# الحواجز التي تحول دون تحقيق النطاق العريض الشامل للجميع

# الثلاثاء، 12 أكتوبر

# 18:00-16:30 الجلسة SE.1 - القاعة G

على الرغم من أن فكرة "افتتاح المشروع ثم انتظار الإقبال عليه" أثبت نجاحاً مذهلاً في الاقتصادات المتقدمة القائمة على النطاق العريض مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، لا زالت هناك حواجز كبيرة تحول دون إدخال الجميع تحت مظلة النطاق العريض في البلدان المتقدمة والنامية على السواء.

وقد وصلنا في الواقع، في ظل هذه الخلفية، إلى لحظة تاريخية في الاتصالات العالمية. ويجري تنفيذ مبادرات مستقبلية متزامنة في مجال السياسة العامة من بروكسل إلى نيودلهي ومن واشنطن إلى كيغالي، بهدف تسخير إمكانات النطاق العريض للتنمية الرقمية. ويتيح ذلك فرصة تشكيل رؤية مشتركة لإدخال الجميع تحت مظلة النطاق العريض مع اقترابنا من انعقاد المؤتمرات الراديوية والتنظيمية الحاسمة للاتحاد المقررة في 2012 للنظر في الآثار المترتبة على الشبكات الرقمية المتقاربة من أجل الجميع.

وفي سياق التنمية الرقمية العالمية، بدأ جميع أصحاب المصلحة المعنيين يعالجون أخيراً بعض المسائل الرئيسية لا سيما من خلال لجنة النطاق العريض للتنمية الرقمية التي قدمت مؤخراً تقريرها الختامي إلى الأمين العام للأمم المتحدة:

• كيف يمكن للقطاعين العام والخاص في إطار الشراكة إعطاء قوة دفع للشبكات الجديدة عريضة النطاق؟

• لماذا كان من الصعب للغاية إثبات الحافز الاقتصادي والاجتماعي واسع الانتشار والذاتي التكرار والاستدامة المستمد من الاستثمار في مجال النطاق العريض؟

• كيف يمكن للحكومات والشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص تحفيز الطلب على النطاق العريض وخاصة في قطاعات من قبيل الصحة والتعليم والطاقة والأعمال التجارية والبيئة التي هي في أمس الحاجة إليه؟

• لماذا فشل مجتمع الأعمال والقطاع العام حتى الآن في التواصل والمشاركة الكاملة في الأهداف الإنمائية للألفية؟

• ما الدور الذي يمكن للمجتمع المدني أن يؤديه من حيث التعامل مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير المحتوى المحلي وتطبيقات التنمية الحاسمة؟

ويمكن الاطلاع على البرنامج الكامل لهذه الجلسة بما في ذلك القائمة المؤكدة للمتحدثين في الموقع التالي: <http://www.itu.int/plenipotentiary/2010/index.html>