|  |  |
| --- | --- |
| **المجلس 2017 جنيف، 25-15 مايو 2017** | logo_A-[Converted] |
|  |  |
|  |  |
| **بند جدول الأعمال:** **PL 1.3** | **الوثيقة C17/91-A** |
|  | **28 أبريل 2017** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
| مذكرة من الأمين العام | |
| مساهمة من الولايات المتحدة الأمريكية | |
| تقرير الرئيس: فريق العمل التابع للمجلس والمعني بمسائل السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت (CWG-Internet) | |

يشرفني أن أحيل إلى الدول الأعضاء في المجلس مساهمة مقدمة من **الولايات المتحدة الأمريكية**.

هولين جاو  
الأمين العام

مساهمة من الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير الرئيس: فريق العمل التابع للمجلس والمعني بمسائل السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت (CWG-Internet)

مقدمة

طُلب من المجلس في تقرير الرئيس (الوثيقة C17/51) توفير توجيهات بشأن الموضوع الذي ينبغي أن يُطرح في الاجتماع التشاوري المفتوح المقبل لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بمسائل السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت (CWG-INTERNET).

خلفية

يدعو القرار 1336 (المعدّل في 2015) فريق العمل التابع للمجلس والمعني بمسائل السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت (CWG‑INTERNET) إلى "تحديد مسائل السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، التي ستجرى بشأنها مشاورات مفتوحة عملاً بالقرار 1344 الصادر عن المجلس". وكما يشير تقرير الرئيس (الوثيقة C17/51)، لم يحدد الاجتماع التاسع لفريق العمل المشار إليه موضوعاً متفقاً عليه للمشاورات المفتوحة المقبلة. وبدلاً من ذلك، أُحيل موضوعان منفصلان إلى المجلس لكي ينظر فيهما.

المناقشة

تؤيد الولايات المتحدة تأييداً قوياً عملية التشاور المفتوح وترى أن الاجتماعات تمثل منبراً بناءً للنقاش وتبادل المعلومات. ولذا، فإننا نواصل تأييد تحديد موضوع واحد لهذه الاجتماعات. وظلت مشاورات فريق العمل المذكور تركز على موضوع واحد منذ بدء هذه المشاورات الهامة مع جميع أصحاب المصلحة المهتمين. ولقد ثبت أن ذلك وسيلة فعّالة لجذب مدخلات بشأن قضايا محددة من مجموعة واسعة من الأطراف المهتمة، مما أتاح لمجتمع الاتحاد روئ ثاقبة. وقد استكملت هذه الثروة من المعلومات هيئة من الخبراء ظلت تقدم آراءها بشأن الموضوع المطروح، مما أثمر نقاشاً مستنيراً وبناءً. ونعتقد أن عقد تشاور مفتوح مخصص لأكثر من موضوع، لا سيما إذا كانت هذه المواضيع غير مترابطة، سيصرف التركيز، وقد يسفر عن مدخلات أقل ويقلل من قيمة النقاش.

وفي الاجتماع الأخير لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بمسائل السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت (CWG-INTERNET)، اقترحت الولايات المتحدة الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين ليكون موضوع عملية التشاور المفتوح المقبلة ولا زلنا نؤيد هذا الموضوع. ويتمثل الهدف 5ب في "تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة".

ولئن كان العالم قد أحرز تقدماً كبيراً نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء وإدماجهن، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. ووفقاً *للحقائق والأرقام عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2016* الصادرة عن الاتحاد، لا تزال الفجوة بين الجنسين تتزايد فقد زادت من %11 في 2013 إلى %12 في 2016. وفي 2016، بلغت معدلات انتشار الإنترنت بين الرجال في إفريقيا %28,4 مقارنةً بنسبة %21,9 بين النساء، وفي أوروبا بلغت معدلات انتشارها بين الرجال %82 مقارنةً بنسبة %76,3 بين النساء.

إن إتاحة حصول النساء والفتيات على التعليم والرعاية الصحية والفرص الوظيفية وزيادة مشاركتهن وتمثيليهن في عمليات وضع القرارات السياسية والاقتصادية تعزز الاقتصادات المستدامة وتعود على المجتمعات بالفائدة. واعتُرف بالإنترنت بوصفها أداة هامة لتحقيق التقدم في هذه المجالات، وذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة الذي عُقد مؤخراً بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات. ويشير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/125 بصفة خاصة إلى الفجوة الرقمية بين الرجال والنساء ويدعو إلى اتخاذ "تدابير فورية" لتحقيق المساواة بين الجنسين على صعيد عدد مستخدمي الإنترنت بحلول 2020.

وفي مارس 2017، أكد تقرير فريق العمل التابع للجنة النطاق العريض والمعني بالفجوة الرقمية بين الجنسين، ضرورة التصدي للتحديات والعوائق الماثلة أمام النفاذ إلى الإنترنت والنطاق العريض. ويشير التقرير إلى الحاجة الملحة إلى زيادة المشاركة والعمل من أجل المساعدة على رأب هذه الفجوة الهائلة ويشجع تعبئة مزيد من الموارد لمعالجة بعض مجالات العمل الموصى بها.

وتتجلي أهمية هذه القضية لأعضاء الاتحاد والاتحاد نفسه في القرار 70 (المراجَع في بوسان، 2014) بشأن *تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الاتحاد وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات*. واستجابةً لذلك القرار، اضطلع الاتحاد بعملٍ هائلٍ في الميدان (الوثيقة C16/6)، ومن شأن إجراء تشاور أن يسمح باستكشاف معمق للممارسات الرشيدة والدروس المستفادة. وفضلاً عن ذلك، تحدد الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2019-2016 (القرار 71 المراجَع في بوسان، 2014) الشمول وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين بوصفهما من غايات الاتحاد الرئيسية، وتحدد من بين المقاصد المذكورة تحقيق المساواة بين الجنسين بين مستخدمي الإنترنت بحلول 2020.

المقترح

تقترح الولايات المتحدة فيما يخص عملية التشاور المفتوح المقبلة مناقشة الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، ولا سيما الهدف 5ب المتمثل في: "تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة".

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