جامعة الملك سعود

كلية إدارة الأعمال

قســم إقتــصــاد

**" الخطوات التي تساعد صناع السياسات للتصدي إلى اهتمامات الشباب الملحة "**

**إعداد**

**الطالب/ حمود بن صالح بن عبدالعزيز المطرودي**

بسم الله الرحمن الرحيم

تتميز المملكة العربية السعودية بأغلبيه من السكان هي فئة الشباب هذه الفئة تعد الأهم في أي دولة كانت لأنها المحرك الأساسي في المجتمع في جميع إتجاهاته سواء كانت إقتصـادية أو إجتماعية أو غير ذلك ومن الطبيعي سوف تكون هذه الفئة هـي المستهـدفة من قبـل الدولـة من خلال توفيرها أغلب الحاجات والرغبات التي تتطلبها فئة الشبـاب وصقـل مواهبهم لكي يكونـوا أفراداً فاعلين منتجين في مجتمعهم ومما لا شك فيه أن هذا الإهتمام لن يتم إلا عن طريق تنفيذ السياسات والخطط التي ترسمها الدولة للوصول إلى هدفها وهو تدويـر عجـلة التنمية فـي خـدمة المجتمع وخصـوصاً الجيـل الجـديد المرتكز علـى فئـة الشبـاب ولهـذا مـن المفيــد فـي هـذه الورقـة إستعراض بعض الخطوات التي قد تساهم أو تسـاعـد صناع السياسات للتصدي إلى اهتمامات الشباب الملحـة وهي على التوالي :

- زيادة الإنفاق الحكومي في مجال التعليم ومحاولة حث هذا القطاع على الإبتعاد عن إسلوب التلقين والتركيز على المفيد في جميع المستويات من خلال التقنيات الحديثة والتي سوف تسهل هذه العملية .

- محاولة التعرف على توجهات ورغبات الطلاب في المراحل الأولى من الدراسة عن طريق وضع دراسات ميدانية واختيار عينات عشوائية تشمل جميع المستويات لتطبيق مبدأ التخصص والكفاءة في الآداء مستقبلاً في المجال الوظيفي .

- تكثيف ودعم مجال التدريب لتطوير إمكانات الكوادر الوطنية وتمكينها من دخول سوق العمل بكفاءة عالية .

- التوسع في مجال الأبحاث العلمية بشكل عام يجعل من الشباب عنصر فعال من خلال المشاركة في جميع المجالات .

- دعم وتمويل المشاريع الصغيرة بعد معاينة جدواها الإقتصادية بحيث تكـون مرتكزة على أفكـار الشبـاب الطموح .

- الإهتمام بالمواهب الموجودة في الشاب بالفطـرة من خلال دعمها ووضع البيئة المناسبة لها ومحاولة صقلها لتعم الفائدة الجميع .

- توفير أماكن مخصصة لفئة الشباب بحيث يتوفرفيها جميع الرغبات سواء كانت ترفيهية أو تثقيفية أو غير ذلك لضمان عدم وجود الفراغ فيها ومن ثم عدم الإستفادة من وقتهم فيما ينفعهم بل قد يكون سبباً في جلب الضرر لهم .

- مشكلة التفحيط المنتشرة في المجتمع السعودي والتي ذهب ضحيتها الكثير لماذا لا نضع لهذه الموهبة والتي لها سلاح ذو حدين حل يكون مفيد للطرفين المجتمع بأسره وهذا المفحط من خلال تنويع الرياضات وفتح أماكن مخصصة للسباقات لتفريغ هذه الطاقة بحيث تتوفر فيها سبل الأمان وكافة التجهيزات .

- تفعيل أداة الحوار بين الشباب السعودي ووضع منتديات واجتماعات تربطهم بحيث تجعلهم قادرين على المبادرة في طرح الأفكار في جوانب عدة ومن عدة زوايا سواء كان محورها إقتصادي أو إجتماعي أو غير ذلك .