|  |  |
| --- | --- |
| **فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG‑ITR)**  **الاجتماع السادس – 17 و18 يناير 2022** |  |
|  |  |
|  | **الوثيقة EG-ITR-6/6-A** |
| **4 يناير 2022** |
| **الأصل: بالإنكليزية** |
| مساهمة من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت | |
| أفكار نهائية بشأن لوائح الاتصالات الدولية | |
|  | |

مع اقتراب نهاية عمل فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية، من الواضح أنه لا يوجد اتفاق بشأن المعاهدة. ويرى بعض الأعضاء أن لوائح الاتصالات الدولية ذات صلة فيما يرى آخرون أنها غير قابلة للتطبيق.

وعلى الرغم من أن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن سبيل المضي قدماً ليس جزءاً من ولاية الفريق، فإن نتائج الاجتماعات تضعنا في موقف صعب، حيث لسنا متأكدين من كيفية المضي قدماً.

وتؤيد مصر والكويت بقوة لوائح الاتصالات الدولية وقد أوضحتا في مساهماتها ومداخلاتهما من قبل أهمية التوصل إلى توافق في الآراء وإيجاد وجهات نظر مشتركة.

ونعتقد أن نطاق لوائح الاتصالات الدولية ينبغي أن يقتصر على الدول الأعضاء وألا يشمل وكالات التشغيل. وعندئذٍ، يمكن للدول الأعضاء، من خلال لوائحها وسياساتها الوطنية، أن تكفل قيام المشغلين بتطبيق أحكام لوائح الاتصالات الدولية وتوجيهاتها. وقد أوضحت المكسيك ذلك أيضاً في المساهمة 12 إلى الاجتماع الثاني لفريق الخبراء.

ورأينا أن بعض الدول الأعضاء تحاول وضع معاهدة فعالة وعملية، من خلال محاولة إيجاد طريقة للتوصل إلى معاهدة واحدة. وتعترض دول أعضاء أخرى على هذا الموقف، دون إعطاء طريقة بديلة للمضي قدماً.

إن الوضع الحالي للمعاهدة بنسختيها (لعامي 1988 و2012) يضر بصورة الاتحاد بصفته الوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولذلك، نتطلع إلى تلقي مقترحات بشأن سبل المضي قدماً من جميع الدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي تعتقد أن لوائح الاتصالات الدولية لم تعد ذات صلة، بما في ذلك مقترحات بإلغاء المعاهدة إذا ارتأت ذلك.

إن هذه اللوائح مهمة بالنسبة لنا كبلدان نامية، ومن ثم نقترح أن يواصل فريق الخبراء هذا عمله إلى أن يتحقق التوصل إلى توافق في الآراء.

ولقد كان من دواعي الشرف والسرور أن نشارك في هذا الفريق، ونود أن نشكر جميع الزملاء على مشاركتهم الفعالة، والأمانة على عملها الدؤوب لتيسير عمل الفريق، ونواب الرئيس على قيادة عمل الأفرقة الإقليمية، وبالطبع السيد لواندو ببوكو، رئيس فريق الخبراء، على ما كرسه من جهود دؤوبة للاجتماعات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ