|  |  |
| --- | --- |
| **بند جدول الأعمال: PL 2** | **المراجعة 1للوثيقة C24/99-A** |
|  | **4 يونيو 2024** |
|  | **الأصل: بالإسبانية** |
|  |  |
| مساهمة مقدمة من المكسيك والجمهورية الدومينيكية وجمهورية بنما وجمهورية باراغواي |
| مشاركة الشباب والمبادرات المتعلقة بهم في الاتحاد الدولي للاتصالات |
| **الغرض**تدعو إدارات المكسيك والجمهورية الدومينيكية وجمهورية بنما وجمهورية باراغواي المجلس إلى النظر في مقترحاتها لتحسين مشاركة الشباب عبر العديد من المبادرات والبرامج القائمة في الاتحاد.**الإجراء المطلوب من المجلس**يُدعى المجلس إلى **النظر** في المقترحات الواردة في هذه المساهمة **ومناقشتها**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**المراجع***القرارات* [*198 (المراجَع في بوخارست، 2022)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts-2023/RES-198-A.pdf) *و*[*154 (المراجَع في بوخارست، 2022)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts-2023/RES-154-a.pdf) *و*[*184 (المراجَع في بوخارست، 2022)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts-2023/RES-184-a.pdf) *و*[*175 (المراجَع في بوخارست، 2022)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts-2023/RES-175-a.pdf) *و*[*25 (المراجَع في بوخارست، 2022)*](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts-2023/RES-025-a.pdf) *الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين؛* [*الوثيقة C24/31*](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0031/en) |

مقدمة

يكلّف القرار 198 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تمكين الشباب من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمين العام بأن يواصل العمل على ضمان إدراج منظور الشباب في العمل برامج ونُهج الإدارة وأنشطة تنمية الموارد البشرية للاتحاد، وأن يقدم تقريراً سنوياً مكتوباً إلى مجلس الاتحاد بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.

خلفية

امتثالاً للقرار 198 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، وُضعت استراتيجية الاتحاد بشأن الشباب واعتمدت في عام 2020، بهدف تحسين حياة الشباب في جميع أنحاء العالم وضمان المشاركة الهادفة للشباب في الاتحاد باعتبارهم أصحاب مصلحة رئيسيين في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وعلاوةً على ذلك، خلصت دورة مجلس الاتحاد لعام 2023 إلى ضرورة تمكين الشباب من تبادل خبراتهم وزيادة فهمهم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التأكيد على أنه ينبغي إشراك الشباب في تصميم مواضيع القمة العالمية المقبلة للشباب وتنظيمها واختيارها، وينبغي تشجيع الشباب من جميع المناطق على المشاركة وتمكينهم في ذلك.

وتقّر الإدارات المقترِحة بالمبادرات والآليات التي نفذها الاتحاد بهدف زيادة مشاركة الشباب وإشراكهم في أنشطته، من خلال برامج من قبيل برنامج المهنيين الشباب (ITU-YPP)، وفريق المهام المعني بالشباب (ITU-YTF) ومبادرة *توصيل الجيل*.

وترغب الإدارات المقترِحة في الإشادة بمبادرة *توصيل الجيل* التي تركز على إعلاء أصوات الشباب في المسائل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال المشاركة في مبادرات الاتحاد عبر الإنترنت وخارجها، وجلب وجهات نظر شبابية فريدة، ومناصرة صوت الشباب في حوار التنمية الرقمية.

وأخيراً، طُلب من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات مواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب من خلال المساهمات الطوعية والعينية، وخاصة الاستراتيجية بشأن الشباب ومبادرة *توصيل الجيل*.

وبالنسبة لدورة المجلس لعام 2024، قدمت الأمانة العامة تقريرها عن مشاركة الشباب والمبادرات المتعلقة بهم في الاتحاد ([C24/31](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0031/en))، موضحة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات المصممة حول مشاركة الشباب، ولا سيما قيام مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع الدول الأعضاء، بإنشاء مجموعة جديدة من المبعوثين الشباب لمبادرة توصيل الجيل لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد في مبادرة *توصيل الجيل*.

المقترح

تدرك الإدارات المقترِحة أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في التنمية الرقمية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لتحقيق المشاركة الكاملة لجميع الشباب في الأنشطة والمبادرات التي وضعها الاتحاد، سيكون من الضروري تعزيز وتنفيذ المبادرات والبرامج على المستوى الإقليمي، والاضطلاع بها بهدف استخدام اللغات الست للاتحاد على قدم المساواة. ويجب أن تكون المبادرات شاملة وتسعى إلى إشراك جميع فئات السكان بما فيها الشباب ذوي الإعاقة والأشخاص المنتمين إلى مجتمعات السكان الأصليين.

وتحقيقاً لهذه الغاية، سيكون من المهم مراعاة القرار 154 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام اللغات الرسمية الست للاتحاد على قدم المساواة، والاعتراف بالأهمية الكبيرة التي يكتسيها تعدد اللغات والتزام الاتحاد بتحقيقه من خلال استخدام لغاته الرسمية الست (العربية والصينية والإسبانية والفرنسية والإنكليزية والروسية) على قدم المساواة في جميع أنشطته، وفي حدود الموارد المتاحة.

وإن تعدد اللغات هو قيمة أساسية ومبدأ أساسي للأمم المتحدة، وهو ما يساعد على تحقيق أهداف المنظمة ويضمن إمكانية مشاركة الدول الأعضاء على قدم المساواة.

ويمكن أن تكون اللغة أحد أكبر العوائق التي تحول دون مشاركة الشباب. وتبين تجربة الإدارات المقترِحة أن الشباب الذين لا يعرفون سوى لغة واحدة قد يواجهون عقبات أمام مشاركتهم في مبادرات الاتحاد، بل قد يجدون أنفسهم مستبعدين منها تماماً. وإنما ذلك لعلامة على أن تكافؤ الفرص لم يصبح بعد حقيقة واقعة للمشاركة النشطة في الأحداث والمناقشات الدولية.

وبالمثل، لكي تكون المبادرات ممثلة حقاً لجميع فئات السكان، من المهم أن تهدف إلى المشاركة الشاملة للشباب ذوي الإعاقة والشباب المنتمين إلى مجتمعات السكان الأصليين، بهدف تيسير إدماجهم الرقمي والاستفادة من معرفة وجهات نظرهم، والتي يمكن إدراجها في المخرجات النهائية للمبادرات، أو تمكين البلدان الممثلة تمثيلاً ناقصاً في الاتحاد من المشاركة، مع مراعاة خبرتها ومعارفها المتخصصة، بما يتماشى مع القرار 184 (المراجَع في بوخارست، 2022) والقرار 175 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين. وفي ضوء ما سبق، تؤكد الإدارات المقترِحة من جديد أهمية تنفيذ القرار 198 وتقترح ما يلي:

1 ينبغي أن تكلّف أمانة الاتحاد مدير مكتب تنمية الاتصالات بالمحافظة على إشراك الشباب ومشاركتهم وتعزيزها، مع التركيز بشكل خاص على المشاركة الإقليمية، من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد؛ وتعزيز مشاركة الشباب في برامجه وفعالياته وأنشطته، بناءً على الفقرة 2 من "*يقرر*" من القرار 198.

2 ومع مراعاة القيود اللغوية وقيود الميزانية، ترى الإدارات المقترِحة أن من الضروري أن تقوم أمانة الاتحاد بإيجاد حوافز لمزيد من المبادرات الإقليمية والمحلية التي تهدف إلى إشراك الشباب، وتشجيع إدماج الشباب المنتمين إلى مجتمعات السكان الأصليين، وذلك بهدف دعم وتعزيز الفقرة 1 من "*يقرر*" من القرار 154.

3 ينبغي أن تدرس أمانة الاتحاد إمكانية توفير الترجمة الشفوية باللغات الرسمية الست للاتحاد في الأحداث الإقليمية التي تُنظم في إطار المبادرات المتعلقة بالشباب، مثل مبادرة *توصيل الجيل*، حيثما أمكن ذلك، مع مراعاة التركيبة اللغوية للأقاليم، من أجل خلق حوافز لمشاركة الشباب في الأنشطة المرتبطة بتلك المبادرات وتحسين فهمهم لها.

4 ينبغي أن تواصل أمانة الاتحاد دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية لتشجيع الشباب على المشاركة في أنشطة الاتحاد - وخاصة الشباب ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة - من أجل زيادة الشمولية والسماح بدمج عدد أكبر من وجهات النظر في منابر ومنتديات المبادرات التي تركز على الشباب، وذلك لتعزيز الفقرة 1 من "*يقرر*" من القرار 175.

5 ‏ينبغي لأمانة الاتحاد أن تحث مختلف الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على تشجيع برامج التوجيه المصممة لزيادة مشاركة الشباب إلى أقصى حد في الأحداث الإقليمية والدولية. وينبغي أن تركز هذه البرامج على تزويد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لتولي أدوار القيادة واتخاذ القرارات بفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، يوصى بوضع هذه المبادرات بالتعاون مع الكيانات التعليمية ومنظمات الشباب لضمان اتباع نهج شامل ومستدام لتدريب الشباب.‎

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ