|  |  |
| --- | --- |
| **فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG‑ITR)****الاجتماع الثالث – اجتماع افتراضي، 18-17 سبتمبر 2020** |  |
|  |  |
|  | **الوثيقة EG-ITR-3/8-A** |
| **3 سبتمبر 2020** |
| **الأصل: بالإنكليزية** |
| مصر والمملكة العربية السعودية |
| مقترح بشأن كيفية التقدم في المناقشات |
|  |

لقد شاركنا بنشاط في عملية استعراض لوائح الاتصالات الدولية منذ بدايتها. فكنا أعضاء نشطين في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012 (WCIT‑12)، وشاركنا في جميع اجتماعات فريق العمل التابع للمجلس المعني بالتحضير للمؤتمر وفي الاجتماعات التحضيرية الإقليمية.

وشاركنا أيضاً في المؤتمر WCIT-12، وكذلك في فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG-ITR) في الفترة 2018‑2016 وحاولنا في حالات كثيرة تقديم حلول وسط للوصول إلى أرضية مشتركة. غير أنه يبدو لنا أن الطريقة التي سارت بها المناقشات، ولا سيما في الاجتماع الثاني لفريق الخبراء EG-ITR، الذي عُقد في فبراير 2020، لن تساعد في تحقيق أهداف الفريق EG-ITR.

فقد وافق جميع أعضاء الفريق على النقاط المسندة إلينا بموجب الاختصاصات، وتحديداً "إجراء تفحص لكل حكم من أحكام لوائح الاتصالات الدولية يركز على نسختها لعام 2012 ويأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات الجديدة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضايا الناشئة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية".

غير أن طريقة سير المناقشة في الاجتماعات السابقة تشبه تلك التي كان يتبعها فريق الخبراء السابق. وبدلاً من التركيز على التحليل الجزئي كما هو مطلوب في الاختصاصات - تفحص كل حكم من الأحكام - انتقلت المناقشات إلى المستوى الكلي، حيث بدأ الكثيرون مرة أخرى في مناقشة لوائح الاتصالات الدولية ككل، ويرون أنها غير مناسبة أو لا تنطبق اليوم.

وبناءً على ذلك، نخشى ألا يحقق الفريق نتائج بناءة بهذه الطريقة وأن تنحرف المناقشة عن مجال عمل الفريق.

وينقسم مقترحنا إلى جانبين:

(1 التركيز على التحليل الجزئي وليس الكلي بهدف التوصل إلى حلول.

عند تفحص كل حكم من أحكام المواد، رأى بعض الأعضاء أن المعاهدة الدولية ليست فعّالة في تعزيز تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلاوةً على ذلك، في هذه التحليلات، لم يتبين أن أي حكم من الأحكام تقريباً قابل للتطبيق أو مرن.

وخلال المؤتمر WCIT-12، وقعت 89 دولةً عضواً على هذه المعاهدة، مما يعني أن هذه الدول الأعضاء رأت أن المعاهدة مرنة وقابلة للتطبيق. وبالتالي، حتى وإن كان العديد من الأعضاء لم يوقعوا على المعاهدة، فمن الأكيد أن يكون هناك بعض الأحكام المرنة والقابلة للتطبيق. ومن الصعب جداً أن تكون كل الأحكام غير صالحة.

ونحن ندرك مدى صعوبة هذه المناقشة، ولا سيما في ضوء اختلاف الآراء بين مختلف الأعضاء. وفي الوقت نفسه، نحن نرى أننا لن نتوصل إلى نتائج بناءة إذا ركزت المناقشات على لوائح الاتصالات الدولية ككل، وليس على تحليل كل حكم من الأحكام.

ولذلك نرى أنه يمكن تقسيم الأحكام على النحو التالي:

- بعض الأحكام الصالحة

- بعض الأحكام غير الصالحة

- بعض الأحكام التي يلزم تعديلها لتتوافق مع الاتجاهات الجديدة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ونرى أيضاً أن المجموعة الثالثة من الأحكام - الأحكام التي تحتاج إلى بعض العمل والتعديل - ستكون المجموعة السائدة في لوائح الاتصالات الدولية.

ولذلك، لكي يتمكن الفريق من إحراز تقدم في القيام بمهامه، نرى أننا يجب أن نسلط الضوء، في تحليلنا، على الأحكام التي تحتاج إلى تعديل وأن نقدم اقتراحات - من الناحية المفاهيمية - بشأن كيفية تعديل هذه الأحكام.

(2 ينبغي أن تنطبق لوائح الاتصالات الدولية على الدول الأعضاء

من القضايا التي عُرضت خلال الاجتماع الثاني للفريق EG-ITR هي أن لوائح الاتصالات الدولية لعام 1988 تناولت الشركات المملوكة للدولة، وبالتالي كانت الحكومة في ذلك الوقت هي مقدم الخدمة. والآن، تغيرت بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع خصخصة شركات الاتصالات ومشاركة العديد من أصحاب المصلحة في عملية الإدارة، على النحو الذي أوضحته البرازيل بشكل واف في مساهمتها المقدمة إلى الاجتماع الأول لهذا الفريق. ولذلك، يرى بعض الأعضاء أنه من الصعب أن تكون هناك معاهدة موجهة إلى الدول الأعضاء تفرض قواعد ولوائح على الشركات الخاصة.

غير أنه ينبغي أن يكون من الواضح أن لجميع أصحاب المصلحة دوراً مهماً في اعتماد لوائح الاتصالات الدولية، حيث يكون للدول الأعضاء الدور الرائد في تنفيذ لوائح الاتصالات الدولية بمشاركة والتزام من القطاع الخاص. وذلك كما هو الحال مع لوائح الراديو، على سبيل المثال، حيث تلزم الأحكام جميع الدول الأعضاء بالاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها مع التزام القطاع الخاص بتطبيق هذه الأحكام على المستعمل النهائي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ