكي هذه النتائج بالدعم من مجموعة كلية وتمكينية من البرامج والأهداف المحددة ومؤسسات رصد التقدم المحترم وتقديمه، في تنفيذها وتحقيقها. وسوف تكون 7 مجموعات سكانية ذات أولوية محور تركز دورة التخطيط القادمة، وهذه المجموعات هي أطفال ومرأةطن أصحاء، ونساء صحيات يتمتعن

الحالة (2.1.4): نسب مسببات الوفاة

المصدر: منظمة الصحة العالمية، ماجج قطرية. الأمراض غير المعدية

+ أمراض القلب
+ سرطان
+ السكري
+ مشاكل تنفس مزمنة
+ إصابات
+ أمراض غير سارية أخرى
+ أمراض معدية، أمومية، ما حول الولادة، ونحو

1. 24
2. 18
3. 23
4. 8
5. 0
6. 9
7. 1
تعزيز التنمية البشرية
نظام رعاية صحية شامل وتكامل

الجزء 4
الفصل 1

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)

بجلب وإيجاب صحيين، وموظفي أصحاء، وفي أمان، والصحة والفاعية النفسية والعقلية، والصحة المحسنة للأفراد، وتعزيز مزمنة المتعددة، وصحة مزمنة ورفاهية الأفراد من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكمبر سن أصحاء، وقد تم تحديد هذه المجموعات السكانية بناءً على أهميمهم للمجتمع ككل، وعلى البيانات الديموغرافية، وعبء المرض.

وتتحدث الاستراتيجية أيضاً خمسة مجالات إضافية من التركز، تتجاوز المجموعات السكانية الواردة سابقاً، وتؤثر في جميع سكان إقليم، وهي: تعزيز الصحة الاجتماعية، وتعزيز الصحة الوقائية من الأمراض على جميع المستويات، وإدراة الصحة في جميع السياسات، ونموذج الرعاية التكاملي لتوفير خدمات عالية الجودة، ونظام فعال للتأكد من التنظيم والخدمات، وذل لضمان صحة أفضل ورعاية أفضل وقائمة أفضل.

يعتبر تطبيق نهج صحة السكان محوراً أساسياً في تحقيق رؤيتنا، ويركز هذا النهج على تحسين الصحة عبر متابعة الاحتياجات الصحية للمجتمع السكاني، إذ ينبغي أن يكون عوامل كالآلام، ونوع الجنس والجغرافيا، وعمل وعوامل اجتماعية واقتصادية أخرى ضرورية للاحتياجات الصحية للأفراد.

حددت سنابس أولويات على مستوى الفئات السكانية وخمسة أولويات على مستوى النظام الصحي ستوجه أنشطة ومشاريع القطاع الصحي في السنوات المقبلة. تعكس هذه الأولويات الاحتياجات الصحية الخاصة للمجتمع القطري كما تبين أن الأقاصي الموجودة ومن خلال ما تحقق عليه في المشاريع المكثفة التي أجريت مع الأطراف المدنية في الحكومة والقطاع الصحي. وتأخذ عملية تحديد الأولويات في اعتبارها أيضاً الأولويات والممارسات الصحية المتفق عليها عالمياً.

وقد تم اختيار الفئات السكانية ذات الأولوية على أساس الاعتراضات السكانية والصحة الراهنة للمجتمع القطري. وتحت الفئات المختارة مراحل مختلفة في حياة الفرد، وتجسد الأحداث والتجارب الرئيسية التي يمر بها في حياته، وقد روت أثناء الاختيار أهمية هذه الفئات للمجتمع القطري ونظامه وقابليتها وطنية وطلباً على الخدمات.

الفئات السكانية ذات الأولوية:

1. أطفال ومساقط أصحاء
2. نساء أصحاء من أجل حمل صحي
3. عاملين بصحة وأمان
4. الصحة والعافية النفسية
5. تحصين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة
6. صحة وعافية للذوي الاحتياجات الخاصة
7. شيخوخة صحي

وتعكس مجالات الأولوية التي تم تحديدها على مستوى النظام قضايا مشتركة ستسهم نظامنا الصحي ككل.

ويجب أن يتم إدارة النظام على نحو فعال من خلال قيادة سياسية قوية، وʊسرن النظام على تعزيز الصحة.
تعزيز التمية البشرية
نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

والوقاية من الأمراض والاعتلالات الصحية والحماية من المخاطر على الصحة العامة باستخدام نهج الصحة في جميع السياسات، وتقدم خدمات صحة آمنة وعالية الجودة لم يmentation من خلال نموذج متكامل يركز على الاستمرارية والتنسيق بين جميع مستويات الرعاية.

الأولويات على مستوى النظام:
1. نظام متكامل لتقييم رعاية وخدمات صحتية ذات جودة عالية
2. تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض
3. تعزيز الحماية الصحية
4. دمج الصحة في جميع السياسات
5. نظام فعال للجهاز والقيادة

الشكل (4.1.3): أولويات القطاع الصحي ومعايير التركيز

الأولويات الاستراتيجية

الأهداف الثلاثية

 Rumiyat Al-Qatar Al-Wataniya 2020

asti: 2018-2022

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022

أولا: الفئات السكانية السبع ذات الأولوية

تتوفر حياة صحية للأطفال ومرآها من سن 0-18 سنة تتضمن تعزيز البيئة الصحية الملائمة للعيش، والتعليم، والنمو، والتعلم، والتي توفر احتياجات أساليب العيش الصحي، وتقدم رعاية طبية عالية الجودة عند الحاجة إليها. ومتناولاً مع الأهداف الوطنية للمجتمع القطرى والأهداف العالمية كما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية، يعد هدف التنمية الأولي أطفال أصحاء أحد ركائز المستقبل للمجتمع القطرى. إذ يمثل الأطفال نسبة مهمة من المجتمع. كما أن أهم المشكلات الصحية عند الأطفال هي السمنة وزيادة الوزن بحسب

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)
تعزيز التمية البشرية

نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

الجزء 4
الفصل 1

استبيان وزارة الصحة في المدارس الإبتدائية (6.6% من الأطفال يعانون السمنة، و9.6% يعانون الوزن الزائد)، والمدارس المتوسطة (7.3% من الأطفال يعانون السمنة، و12.5% يعانون الوزن الزائد)، والمدارس الثانوية (8.7% من الأطفال يعانون السمنة، و15.3% يعانون الوزن الزائد). ويعاني الأطفال مشكلات أخرى أيضًا مثل انخفاض النشاط البدني، واستهلاك التبغ بين الشباب، ومنظومة صحيّة أخرى مثل تسوس الأسنان والنمو الفيتيان (د) وفقر الدم. ومن ناحية أخرى، تشكل الرعاية الصحية للأطفال أيضًا من مشكلات الإدارة: مثل قلة جودة البيانات، وقلة الوعي في العائلة والمحيط.

تعتبر الاستراتيجية لتحسين الرعاية الصحية عند الأطفال على تحسين البيانات لتطوير القدرات على الإدارة والمتابعة، وأخذ القرار: ما سي سبيل على الوزارة العمل على زيادة الوحي بصحبة الأطفال في المجتمع القطر، وتعيينات عدد الأسر والأب، والأم، عن طريق تعزيز المشاركة في مختلف النشاطات، وإطلاق جولات التوعية والمساعدات في زيادة النشاط البدني وتقليل الوزن. كما تعتمد أيضًا على تحسين الحالة الطبية من ناحية، وتطوير الجانب الوقائي من ناحية أخرى، ويعتمد الجانب العلاجي على تحسين صحة الفم لدى الأطفال، وتطوير خدمات طب الأطفال، ولا سيما المدرسية منها. وتوفيرها بوجوه عالية، وتعزيز لنزلي الاحتياجات الخاصة، بينما يتم تقديم البداية معالمة على زيادة معدل الرضاعة منذ الولادة، وتغيير الصحة الغذائية وتحسين النشاط البدني لمنشآت العمرية، فضلاً عن العمل على الهدف من الإصابات والاختياط، لمنصب الأطفال. ولأهمية فئة المراهقين من الشباب القطر، تم التركيز على الجهد من الشروط الصحية المخاطر لدى المراهقين، والوقاية من التدخين عن طريق التقليل من استهلاك التبغ لدى هذه الفئة، وفهم التحديات المستقبلية لهذه الفترة وطرق تشجيع الأبحاث ذات صلة.

الهدف (1): تخفيف معدل نسبي الأسنان بنسبة 25% لدى الأطفال بعمر أقل من 5 سنوات.

الهدف (2): زيادة في مستوى الرضاعة الطبيعية الحضرية للأطفال 15% طوال الشهر السبعة الأول.

الهدف (3): زيادة نسبة المراهقين الذين يحققون المستويات الموصى بها من النشاط البدني بنسبة 25%.

النتيجة الوسيطة الثانية: نساء أصحاء من أجل حمل صحي

تمكين النساء من معرفة وفهم أبعاد العيش الصحي الذي يقود إلى عمل صحي، وتوسيع الرعاية الإنجابية عالية الجودة في جميع مراحل الحمل وما بعد الولادة. تتمثل الأم الركيزة الأولى والمتطلبة لبناء مجتمع متوان، ومن دون التفكير في إصلاحها وسلامها من الحمل لا يمكن الوصول إلى تحقيق نتيجة لتربة أطفال أصحاء، ولذا يعتمد أحد أهداف الألفية للسلامة بحسب منظمة الصحة العالمية على تخفيف حالات الوفاة عند الولادة إلى حدود 70 لكل 100000 مولود.

تحت قطر مرتبتة متوسطة في تحقيق هذه النتيجة الوسيطة (صحة المرأة من أجل حمل صحي)، إذا اعتمدنا على مستوى الإفصاح في القطاع الصحي، وتفشي هذا التحسين إلى تحت المتوسط إذا اعتمدنا على مؤشر مستوى الدخل، ما يجعل تحقيق هذه النتيجة إحدى الأولويات لتحقيق الجائزة العالمية للإنسانية، وأحد أهم الأسباب التي يجب أن نتغذى: سوء التغذية والسمنة (43.2% من الفقاريين) مما يؤدي إلى بعض الأمراض المزمنة كالسكري (39%) وعدم النشاط (أكثر من 80% من عاملات وزارة الصحة)، وكذلك أعراض فقر
تعزيز التمية البشرية

نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

الجزء 4
الفصل 1

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)

تacağız الخطة الوطنية للصحة على رفع مستوى المعرفة بالأسباب الحقيقية التي تعزز تحسين الرعاية قبل الحمل وعدها، عن طريق تحسين البيانات، ووضع مؤشرات وطنية من جهة، وزيادة المعرفة الصحية للأم ولدى مراكز الرعاية من جهة أخرى. وتدرس الخطة أيضاً على الابتعاد جوهرية المعركة المتاحة، إذ سيتم اعتماد مبادئ توجيهية وبروتوكولات موحدة، مع مراقبة تطبيقها من طرف الموارد الصحية المختلفة. وفي باب الرعاية ستترشح الخطة على ضمان الجودة العامة لرعاية الأم في المدة المحيطة بالولادة، ما سيفضلا من حالات الوفاة، وكذلك عن طريق تحسين الأمراض الأكثر شيوعاً ومعالجها، وتمتالة الاستمتاع للمبادئ التوجيهية. سيتم أيضًا تطبيق مبدأ التكامل بين المراقبين من طرف المراقبات الصحية وCEFU للمرافق. أما في جانب الوقاية: سيتم حماية المرأة المبتدئة عن قضايا سرية، وتعلن الملاحظات بالإناث الحوامل والفتين، وسيتم توفير خدمات التلقيح الإصطناعي في الجودة العالمية وت سويعها. مع تشجيع النشاطات البحثية المتعلقة بصحة المرأة والصحة الإنجابية وتطوير الأبحاث حول تحسين البيوضة.

الهدف (4): تحسين نسبة 10% في نقاط المؤشر المركب 1 الذي يستخدم لتعليم صحة المرأة والحمل السليم (بما يشمل تقييم الرعاية السابقة للولادة وقرير الولادة وما بعد الولادة).

النتيجة الوسيطة الثالثة: عاملون بصحة وأمان

التركيز على الصحة البدنية والنفسية للعاملين لتحسين صحة السكان وزيادة الكفاءة، والانujetة الاقتصادية، علاة على تقليل العبد، الملقى على خدمات الرعاية الصحية. كما تؤكد جميع الدراسات أن السلام والصحة المبنية تساهم مساهمة فعلية في تحسين الإنتاجية والتنمية الاجتماعية، وخاصة إذا تم إدراج العوامل الاجتماعية والفردية التي يمكن من الوفاقن من الأمراض وتفحص كل فئة العامل. وكمن أهمية هذه الانتقية في المجتمع القطرى، كون 86% من العمال الموجودة يتم توفيرها في العمل، ما يتيح تحقيق نسبة نفسي عالية للمجتمع القطرى. وبدأت وفرة البيانات حول حالة الصحى للمعاملين وعدد المصابين وبرامج الصحة المبنية من أهم الأولويات: إذ لا توجد منظومة مختصة في متعدد المؤثرات وجمع البيانات، وبدأت مستشفيات حديثة حول السماح بالكشف المبكر من حوالد في العمل (584 حالة في 2016) والتي يبقى جدتها غير كاف لضمان محيط سليم في العمل.

لتحقيق نتائج جيدة: سيتيم الوزارة بتحسين البيانات الأساسية عن طريق إنشاء إدارة البيانات الصحية المهنية ونظام المعلومات، ومحاربة تقدم في عدد العمال في مجال الصحة والسلامة المهنية. وبالاعتماد على تحليل المؤشرات: كما ستهدف الخطة إلى زيادةبوتي وفيما يلي. العامل والعمال، عن طريق استهدفهم بعض جدوى المبادرة لمهمة بعملهم. وسيكون التقييم أيضاً إحدى الركائز المهمة لتطوير الطاقة المبنية عن طريق تأسيس نظام مستمر لتمكين الصحة المبنية كل ستين، وتطوير منظومة موحدة.

1 يعتمد هذا المؤشر عددًا من المتغيرات ذات العلاقة بصحة الأم والرضع
تعزيز التمية البشرية
نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

الجزء
الفصل

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)

لا يمكن فقط تقييم الأخطار المهنية بناءً على وضع وكال مهنة، وسينج هذا الجهد وضع برامج مهنية للسلامة المهنية ضمن سياسة وطنية متكاملة، تعتمد على راجعة قوانين العمل على مستوى الشركات والدولة، ومنظومة التحفيز وتشجيع البحوث حول الصحة والسلامة المهنية.

الهدف (5): تخويل 80% من موظفي القطاعين العام وشبه العام لاستخدام خدمات الصحة المهنية وبرامج العافية في مكان العمل.

النتيجة الوسطى الرابعة: الصحة والعافية النفسية

إن ملامحة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للدولة في المستقبل لا يمكن أن تتحقق من دون الاعتماد على مجتمع يتمتع بفرصة صحة نفسية وعقلية سليمة تمكنهم من المشاركة في المجتمع وتفاصيل العمل، ولا توفر البيانات الأساسية حول الصحة النفسية والرفاه ولذا ستعمل الخطط لتحسين البيانات اليوانية في هذا المجال، تم تظلم جودة الخدمات في مجال الصحة النفسية المتكاملة بتوحيد المبادئ السريرية ذات الصلة، وتطوير قانون الصحة النفسية لتدريب المهنيين، وتشجيع البحوث حول الصحة النفسية، ورفع مستوى الوعي العام حول الصحة النفسية والعقلية.

الهدف (6): تحسين الحصول على خدمات الصحة النفسية، مع تقديم 20% منها في قطاع الرعاية الأولية والمجتمعية.

النتيجة الوسطى الخامسة: صحة محشمة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة

تحسین نسيب الرعاية ومشاركة المرضى، وإدارة المرض لدى هذه المجموعة السكانية المنخفضة المخاطر والمتكبولة من أجل تحسين النتائج الصحية الخاصة بهم، ارتفع احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة على نطاق عالمي، نظرًا إلى التغيير الذي طرأ على طريقة الحياة الحديثة والتدخين وعدم النشاط البدني، ولا يخشى أن الإصابة بأمراض مزمنة متعددة بقليل من فرص الحياة، بل إن الإصابة غير مرتبطة بالسن بقدر ما هي مرتبطة بالعوامل المحيطة، وبخاصة محيط العمل. وفي قطر، تمثل الإصابة بالأمراض المزمنة المتعددة أحد أهم أسباب الوفاة وقد شملت 69% من حالات الوفاة في سنة 2014.

حتى يتم تحسن مستوى الصحة العامة عند السكان: ستتخذ الخطوة على تكوين منظومة بيانات لمختلف الأمراض المزمنة وتقسيم الخطير: عن طريق تطوير الأبحاث في هذا المجال، وستعتم مبادئ توجيهية سريرية، وبخاصة في الحالات المزمنة الحادة، مع تطوير الجودة عن طريق إنشاء نقطة وصول واحدة للمريض من ضمن شبكة من الخدمات، وتحديد الفريق الرئيسي لإدارة الأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الأولية، تهدف الخطوة أيضاً إلى الحد من تكاليف الإصابة، عن طريق الحد من الدخول الحصان أو إعادة الدخول الحصان إلى المستشفى، والتحليل وتقييم للعوامل المؤثرة التي ينتج عنها تكاليف كبيرة، فصد رفع الجودة في تقديم الخدمة وذلك عن طريق تشجيع الأبحاث.
الهدف (7): خفض معدل إعادة دخول المستشفى بنسبة 25% لأصحاب الحالات المزمنة خلال 30 يومًا من خروجهم.

النتيجة الوسيطة السادسة: صحة معرزة ورفاه للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

توفر الخدمات الصحية المناسبة والبرامج الخاصة والخدمات الاجتماعية الضرورية لحياة عالية الجودة، مع عدم الاستغناء بالتركيز على احتياجات الأفراد بل أيضًا دعم أسرهم وشركائهم ومجتمعهم. إن الاحتياجات الخاصة والعنايةائل قد تصبح الناس في أي مرحلة من مراحل حياتهم، بدءًا بالولادة، فقد يولد بعض الأطفال بإعاقات مختلفة بندية أو عقلية أو حسية كالأعمى والصمم، إضافة إلى صعوبات التعلم والنمو. إن معالجة هذه الحالات تتطلب تقديم خدمات على مدى الحياة تختلف باختلاف المراحل العمرية، وتتطلب تدخلات متواصلة مبنية على التقييمات تشتمل الدعم المجتمعي والتوظيف والسكن والرعاية الخاصة.

الهدف (8): توفير نظام فعال لتلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في كل منشأة صحية

النتيجة الوسيطة السابعة: شيخوخة صحيحة

دعم الشيخوخة الصحية من الأمراض من خلال التشخيص الصحي، وتعزيز قدرات العناية بالنفس، وتقديم الدعم والتضامن الذي يمكن من تقليل المرض والعناية لدى السكان الذين تجاوزوا 60 سنة من أعوامهم.

إن أعداد كبار السن أخذت في الارتداد بفضل زيادة متوسط العمر المتوقع. ومع التقدم في السن، تكون معدلات الأمراض المزمنة في ارتفاع، وللحدودية قدرتهم المعرفية، إضافة إلى قضايا الصحة النفسية والعقلية.

تزايد احتياجات المجتمعية. وهم يتعرضون لمخاطر متغيرة استعمل أدوات متعددة، وللرعاية مقدمة خدمة متعددة، والحصول على معلومات متعددة أمر الذي يعرضهم للضباب ونجاح النظام الصحي. هذا من الضروري التركيز على هذه المجموعة السكانية لزيادة معرفتهم الصحية، وتعزيز قدراتهم على العناية بأنفسهم، وتقديم الدعم والتضامن للعناية بهم من أجل تخفيف المرض والعناية والعجز في أوساطهم. كما إن تحديد المخاطر الصحية التي تواجههم والاستعداد المبكر لأمراضهم يسهل التدخلات في الوقت المناسب ويبعد المضاعفات مما يدعم الشيخوخة الصحية الخالية من الأمراض.

ويمكن تحديد المخاطر الصحية والكشف عن الأعراض للتدخل في الوقت المناسب والسماح من المضاعفات من أجل تخفيف الشيخوخة الصحية. وزيادة معدلات تطعيم كبار السن ما فوق 60 سنة، بنسبة 10% على المستويات الجالية للأمراض الالتهابي الرئوي، والأنفلونزا والدفتيريا. بلغ تقييم الشيخوخة الشامل (المعرفي، الاجتماعي والنتيسي) لجميع المرضى المسنين الجدد نسبة 25% يعزز هذا التدخل تحسين النتائج الصحية، وخفض تكاليف الرعاية الصحية. ومن المهم دعم مفهوم الشيخوخة الصحية، والذي يعرف باسم "عملية تطوير القدرة الوراثية التي تمكن من الراحة في سن الشيخوخة والعناية عليها" (منظمة الصحة العالمية 2016).

كما أن استهداف تحسين صحة الأمهات وصحة وتطوير أنظمة الرعاية الصحية على المدى الطويل يمكن أن
تعزيز التنمية البشرية
نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

تشتمل حلقات تدريبية متخصصة على مهارات التدريس لتعزيز مجموعة مهارات تدريسية عامة، بهدف إعداد الدعاء من أجل تدريس مهارات تدريسية متقدمة في السن.

الهدف (9): زيادة في سنوات العمر الصحية للسكان فوق 65 سنة بمقدار سنة واحدة

ثانيًا: التركيز على مستوى النظام

النتيجة الوسيطة الثامنة: نظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية

حدد هذا الاستراتيجية النماذج التي من شأنها تقديم نموذج في نظام الرعاية الصحية. سيرتكب النموذج المستقبلي للرعاية على تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة في الوقت الصحيح والمكان الصحيح من خلال تكامل خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية. وتعزيز دور الرعاية الأولية والمجتمعية. وتنسيق الخدمات من خلال شبكات الفرق العاملة في مختلف المؤسسات وعلى إشراك المرضى وتمكينهم. كما سيعتبر النموذج بحاجات الفرد والآسرة والمجتمع. وسيتم تمكين المرضى من المشاركة في المسألة من صميمهم، وسيتم دعم الخدمات الصحية الذاتية والرعاية الذاتية. كما سيتركز على جعل خدمات الرعاية تصل إلى محتاجيها في الوقت المائم. وسيتم تكامل النظام لضمان اتباع نهج رأسخ لتوسيع الخدمات للأفراد المجتمعي.

ستواصل عملية تعزيز الصحة الوقائية. وستقدّم الرعاية الصحية الأولية خدماتها للأفراد والآسر بشكل منتظم للاظناء بكم. ولكن يدرك المواطنون أن الرعاية الصحية الأولية هي نقطة الانطلاق الدائمة للحالات غير الطارئة، والتي تأتي على الرعاية من عدة فرق طبية متخصصة في طب الأسرة وأعمال التمريض، والتنقيف الصحي. مما يساعدهم على تجنب خطر الإصابة بأمراض مزمنة لاحقًا.

ولا بد من تنمية متكاملة من النظام الجديد لدعم المرضى، وخفض فرص الإصابة والمعاناة في الرعاية الصحية الثانوية، وخفض معاناة الحالت غير الملاحظة في قسم الطوارئ، وتختصيص وقت ملتزم للرعاية الصحية الأولية.

الهدف (10): خفض إجمالي الوفيات الناجمة عن إصابات يمكن تجنبها بنسبة 5%.

الهدف (11): خفض في حالات دخول المستشفى غير الضرورية جراء حالات صحية يمكن علاجها في الرعاية الصحية الأولية بنسبة 15%.

الهدف (12): معاينة 85% من مرضى أقسام الطوارئ/الإسعاف، ومعالجتهم وتخرجهم من القسم في غضون 4 ساعات.

الهدف (13): خفض سنوي بنسبة 5% في حالات الوفيات المكتسبة أثناء توقيت الرعاية الصحية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
النتيجة الوسيطة النافعة: صحة ووقاية معززة من الأمراض
تقديم خدمات صحية وبرامج وتدخلات للسكان تركز على تحسين الصحة والكشف المبكر والوقاية من الأمراض من أجل تجنب الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها. مع التركيز على سلوكيات أساليب وطرق العيش الصحي.

- الهدف (14): خفض بنسبة 5% في معدل السمنة لدى الأطفال والأمهات والبالغين.
- الهدف (15): خفض انتشار التدخين بنسبة 30%.
- الهدف (16): خفض الوفيات المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة بنسبة 15%.

النتيجة الوسيطة العاشرة: حماية صحية معززة
حماية السكان من الأمراض التي تؤثر على الصحة العامة والمرتبطة بالأمراض وتفشي الأمراض، والعدوى، والبيئة، والمواد الكيميائية، والتعاطي، والإشعاع، والغذاء، والبيئة، وجات الطوارئ والكوارث الوطنية. وذلك يشمل قطاع الصحة المسؤول عن جودة الناسب في بيئة آمنة، ومنع حماية أمراض المخاطر التي تهدد صحتهم، وحماية معلومات وبياناتهم الصحية، وجعل حماية الصحة أهمية خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتحضير لأحداث كبرى وتجارب كبيرة مثل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. كما أن الاستثمارات في حماية الصحة والتخطيط للكال وتطوير ابتكارات على السكان ككل ومساعدات على السيطرة على أي عوائق سلبية محتملة لوقوع أي أحداث صحية وقيلة من تكلفة علاجها والتغلب عليها، ويساهم في حماية أولئك الذين يعانون مثل هذه التحديات الكبيرة للأحداث الرياضية العالمية من المخاطر المحتملة، وتتطوّر حماية الصحة أيضاً على ضمان سلامة الغذاء والماء والهواء والبيئة العامة وجودها، ومنع انتقال الأمراض المعدية واتصال تفشي الأمراض، وغيرها من الوبائي التي تهدد الصحة العامة.

كما سيتم، تحت إشراف وزارة الصحة العامة، تطوير أنظمة المراقبة وإدارة بيانات قوية ودقيقة وتعزيز الإجراءات الفورية، أي خلال 24 ساعة لإدارة المخاطر بشكل استباقي، والاستجابة بدرجة عالية من التنسيق في المجالات التالية: مكافحة الأمراض المعدية، بما في ذلك الناشئة، والعدوى التي عانته الظروف، والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ومقاومة الميكروبات للضادات الجماعية التامة 2020، خفض استخدام المضادات الجامعية غير الملائم في جميع مستويات الرعاية الصحية. الخاصة والامة، وإنشاء هيئة سلامة الغذاء.

- الهدف (17): تطبيق دولة قطر أنظمة عالية السرعة لتعزيز الامتثال للوائح الصحية الدولية للمراقبة والاستجابة (تحلحا الاكتاس العام 2022).

النتيجة الوسيطة العاشرة عشر: الصحة المدفوعة: في جميع السياسات
ضمان اعتماد منهج عبير - قطاعي على صعيد السياسات العامة يأخذ بانتظام في اعتباره أثر ومضامين القرارات على الصحة وعلى النظام الصحي، وتدريب رؤساء إدراك الصحة في جميع السياسات هو لتحقيق تدابير السياسات العامة التي لا تتضمن فقط في تسهيل النتائج الصحية، ولكن أيضاً في النتائج
تعزيز التمية البشرية
نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

الجزء 4
الفصل 1

الاستراتيجية الوطنية الثانية (2018-2022)

الشكل (4.1.4): تأثير التدخلات متعددة القطاعات في النتائج الصحية

المصدر: استراتيجية القطاع الصحي لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022
تعزيز التمية البشرية
نظام رعاية صحية شامل ومتقابل

الجزء 4
الفصل 1

الهدف (18): وضع استراتيجية وخططة عمل وطنية لدمج الصحة في جميع السياسات في نهاية عام 2022.

النتيجة الوسيطة الثانية عشر: نظام فعال للالحوكمة والقيادة

الالتزام بجميع نظام يلي حاجات الأفراد، والعمل بناءً لتحقيق صحة أفضل، ورعاية أفضل، وقيمته أفضل
ل çer)، وصحبة الذين تعيش في المجتمع، وтивمس النظم الصحي الشاملة، بما في ذلك التأسيس من المخلط المالي،
والوصول إلى الجودة في خدمات الرعاية الصحية، والوصول إلى البيانات، والالتزام بالسياسات الافتراضية، وبسعار
ميسورة للجميع، وتعزيز قوة حاملة كافية في القدرات والخبرات من أجل تلبية رؤية القطاع الصحي
و استراتيجياته.

من المهم أن يضمن النظام أن يحقق صحة أفضل، ورعاية أفضل، وقيمته أفضل، وقيمة أفضل
ل المجتمعي ونظام متكامل على مستوى الأفراد. ويعمل النظام على دمج تكامل عناصر النظام الصحي بكفاءة وفعالية من
حيث التكلفة. وتضمن أن جودة الخدمات وسلامة المرضى، واستخدام البيانات الدقيقة
والagogue والأدلة لأغراض التخطيط وإعداد السياسات. وضمان توفير قوة عاملة تمتع بالقدرات والتحفيز
والتوظيف الأمثل للزوار والنموذج، ومراقبة المخزونات على مستوى الأفراد والمجتمع.

(1) مهمته للفريق الصحي من ضمان أهداف التنمية المستدامة، والتي يجب أن تسهم جميع المكونات في تجسيدها وي ق (2) تحقيق
زيادة كبيرة في تمييز الصحة، واستقرار وتذكير والاحتفاظ الوقاية عمل قطاع الصحة تغطية صحية شاملة، بما في ذلك المخلط المالي، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية
الأمانة والعافية العامة الجودة، وتأمين الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمراكز الصحية لجميع الناس يرغبهم تحليلاً، وتحدد منظمة الصحة العالمية المكونات أو اللوائح المستلم للنظام
 الصحي الفعال، وكل ما جماها، وينبغي أن تعمل هذه المكونات معاً بالنسب.

إن القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة المعتمدة حالياً تحاكي إلى الرعاية، والتحديث من قبل الجهات
المتعلقة من المنظمات الصحية الجديدة، لتحقيق النموذج المتكامل للرعاية الصحية.

إن مشروع التأمين الصحي الاجتماعي سيلعب دوراً هاماً في الوصول إلى النتائج الرئيسية والوسيلة والأهداف
المحددة في الاستراتيجية الوطنية للصحة (2017-2022) وهي تهدف إلى تحسين صحة السكان وتلبية
تعزيز التنمية البشرية

نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

الجزء 4
الفصل 1

الهدف (9): تعزيز حوكمة النظام الصحي من خلال:

- زيادة سنوية بنسبة 0.2% في موانع القطاع الصحي الحكومي في ميزانية النظام المحلي الإجمالي. 

- بما يعكس زيادة الاستثمار في أداء النظام وخدمات الوقاية والرعاية الصحية الأولية. هدف تحقيق نموذج متكامل للرعاية الصحية.

- إنشاء آلية ديناميكية في وزارة الصحة العامة لتقديم القدرات المتوفرة والمطلوبة في القطاع الصحي لتحليط وتحقيق الأهداف المعلنة.

- زيادة حصة القطاع الخاص في سوق الرعاية الصحية بنسبة 25%.

تعزيز التطوعية الصحية الشاملة تماشياً مع الممارسة الدولية.

اهتمامات الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال نظام صحي متكامل يهدف إلى تحقيق صحة ورعاية وقمة أفضل للجميع. وسوف يساهم مشروع التأمين الصحي الاجتماعي في تخفيف التحديات التي تواجه تنوع القطاع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. كما سيكون له دور في تخفيف بعض العبء عن خدمات الرعاية الصحية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وذلك من طريق توفير خيارات للمرضى للان'https://www.ministryofhealth.gov.qm/health-system/primary-care/primary-care-capacity-building/
تعزيز التنمية البشرية
نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

الفصل 1
الفصل 1

الجزء

5. خاتمة

تتطلب عملية تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة بوزارة الصحة العامة التعاون الوثيق بينها وبين شركاء
عملية التنفيذ: من مالكي البرامج والمشاريع أو الشركاء في عملية التنفيذ. وما لا شك فيه أن الالتزام
بعملية التنفيذ لا بد له من العوامل التي ينبغي أن تتفاعل بعضها مع بعض: النجاح في تحقيق الالتزامات
والنشاطات المختلفة التي تتناولها استراتيجية قطاع الرعاية الصحية. ومن جملة العوامل الرئيسية لنجاح أي
برنامج أو مشروع: هو الفهم الحقيقي لطبيعة البرنامج وما يتطلب من مصادر ومعلومات. وكذلك تحديد
الآليات التنفيذ، واستعداد الجهة المنفذة من جميع النواحي، وصولاً إلى عملية التتبع والتقييم أثناء دورة
حياة المشروع، من أجل الاستفادة من الإيجابيات بتعزيزها، وتغيير على التحديات الرئيسية، وكيفية
مواجهتها والتغلب عليها.

وهلضمان تنفيذ ناجح ومستمر للبرامج والمشاريع، من المهم جدا الاستفادة من دروس تنفيذ الاستراتيجية
الوطنية للصحة (2011-2016)، وبخاصة ما يتعلق منها بالتحديات الناشئة وكيف تتم مواجهتها نظراً لتوفر
طريق بعضها مرة أخرى مع بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة (2017-2022). كما نؤكد على أهمية
التنسيق والتعاون مع كافة الأطراف الفاعلة أثناء عملية تنفيذ خطة قطاع الصحة. وسوف نبذل كل جهد
للتحقيق خططنا البالغة في تحقيق رعاية صحية متقدمة تستجيب للتحديات المستقبلية وتساعد المجتمع على
الوصول إلى صحة عامة سليمة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
تعزيز التنمية البشرية

نظرة رعاية صحية شامل ومتكميل

الجزء

الفصل

4

6. الملحق:
الأهداف والمشاريع والجهات المنفذة والداعمة التي تساهم في الوصول إلى النتيجة الرئيسيّة "صحة محسنة لسكان قطر، وتنمية احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال نظام صحي متكامل يهدف إلى تحقيق صحة ورعاية وقيمة أفضل للجميع".

مشاريع في أطر الأولويات على مستوى الفئات السكانية ذات الأولوية:

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>المشروع</th>
<th>الجهات المنفذة</th>
<th>الجهات الداعمة</th>
<th>اسم المشروع</th>
<th>النتائج الوسيطة*</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>HCA1</td>
<td>وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة التعليم والتعليم العالي، جميع جهات تقديم الرعاية الصحية، جامعة قطر، المؤسسات البحتية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تحسين جمع البيانات الوبائية ورصد المؤشرات الصحية</td>
<td>النتيجة الوسيطة (1): أطفال ومرشدين أصحاء</td>
</tr>
<tr>
<td>1, 2, 3</td>
<td>HCA2</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية الصحية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تنفيذ برامج الفحوص الوطني والمراقبة للفئة العمرية 0-18 سنة بما يشمل الفئات المعرضة لمخاطر مرتفعة، ونمط الحياة، والسلوكيات عالية المخاطر، والسلامة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1, 3, 14</td>
<td>HCA3</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية الصحية، وزارة التعليم والتعليم العالي، الجامعات الطبية، جامعة قطر</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تعزيز الوعي الصحي للوالدين والأسرة، وخصوصًا في المجالات شديدة الأهمية كنقطة الحياة الصحي وسلامة الأطفال</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1, 3, 14, 15</td>
<td>HCA4</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية الصحية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>وضع برامج لزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)
تعزيز التنمية البشرية

نظام رعاية صحية شامل ومتالكم

<table>
<thead>
<tr>
<th>الجر</th>
<th>الفصل</th>
<th>الهدف</th>
<th>أمراة الرعاية الصحية الأولية</th>
<th>وزارة الصحة العامة</th>
<th>تعزيز الصحة الغذائية، والحد من حالات المرض بسبب نقص القيتاميات</th>
<th>تفاصيل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>14</td>
<td>وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التعليم والتخطيط والإحصاء، جمعية جهات تقديم الرعاية الصحية، المؤسسات البيئية، الجامعات الطبية، جامعة قطر</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تعزيز الصحة الغذائية، والحد من حالات المرض بسبب نقص القيتاميات</td>
<td>HCA5</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>جمع جهات تقديم الرعاية الصحية، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والطاقة (كهرباء)، المدارس الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات</td>
<td>وزارة الصحة العامة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية</td>
<td>تعزيز وتسوية البرامج الوقائية والعلاجية لتحسن صحة الفم والأسنان لدى الأطفال</td>
<td>HCA6</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>وزارة التعليم والتعليم العالي، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، سرية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تحسين الصحة النفسية والسلوكية لدى الأطفال والراشدين</td>
<td>HCA7</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>1, 3, 14</td>
<td>16</td>
<td>مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، سرية، المدارس الحكومية، وزارة التعليم والتعليم العالي</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>إطلاق برنامج وطني شامل متكامل للصحة المدرسية بقيادة وزارة الصحة العامة مع وضع منهج دراسي في مجال الصحة</td>
<td>HCA8</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>3, 14</td>
<td>16</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة التعليم والتعليم العالي، المدارس الحكومية، وزارة التعليم والرياضة</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تحسين النشاط البدني والحد من الحياة الخاملة ومن السمنة</td>
<td>HCA9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
تعزيز التنمية البشرية

|
|مهما في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة |
|---|---|---|
|الهدف 15|جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة التعليم والتعليم العالي، المدارس الحكومية، وزارة الثقافة والرياضة، المؤسسات البحثية، وزارة الاتصالات والاتصالات.|وزارة الصحة العامة|تقليد استغلال منتجات التبقي بين المراقبين|
|الهدف 19|الصحة العامة، جميع جهات تقديم الرعاية.|الصحة العامة، جميع جهات تقديم الرعاية.|وضع نموذج وطني متكامل للرعاية والتعليم العالي، مع التركيز على استهلاك النماذج مع التحسينات المكونة|
|الهدف 8|جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة التعليم والتعليم العالي.|مؤسسة حمد الطبية، وزارة الصحة العامة.|توسيع خدمات تنمية مبارة الطفل والخدمات المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة|
|الهدف 17|جميع جهات تقديم الرعاية.|وزارة الصحة العامة.|تسجيل نظام نموذج التعليم بالللقاحات لضمان توفير بيانات دقيقة في التوقيت المناسب|
|الهدف 4|جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة التعليم والتعليم العالي، جامعة وايل كورنيل للطب.|وزارة الصحة العامة.|تحسين جمع البيانات الوبائية ورصد المؤشرات الصحية بما في ذلك وفيات الأمراض والأمراض الرئيسية|
|الهدف 4|مؤسسة حمد الطبية، سردة للطب والبحوث، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، جميع.|وزارة الصحة العامة.|تعزيز الواعي الصحي قبل الحمل وتحسين نمط الحياة الصحي للنساء في سن الإنجاب|

النتيجة الوسيطة (2): نساء أصحاء من أجل حمل صحي

النتائج:
 HW1
 HW2
<table>
<thead>
<tr>
<th>الأهداف</th>
<th>الهدف</th>
<th>تطبيق مبادئ إرشادية وطنية للرعاية قبل الولادة وبعدها ورصد الالتزام بتطبيقها</th>
<th>HW3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>تعزيز فعالية الرعاية في الفترة المحيطة بالولادة وتحسين النتائج</td>
<td>HW4</td>
</tr>
<tr>
<td>4,10</td>
<td>4</td>
<td>وضع نظام مراقبة لرصد وفيات الأمهات والمواد الكبيرة</td>
<td>HW5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>تصميم وتنفيذ نموذج خدمات رعاية الأمومة، يحدد مستويات الرعاية ونطاق الخدمة لكل مؤسسة، ويبين مسارات الرعاية والمبادئ الإرشادية للإجالة بين المؤسسات الصحية (بما في ذلك القطاع الخاص)</td>
<td>HW6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>تصميم وتنفيذ آلية حوكمة فعالة للإخصاب الإصطناعي (أطفال الأنياب) وتحريض الإباذاة</td>
<td>HW7</td>
</tr>
<tr>
<td>4,19</td>
<td>4,19</td>
<td>تنفيذ خدمة رعاية القبلة</td>
<td>HW8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جهات تنفيذ الرعاية، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التخطيط النموي والإحصاء، وزارة الصحة العامة، مؤسسة حمد الطبية، سرية للطب والبحوث، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

استراتيجية التنمية البشرية الوطنية الثانية (2018-2022)
<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتجارة، مركز قطر للمال</th>
<th>إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بجواز الأمومة والإجازة المرضية وساعات العمل أثناء الحمل</th>
<th>HW9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الهدف</td>
<td>وزارة الداخلية، جميع جهات تقديم الرعاية، مؤسسة قطر للمنظمات غير الحكومية</td>
<td>وضع سياسات لمنع إساءة معاملة النساء</td>
<td>HW10</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية الصحية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، القطاع الخاص، وزارة الاقتصاد والتجارة، قطر للبترول</td>
<td>إنشاء نظام معلومات وإدارة بيانات الصحة والإصابات المهنية لرصد وتقييم الحالة الصحية لجميع العاملين، واداء خدمات الصحة المهنية</td>
<td>HE1</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية الصحية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قطر للبترول</td>
<td>وضع وتطبيق مبادئ إرشادية وطنية بشأن تقييمات الصحة المهنية</td>
<td>HE2</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية الصحية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مركز وزارة الاقتصاد والتجارة</td>
<td>وضع وتطبيق سياسة وطنية للصحة المهنية وسلامة القوى العاملة وحماية العاملين في مكان العمل في جميع القطاعات</td>
<td>HE3</td>
</tr>
<tr>
<td>الفصل</td>
<td>الجزء</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الفصل الأول</td>
<td>الجزء 4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>قطر للجمار، قطر للبرلور</th>
<th>قطر للجمار، قطر للبرلور</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الهدف 19</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية الصحية.</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 5</td>
<td>وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 5</td>
<td>وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 19</td>
<td>وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتجارة.</td>
<td>مركز قطر للمال</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 19</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>النهاية الوسيطة (4)؛ الصحة والعافية النفسية MHW1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)**
### تعزيز التنمية البشرية

#### نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>الفصل</th>
<th>رفع وعي الجمهور بالصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19</td>
<td>4</td>
<td>رفع وعي الجمهور بالصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>الفصل</th>
<th>توسيع تغطية الخدمات الصحية النفسية المتقدمة عالية الجودة في إطار الرعاية المجتمعية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>توسيع تغطية الخدمات الصحية النفسية المتقدمة عالية الجودة في إطار الرعاية المجتمعية</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>الفصل</th>
<th>إنشاء خدمات صحة نفسية متكاملة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6, 19</td>
<td>4</td>
<td>إنشاء خدمات صحة نفسية متكاملة</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>الفصل</th>
<th>تعزيز خدمات الصحة النفسية المقدمة للمرضى الداخليين</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>تعزيز خدمات الصحة النفسية المقدمة للمرضى الداخليين</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>الفصل</th>
<th>تطوير خدمات جديدة تناسب احتياجات نزلاء السجون الذين يعانون حالات نفسية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6, 19</td>
<td>4</td>
<td>تطوير خدمات جديدة تناسب احتياجات نزلاء السجون الذين يعانون حالات نفسية</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>الفصل</th>
<th>تطوير الخدمات للعلاج وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة للمتعاطين</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6, 19</td>
<td>4</td>
<td>تطوير الخدمات للعلاج وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة للمتعاطين</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>الفصل</th>
<th>تطبيق قانون الصحة النفسية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>تطبيق قانون الصحة النفسية</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف</td>
<td>الجزء الفصل</td>
<td>الموضوع الدقيق للتنصصات الصحية</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>MCC1</td>
<td>MCC5</td>
<td>المكتسب للرعاية الصحية العامة</td>
</tr>
<tr>
<td>MCC2</td>
<td>MCC3</td>
<td>مكتسب للرعاية الصحية الأولية</td>
</tr>
<tr>
<td>MCC3</td>
<td></td>
<td>تحسين الرعاية الصحية وتنسيقها</td>
</tr>
<tr>
<td>MCC4</td>
<td></td>
<td>تطبيق مبادئ إرشادية سريرية تساعد في توحيد معايير الرعاية الصحية عالية الجودة</td>
</tr>
<tr>
<td>MCC5</td>
<td></td>
<td>تحسين الشفاء</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>الجزء الفصل</th>
<th>الموضوع الدقيق للتنصصات الصحية</th>
<th>الصحة</th>
<th>النتيجة الوسيطة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SN1</td>
<td>MCC1</td>
<td>المكتسب للرعاية الصحية العامة</td>
<td></td>
<td>تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة</td>
</tr>
<tr>
<td>SN1</td>
<td>MCC3</td>
<td>المكتسب للرعاية الصحية الأولية</td>
<td></td>
<td>تمكين ذوى الحالات المزمنة المتعددة بمعرف ومهارات تساعدهم على تحسين صحتهم بأنفسهم</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)
<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>SN1</th>
<th>SN2</th>
<th>SN3</th>
<th>SN4</th>
<th>SN5</th>
<th>SN6</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية الصحية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، المنظمات غير الحكومية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تعزيز توفر خدمات عالية الجودة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مراكز الرعاية وبيئة الرعاية المجتمعية</td>
<td>توسيع الأنشطة الاصفية (خارج المناهج الدراسية) كالأنشطة الرياضية والثقافية للأطفال ذوي الإعاقة الشديدة</td>
<td>إنشاء مركز تأهيل مائي مخصص بتدريب المراهقين من ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم على العمل المهني</td>
<td>تحسين وصول ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما الأطفال إلى الخدمات</td>
<td>تعزيز الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة بعد الجراحة وبرامج إعادة تأهيل الإصابات</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية ومؤسسة حمد الطبية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية ومؤسسة حمد الطبية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 8</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة الصحة العامة</td>
<td>مؤسسة حمد الطبية</td>
<td>توسيع النموذج الحالي ليشمل الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حسية</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SN7</td>
<td>تنزيح خدمات الدعم المتاحة لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة والمقدمي الرعاية في هذه الأسر.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 8</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة التنمية الاجتماعية والعمل والشؤون الاجتماعية، المنظمات غير الحكومية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تعزيز خدمات الرعاية المتاحة للأسر.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SN8</td>
<td>تطبيق نظام إصدار شهادات تفيد بأن المرافق للرعاية متاحة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 8</td>
<td>وزارة البلدية والبيئة</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تعزيز توحيد الرعاية بين القطاعات بما فيها القطاع الخاص.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SN9</td>
<td>تحسين فرص التحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم والذكاء والعطاء، المدارس الخاصة.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 8</td>
<td>المنظمات غير الحكومية، وزارة التنمية الاجتماعية والعمل والشؤون الاجتماعية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>إجراء دراسات استقصائية لفهم الأمراض التي تصب السكان المعنيين.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SN10</td>
<td>تطبيق نظام إعداد المعايير والمعايير المطلوبة للرعاية الصحية.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 8</td>
<td>وزارة التعليم والتعليم العالي</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تطبيق نظام إعداد المعايير والمعايير المطلوبة للرعاية الصحية.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SN11</td>
<td>تطبيق نظام إعداد المعايير والمعايير المطلوبة للرعاية الصحية.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 9</td>
<td>وزارة التخطيط التنموى والإحصاء، جميع مقدمي الرعاية، الصحة الحكومية وشبه الحكومية، وزارة البلدية، البنية التحتية، المؤسسات الصحية، جامعات قطر</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تطبيق نظام إعداد المعايير والمعايير المطلوبة للرعاية الصحية.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HA1</td>
<td>النتيجة الوسيطة (7): شيخوخة صحية</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 9</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية الصحية، وزارة التنمية الاجتماعية والعمل والشؤون الاجتماعية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تطبيق نظام إعداد المعايير والمعايير المطلوبة للرعاية الصحية.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HA2</td>
<td>النتيجة الوسيطة (7): شيخوخة صحية</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف</td>
<td>النص الكامل</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة الصحة العامة</td>
<td>تعزيز وتنسيق خدمات تعزيز الشيخوخة الصحية النشطة</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة الصحة العامة</td>
<td>اعتماد برامج لتحسين قدرة المسنين على الحركة</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة الصحة العامة</td>
<td>تصميم وإجراء تقييمات وطنية شاملة للشيخوخة بما يشمل القطاع الخاص</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة الصحة العامة</td>
<td>وضع وتطبيق سياسات واستراتيجيات تضمن سهولة الحصول على الخدمات</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة الصحة العامة</td>
<td>تطوير خدمات إعادة تأهيل وخدمات رعاية الشيخوخة في الإطار المجتمعي</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة الصحة العامة</td>
<td>تعزيز إجراءات دعم استمرارية الرعاية في خدمات رعاية الشيخوخة</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة الصحة العامة</td>
<td>تطوير خدمات رعاية منزلية منسقة ومتكاملة على المستوى الوطني</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة الصحة العامة</td>
<td>مؤسسة حمد الطبية، جهات تقديم الرعاية الصحية</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
تعزيز التمية البشرية
نظام رعاية صحية شامل ومتقاطع

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف 9</th>
<th>الصحة الأولية</th>
<th>موظف التخطيط التنموي والاجتماع، جميع جهات تقديم الرعاية الصحية، جميع جهات تقديم الرعاية المنزلية، جميع جهات تقديم الرعاية الصحية، وزارة الصحة العامة، مؤسسة حمد الطبية، شركات التأمين الصحية</th>
<th>رصد وتمثيل احتياجات السكان من ذوي الإعاقة الإدراكية، توسيع خدمات طويل المدى تراعي القيم الثقافية للمرضى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الهدف 9</td>
<td>الصحة الأولية</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تطوير المنتج ونتيجة المنتج</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* يتم مراجعة محتوى الفصل لمعرفة الأهداف المرتبطة بالنتائج الوسيطة.*
<table>
<thead>
<tr>
<th>الأهداف ذات الصلة بالمشاريع</th>
<th>الجهات الداعمة</th>
<th>الجهات المنفذة</th>
<th>اسم المشروع</th>
<th>النتيجة الوسيطة*</th>
<th>رمز المشروع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10, 11, 12</td>
<td></td>
<td>مؤسسة حمد الطبية.</td>
<td>تحسين الحصول على الخدمات الصحية في الوقت المناسب لتمكين تقديم الرعاية الأولية</td>
<td>تحسين خدمات الرعاية الأولية باعتبارها بوابة وال الوصول الأول والمستمر إلى النظام الصحي لتأمين نظرة متكاملة</td>
<td>IM1</td>
</tr>
<tr>
<td>11, 19</td>
<td></td>
<td>هيئة الرعاية الصحية أولية</td>
<td></td>
<td></td>
<td>IM2</td>
</tr>
<tr>
<td>11, 12, 19</td>
<td></td>
<td>هيئة الرعاية الصحية الأولية</td>
<td></td>
<td></td>
<td>IM3</td>
</tr>
<tr>
<td>10, 11, 12</td>
<td></td>
<td>مؤسسة حمد الطبية.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>IM4</td>
</tr>
<tr>
<td>11, 19</td>
<td></td>
<td>مؤسسة الرعاية الصحية الأولية</td>
<td></td>
<td></td>
<td>IM5</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td>مؤسسة الرعاية الصحية الأولية</td>
<td></td>
<td></td>
<td>IM6</td>
</tr>
<tr>
<td>الفصل</td>
<td>الأهداف</td>
<td>هيكيل حوكمتها</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الجزء 1</td>
<td>10, 11, 12</td>
<td>تحسين تنسيق رعاية المرضى ذوي الحالات الخطرة.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11, 12, 19</td>
<td>تطبيق ممارسات سريرية موحدة قائمة على الأدلة ورصد هذا التطبيق.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10, 11</td>
<td>تعزيز برامج مجال سلامة المرضى للحد من الحالات التي يمكن الوقاية منها.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10, 13</td>
<td>تحسين تنسيق المعلومات السريرية القائمة وتنفيذ حلول قائمة على الرعاية الصحية الرقمية لدعم تحسين النتائج الصحية.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10, 11</td>
<td>تحسين البيانات عن الأمراض الوبائية ورصدها وارتباط عوامل الخطر الرئيسية المؤدية إلى الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض والوفيات.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10, 14, 15</td>
<td>تعزيز تنسيق برامج التوعية الصحية التي تهدف عوامل الخطر الرئيسية على الصحة.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**النتيجة الوسيطة (9):** تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>الأهداف</th>
<th>ورارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، المؤسسة العامة للتعليم والتدريب، وكالة (كيماما).</th>
<th>تلقي تقنيات خاصة وحلول صحية رقمية للتنفيذ</th>
<th>HPD6</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الهدف 14</td>
<td>14, 15, 16</td>
<td>مواصلة وتوسيع برامج الفحص الوطني للحالات ذات الأولوية</td>
<td>تعيين الدور الدقيق لوزارة الصحة العامة في القيمة الصحية</td>
<td>EHP1</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 19</td>
<td>14, 15, 16</td>
<td>مواصلة وتوسيع برامج الفحص الوطني للحالات ذات الأولوية</td>
<td>تعيين الدور الدقيق لوزارة الصحة العامة في القيمة الصحية</td>
<td>EHP2</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 17</td>
<td>14, 15, 16</td>
<td>مواصلة وتوسيع برامج الفحص الوطني للحالات ذات الأولوية</td>
<td>تعيين الدور الدقيق لوزارة الصحة العامة في القيمة الصحية</td>
<td>EHP1</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف</td>
<td>الأهداف</td>
<td>مئات التصميم</td>
<td>استراتيجية التنمية الوطنية (2018-2022)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>13, 17</td>
<td>تعزيز التمية البشرية</td>
<td>نظام رعاية صحية شامل ومتكامل</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>تعزيز مكافحة الأمراض المعدية بهدف حماية الصحة</td>
<td>تطبيق الخطط الوطنية للناشئين في التأهيل للاستجابة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>مージسة حاسمة في تقدم الرعاية الصحية، مطار حيدر</td>
<td>تنفيذ سياسة وخطط عمل وطنية باتباع نهج &quot;الصحة الواحدة&quot; للتعامل مع مقاومة مضادات الميكروبات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تحسين رصد وتنظيم الخطرROWAة البيئية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تعزيز وتنسيق سياسات وتشريعات سلامة الغذاء</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>readOnly1708582667</td>
<td>تطبيق الخطط الوطنية للناشئين في التأهيل للاستجابة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>وضع سياسة لتنفيذ متطلبات تقييم الأثر الصحي المشترك بين القطاعات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>وضع سياسة لتنفيذ متطلبات تقييم الأثر الصحي المشترك بين القطاعات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>وزارة الصحة العامة</td>
<td>تطبيق التوجهات الوطنية ل وزارة الصحة العامة في توجيه السياسات واتخاذ القرارات المشتركة بين المؤسسات في مجال الصحة</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

النتيجة الوسيطة (11): دمج الصحة في جميع السياسات.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الجزء</th>
<th>الفصل</th>
<th>الهدف</th>
<th>الأهداف</th>
<th>الوكالات والمصنفين المعنيين</th>
</tr>
</thead>
</table>
|        | 1      | 18     |         | تعزيز التمية البشرية، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، هيئة أشغال العامة، جميع جهات تقديم الرعاية الصحية | معاملة القضايا الرئيسية التي يتم جميع السكان | HAP4
|        |        | 1     |         | وزارة الصحة العامة | تطبيق نهج المدن الصحية في دولة قطر وفقاً لمعايير ومتطلبات منظمة الصحة العالمية | HAP5
|        |        | 14    |         | وزارة الصحة العامة | وضع تشريعات وسياسات وطنية لتحقيق فلورة المياه | HAP6
|        |        | 18    |         | وزارة الصحة العامة | إنشاء وتعزيز وتطبيق أطر قانونية قوية لحماية وتعزيز ودعم التغذية الصحية | HAP7
|        |        | 19    |         | جميع جهات تقديم الرعاية، المجلس القطاعي للخدمات الصحية، وزارة التعليم والتعليم العالي | تطبيق نهج المدن الصحية في جميع السياسات لتنفيذ احتياجات التنقل | ES01
|        |        | 19    |         | جميع جهات تقديم الرعاية، المجلس القطاعي للخدمات الصحية، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة الصحة العامة | تعزيز وتمكين قيادة النظام الصحي في قطر | ES02
|        |        | 19    |         | جميع جهات تقديم الرعاية، المجلس القطاعي للخدمات الصحية، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية | ترسية دور وزارة الصحة العامة في قيادة التوجه الاستراتيجي لتحقيق التكامل في عمل القطاع الصحي | ES03
|        |        | 19    |         | جميع جهات تقديم الرعاية، المجلس القطاعي للخدمات الصحية، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية | تعزيز ورصد جودة الرعاية وسلامة المرضى | ES04
|        |        | 19    |         | جميع جهات تقديم الرعاية، المجلس القطاعي للخدمات الصحية، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية | تحسين وتعزيز كفاءة إجراءات الترخيص | ES05
<p>|        |        | 19    |         | وزارة الصحة العامة | إنشاء إطار للاستفادة من تجارب المرضى وأراء |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف</th>
<th>الجهة المشرفة</th>
<th>الاستراتيجية الثانية （2018-2022）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19</td>
<td>مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وزارة الاقتصاد والتجارة، مكتب الرعاية الصحية الأولية بالقطاع الخاص والمستشفيات الخاصة</td>
<td>تعزيز دور القطاع الخاص في تلبية الاحتياجات الصحية للسكان</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الداخلية</td>
<td>إنشاء نظام فعال لتخطيط وترخيص مراقبة الرعاية الصحية على أساس الاحتياجات من الخدمات الصحية</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية</td>
<td>تعزيز وظيفة تخطيط القوى العاملة الصحية لدعم تطوير القطاع</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، المجلس القسري للخدمات الصحية</td>
<td>إنشاء برامج تعليم وتطوير للمهنيين الصحيين لدعم التطور المبكر المستمر</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي وشبه حكومي، المجلس القسري للخدمات الصحية، وزارة التعليم والتعليم العالي</td>
<td>تسهيل تصميم وتنفيذ برامج الاستقلال</td>
</tr>
<tr>
<td>19,19</td>
<td>مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي وشبه حكومي، المجلس القسري للخدمات الصحية، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية</td>
<td>تسهيل تصميم وتنفيذ برامج الاستقلال بما في ذلك وظائف الدعم وذلك</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| الهدف 19 | مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي وشبه حكومي | المساعدة في مناطق رعاية المرضى 
(المملكة العربية السعودية) | 
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الهدف 19</td>
<td>مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي وشبه حكومي، المجلس الصحي للقطاع الخاص</td>
<td>إنشاء قاعدة معبرة عن معايير تدريسها بناء على سياسات الرعاية الصحية العامة</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(المملكة العربية السعودية) | ES14 |
| الهدف 19 | المؤسسات البحثية، موظفة الرعاية الصحية الأولية، مؤسسة قطر، سرية للطب والبحوث، مؤسسة حمد الطبية | تنفيذ قانونية للإدارة البحوث حول المجالات والاحتياجات الصحية ذات الأولوية | 
(المملكة العربية السعودية) | ES15 |
| الهدف 19 | المصالح الاجتماعية، وزارة التنمية الإدارية وال شيئ الحكومية | تعزيز آلية إدارة البرامج في وزارة الرعاية العامة | 
(المملكة العربية السعودية) | ES16 |
| الهدف 19 | المصالح الاجتماعية، وزارة التنمية الإدارية وال شيئ الحكومية | إنشاء نظام يضمن دعم عملية تنفيذ السياسات والإجراءات بتحليل التكاليف والفوائد | 
(المملكة العربية السعودية) | ES17 |
| الهدف 19 | تطوير نماذج تغطية شاملة تدعم نموذج الرعاية والخدمات المقدمة | تعزيز مركزية وظائف خدمات الدعم لزيادة الكفاءة | 
(المملكة العربية السعودية) | ES18 |
| الهدف 19 | شركة التأمين الصحية، وزارة المالية | تطوير نمذج تغطية شاملة تدعم نموذج الرعاية والخدمات المقدمة | 
(المملكة العربية السعودية) | ES19 |
| الهدف 19 | وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة، مركز قطر للمال، شركة التأمين الصحية | البحث عن طرق توسيع برنامجية للنظام الصحي | 
(المملكة العربية السعودية) | ES20 |
| الهدف 19 | مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي وشبه حكومي، الصيدليات وشركات موردي الأدوية | تبني إجراءات تعافد وشراء تحسن الكفاءة والقيمة | 
(المملكة العربية السعودية) | ES21 |
تعزيز التنمية البشرية
نظام رعاية صحية شامل ومتكامل

<table>
<thead>
<tr>
<th>الهدف 19</th>
<th>مصنعين وموزعين، وزارة المالية</th>
<th>الضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية</th>
<th>ES22</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الهدف 19</td>
<td>مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي وشبه حكومي</td>
<td>وضع سياسات وأنظمة للحصول على أقصى قيمة من الأدوية والخدمات التشخيصية</td>
<td>ES23</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 19</td>
<td>جميع جهات تقديم الرعاية، شركات التأمين الصحية، الصيدليات و شركات موردي الأدوية</td>
<td>وضع تقييماً محسنًا للتقنيات الطبية لضمان تبني استخدام التقنيات الجديدة (الأدوية الجديدة) في الوقت المناسب، وإدارة فوائد هذا التبني بشكل فعال - دراسة جدوى وتقييم اقتصادي ورصد مستمر.</td>
<td>ES24</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدف 19</td>
<td>وزارة الاتصالات والاتصالات، جميع جهات تقديم الرعاية</td>
<td>إنشاء آلية استباقيّة لتحسين نظم المعلومات الجارية واعتماد حلول صحية رقمية جديدة لتحسين النتائج الصحية وتقديم الخدمات.</td>
<td>ES25</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* يتم مراجعة محتوى الفصل لمعرفة الأهداف المرتبطة بالنتائج الوسيطة.

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)
الدستور القطري
(الباب الثالث)
الحقوق والواجبات العامة

المادة 34
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة 35
الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المادة 36
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاتمة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 37
لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاتة أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيها.

المادة 38
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة 39
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

المادة 40
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
المادة 41
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المادة 42
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون.

المادة 43
الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.

المادة 44
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون.

المادة 45
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون.

المادة 46
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.
المادة 47
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.

المادة 49
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة 50
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

المادة 51
حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.

المادة 52
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.
المادة 53
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.

المادة 54
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة 55
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المادة 56
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

المادة 57
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.
المادة 58

تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.