**ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة**

لقد بداء التخوف من انحسار المواد الغذائية وشحتها وعدم تلبيتها لحاجات ورغبات هذه الأعداد المتزايدة , مما ولد الحرص على تقنين أنماط الاستهلاك فيما بين الأفراد والمجتمع لتقليل الهدر والضياع لأهم مصادر البقاء والتي تتسم بالندرة والمحدودة .وهذه الندرة والمحدودية حتمت على المفكرين الاقتصاديين وكلية الادارة والاقتصاد على تنظيم الندوات والدراسات المختصة في كيفية تنظيم انماط الاستهلاك بصورة مثلى مع ضرورة خلق أنتاج مستدام وبطرق تقنية متطورة لزيادة انتاج المواد التي يحتاج اليها المستهلك الحالي والمستهلك المستقبلي ( الاجيال القادمة ) وهنا حتم على الجميع في هذه المعمورة التكاتف والتكامل من اجل الحفاظ على ثوابت البيئية خصوصا الارض وكيفية استغلالها استغلال امثل والعمل على تقليص الهدر والضياع في هذه الموارد واستعمالها استعمالاً أمثل لتغطية الحاجات الفعلية لحاجات ومتطلبات المستهلك