|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CBD | | **C:\Users\User\Favorites\Documents\Desktop\UNEnvironment_Logo_Arabic_Full_colour.jpg** | Macintosh HD:Users:bilodeau:Desktop:logos:template 2017:un.emf |
| Distr.  GENERAL  CBD/SBI/3/9  28 September 2020 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | **CBD_logo_ar-CMYK-black  Converted** | | |

**الهيئة الفرعية للتنفيذ**

الاجتماع الثالث

سيتم تحديد الزمان والمكان

البند 7 من جدول الأعمال المؤقت[[1]](#footnote-1)\*

**الاتصالات**

*مذكرة من الأمينةة التنفيذيةة*

**أولا- مقدمة**

1. في المقرر [13/22](https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-22-ar.pdf)، رحب مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بإطار استراتيجية الاتصالات العالمية. وطلب إلى الأمينة التنفيذية (أ) أن تؤدي دورا في إنشاء إطار للاتصالات، (ب) أن تُبقي حالة الاتصالات قيد الاستعراض، (ج) أن تسعى إلى تنسيق وتقديم المشورة إلى الجهات الفاعلة الأخرى، (د) أن تقدم المشورة بشأن عمليات التراسل الجامعة.
2. وفي المقرر [14/26](https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-26-ar.pdf)، طلب مؤتمر الأطراف إلى الأمينة التنفيذية مواصلة تنفيذ إطار لاستراتيجية اتصالات عالمية وإعداد مواضيع ومواد أساسية، يمكن تنظيم حملات الاتصال والتوعية العامة حولها في فترة السنتين 2018-2020، بما في ذلك الحالة الراهنة للتنوع البيولوجي والمناقشات من أجل إعداد إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020.
3. وتمثل هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن الأنشطة التي نفذتها الأمينة التنفيذية في فترتي السنتين 2017-2018 و2019-2020، في سياق هذا المقرر.

**ثانيا- الحوارات المتعلقة بالاتصالات**

**ألف- حوارات بوجيس-بوسي**

1. في خريف 2017 وشتاء 2018، وبمساعدة مالية من حكومة سويسرا، عقدت الأمينة التنفيذية سلسلة من الحوارات حول الاتجاه الاستراتيجي للاتفاقية. ونوقشت مسائل الاتصال والتوعية، ووضع إطار للعناصر الأساسية اللازمة لاستراتيجية اتصالات عالمية. وتم تسليط الضوء على أربعة أبعاد حاسمة:
2. *الجمهور:* الانخراط مع جماهير متعددة لتغيير مسار فقدان التنوع البيولوجي. وهناك حاجة لكل منها إلى رسائل مصممة لتلبيتها أينما كانت وليس حيث نريدها أن تكون؛
3. *الرسالة:* يجب أن يكون موضوع التراسل بسيطا وذا صلة شخصية، ويجب أن يقدم استراتيجيات هادفة لتنشيط مختلف الأفراد بناء على مهاراتهم وقدراتهم؛
4. *اللهجة:* يجب أن تتصل الرسائل بقلوب الناس بالتوسيم من خلال سرد للتفاؤل، مثل عرض الحلول المحلية وتجنب الاتصالات التي تتسم "بالشؤم والكآبة"؛
5. *الدقة*: ينبغي تصميم حملات الاتصال بدقة لتشمل العديد من الجهات الفاعلة والفرق، ولتستفيد من الشراكات لزيادة انتشارها.
6. وشدد المشاركون في الحوارات على الحاجة إلى رسائل موحدة وجذابة وعالية المستوى واستراتيجيات اتصالات هادفة لإيصال هذه الرسالة إلى الجماهير. وينبغي استخدام أدوات واستراتيجيات مختلفة لتعبئة الجمهور والقطاع الخاص والحكومة في سياقات ثقافية مختلفة.
7. وتمت الإشارة إلى أهمية وتحدي تصميم الحملات التي لا تعمل على زيادة الوعي فحسب، بل وتشجع أيضا على تغيير السلوك. وتم الاستشهاد بكل من نموذج حملة الاتصال مفتوح المصدر المستخدم في المسيرة الشعبية العالمية من أجل المناخ وساعة الأرض التي تمكن من تكييف المحتوى مع السياق المحلي، كأمثلة. ولاحظ المشاركون اختلافات في استخدام التراسل السلبي مقابل الإيجابي. وأكد المشاركون أيضا أن معظم الجماهير المستهدفة لا تفهم مصطلح "التنوع البيولوجي"، وأن جهود الاتصال قد تنظر في استخدام مصطلح "الطبيعة" كبديل.

**باء - حوار نيكسس لفريق إدارة البيئة التابع للأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي**

1. شاركت الأمانة وفريق إدارة البيئة التابع للأمم المتحدة في تنظيم حوار Nexus بشأن التنوع البيولوجي، الذي عقد في جنيف، سويسرا، في 2 و 3 مايو/أيار2018. واستكشف الحوار الدور الحيوي للتنوع البيولوجي في سياق الأمن والرفاه البشري. وقدمت جلسة نظمتها وأدارتها الأمانة بشأن الاتصال الإيجابي والتراسل المستهدف، رسائل مهمة:
2. من المهم التواصل بشأن الحاجة الملحة إلى العمل ضد فقدان التنوع البيولوجي، الذي يقوض جداول الأعمال الأخرى ويهدد الأمن البشري؛
3. هناك حاجة إلى استراتيجيات اتصال بسيطة وإيجابية لإحداث صدى لدى جميع أصحاب المصلحة؛
4. يعد تبادل الرسالة مع الجمهور بشأن الحاجة إلى وقف فقدان التنوع البيولوجي تحديا؛
5. هناك حاجة إلى البساطة والوضوح، ولكن يجب تلخيص التعقيدات الدقيقة لقضايا التنوع البيولوجي. وفي هذا الصدد، دار نقاش حول الحاجة إلى رسالة أو هدف رئيسي، مثل هدف الدرجتين الذي يستخدمه مجتمع تغير المناخ؛
6. نوقشت الحاجة إلى تمثيل بسيط للتواصل بشأن فقدان التنوع البيولوجي. وقد أُقر أصحاب المصلحة لا يتقبلون جميعهم نفس السرد. وعند التعامل مع أصحاب المصلحة المختلفين، كانت هناك حاجة إلى رسائل موجهة واستراتيجيات اتصال منظمة بشكل مختلف.
7. واقترحت المجموعات الفرعية في جلسة الاتصالات استخدام نبذات وصفية شبيهة بروايات الأبطال الخارقين لمحاربة فقدان التنوع البيولوجي، ولكن كان هناك اختلاف في الرأي في التفكير فيما إذا كان ينبغي إدخال مفهوم أو شخصية شريرة في "القصة"، وإذا كان الأمر كذلك، من أو ماذا ينبغي أن يجسد مثل هذه الشخصية الشريرة.

**جيم- أصوات عديدة - طبيعة واحدة مع مبادرة كامبريدج للحفظ**

1. عُقد أول حوار بعنوان "أصوات عديدة - طبيعة واحدة" في 13 أبريل/نيسان 2018. وقد جمع بين العديد من المنظمات لتلتقي في فهم مشترك لما يعنيه التنوع البيولوجي وعلاقاته بأهداف التنمية الأوسع، ولإقامة روابط رئيسية بحيث يكون لها صدى مع الشخص العادي وأن تكون ذات مغزى له. وقد نُظم الحوار حول عدة أسئلة رئيسية:
2. ما هي الرسائل البسيطة الأكثر فعالية في إحداث التغيير السلوكي للتنوع البيولوجي؟
3. ما هي النبذات الوصفية التي ستحظى بتأييد رؤساء الدول، وأعضاء مجالس الوزراء الغير معنيين بالبيئة، والقطاعات الحكومية الأخرى وقطاعات الاقتصاد؟
4. ما هي العناصر الضرورية لتغيير اللعبة في التواصل والتوعية بشأن التنوع البيولوجي؟
5. هل التنوع البيولوجي هو المفهوم الصحيح للتواصل؟ هل هناك حاجة إلى وسم جديد؟
6. وكانت النقاط الرئيسية من الحوار كما يلي:
7. هناك فرصة ضعيفة حتى عام 2020 لتغيير التصورات العامة بشأن التنوع البيولوجي وإحداث تحول. ويجب أن تتجاوز جهود الاتصالات زيادة الوعي لتمكين التغيير السلوكي أو لإحداث "تحسينات". ويكمن الهدف في إيصال تأثير الحياة اليومية للأفراد وخياراتهم بالنسبة للطبيعة؛
8. وهناك حاجة إلى تغيير قصصي، باستخدام قوة سرد القصص، لإلهام قلوب وعقول الأفراد - ينبغي أن ينصب التركيز على التواصل لإعطاء حلول بشأن إجراءات ملموسة؛
9. ومن المهم إنشاء حركة عالمية تقوم بإشراك مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة (الحفظ، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، والأعمال التجارية، والمالية، وما إلى ذلك) لكسر الصوامع وسد الفجوات بين حفظ التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة والمفاهيم الأخرى؛
10. وهناك حاجة إلى "أسطول" من الشركاء لتوصيل رسالة متماسكة تلهم الإحساس بضرورة الاستعجال، وتبني على نقاط القوة التنظيمية الفردية والشبكات وتستفيد من التكامل. ويجب أن تكون رسائل التنوع البيولوجي المشتركة في صميم هذه المهمة؛
11. وتتمثل عناصر الحملة الناجحة في: هدف واضح وشامل؛ وتحديد صناع القرار والأسباب التي تهمهم؛ وجدول زمني للحظات السياسية وتاريخ مستهدف؛ وعمليات تراسل بشأن تلك اللحظات والجماهير السياسية؛ و"تكتيكات" لاتخاذ إجراءات ملموسة.
12. وتعد وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية للاتصال الجماهيري - حملات مرئية وتوفر نبذات وصفية وعلوم مستهدفة. وتعكس المعدلات غير العادية لمشاركة وسائل التواصل الاجتماعي في الطبيعة قوة سرد القصص وتوضح أن الناس يهتمون بالطبيعة؛
13. التواصل بشأن العلم - هناك نقص في فهم التنوع البيولوجي بين الجمهور. ومع ذلك، فإن العلم يوفر صلة واضحة بين النشاط البشري والتنوع البيولوجي ويحدد مجالات العمل الرئيسية؛
14. التواصل مع القطاع الخاص - تعمل الشركات لدعم الطبيعة عندما تؤثر على صافي أرباحها وتدعم تحقيق أهداف العمل. وهناك حاجة إلى سرد جديد وجذاب يجعل التحول ممكنا في جميع القطاعات؛
15. التواصل مع صناع القرار السياسي - يتطلب نهجا عمليا لبناء حركة سياسية تحدد اللحظات الحاسمة في الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات منظمة مع الشركاء والقادة السياسيين في جميع أنحاء العالم. وتعمل لغة التواصل الجديدة على مواءمة المهام السياسية مع الإجراءات التي تدعم وسائل الإعلام الرئيسية في إعداد التقارير عن الحركة.

11- وسلط المشاركون الضوء على الحاجة إلى تنظيم حوارات مستقبلية لاستكشاف نبذات وصفية محددة ورسائل مخصصة وإشراك مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة. كما تم قبول أن عملية التراسل المشتركة ضرورية في الفترة التي تسبق الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في عام 2020.

12- وستسعى الحوارات اللاحقة إلى زيادة الوعي بالحاجة الملحة للارتقاء بالاتصالات بشأن التنوع البيولوجي، وكذلك بشأن روابطها المتبادلة مع الأهداف البيئية العالمية وأهداف التنمية المستدامة. وسيكون الهدف العام هو حشد الفاعلين الرئيسيين لدعم جدول أعمال التنوع البيولوجي، وضمان الرسائل المشتركة ومواءمة الأنشطة مع تزايد الزخم نحو حركة عالمية للتنوع البيولوجي في الفترة التي تسبق عام 2020 واعتماد أجندة عمل الطبيعة الجديدة.

**دال- اجتماع خبراء الاتصالات على هامش الاجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية**

13- بالتعاون مع شركاء الاتصالات، بما في ذلك الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، ولجنة التعليم والاتصال (CEC) التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، ومؤسسة الأمم المتحدة، ومنظمة Birdlife International وممثلي الرئاسات في الاجتماعات الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لمؤتمر الأطراف، نظمت الأمانة اجتماعا غير رسمي بشأن الاتصالات في 21 و 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على هامش الاجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.

14- ويمثل الاجتماع استمرارا للمناقشات والتخطيط الذي بدأ أصلا في اجتماعات بوجيس-بوسي، واجتماعات مبادرة كامبريدج للحفظ، ومنتدى الاتصالات العالمي. وتناول الاجتماع الحاجة إلى: توسيع مدى وصول الرسائل المتعلقة بأهمية التنوع البيولوجي لرفاهية الإنسان؛ وتسهيل الطرق لجميع الجهات الفاعلة لإظهار سبب أهمية جدول الأعمال؛ وإلهام موجة كبيرة من الأنشطة للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام وإعلام الشبكات بكيفية المشاركة في جدول أعمال التنوع البيولوجي لدعم الاستدامة؛ وإبراز ثراء الخبرة في الفترة 2011-2020، في إطار الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020، فضلا عن أهداف وغايات التنوع البيولوجي العالمية المهمة الأخرى، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة؛ والمساهمة في المفاوضات الناجحة بشأن إطار طموح للتنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020 في الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف، في كونمينغ، الصين، الذي يعزز رؤية الاتفاقية لعام 2050.

15- واعتُبر الاجتماع فرصة لمواصلة تطوير وتعزيز السرد الذي يحفز العمل على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والإنصاف في استخدام الموارد الجينية. وكان السرد يسعى إلى إبراز مسارات النجاح المتاحة، لإلهام حشد العديد من الجهات الفاعلة، ولإعلام المجتمع بالفوائد المشتركة التي توفرها هذه الإجراءات، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ والفقر، وتناول المساواة والشمول في النظام العالمي، والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وسيكون لهذا السرد تدخلات ومراحل مستهدفة مختلفة طوال عام 2020 باستخدام الخبرات الإيجابية، من جميع أنواع المبادرات - الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب والحكومات دون الوطنية والمدن والشركات.

16- ووافق المشاركون على تشكيل "أسطول" الاتصالات واتفقوا على لمحة عامة بشأن الأهداف الرئيسية للسنة والخطط لتحقيقها. وشمل ذلك الحاجة إلى إعداد رسائل ومحتوى مخصصين على أعلى مستوى في جميع الوسائط التي تسمح للأطراف بالوصول إلى الجماهير المستهدفة بالرسائل التي سيكون لها صدى أفضل. كما كان التواصل والتفاعل مع وسائل الإعلام والصحفيين بطريقة منتظمة من الأمور التي تم التركيز عليها. كما اتفقت المجموعة على الحاجة إلى تعزيز وسائل التواصل الاجتماعي والحملات الأخرى لحث الجمهور العالمي لفهم المخاطر والمكافآت من الطبيعة، بما في ذلك من خلال تنظيم أسبوع التنوع البيولوجي الدولي، ودعم قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وتطوير المنصات.

**ثالثا- اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، 2017 إلى 2020**

17- تمثل الاحتفالات باليوم الدولي للتنوع البيولوجي فرصة مهمة لتطوير الروابط بين مختلف الشركاء وجداول الأعمال العالمية. وتمثل الأنشطة المضطلع بها جزءا من إطار الاتصالات العالمي للاتفاقية. وخلال فترتي السنتين، تم إجراء قدر كبير من التعلم وتطوير المنصات.

**ألف- موضوع عام 2017: التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة**

18- لقد تم اختيار الموضوع ليتزامن مع الاحتفال بعام 2017 باعتباره العام الدولي للسياحة المستدامة من أجل التنمية، كما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 70/193 والذي تولت فيه منظمة السياحة العالمية القيادة.

19- وأقيمت احتفالات في 95 بلدا على الأقل: ألبانيا، والجزائر، وأندورا، وأنغولا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وبنغلاديش، وبربادوس، وبلجيكا، وبنن، والبرازيل، وكابو فيردي، وكمبوديا، والكاميرون، وكندا، وشيلي، والصين، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وكوبا، وقبرص، والتشيك، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والدنمارك، وإكوادور، وإثيوبيا، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، وغانا، واليونان، وغواتيمالا، والكرسي الرسولي، والمجر، والهند، وإندونيسيا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، والعراق، وأيرلندا، وإيطاليا، وجامايكا، واليابان، والكويت، ولبنان، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، ومالي، وموريشيوس، والمكسيك، ومولدوفا، ومنغوليا، والمغرب، ونيبال، وهولندا، والنيجر، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وجمهورية كوريا، ورومانيا، والاتحاد الروسي، وسانت لوسيا، والمملكة العربية السعودية، وسيراليون، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وسري لانكا، والسويد، وسويسرا، وتايلاند، ومقدونيا الشمالية، وترينيداد وتوباغو، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوغندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وفييت نام.

20- وأقيم الاحتفال الرسمي في منتزه El Chico الوطني، في هيدالغو، المكسيك، بمشاركة الرئيس إنريكي بينيا نييتو.

21- ووردت رسائل من المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO) واتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال (ICIMOD).

22- وتم تصميم شعار IDB2017 من قبل الموظفين التربويين لدى مركز التعليم البيئي (E.E.C.) في كاستوريا، اليونان. وقد قاموا بتكوين تمثيل مرئي لأهمية التنوع البيولوجي الغني والمناظر الطبيعية الجذابة للسياحة، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير السياحة المناسبة التي من شأنها حماية التنوع البيولوجي وإدارته على نحو مستدام. وتم توفير الشعار باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة على https://www.cbd.int/idb/2017/logo/، وتمت ترجمته أيضا من قبل الأطراف وغيرهم إلى 19 لغة أخرى: الألبانية والبنغالية والفارسية، والجورجية، واليونانية، والغوجاراتية، والهانغول، والهندية، واليابانية، والكونكانية، والمالايالامية، والمهاراتية، والبرتغالية، والرومانية، والسلوفاكية، والتاميلية، والتيلجو، والتايلاندية والأردية.

**باء- موضوع عام 2018: الاحتفال بمرور 25 عاما من العمل من أجل التنوع البيولوجي**

23- تم اختيار الموضوع للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين وإبراز التقدم المحرز في تحقيق أهدافه على المستويين الوطني والعالمي.

24- وأقيمت احتفالات في 91 بلدا على الأقل: أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وأندورا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبنغلاديش، وبربادوس، وبيلاروس، وبلجيكا، وبنن، وبوتان، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والبرازيل، وبروني دار السلام، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون، وكندا، وشيلي، والصين، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وكوبا، والدنمارك، وجمهورية الدومينيكان، وإكوادور، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وغابون، وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا، وغانا، واليونان، وغواتيمالا، وغينيا، وهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وليبيريا، ولكسمبرغ، وماليزيا، ومالي، وموريشيوس، والمكسيك، والمغرب، وميانمار، ونيبال، ونيوزيلندا، والنيجر، ونيجيريا، والنرويج، وباكستان، وبنما، وباراغواي، وبيرو، الفلبين، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والسودان، والسويد، وتايلاند، وتوغو، وترينيداد وتوباغو، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأوروغواي وأوزبكستان وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وفييت نام.

25- وأقيم الاحتفال الرسمي في 22 مايو/أيار 2018 في ماونت رويال بارك، في مونتريال، كندا. وافتتحت الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي الحدث بالترحيب بكبار المسؤولين من حكومة كندا ومقاطعة كيبيك ومدينة مونتريال وممثلي السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم. ويتوفر تسجيل فيديو للحدث بالكامل على الإنترنت على الموقع: https://www.facebook.com/UNBiodiversity/videos/1696147693796589/.

26- ووردت رسائل وبيانات من: بوركينا فاسو؛ وكندا؛ والجماعة الكاريبية (كاريكوم)؛ والكونغو؛ وكوت ديفوار؛ والمفوضية الأوروبية؛ وفنلندا؛ ومقاطعة أونتاريو (كندا)؛ ومقر الأمم المتحدة؛ واتفاقية حفظ الطيور المائية الأفريقية - الأوروبية - الآسيوية المهاجرة (AEWA)؛ واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض(CITES)؛ واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (CMS)؛ ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ و المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال؛ والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ واتفاقية رامسار؛ واليونسكو؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

27- وكان شعار IDB2018 هو أيضا شعار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية التنوع البيولوجي. وتم توفير الشعار باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني <https://www.cbd.int/idb/2018/logo/>، وتمت ترجمته أيضا من قبل الأطراف وغيرهم إلى 13 لغة أخرى: البلغارية والفارسية واليونانية والهانغول والهندية واليابانية والكانادية والماراثية والمنغولية والبولندية والبرتغالية والتاميلية والأردية.

**جيم - موضوع عام 2019 "تنوعنا البيولوجي، طعامنا، صحتنا"**

28- ركز هذا الموضوع على التنوع البيولوجي باعتباره أساس لغذائنا وصحتنا وحافز رئيسي لتحويل النظم الغذائية وتحسين صحة الإنسان.و كان يهدف إلى زيادة المعرفة ونشر الوعي فيما يتعلق باعتماد أنظمتنا الغذائية وتغذيتنا وصحتنا على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الصحية. وتم الإعلان عن الموضوع في إشعار بتاريخ 14 فبراير/شباط 2019. وترد المزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني: [www.cbd.int/idb/2019](file:///C:\Users\dgind\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Files\S0\1\Attachments\www.cbd.int\idb\2019).

29- احتفل ما لا يقل عن 121 بلدا، فضلا عن 19 منظمة / كيانا، بالشعارIDB2019 بدرجات متفاوتة، وأقيمت مجموعة متنوعة من الأنشطة: الجزائر، وأندورا، وأنغولا، والأرجنتين، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبنغلاديش، وبيلاروس، وبلجيكا، وبليز، وبنين، وبوتان، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، وبلغاريا، وكابو فيردي، وكمبوديا، والكاميرون، وكندا، وشيلي، والصين، وكولومبيا، وجزر القمر، والكونغو، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وكوبا، وقبرص، والتشيك، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ومهورية الكونغو الديمقراطية، ودومينيكا، وجمهورية الدومينيكان، وإكوادور، ومصر، والسلفادور، وغينيا الاستوائية، وفيجي، وفنلندا، وفرنسا، والغابون، وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا، وغانا، وغواتيمالا، وغينيا، وهايتي، والكرسي الرسولي، وهندوراس، والمجر، وأيسلندا، والهند، وإندونيسيا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، والعراق، وأيرلندا، وإيطاليا، وجامايكا، واليابان، وكازاخستان، وكينيا، وقيرغيزستان، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ولوكسمبرغ، ومدغشقر، وماليزيا، ومالي، وموريشيوس، والمكسيك، والمغرب، وناميبيا، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، ونيجيريا، ومقدونيا الشمالية، وباكستان، وبنما، وباراغواي، وبيرو، والفلبين، والبرتغال، وقطر، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، والاتحاد الروسي، ورواندا، وسانت لوسيا، والسنغال، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وسري لانكا، ودولة فلسطين، والسويد، وسويسرا، والجمهورية العربية السورية، وطاجيكستان، وتايلاند، وتونغا، وتركيا، وأوغندا، وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، أوزبكستان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وزامبيا، وزمبابوي.

30- وأعرب عدد من الحكومات والمنظمات عن دعمها للتنوع البيولوجي بإصدار رسائل للاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي: التنوع البيولوجي الدولي؛ والصين؛ واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)؛ ومنتدى لجنة EAT-Lancet؛ ومصر؛ ومنظمة الأغذية والزراعة؛ وتحالف الغذاء واستخدام الأراضي (FOLU)؛ والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال (ICIMOD)؛ والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC)؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ واليونسكو؛ ومقر الأمم المتحدة؛ ومنظمة الصحة العالمية.

31- وقد تم تصميم شعار IDB2019 من قبل إدارة الاتصالات العالمية والعلامات التجارية ووحدة التصميم الجرافيكي التابعة للأمم المتحدة، وتم إطلاقه في 11 مايو/أيار 2019. وكان متاحا باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. وكانت الترجمات المجاملة متاحة أيضا باللغات الكورية والماليزية والتيلوجوية. وحصل الشعار على جائزة التصميم الداخلي الأمريكية لعام 2019.

32- وفي 22 مايو/أيار 2019، أظهر Google Analytics أن صفحة IDB2019 (www.cbd.int/idb/2019) حصلت على 6910 مشاهدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23 في المائة عن IDB2018. وكانت حملة وسائل التواصل الاجتماعي قد بدأت في 15 مايو/أيار. وكانت الهاشتاغات المستخدمة هي # IDB2019، و# يوم التنوع البيولوجي، و# التنوع البيولوجيهو الصحة، و# التنوع البيولوجي هو الغذاء. وعلى تويتر، وصلت المنشورات الثلاثة الأولى مجتمعة إلى 222000 شخص. وحصل المنشور الأعلى على أكثر من 500 إعجاب ووصل إلى 135000 شخص. وحصل فيديو IDB2019 على 200 إعجاب على تويتر، وأكثر من 8000 مشاهدة، ووصل إلى 30000 شخص. وعلى فيسبوك، وصل المنشور الأكثر شيوعا إلى أكثر من 71000 شخص، وحصل على 280 إعجابا و533 مشاركة. وعلى LinkedIn، تلقى المنشور الأكثر شيوعا 181 إعجابا ووصل إلى أكثر من 4000 شخص (بزيادة 70٪ مقارنة بالشهر السابق). وعلى أنستغرام، تم دعم الحملة من قبل الشبكة العالمية للتنوع البيولوجي للشباب (GYBN) وحصلت على إجمالي 7543 إعجابا بين 15 و22 مايو/أيار.

**دال- موضوع عام 2020: "حلولنا تكمن في الطبيعة"**

33- يؤكد شعار "حلولنا تكمن في الطبيعة" على الأمل والتضامن وأهمية العمل معا على جميع المستويات لبناء مستقبل يتسم بحياة منسجمة مع الطبيعة. ومن المفترض أن يكون عام 2020 عاما للتفكير والفرص والحلول حيث "يبني الناس بشكل أفضل" باستخدام هذا الوقت لزيادة مرونة الدول والمجتمعات مع تعافي العالم من الجائحة. ويعد عام 2020 هو العام الذي يستطيع فيه العالم، أكثر من أي وقت مضى، أن يشير إلى إرادة قوية لإطار عالمي سوف "يثني المنحنى" بشأن فقدان التنوع البيولوجي لصالح البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض (انظر https://www.cbd.int/idb/2020).

34- وبالنظر إلى جائحة كوفيد -19، نظمت الأمانة العامة حملتها الإلكترونية الأولى فقط على الإنترنت للحصول على مقاطع فيديو وبيانات مكتوبة. واستجاب ما مجموعه 9 من أصل 15 رئاسة لمؤتمر الأطراف والعديد من الحكومات والمنظمات والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية للنداء والرسائل التي تم إصدارها. وتم الاحتفال بيوم التنوع البيولوجي لعام 2020 في 107 بلدان على الأقل ومن قبل 38 منظمة/كيانا بدرجات متفاوتة (الأنشطة/الفعاليات، والرسائل، و/أو المقالات الإخبارية). وقدم ما مجموعه 77 بلدا/منظمة تقاريرا عن أنشطتها إلى الأمانة، وتم العثور على أنشطة الثماني وستين بلدا/منظمة المتبقية من خلال بحث على الإنترنت.

35- وشاركت الأمانة في تنظيم و/أو شاركت خمسة فعاليات افتراضية مهمة: (أ) مناقشة افتراضية رفيعة المستوى (مقر الأمم المتحدة)؛ (ب) فريق الخبراء المعني بالروابط بين فيروس كورونا والتنوع البيولوجي: الاكتشاف العلمي (اليونسكو)؛ (ج) ندوة عبر الإنترنت عن التنوع البيولوجي للتربة: حل قائم على الطبيعة؟ (الفاو)؛ (د) حلقة دراسية شبكية لعملية ما بعد عام 2020: "مستقبل التنوع البيولوجي وكيف تتلاءم معه" (الشبكة العالمية للتنوع البيولوجي للشباب)؛ و (هـ) حلقة دراسية شبكية بشأن "نموذج الأمم المتحدة" للشباب (الصندوق العالمي للطبيعة – الهند).

36- ويُظهر Google Analytics أنه كانت هناك 203915 مشاهدة ككل للصفحة الإلكترونية للاتفاقية في الفترة الممتدة من 17 إلى 23 مايو/أيار 2020. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 62 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وتضاعفت مشاهدات www.cbd.int/idb في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وقد كانت أكبر زيادة ملحوظة على الموقع www.cbd.int/idb/2020/logo، حيث زادت الزيارات بنسبة 546 في المائة مقارنة بعام 2019. وفي الواقع، في 22 مايو/أيار، كان الشعار متاحا بواحد وخمسين لغة (بسبب الترجمات المجاملة)، وهو رقم قياسي على الإطلاق. ويبدو أن هذه النتائج تشير إلى أن حملة 2020 كانت أكثر نجاحا من الحملات السابقة من حيث زيادة حركة الزيارات على الموقع.

**خامسا- معارض الاتصال والتثقيف والتوعية العامة في الاجتماعين الثالث عشر والرابع عشر لمؤتمر الأطراف**

37- أقيم معرض للاتصال والتثقيف والتوعية العامة (CEPA) لعام 2016 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في الفترة من 5 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول 2016، في كانكون، المكسيك.[[2]](#footnote-2) وأقيم معرض CEPA 2018 أيضا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في شرم الشيخ، مصر.[[3]](#footnote-3) وأصبح معرض الاتصال والتثقيف والتوعية العامة ممكنا نتيجة لمساهمة الحكومات المضيفة (المكسيك ومصر على التوالي) وممثلي الأطراف والمنظمات والمتطوعين والموظفين المحليين وموظفي أمانة الاتفاقية. وقد تم تمويل معرض الاتصال والتثقيف والتوعية العامة من قبل الحكومات المضيفة. وترد البرامج والعروض التقديمية على الموقع الإلكتروني www.cbd.int/cepa/fair. وتُعرض بعض الإحصائيات في الجدول أدناه.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ملخص** | **2016** | **2018** |
| عدد المشاركين (المنظمون والمتحدثون و/أو العارضون) | 180 | 140 |
| عدد الدول الممثَّلة | 22 | 28 |
| عدد المنظمات الممثَّلة | 70 | 61 |
| عدد الفعاليات | 30 | 31 |
| * فعاليات اتفاقية التنوع البيولوجي | 28 | 28 |
| * فعاليات السلامة الحيوية | 2 | 1 |
| * فعاليات الحصـول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامه | 0 | 2 |
| * الفعاليات التي نظمتها أو شاركت في تنظيمها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي | 6 | 4 |
| أكبر جمهور (عدد الأشخاص الذين يحضرون فعالية) | 100 | 70 |
| عدد الأكشاك | 25 | 30 |
| عدد العروض الافتراضية | 1 | 4 |

38- وفي عام 2016، نظمت الأمانة أو شاركت في تنظيم ستة فعاليات: يوم UNDB (مع وزير البيئة الياباني، وUNDB-J، وIUCN-J، وKCNC، ومدينة تويوكا)؛ وVernissage: وهي أداة ملصق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي (مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي)؛ وتعميم التنوع البيولوجي مع وسائل التواصل الاجتماعي (مع مبادرة تنمية القدرات الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع)؛ وجوائز آلية تبادل المعلومات؛ و#NatureForAll -: وهي حركة لإلهام حب الطبيعة (مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة - اللجنة المعنية بالتربية والاتصال واللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية)؛ والتوقيع الاحتفالي على مذكرة التفاهم (مع الصندوق العالمي للطبيعة).

39- في عام 2018، نظمت الأمانة أو شاركت في تنظيم خمس فعاليات: يوم UNDB (مع اللجنة اليابانية لبنك الأمم المتحدة للتنمية، ووزير البيئة في اليابان، وجمعية الحفاظ على الطبيعة في اليابان، واللجنة اليابانية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة)؛ Vernissage: أداة ملصق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي (مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي)؛ "هل يحتاج الجميع إلى معرفة كل شيء؟ - تبسيط الاتصالات بشأن الحصول وتقاسم المنافع "(مع مبادرة تنمية القدرات الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع)؛ الذكرى الخامسة عشرة لبروتوكول السلامة الأحيائية (مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة)؛ المنتدى العالمي الأول لاتصالات التنوع البيولوجي (مع الصندوق العالمي للطبيعة).

**سادسا- العمل مع الشركاء**

40- يعتبر العمل الذي تم مع الشركاء من العناصر المهمة في إعداد استراتيجية الاتصالات العالمية. وتم إجراء عمل هام مع الصندوق العالمي للطبيعة، ولجنة التربية والاتصال التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، و"أسطول" اتصالات التنوع البيولوجي، من بين أعمال أخرى.

**ألف- الأنشطة مع الصندوق العالمي للطبيعة**

41- أبرمت الأمانة مذكرة تفاهم مع الصندوق العالمي للطبيعة في عام 2017، تم فيع تقديم إطار للأنشطة والدعم المتبادل للاستراتيجية العالمية وكذلك لدعم تنفيذ الهدف 1 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.[[4]](#footnote-4)

1. *نتائج حملة 2018-2020 "Connect2Earth"*

42- في سياق مذكرة التفاهم، نفذ الصندوق العالمي للطبيعة وجهات الاتصال التابعة للاتفاقية عددا من الأنشطة التي تمثل جزءا من حملة "Connect2Earth". وبناء على تمكين الجهات الفاعلة التي يمكن أن تعمل كمضاعفات، تم تطوير الحملة حول مفهوم "المصدر المفتوح": يتم إنشاء الرسائل الجامعة ثم يتم تكييفها من قبل الشركاء لدفع الحملة إلى الأمام. وقد كان مفهوم المضاعفات ناجحا باستخدام الفعاليات المنظمة عبر مجتمع التنوع البيولوجي كفرص لتعبئة الرسالة. لذلك، فقد قدم كل من اليوم الدولي لاتفاقية التنوع البيولوجي، واليوم العالمي للبيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويوم الأرض، وساعة الأرض، والحركة الكشافة العالمية فرصا. وفيما يلي الأنشطة الناتجة:

1. في عام 2018، تحولت رسائل ساعة الأرض من رسالة مناخية إلى رسالة شاملة تجُب المناخ والطبيعة.و قام الملايين من الأشخاص والمدن والمعالم بإطفاء الأنوار للمشاركة في ساعة الأرض أثناء استخدام المواد مفتوحة المصدر التي يوفرها مشروع مبادرة المناخ الدولية (IKI) (مقاطع الفيديو والصور ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحزم البدء المتعلقة بكيفية اتخاذ الإجراءات). وتم تصميم حزم البدء لجماهير مختلفة: المجتمعات والشركات والفنادق والمدارس والأفراد ومجموعات الشباب. وحطمت الأرقام الناتجة الأرقام القياسية للسنوات السابقة: فقد شاركت 188 بلد وإقليم وتم إحصاء 3.5 مليار مرة ظهور. انتشرت الهاشتاغات #EarthHour و#connect2earth والهاشتاغات الأخرى المرتبطة بها على تويتر في 33 بلدا. وشارك أكثر من 250 من المشاهير والمؤثرين. ودعا المؤثرون إلى حماية المناخ والطبيعة والتنوع البيولوجي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين أولئك الذين لفتوا الانتباه إلى فقدان التنوع البيولوجي ودعوا الناس إلى "connect2earth"؛
2. في ساعة الأرض 2019 (30 مارس/آذار)، انضم الأفراد والمنظمات والشركات والمدن في 188 بلدا وإقليما حول العالم إلى ساعة الأرض للدفاع عن الطبيعة والحث على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل البيئة. ومرة أخرى، قدم الصندوق العالمي للطبيعة حزم أدوات بأصول مفتوحة المصدر لمنظمي الفعاليات والشركات والفنادق والمعلمين ومجموعات الشباب وحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية والمدن والشركاء على www.EarthHour.org وwww.Connect2Earth.org للتحميل. أدى ذلك إلى ظهور علامات #EarthHour و # Connect2Earth وعلامات التصنيف ذات الصلة في 26 بلدا، مما أدى إلى توليد أكثر من 2.8 مليار مرة ظهور؛
3. وركزت ساعة الأرض 2020 على "الطبيعة كحل لأزمة المناخ". وشارك ما مجموعه 190 بلد ومنطقة. ونظرا لتفشي جائحة COVID-19 وعمليات الإغلاق الوطنية، تم توصيل الحملة العالمية حصريا عبر الوسائط الرقمية، مما جعل ساعة الأرض 2020 أول حدث رقمي بالكامل على الإطلاق. وأدى التحول إلى الاتصال الرقمي الكلي إلى زيادة كبيرة في التواصل الرقمي في جميع أنحاء العالم. وبسرعة استثنائية، تم تطوير فعاليات وحملات رقمية مبتكرة عبر الإنترنت، مع تكييف الفعاليات المقررة على أرض الواقع إلى نسخ رقمية. وتم حساب ما مجموعه 4.7 مليار ظهور رقمي على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة (بما في ذلك فيسبوك وتويتر وويبو وتيك توك)، وهو أكبر عدد من مرات الظهور الرقمية التي تم تحقيقها حتى الآن خلال ساعة الأرض. ودعم أكثر من 578 من المؤثرين والشخصيات العامة والناشطين في مجال البيئة والمشاهير ساعة الأرض في 37 بلد، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والناشطة السويدية غريتا ثانبرغ، ورئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، وعارضة الأزياء الكولومبية كلوديا باهامون والمغني البريطاني كات ستيفنز. وأسفرت التغطية الإعلامية العالمية عن أكثر من 12500 مقالة تتعلق بساعة الأرض على الرغم من سيطرة جائحة COVID-19 على عناوين الأخبار العالمية.
4. *الدراسة الاستقصائية للصندوق العالمي للطبيعة حول الوعي بالتنوع البيولوجي*

43- بالشراكة مع العديد من الشركاء العالميين في زيادة الوعي وبحوث السوق، أجرى الصندوق العالمي للطبيعة دراسة استقصائية عن الوعي العام بالتنوع البيولوجي والبيئة والاستدامة في 10 بلدان (البرازيل والصين وكولومبيا والهند وإندونيسيا وكينيا والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وفيتنام). وأسفرت هذه الدراسة الاستقصائية ما يلي فيما يتعلق بمعرفة التنوع البيولوجي:

1. لم يكن لدى غالبية الناس فهم جيد للمصطلح. وزعم المجيبون في 10 بلدان أنهم يفهمون أو يعرفون التنوع البيولوجي؛ وتمكن 4 في المائة من الناس من شرح أنها تعني الحيوانات والموائل. وكان لدى جزء كبير من الناس فهم أساسي للكائنات الحية ولكنهم لم يربطوها بالموائل؛
2. لا يعتقد نصف المجيبين أن التنوع البيولوجي آخذ في التدهور؛
3. أدرك ثلث الناس أن مصدر الغذاء والهواء النقي والمياه هو التنوع البيولوجي؛
4. تقول الغالبية إنها شعرت بالمسؤولية الشخصية، بينما اعتقدت نسبة أقل أنها لم يكن بإمكانها فعل أي شيء. وبشكل عام، اتفق الناس على فقدان التنوع البيولوجي ومسؤوليتهم تجاه ذلك، إلا أنهم كانوا غير راغبين أو غير ناجحين في إجراء التغييرات الضرورية في عاداتهم؛
5. يرغب معظم الناس في حماية أساس الحياة، بينما يرى 40 في المائة فقط أن التنوع البيولوجي مصدر للمواد الخام؛
6. تشمل الخطوات المتخذة إطفاء الأنوار، وتقليل هدر الطعام والماء، وإعادة التدوير عند الإمكان، واستخدام أجهزة موفرة للطاقة.

44- واقترح البحث أننا بحاجة إلى توسيع فهم التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالموائل والموارد. وأنه يمكن إجراء تغييرات سهلة في نمط الحياة اليومية للحفاظ على التنوع البيولوجي، وأغلبية الناس على استعداد للقيام بذلك. ولا يربط المستجيبون التنوع البيولوجي بمصدر للحياة، لكنهم يربطون التنوع البيولوجي بالطبيعة.

1. *المنتدى العالمي لاتصالات التنوع البيولوجي*

45- عقدالصندوق العالمي للطبيعة وأمانة الاتفاقية المنتدى العالمي الأول لاتصالات التنوع البيولوجي في شرم الشيخ، مصر، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، خلال الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف. وكان التركيز على "دور حملات الاتصال في زيادة الوعي بالتنوع البيولوجي والطبيعة". وعرض ممثلو المنظمات والحكومات جهودهم لتوسيع نطاق أنشطة الاتصال لزيادة الوعي بالتنوع البيولوجي. وتم تقديم نظرة عامة واسعة عن الحملات المتعلقة بالتنوع البيولوجي عبر العديد من المجموعات والقطاعات: الشباب، والزراعة، وإنتاج الأغذية، والاستهلاك والنفايات، والحكومات الوطنية، والحكومات المحلية، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحفظ، وكذلك حدائق الحيوان و أحواض السمك. وركزت الحملات التي تم تقديمها خلال المنتدى على بعض الأهداف الرئيسية، وهي: تبادل المعلومات والمعرفة، وربط الناس بالطبيعة، والبدء في تغيير السلوك وزيادة الوعي بالتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي.

46- وعقد الصندوق العالمي للطبيعة المنتدى العالمي الثاني لاتصالات التنوع البيولوجي (GBCF-2) في ووكينغ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في 10 و11 سبتمبر/أيلول 2019، في الفترة التي سبقت عام 2020 والاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف. وركز المتصلون، الذين يمثلون أمانات الاتفاقيات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، على طرق ووسائل لتوسيع نطاق الاتصال بشأن التنوع البيولوجي وناقشوا أولويات الاتصال لعام 2020 في الفترة التي تسبق الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف، وهو سرد موجه لوسائل الاتصال الجماهيري التعبئة العامة، وربطه بحركة المناخ، والفعاليات الرئيسية لبدء إجراءات التعبئة العامة، وأدوات التعبئة الجماهيرية عبر الإنترنت، مثل "صوت الكوكب".

**باء- الأنشطة مع لجنة التربية والاتصال التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة**

47- كانت لجنة التربية والاتصال من الداعمين منذ فترة طويلة لبرنامج العمل المتعلق بالاتصال والتثقيف والتوعية العامة، حيث تقدم الدعم لإنتاج حزمة أدوات الاتصال والتثقيف والتوعية العامة، ولإنشاء قصة "الحب وليس الخسارة" في بداية عقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

*1-* *# الطبيعة للجميع*

48- تم إطلاق الحركة رسميا في المؤتمر العالمي للحفظ التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في هاواي في عام 2016.[[5]](#footnote-5) وحركة # الطبيعة للجميع مدفوعة بتحالف عالمي متزايد من الشركاء الذين يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات بقيادة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وتهدف الحركة إلى بناء الدعم والعمل من أجل حفظ الطبيعة بين الناس من جميع مناحي الحياة من خلال زيادة الوعي وتسهيل الخبرات والصلات مع العالم الطبيعي.

*2- البحث بشأن الوعي والمشاركة في الطبيعة وتغيير السلوك*

49- كما جاء في وصف الهدف 1 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، إن فهم القيم المتنوعة للتنوع البيولوجي والوعي بها وتقديرها يدعم رغبة الأفراد في إجراء التغييرات والإجراءات اللازمة وإنشاء "الإرادة السياسية" للحكومات للعمل.

50- وتم وضع توليفة جديدة من العوامل التي تؤثر على الحفظ والسلوك المؤيد للبيئة من قبل شبكة الأطفال والطبيعة كجزء من عمل الأمانة ولجنة التربية والاتصال التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومبادرتها # الطبيعة للجميع. وقد أتيحت نتائج هذا العمل لمؤتمر الأطراف في اجتماعه الرابع عشر.[[6]](#footnote-6) ويُظهر التقرير أنه بالإضافة إلى الوعي، تبقى الخبرات الهادفة والارتباط بالطبيعة مسائل أساسية لتوليد تقدير ودعم وإجراءات أقوى للحفاظ على التنوع البيولوجي عبر الأجيال والقطاعات والمجتمعات. وسيكون الاهتمام المتزايد بالمشاركة العامة والارتباط بالطبيعة أمرا مهما لتحقيق تغيير في السلوك وإنشاء الإرادة السياسية للحكومات والحفاظ عليها لتنفيذ الاتفاقية.

51- وتملك الحكومات الوطنية ودون الوطنية وأصحاب المصلحة الفرصة لتنفيذ سياسات قطاعية محددة لتعزيز العمل بشأن ربط الناس بالطبيعة باعتبارها استراتيجية رئيسية لتحقيق رؤية عام 2050 وتنفيذ إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، بما في ذلك ما يلي:

(أ) سياسات التربية ورعاية الأطفال التي تتيح قضاء وقت في الهواء الطلق في الطبيعة والتعلم التجريبي عن الطبيعة في مرحلة الطفولة المبكرة وطوال الحياة؛

(ب) سياسات الصحة ورعاية المسنين التي تتبنى الاتصال بالطبيعة كآلية لتقديم فوائد الصحة البدنية والعقلية لجميع الناس من جميع الأعمار؛

(ج) التخطيط المجتمعي وسياسات التنمية الحضرية لإنشاء مدن غنية بالطبيعة تشمل حدائق ومناطق محمية مصممة لبلوغ أقصى حد من الفوائد المشتركة للناس والطبيعة؛

(د) سياسات المتنزهات والاستجمام في الهواء الطلق والسياحة التي تشجع على إجراء تجارب موائمة للأسرة وتوفير برامج تفسيرية وتعليم في الهواء الطلق قائم على الطبيعة والتعليم التجريبي؛

(ه) سياسات الفنون والثقافة التي تعزز تكامل الثقافة والطبيعة لتكوين شعور بالاتحاد مع الطبيعة مع الاحتفال بقصص التواصل والتعافي؛

(و) السياسات التي تشجع استثمار القطاع الخاص في وضع برمجة وبنية تحتية وحلول مبتكرة مستدامة بيئيا لربط الناس بالطبيعة؛

(ز) السياسات التي تدعو منظمات حفظ التنوع البيولوجي إلى العمل عبر القطاعات بحيث يعيش جميع الناس تجربة المنافع المتنوعة التي تعود من الارتباط بالطبيعة.

**جيم- "أسطول اتصالات التنوع البيولوجي"**

52- نتيجة لاجتماع الخبراء الذي عقد على هامش الاجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اندمجت مجموعة من المنظمات التي تضم الأطراف في الاتفاقية، ووكالات الأمم المتحدة وأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في مجموعة مخصصة لتنسيق الاتصالات، يشار إليها باسم "الأسطول". ويأتي المصطلح من اجتماعات مبادرة كامبريدج للحفظ لعام 2018.

53- واتفق الأعضاء بشكل غير رسمي على أن المجموعة تحتاج إلى أن تكون مشاركتها منخفضة التكلفة من حيث الموارد البشرية، مع حرية الأعضاء في المشاركة في بعض العناصر دون غيرها. ويحكم مبدأ المصدر المفتوح المنتجات المشتركة التي تتقاسمها المجموعة مع الإبقاء على الشمولية والشفافية والحياد باعتبارها عناصر مهمة. وسينصب التركيز على تعزيز جدول أعمال التنوع البيولوجي/الطبيعة بهدف دعم مفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020. وكان من المقرر وضع رسائل للمجموعة على مدار الاجتماعات والأنشطة خلال العام مع المنظمات المختلفة التي تقدم مساهماتها.

54- وتضمنت آليات التنسيق والتنظيم الخاصة بالمجموعة قائمة بعناوين البريد الإلكتروني، ومجموعة واتسآب، واجتماعات المجموعة الأسبوعية ومجموعات عمل صغيرة مخصصة لمعالجة مواضيع مختلفة. وكان من الممكن، إذا توفرت الموارد، أن يعمل الموظفون كخبراء أن يتم تحريك موظفي الدعم لديهم. وحددت المجموعة التكتيكات التالية:

(أ) لحظات تنشيط الشريك: بما في ذلك الأيام الدولية والمناسبات التذكارية الأخرى؛

(ب) إنتاج محتوى مفتوح المصدر (أصول، منشورات، صور، مقاطع فيديو، قصص)؛

(ج) التعرف على نقاط قوة الأعضاء، بما في ذلك الالتماسات النموذجية وقادة العلم وشبكات المؤثرين ونقاط القوة في الشبكة والمجتمعات التعليمية وغيرها؛

(د) التركيز على لحظات الذروة؛ والفعاليات واللحظات الرئيسية، مثل اجتماعات الفريق العامل المعني بإطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020، والمؤتمر العالمي للحفظ التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، واليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واليوم العالمي للبيئة، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة؛

(ه) سيُشرك أعضاء الأسطول الشركاء الإعلاميين؛

(و) يمكن لبعض أعضاء الأسطول إصدار كتاب أبيض والقيام بأنشطة دعوة أخرى باسم هدف اتصالات قوي في إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020؛

(ز) الترويج للأصوات الجديدة وغير المتوقعة؛

(ح) التكتيكات المحددة الهدف (الأعمل التجارية، والعقيدة، والبرلمانيون، وما إلى ذلك)؛

(ط) دمج مناقشات المناخ والتنوع البيولوجي.

55- وعقدت اجتماعات الأسطول على أساس أسبوعي تقريبا خلال عام 2020، ابتداء من مارس/آذار. وقد ضُخمت معظم أنشطة الاتصالات التي تجري في اليوم العالمي للحياة البرية، وساعة الأرض، واليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واليوم العالمي للبيئة، وإطلاق الإصدار الخامس من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، والأنشطة الأخرى، بفضل أنشطة المجموعة.

**سابعا- الأنشطة في عام 2020**

**ألف- وسائل التواصل الاجتماعي لعام 2020**

56- بدأت أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي بموجب الاتفاقية في عام 2020 بحملة "قرارات 2020" لزيادة الوعي والحماس بشأن "عام التنوع البيولوجي الممتاز". وقد استفادت الحملة من المشاركة العالية والالتزام، حيث تبادل ممثلو الأطراف وأصحاب المصلحة وقادة الأمم المتحدة رسائل بالفيديو للالتزام بالنهوض بأهداف التنوع البيولوجي قبل الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف.[[7]](#footnote-7)

57- وتضمن الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي مجموعة من مواد وسائط الإعلام التي نُشرت على قنوات اتفاقية التنوع البيولوجي وتم تقاسمها مع المنظمات الشريكة. كما ساعدت "موجة التضامن" لمدة 36 ساعة والتي تضمنت رسائل دعم من الأطراف وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم على زيادة مدى وصول الحملة والمشاركة فيها.

58- وتضمنت اللحظات الرئيسية الأخرى التي تم الترويج لها بشكل كبير واكتسبت قوة جذب لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: الكشف عن شعار الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف، وإصدار المسودة الأولى لإطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020، والاحتفالات الرقمية بالكامل باليوم الدولي للتنوع البيولوجي واليوم العالمي للبيئة وإطلاق الإصدار الخامس من *التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي*.

59- ونتيجة لهذه الدفعة القوية، سجلت جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لاتفاقية التنوع البيولوجي نموا قويا خلال النصف الأول من عام 2020، باستثناء صفحة الفيسبوك الخاصة بعقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، التي سجلت نموا متواضعا فقط. وكانت معدلات المشاركة أعلى من متوسطات القطاع باستمرار. ويعد ظهور إنستغرام كمنصة نمو تطورا هاما. وترد التفاصيل كالتالي:

* + اتفاقية التنوع البيولوجي على تويتر: **@UNBiodiversity** https://twitter.com/UNBiodiversity المتابعون في 1 يناير/كانون الثاني: 39166. المتابعون في 30 يونيو/حزيران: 53361. النمو: + 36٪
  + الأمينة التنفيذية على تويتر: **@Mremae** https://twitter.com/mremae المتابعون في 1 يناير/كانون الثاني: 314. المتابعون في 30 يونيو/حزيران: 2842. معدل النمو: 805٪
  + فيسبوك **@UNBiodiversityConvention:** https://www.facebook.com/UNBiodiversityConvention المتابعون في 1 يناير/كانون الثاني: 163858. المتابعون في 30 يونيو/حزيران: 165393. النمو: + 1٪
  + لينكد إن **@UNBiodiversity:** https://www.linkedin.com/company/UNBicult المتابعون في 1 يناير/كانون الثاني: 15.519. المتابعون في 30 يونيو/حزيران: 19543. النمو: + 26٪
  + إنستغرام: **@UNBiodiversity** https://www.instagram.com/unbiodiversity/ .المتابعون في 1 يناير/كانون الثاني: 130202. المتابعون في 30 يونيو/حزيران: 202 ألف. النمو: + 55٪
  + يوتيوب: https://www.youtube.com/c/ConventiononBiologicalDiversity .المشتركون في 1 يناير/كانون الثاني: 1397. المشتركون في 30 يونيو/حزيران: 2015. النمو: + 44٪

**باء- إطلاق الإصدار الخامس من نشرة *التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي***

60- تعاونت الأمانة مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES)، ومؤسسة الأمم المتحدة، وTerry Collins & Associates، وأعضاء "الأسطول" للاتصالات وغيرها من المؤسسات المتحالفة لإطلاق الإصدار الخامس من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي في 15 سبتمبر/أيلول 2020. وولدت الحملة اهتماما إعلاميا واسعا، مما ساعد على زيادة الوعي بفقدان التنوع البيولوجي باعتباره تهديدا لرفاهية الإنسان يمكن مقارنته بتغير المناخ.

61- وبدأ التخطيط والتحضيرات الاستراتيجية للاتصالات قبل عدة أشهر، بما في ذلك القيام بالبحث والاتصال لتأكيد أو تحديد جهات اتصال محددة في وسائل الإعلام الرئيسية والمنظمات غير الحكومية الشريكة في جميع أنحاء العالم. وشمل ذلك إطلاقا تمهيديا (يناير/كانون الثاني 2020 – سبتمبر/أيلول 2020) بهدف رئيسي هو زيادة الوعي، مع التركيز على نطاق وحجم وأهمية *التوقعات*. وسعى الإطلاق التمهيدي أيضا إلى تحديد وتنشيط الشركاء والحلفاء والدعاة ووسائل الإعلام.

62- وتم إرسال "كتاب تمهيدي" حول *التوقعات* يوضح تاريخ الإطلاق الأصلي في 18 مايو/أيار إلى آلاف من المنظمات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية قبل الاجتماع الثاني للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، والذي عقد في روما في فبراير/شباط 2020. ووصف الكتاب التمهيدي الموضوعات الرئيسية والأهداف والجدول الزمني للتقرير. والأهم من ذلك، أنه زود وسائل الإعلام بعنوان بريدي إلكتروني مخصص للتقدم بطلب للحصول على الاعتماد، مما يخول لهم بالتقدم للحصول على التقرير والنشرات الإخبارية والمواد التكميلية المحظورة.

63- وتم إعادة إرسال الكتاب التمهيدي في أواخر أغسطس/آب بعد أن تم تحديثه بتاريخ الإطلاق الجديد في 15 سبتمبر/أيلول، وتم إعادة إرساله مرة أخرى في أوائل سبتمبر إلى وسائل الإعلام التي لم تكن قد اطلعت على البريد الإلكتروني. وامتد نطاقه إلى قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للاتفاقية والمنظمات الشريكة. وباستخدام الكتاب التمهيدي كأساس للمناقشة، تمت متابعة كبار الصحفيين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. وإجمالا، تم اعتماد حوالي 140 صحفيا لإطلاق *التوقعات*.

64- وبالمثل، تم إشراك المنظمات غير الحكومية الرئيسية وغيرها من المنظمات الشريكة من قبل أسطول الاتصالات، وبُذلت جهود متعددة الشركاء للتواصل الاجتماعي للإعلام عن الدوائر الرئيسية لأصحاب المصلحة وتوسيع نطاق الوصول إليها. وتم استكمال الكتاب التمهيدي بنسخة فيديو لقنوات التواصل الاجتماعي. وتم إعداد مواد وسائل التواصل الاجتماعي لما بعد الإطلاق، بما في ذلك "بطاقات التصريحات" والرسائل الرئيسية لكبار الشخصيات.

65- ووُضعت جميع موارد وسائط الإعلام، بالإضافة إلى *التوقعات* كاملة *وملخص لمقرري السياسات*، في ملف على الإنترنت، ومتاح حصريا لوسائل الإعلام المعتمدة والمنظمات غير الحكومية الخاضعة للحظر، قبل أسبوع واحد من الإطلاق.[[8]](#footnote-8)

66- وقبل أسبوع واحد من معاينة *التوقعات* أثناء الجلسة الافتراضية للاجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وإطلاق المؤتمر الصحفي، صدر البيان الصحفي تحت الحظر وبدأت سلسلة من المقابلات المسبقة مع المنافذ الإعلامية الرئيسية ومجموعة صغيرة من المتحدثين، برئاسة الأمينة التنفيذية، ونائب الأمينة التنفيذية وتيم هيرش من المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي وكذلك خبراء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.

67- وحتى 24 سبتمبر/أيلول، بلغ إجمالي عدد الزيارات للمواقع الإخبارية على الإنترنت 2308 في 32 لغة من 95 بلد. وبلغ عدد مرات الظهور المحتملة على الإنترنت 8.1 مليار مرة، غير شاملة للإصدارات في التلفزيون والراديو والصحف. وقد كانت تغطية وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق التقرير غير عادية بفضل تضخيمها من خلال المنظمات الشريكة في "أسطول" الاتصالات، حيث تم تعقب أكثر من 10000 "إشارة" على وسائل التواصل الاجتماعي (عدد مرات الظهور المحتملة: 168 مليون)، بما في ذلك 6900+ تغريدة وتغريدات تم التقاطها بين 15 و 17 سبتمبر/أيلول.

68- وتم تبادل روابط التغطية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لمئات من المؤثرين الرئيسيين، بمن فيهم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس وزراء نيوزيلندا السابق ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيلين كلارك، وكذلك المشاهير إد نورتون وبيانكا جاغر وغيرهم. وبين 1 و19 سبتمبر/أيلول، أصدرت الأمانة العامة 28 منشورا متعلقا *بالتوقعات*، بما في ذلك 11 تغريدة مباشرة أثناء الإطلاق، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 450000 ظهور.

**ثامنا- العناصر المقترحة لمسودة التوصية**

69- قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في اعتماد توصية على غرار ما يلي:

*إن الهيئة الفرعية للتنفيذ،*

*إذ ترحب* *مع التقدير* بالعمل الذي قامت به الأمينة التنفيذية لدعم إطار استراتيجية الاتصالات العالمية،[[9]](#footnote-9) على النحو المبين في مذكرة الأمينة التنفيذية،[[10]](#footnote-10)

*تدعو* الأمينة التنفيذية إلى مواصلة العمل بشأن الأنشطة المدرجة في مذكرة الأمينة التنفيذية[[11]](#footnote-11)9 ومواصلة تطوير هذه الأنشطة، ولا سيما لدعم المفاوضات وتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 بالتنسيق مع إجراءات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020؛

1. *توصي* بأن يعتمد مؤتمر الأطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي:

*إن مؤتمر الأطراف،*

1- *يطلب* مواصلة تطوير أنشطة إضافية بالتنسيق والتكامل مع مجموعة متنوعة من أنشطة الاتصال، بما في ذلك برنامج العمل المتعلق بالاتصال والتثقيف والتوعية العامة، وأحكام التوعية وزيادة الوعي بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، وعقد الأمم المتحدة للاستعادة[[12]](#footnote-12) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛[[13]](#footnote-13)

2- *يطلب* إلى الأمينة التنفيذية أن تنسق وتشكل وتؤمِّن موارد اتصالات كافية لدعم مجموعة من أنشطة الاتصالات اللازمة لاستراتيجية اتصالات عالمية، بما يتفق مع الأنشطة والأهداف في إطار النتائج التشغيلية متوسطة الأجل، ومبادرات الاتصالات الأخرى ذات الصلة في فترة السنتين المقبلة، بما في ذلك:

(أ) استراتيجية الاتصالات الشاملة التي يُتوقع أن تصاحب إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020، على النحو المبين في المقرر 14/34؛

(ب) برنامج العمل بشأن الاتصال والتثقيف والتوعية العامة؛

(ج) الاتصالات المؤسسية للأمانة، بما في ذلك الموارد اللازمة لدعم استخدام ديناميكي ومتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، ودعم التواصل مع وسائط الإعلام التقليدية، ومواصلة العمل على إعادة تصميم الموقع الإلكتروني، وتطوير حملات اتصالات جديدة ومستمرة، مثل حملات عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي و"الحلول القائمة على الطبيعة لتغير المناخ"؛

(د) العمل مع شركاء مهمين، مثل "أسطول" الاتصالات، والاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وأمانات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإدارة الاتصالات العالمية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والصندوق العالمي للحياة البرية من أجل الطبيعة؛

3- *يطلب* إلى الأطراف تعبئة موارد بشرية ومالية كافية وقابلة للتنبؤ بها للاضطلاع بهذه المهام، بما في ذلك بالتنسيق مع مرفق البيئة العالمية.

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

1. CBD/SBI/3/1\* [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf-2016-082-cepa-en.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.cbd.int/doc/notifications/2018/ntf-2018-058-cepa-fair-en.pdf [↑](#footnote-ref-3)
4. الهدف 1: "بحلول عام 2020، على أبعد تقدير، يكون الناس على دراية بقيم التنوع البيولوجي والخطوات التي يمكنهم اتخاذها للحفاظ عليه واستخدامه على نحو مستدام". [↑](#footnote-ref-4)
5. http://natureforall.global/ [↑](#footnote-ref-5)
6. CBD/COP/14/INF/20 [↑](#footnote-ref-6)
7. https://www.cbd.int/article/2020-01-03-19-45-58 [↑](#footnote-ref-7)
8. https://bit.ly/GBO5Media [↑](#footnote-ref-8)
9. المقرر 13/22 [↑](#footnote-ref-9)
10. CBD/SBI/3/9 [↑](#footnote-ref-10)
11. [↑](#footnote-ref-11)
12. انظر قرار الجمعية العامة [73/284](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/060/14/PDF/N1906014.pdf?OpenElement) [↑](#footnote-ref-12)
13. انظر قرار الجمعية العامة [70/1](https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A) [↑](#footnote-ref-13)