|  |  |
| --- | --- |
| **ال‍مجلس 2018 جنيف، 27-17 أبريل 2018** | logo_A-[Converted] |
|  |  |
|  |  |
| **بند جدول الأعمال:** **PL 1.8** | **الوثيقة C18/92-A** |
|  | **3 أبريل 2018** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
| مذكرة من الأمين العام | |
| مساهمة من جمهورية البرازيل الاتحادية وكندا والمكسيك وجمهورية باراغواي والولايات المتحدة الأمريكية | |
| وجهات النظر بشأن مؤتمر عالمي مستقبلي للاتصالات الدولية | |

يشرفني أن أحيل إلى الدول الأعضاء في المجلس مساهمة مقدمة من **جمهورية البرازيل الاتحادية وكندا والمكسيك وجمهورية باراغواي** **والولايات المتحدة الأمريكية**.

هولين جاو  
الأمين العام

مساهمة من جمهورية البرازيل الاتحادية وكندا والمكسيك   
وجمهورية باراغواي والولايات المتحدة الأمريكية

وجهات نظر بشأن مؤتمر عالمي مستقبلي للاتصالات الدولية

مقدمة

يُتوقع من هذا المجلس أن يدرس تقرير فريق الخبراء بشأن استعراض لوائح الاتصالات الدولية (ITR) وأن يقدم تعليقاته إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018. وحسب ما أظهره التقرير الأولي والاجتماعات الثلاثة الأولى لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية، فإن هناك آراء متباينة بشأن جميع المجالات الرئيسية الثلاثة لاستعراض لوائح الاتصالات الدولية، أي قابلية تطبيق لوائح الاتصالات الدولية في ظروف الاتصالات السائدة اليوم والتحليل القانوني للوائح الاتصالات الدولية وأوجه التضارب المحتملة بين لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 ولوائح الاتصالات الدولية لعام 1988. وينبغي أن يُذكر انعدام توافق الآراء هذا في تعليقات المجلس الموجهة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للمجلس، بالنظر إلى انعدام توافق الآراء، أن يدرج في تعليقاته مخاطر عقد مؤتمر عالمي مستقبلي للاتصالات الدولية (WCIT) بما في ذلك ما تنطوي عليه العملية التحضيرية للمؤتمر وعقد المؤتمر نفسه من تكاليف مالية وتكاليف الفرص الضائعة، والإضرار بسمعة الاتحاد ومكانته وإمكانية حدوث مزيد من الانقسام في الاتحاد بسبب الموافقة على صيغة ثالثة للوائح الاتصالات الدولية.

المناقشة

يُتوقع من عملية مراجعة لوائح الاتصالات الدولية أن تكون محلاً للنزاع ومكلفة وشاقة. وعلى سبيل المثال، شارك أكثر من 000 2 مندوب في المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012. ودام المؤتمر 13 يوماً بتكلفة قدرها 1,9 مليون فرنك سويسري (000 147 فرنك سويسري في اليوم) وهو ما يفوق بكثير تكاليف استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 (000 95 فرنك سويسري في اليوم). بل وحتى لا يشمل مبلغ 1,9 مليون فرنك سويسري تكاليف الاجتماعات التحضيرية وتكاليف البلد المضيف لمرحلة ما قبل انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية وتكاليف سفر جميع الوفود والأشخاص المشاركين. كما لا تشمل التكاليف تكلفة الفرص الضائعة للدول الأعضاء والاتحاد لتحضير مؤتمر عالمي مستقبلي للاتصالات الدولية واستضافته. وعلى سبيل المثال، فالمال الذي سيصرف على تحضير مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية واستضافته يمكن الاستفادة منه لسد الفجوة الرقمية والعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية لعام 2030.

وسيكون مآل مؤتمر عالمي مستقبلي للاتصالات الرقمية، بسبب التضارب الحالي في الآراء بشأن المسائل الرئيسية، أن يكرر نتيجة المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012 حيث لم يوقع عدد كبير من الدول الأعضاء على الناتج النهائي. ونرى أن سمعة الاتحاد في فعالية بناء توافق الآراء وتشجيع التعاون الدولي قد تضررت بشكل كبير في المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012. ونرى أن انعدام توافق الآراء في مؤتمر عالمي مستقبلي للاتصالات الدولية سيفضي أيضاً إلى خلاف أكبر بين المشاركين وقد ينتج عنه حتى صدور مجموعة ثالثة من لوائح الاتصالات الدولية.

الخلاصة

نظراً إلى انعدام توافق الآراء البارز على حسب ما هو مبين في اجتماعات فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية وتقريره الأولي بشأن مراجعة لوائح الاتصالات الدولية، فنرى أن النظر في عقد مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية في المستقبل القريب هو أمر سابق لأوانه. ويُحث أعضاء المجلس على استعراض تقرير فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية بعناية وأن يعرضوا في سياق تعليقاتهم الموجهة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 التكاليف المحتملة المرتبطة بسوء تخصيص الموارد والإضرار بمكانة الاتحاد وحدوث المزيد من الانقسام في الاتحاد نتيجة لعقد مؤتمر عالمي مستقبلي للاتصالات الدولية.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_