|  |  |
| --- | --- |
| **المجلس 2017جنيف، 25-15 مايو 2017** | logo_A-[Converted] |
|  |  |
|  |  |
| **بند جدول الأعمال: PL 2.7** | **الوثيقة C17/89-A** |
|  | **28 أبريل 2017** |
|  | **الأصل: بالصينية** |
| مذكرة من الأمين العام |
| مساهمة من جمهورية الصين الشعبية |
| الارتقاء إلى الحد الأمثل بأحداث الاتحاد رفيعة المستوى ذات الطابع العالمي |

يشرفني أن أحيل إلى الدول الأعضاء في المجلس مساهمة مقدمة من **جمهورية الصين الشعبية**.

 هولين جاو
 الأمين العام

جمهورية الصين الشعبية

الارتقاء إلى الحد الأمثل بأحداث الاتحاد رفيعة المستوى ذات الطابع العالمي

# 1 خلفية

يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بصفته وكالة الأمم المتحدة المتخصصة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، كل سنة بتنظيم واستضافة عدد كبير من الأحداث رفيعة المستوى ذات الطابع العالمي، منها تليكوم الاتحاد والندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) والندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) والمؤتمر الأكاديمي كاليدوسكوب للاتحاد، وما إلى ذلك.

وتتيح الأحداث رفيعة المستوى التي ينظمها الاتحاد سنوياً فرصاً ممتازة لدوله الأعضاء لتعزيز تبادل الآراء والتفاعل من خلال استكشافها معاً للقضايا الساخنة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاسم أفضل الممارسات ذات الصلة. وتُستخدم هذه الأحداث أيضاً كمنصات هامة تساعد الاتحاد على الاضطلاع بولايته وزيادة إبرازه في الأوساط العامة. وعلى الرغم مما ذُكر أعلاه، نرى أنه لا يزال هناك مجال للتحسين من حيث ترتيب هذه الأحداث رفيعة المستوى وتنظيم مواعيدها بحيث تعود الجهود الدؤوبة التي يبذلها الاتحاد حالياً من أجل خفض الإنفاق وزيادة الكفاءة بفوائد جمة:

 أ ) أضفي طابع مؤسسي على الأحداث رفيعة المستوى المذكورة أعلاه لأن معظمها يُعقد على أساس سنوي. وعلى العموم، الأحداث رفيعة المستوى التي ينظمها الاتحاد سنوياً كثيرة ومواعيد وأماكن انعقادها "متناثرة".

ب) المشاركون في الأحداث رفيعة المستوى هم بصورة عامة ممثلون رفيعو المستوى عن إدارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للدول الأعضاء والدوائر الصناعية والأكاديمية. ولكن، بسبب قيود مختلفة، يتعذر على كبار المسؤولين والقادة من الدول الأعضاء المواظبة على حضور الاجتماعات رفيعة المستوى التي يعقدها الاتحاد، الشيء الذي يحد من أثر الأحداث وتأثيرها.

ج) الإفراط في تنظيم الأحداث ذات الطابع المؤسسي سنوياً لا يتلاءم مع تدابير الكفاءة الخاصة بالاتحاد الرامية إلى تحقيق وفورات في الموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد.

د ) نظراً لترابط مواضيع بعض الأحداث رفيعة المستوى، فإن عقد هذه الأحداث بالتعاقب لن يساعد على زيادة الكفاءة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تعزيز تبادل الآراء بين الأعضاء وزيادة المشاركة وتأثير الأحداث.

# 2 المقترح

سعياً إلى زيادة فعالية وكفاءة الأحداث رفيعة المستوى التي ينظمها الاتحاد ومشاركة الدول الأعضاء فيها، نود أن نقترح أن تفكر الأمانة العامة ملياً في جميع الأحداث رفيعة المستوى التي ينظمها الاتحاد حالياً وتضفي عليها طابعاً نظامياً بحيث تتوصل إلى خيار أمثل لترتيبها وتنظيم مواعيد عقدها يُعرض على المجلس لكي ينظر فيه في دورته المقبلة.

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