|  |  |
| --- | --- |
| **المشاورة الافتراضية لأعضاء المجلس** **التي تبدأ في 9 يونيو 2020** |  |
|  |  |
|  | **الوثيقة VC/10-A**  **1 يونيو 2020**  **الأصل: بالصينية** |

|  |  |
| --- | --- |
| **اسم الدولة العضو (الدول الأعضاء) مقدمة المساهمة:** | **جمهورية الصين الشعبية** |
|  |  |
| **عنوان الوثيقة:** | **تحسينات إضافية مقترحة بشأن المشاركة عن بُعد في اجتماعات الاتحاد** |
|  |  |
| **الإحالة إلى مشروع جدول أعمال المشاورة الافتراضية:** | **البند 15الإضافي من جدول الأعمال: أثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على سير أعمال الاتحاد وأنشطته** |
|  |  |
| 1 خلفية  منذ بداية عام 2020، ظلّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يشكل تهديداً كبيراً لسلامة وصحة البشرية جمعاء، وأثرّ بشدة على الاقتصاد العالمي. ومساهمةً في الجهود العالمية للتصدي له من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات، عزز الاتحاد التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى. وفي أبريل، أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية بياناً مشتركاً: *إطلاق العنان لتكنولوجيا المعلومات من أجل القضاء على كوفيد-19*، وعملا مع شركات الاتصالات على إرسال رسائل نصية تتضمن معلومات صحية حيوية إلى مليارات الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التوصيل بالإنترنت من أجل الحصول على المعلومات، مباشرةً على هواتفهم المحمولة. وتعاون الاتحاد أيضاً مع البنك الدولي ورابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وأطلق [خطة عمل معجّلة](http://pubdocs.worldbank.org/en/788991588006445890/Speedboat-Partners-COVID-19-Digital-Development-Joint-Action-Plan.pdf)[[1]](#footnote-1) تقترح عدداً من الأهداف التي تشمل إدارة ازدحام الشبكات، وضمان استمرارية الخدمات البالغة الأهمية، وخاصةً الخدمات الصحية، وتعزيز الأمن السيبراني. وتحدد الخطة أيضاً تدابير التصدي على الأمدين الفوري والقصير. وأُطلِقت منصة قدرة الشبكات على الصمود (#REG4COVID)[[2]](#footnote-2)، حيث يمكن للهيئات التنظيمية والشركات ومنظمات الأطراف الثالثة والكيانات الأخرى تبادل المعلومات والتواصل فيما بينها فيما يتعلق بالسياسات والتدابير والتجارب المتعلقة بالتصدي للجائحة. ونشيد بالجهود المذكورة أعلاه التي بذلها الاتحاد والمنظمات الدولية ذات الصلة. وستساعد هذه التدابير الدول الأعضاء على تحسين مستوى الإدارة الاجتماعية لجائحة كوفيد-19 والتخلص من أثرها على الاقتصاد والمجتمع في أقرب وقت ممكن.  وفي الوقت نفسه، رأينا أيضاً آثار الجائحة على عمل الاتحاد وأساليب مشاركة الدول الأعضاء في اجتماعاته. وفي بداية تفشي الجائحة، لم تتمكن بعض الدول الأعضاء من المشاركة في الاجتماعات الحضورية. ومع انتشار الوباء على الصعيد العالمي، تم تأجيل العديد من اجتماعات الاتحاد، أو غُيّر نسقها لتصبح اجتماعات افتراضية[[3]](#footnote-3). وفي الوقت الحاضر، أصبحت المشاركة عن بُعد طريقةً شائعة لمشاركة الدول الأعضاء في اجتماعات الاتحاد. وقد أظهرت التجارب التقنية السابقة التي نظمتها الأمانة أن المشاركة عن بُعد التفاعلية (IRP) يمكن أن توفر دعماً جيداً لخدمات الاجتماعات الافتراضية. ومع ذلك، يلزم تحديد إجراءات وآثار المشاركة عن بُعد في لوائح الاتحاد القائمة. وقد دأب الاتحاد على استكشاف هذه المسألة بنشاط، وينص القرار 167 (المراجَع في دبي، 2018) الذي اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين على أن "يواصل الاتحاد دراسة آثار المشاركة عن بُعد على النظام الداخلي الحالي". وبعد تفشي كوفيد-19، ذُكر في رسالة معممة تتعلق بتنظيم مشاورة افتراضية لأعضاء المجلس في عام 2020 أن "الاجتماع الافتراضي سوف يستخلص فقط الاستنتاجات المقترحة في انتظار اتخاذ المقررات الرسمية في الجلسة الحضورية اللاحقة لمجلس عام 2020، وإذا أرادت أي دولة عضو في المجلس تأجيل وثيقة أو استنتاج، فسيُنقل ذلك إلى دورة المجلس الحضورية اللاحقة لعام 2020". وفي عام 2020، سيعقد الاتحاد أحداثاً خاصةً باتخاذ القرارات مثل دورة المجلس لعام 2020، والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) وسيتناول مسائل مثل الأثر المالي للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19). وتتسم هذه المواضيع بالأهمية فيما يتعلق بسير أعمال الاتحاد وسير أعمال التقييس العالمية على السواء. ونظراً لاستمرار انتشار الجائحة واستمرار وجود شكوك بشأن عقد الاجتماعات الحضورية، فمن المستحسن إجراء مناقشات جوهرية خلال الاجتماعات الافتراضية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء.  2 المقترح  نتيجةً للجائحة، قد تصبح المشاركة عن بُعد في الاجتماعات والأعمال وأنشطة التعلم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "الوضع الطبيعي الجديد" في عمل الأشخاص وحياتهم. وفي الوقت الحاضر، لا تزال هناك فجوة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة فيما يتعلق بالبنية التحتية للشبكات، والقدرة على تحمل تكاليف خدمات البيانات الدولية، والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيكون من المستحسن أن يُعدّل الاتحاد سياساته وقواعده ذات الصلة وفقاً لذلك من أجل تقديم المزيد من المساعدة إلى الدول الأعضاء، وخاصةً البلدان النامية بغية تعزيز تنظيم الأحداث والاجتماعات المهمة بالاستعانة بوسائل المشاركة عن بُعد. وبناءً على ذلك، نقترح أن يقوم الاتحاد بما يلي:  • زيادة المدخلات المتعلقة برأس المال والتكنولوجيا، والاستفادة الفعالة من تكنولوجيات الجيل الخامس والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيات من أجل إثراء وسائل المشاركة، وتحسين الأثر الناجم عن المشاركة، وضمان إجراء الاجتماعات والأنشطة عن بُعد على نحو سلس.  • دراسة ووضع مبادئ توجيهية للمشاركة عن بُعد في اجتماعات الاتحاد الهامة، وتحديد عمليات المشاركة واتخاذ القرارات عن بُعد بهدف صياغة مقررات المجلس ذات الصلة لاحقاً. وفي غضون ذلك، يُدعى قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات إلى المشاركة في الأعمال ذات الصلة.  • زيادة الدعم المالي والتقني المُوجه إلى البلدان النامية ومواصلة بناء القدرات الملائمة لضمان تمكين ممثلي تلك البلدان، وخاصةً ممثلي أقل البلدان نمواً، من المشاركة بفعالية في الاجتماعات عن بُعد وعلى قدم المساواة.  • مواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، والاستفادة إلى أقصى حد من الدور الهام الذي تضطلع به تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة كوفيد-19 على الصعيد العالمي، وتشجيع الأعضاء على المشاركة بنشاط في الأنشطة والمنصات الرقمية ذات الصلة بعمليات التصدي لكوفيد-19، وتبادل التكنولوجيات والتجارب والممارسات. | |

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. <http://pubdocs.worldbank.org/en/788991588006445890/Speedboat-Partners-COVID-19-Digital-Development-Joint-Action-Plan.pdf>. [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/REG4COVID.aspx>. [↑](#footnote-ref-2)
3. أعلن الاتحاد أن جميع الاجتماعات الدولية التي ستعقد في مقر الاتحاد من 16 مارس حتى 17 أبريل 2020، ستكون اجتماعات عن بُعد، ما لم يصل إخطار بغير ذلك. [↑](#footnote-ref-3)