**مقدمة تقرير عن تصدير النفط في الكويت**

**كان العمل بالمهن البحريّة وصيد اللؤلؤ أحد أبرز وأشهر المِهن التي عمل بها أبناء الكويت نظرًا لكثرة الشّواطئ وازدهار تلك التّجارة على نحو خاص، حيث تراجعت تلك التّجارة بشكل كبير بعد اكتشاف اللؤلؤ الصّناعي، وغزوه للأسواق، فكان البديل حاضرًا، حيث بدأت الكويت في التّنقيب عن النّفط والذي كان في بداياته مع العام 1911 م، الذي شهد المحاولات العالمية الأولى للحُصول على حقوق تنقيب عن النّفط، فاتّجهت الأنظار إلى تلك الحقول النفطيّة التي كانت بداية الكويت مع مرحلة جديدة من النّهضة، والبناء والعُمران.**

**تقرير عن تصدير النفط في الكويت كامل العناصر**

**تمّ اعتماد الصّادرات النفطيّة على أنها العصب الأساس الذي يقوم عليها اقتصاد دولة الكويت، فقد تمّ الاهتمام بتلك التّجارة على نحو خاص من قبل المعنيين، ونتعرّف على تاريخ التصدير عبر التقرير التالي:**

**اكتشاف النفط في الكويت**

**كانت بدايات اكتشاف النّفط في الكويت مع العام 1934 للميلاد، حيث قامت شركة نفط الكويت بالإعلان عن ثمرة البحث الجيولوجي وعلى ضوء التقرير والصّور تحوّلت الأنظار إلى حقل البرقان لإجراء أولى عمليات الحفر، والتي كانت مع العام 1937 م ، فكانت البلاد على موعد مع البشائر الأولى للخير في العام 1938 م حين تمّ اكتشاف النفط في حقل البرقان، وكانت المفاجئة أنّ الكميّة الموجودة موجودة تحت ضغط عالي وبكميّات كبيرة، ما تسببّ في تفجير رأس البئر دون القدرة على السيطرة عليه، لتقوم الشّركة بسدّه مؤقتًا بما يزيد عن 60 قدم من الخشب.**

**أولى صادرات النفط الكويتي**

**كان الانضمام الأول للكويت إلى قائمة الدّولة المصدّرة مع العام 1946 م حيث أدار الشّيخ أحمد الجابر الصباح العجلة الفضية لتدشين أولى الشّحنات الصّادرة إلى العالم، وكانت على متن حاملة نفط اسمها "جندي بريطاني" وقد جرى الاحتفال في الشّحنة الأولى بحضور عدد واسع من الشّخصيات الرّفيعة، وعلى رأسها الشيخ أحمد الجابر، وقد تطّور قطّاع النّفط لاحقُا في الكويت حيث تمّ إنشاء مصفاة الأحمدي في الميناء وقد تمّ تأسيس شركة ناقلات النفط الكويتيّة مع العام 1957 م والشركة الوطنيّة للبترول مع العام 1960 م وغيرها من الشّركات التي تُعنى بمنجال النفط وتعمل في تعزيز تلك التجارة.**

**تأميم صادرات النفط في الكويت**

**تمّت عملية تأميم صناعة النفط في الكويت مع السادس من ديسمبر لعام 1975 م بعد مفاوضات طويلة قامت بها الكويت من أجل الاستحواذ على كامل الأسهم في شركات النفط لتكون شركات وطنية بالمُجمل، حيث ازدادت الأسهم التي تملكها الدّولة بشكل تدريجي حتّى إحكام السّيطرة، وكان التوقيع النهائي على استفراد الكويت بحقوقها النفطية مع العام 1975 م ، وذلك بعد اتفاق مع الشركات الأجنبيّة والجهات الوطنيّة في الكويت، فارتفعت قيمة الصّادرات الكويتية مع الوقت، حتّى احتلّت الكويت المرتبة السّادسة في قائمة أولى الدّول العالميّة المصدّرة للنفط.**

**كم تصدر الكويت من النفط سنويًا**

**ارتفعت نسبة الصادرات النفطيّة التي تقوم عليها الكويت مع العام الجاري بما يزيد عن 1.94 مليار دينار ، وبالاستناد على إحصائيّات رسميّة للدولة الكويتيّة فأنّ متوسّط صادرات النفط الكويتي من النفط الخام يزيد عن 1.795 مليون برميل بشكل يومي وذلك من أصل متوسّط إنتاج يومي يبلغ 7.327 مليون برميل، وهي نسب ترتفع بشكل سنوي، بما يتوافق مع الطّاقة الإنتاجيّة التي تعمل بها شركة نفط الكويت.**

**ما هو أكبر حقل مصدّر للنفط في الكويت**

**إنّ أكبر الحقول المصدّرة للنفط في الكويت هو حقل برقان الذي يُعتبر من أغزر الحُقول على مستوى العالم، ويحتلّ المرتبة الثّانيّة في ذلك، وقد تمّ اكتشافه في الكويت مع العام 1938 م، وهو الحقل الذي انطلقت منه أوّل شحنة نفط كويتيّة إلى العالم مع تاريخ العام 1946 م، ويجدر التنويه على أنّ حقل برقان أحد حقول منطقة برقان الكبير ويقع في جنوب مدينة الكويت.**

**خاتمة تقرير عن تصدير النفط في الكويت**

**إنّ تصدير النّفط في الكويت هو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني الأساسيّة التي يجري الاستناد عليها في الدّولة والمُجتمع، وقد بدأت أولى شحنات الكويت إلى العالم مع العام 1948 م ، حيث كان ذلك التّاريخ بداية الصّفحة الجديدة التي فتحتها الكويت مع الاقتصاد والعالم، لتقوم على إثبات جدارتها بتلك الصّناعة، وتحتّل مكانتها العالمية في قائمة الدّول العشر الاولى المصدّرة للنفط على مستوى العالم، تعزيزًا لتلك الأهمية وتأكيدًا على حُضور الموارد في بناء الاقتصاد الوطني الكويتي الذي صار خالصًا للدولة في أكبر عمليّة تأميم مع العام 1975 م.**