المملكة الأردنية الهاشمية

إن التطور السريع و الكبير للبيولوجيا التركبية و علاقته مع أهداف الإتفاقية و تأثيراته السلبية و الإيجابية على التنوع الحيوي و خاصة في مجال الإطلاق في البيئة ، ندعم القرارات الصادرة عن الإتفاقية و مؤتمرات الأطراف و كونها مسألة حديثة تحتاج لمزيد من الدراسات و الأبحاث وما يمكن أن تحمل معها من فروقات في التكنولوجيا بين الدول الأطراف، و آلية تبادل الخبرات في هذا المجال.

إننا ندعم أن يكون هناك تشكيل لفريق الخبراء في عدة مجالات وأن يكون هناك مزيد من الوقت لفريق الخبراء لتغطية المجالات كافة قبل عرضها على مؤتمر الأطراف. ولتكون الأمور أكثر وضوحا يساعد على آلية التقييم و الإستعراض و علاقة البيولوجيا التركبية بمفاهيم التعديل الوراثي و التسلسل الرقمي و الفروقات المحتملة للخروج بمفاهيم و اضحة تمكن من إتخاذ القرارات الملائمة.