|  |  |
| --- | --- |
| **الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية****جنيف، 29-26 مارس 2018** | logo_A-[Converted] |
|  |  |
|  |  |
|  | **الوثيقة RAG18/9-A** |
|  | **12 مارس 2018** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
| **اليابان** |
| تيسير تنفيذ القرار 908 (REV.WRC-15) |
| تقديم بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية ونشرها إلكترونياً |

# 1 خلفية

يكلِّف القرار 908 (Rev.WRC-15) مدير مكتب الاتصالات الراديوية بتنفيذ نهج إلكتروني غير ورقي آمن من أجل التقديم الإلكتروني ونشر بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية والتعليقات.

تدعم إدارة اليابان نشاط مكتب الاتصالات الراديوية من خلال مساهمة طوعية قُدمت في مايو 2017 لتنفيذ القرار 908 (Rev.WRC-15).

وفي الاجتماع الرابع والعشرين للفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية لعام 2017، اقترحت اليابان أن يأخذ هذا المشروع في الاعتبار ما يلي:

(1 أن يخفض النظام الجديد تخفيضاً كبيراً حجم العمل الإجرائي ويحسن من كفاءة المراسلات بين الإدارات والمكتب؛

(2 أن يستخدم الوافدون الجدد النظام الجديد بسهولة من خلال استخدام واجهة بينية سهلة الاستخدام؛

(3 أن يؤكد النظام الجديد مصداقية وموثوقية الإجراءات بين الإدارات والمكتب (من أجل ذلك ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أيضاً نتيجة المشروع لتنفيذ القرار 907 (Rev.WRC-15)).

وتدرك اليابان أن المكتب يأخذ هذه البنود بعين الاعتبار لتنفيذ هذا المشروع.

# 2 التقدم المحرز في تنفيذ المشروع

بفضل جهود المكتب، استُكمل تطوير وتنفيذ نظام خاص بالمعلومات "على النحو الوارد" ومعلومات النشر المسبق استجابةً للإجراء المراجَع الخاص بمعلومات النشر المسبق والقرار 55 (Rev.WRC-15)، وهو قيد التشغيل بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، تقررت المواصفات فيما يتعلق بتطوير النظام الخاص بالتقديم الإلكتروني لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية والتعليقات. وتقدر اليابان أيضاً الجهود التي يبذلها المكتب لإجراء الاختبار الخارجي لنظام التقديم المذكور أعلاه اعتباراً من 15 فبراير 2018.

ويبين تقرير المدير إلى الاجتماع الخامس والعشرين للفريق الاستشاري (القسم 1.3 في الوثيقة RAG18/1) التقدم المحرز في تنفيذ هذا المشروع.

# 3 تعليقات بشأن نظام التقديم الإلكتروني والحاجة إلى تيسيره

تود اليابان الإدلاء ببعض التعليقات فيما يخص هذا النظام الجديد بعد أن شاركت في الاختبار الخارجي لنظام التقديم الإلكتروني.

ترى اليابان أن هذا النظام سيسهّل التنسيق الساتلي على نحو أسرع وأكثر كفاءة، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الترددات ليس فحسب بالنسبة للإدارات بل وبالنسبة للمكتب أيضاً.

وعلى وجه التحديد، ينبغي أن تؤدي وظيفة التحقق الآلية من معلومات النشر المسبق (API) وطلبات التنسيق CR/C وغيرها من أنواع الملفات التي يتم تنزيها إلى تخفيض حالات التأخير في المعالجة والمراسلات غير الضرورية بين الإدارات والمكتب بخصوص أخطاء بسيطة كأنساق الملفات وإصدارات البرمجيات وما إلى ذلك. وتود اليابان أن تطلب من المكتب مواصلة تحسين الدقة وسرعة المعالجة فيما يخص وظيفة التحقق هذه، نظراً إلى أن هذه العملية طويلة للغاية وأن المستخدمين لا يعلموا متى سيُستكمل التحقق. وفي بعض الأحيان، تتوقف العملية أيضاً عند إرسال ملفات كبيرة إلى نظام التقديم الإلكتروني.

وعلاوةً على ذلك، فالقدرة على معرفة الوضع الحالي للملفات المقدمة بما في ذلك تاريخ استلامها في المكتب، ينبغي أن يكون بمثابة مساعدة كبيرة للإدارات على مراقبة أعمالها وتيسيرها. وتفضل اليابان أن يكون هناك نظام تبليغ إيجابي كالتبليغ ببريد إلكتروني/التبليغ التلقائي بتغيير الوضع والمواعيد النهائية للتعليقات، علماً أن العديد من الإجراءات التي يطلبها المكتب فيما يتعلق بتنسيق الترددات الساتلية تخضع لحدود زمنية صارمة. وينبغي أن يساعد نظام التبليغ هذا الإدارات على تجنب المواعيد النهائية الفائتة غير المتوقعة.

وأخيراً، نظراً إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ القرار 908 (Rev.WRC-15) قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019، من المرغوب فيه إلى حد كبير التعجيل بتطوير النظام واستكماله في أقرب وقت ممكن. وتؤيد اليابان تنفيذ الوظائف الجديدة واختبارها تدريجياً واحدةً تلو الأخرى فور توفرها.

# 4 المقترح

تطلب اليابان أن يتخذ المكتب جميع التدابير الممكنة لتيسير تطوير النظام الإلكتروني وتنفيذه، ولا يقتصر الأمر على نظام التقديم بل ويشمل أيضاً الوظائف الأخرى كأدوات النشر والتفحص. وترى اليابان أن المكتب ينبغي أن يقوم على وجه السرعة بتعزيز موارده اللازمة للتطوير من قبيل توفير مهندسين إضافيين ومعدات ومرافق.

كما تود اليابان أن تطلب إلى المكتب أن يقيّم ويضع تقريراً عن فوائد تنفيذ هذا النظام الجديد من منظور الموارد المالية والبشرية ووقت معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية الذي يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للإدارات والمكتب. وترى اليابان أن هذا التقييم سيكون مقنعاً لجميع الإدارات كي تمضي قدماً نحو تقديم بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية ونشرها وتنسيقها إلكترونياً.

وفي الختام، ترى اليابان أنه من المرغوب فيه أن تشارك جميع الإدارات بفعالية في الاختبار الخارجي لنظام التقديم الإلكتروني الذي بدأ في 15 فبراير 2018 وأن تطّلع على هذا النظام لتيسير اعتماده بسلاسة بعد الاختبار الخارجي.

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