**أهمية الآدارة**

 يعود تقدم الامم الى الادارة الموجودة فيها ، فالادارة هي المسئولة عن نجاح المنظمات داخل المجتمع ، لآنها قادرة على أستغلال الموارد البشرية والمادية بكفاءة عالية وفاعلية . فهنالك العديد من الدول التي تملك الموارد المالية والبشرية ولكن لنقص الخبرة الادارية بقيت في موقع متخلف .

ولاشك بأن أستخدام الموارد المتاحة دون أسراف أو تقصير يتوقف أساسا على كفاية الادارة في مجالات النشاط المختلفة ، كما أن نجاح المشروعات وتحقيقها لآهدافها الموضحة في خطة عملها يتوقف على كفاية أدارتها ، ومن هنا نجد أن نجاح خطط التنمية الاقتصادية والتربوية والأجتماعية مرتبطة بمستوى الكفاية الادارية في المشروعات المختلفة داخل الدول . وخلال الحديث عن التنمية والادارة فأن البلدان النامية تواجه كثيرا من المشكلات الادارية التي تحتاج الى قدرة وكفاءة أدارية لمواجهتها والتصدي لها وحلها ، حتى يمكن أن تحقق أهداف التنمية المرغوبة .