**بيان عام صادر عن جمهورية كوريا**

شكرا لكم سيدتي الرئيسة.

يودّ وفد جمهورية كوريا أن يعرب عن خالص شكره للرئيسة وأمانة الويبو على جهودهما في التحضير للدورة السادسة والعشرين للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (لجنة التنمية)، وهي إحدى أهم اللجان في الويبو.

كما نود أن نشكر وفد بنغلاديش على إلقاء البيان الافتتاحي نيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ التي نتفق معها.

ويقر وفد جمهورية كوريا، كما تظهر تقارير اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، بالتقدم القيّم الذي أحرزته اللجنة على مر السنين في إطار تنفيذ توصيات أجندة التنمية.

ولا يمكن إنكار أن الملكية الفكرية هي إحدى أهم وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدان النامية. وفي هذا الصدد، يبذل المكتب الكوري للملكية الفكرية (KIPO) جهودًا متواصلة لسد فجوة الملكية الفكرية من خلال إطلاق مشاريع مختلفة لدعم الوسائل الموجهة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموًا.

وما فتئ مكتب كوريا للملكية الفكرية ينفذ مشاريع تقاسم الملكية الفكرية لتحسين حياة المجتمعات المحلية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا حتى في أتون أزمة جائحة كوفيد-19.

ونُفذ هذا العام مشروع في الفلبين لتحسين إنتاجية نشا أور ارو المحلي، وهو مصدر رئيسي للدخل للسكان المحليين. ولتطوير التكنولوجيا المناسبة للظروف المحلية، ساعدنا في تطوير معدات لمعالجة نشا أور ارو وتوزيعها، وفي الوقت نفسه، أنشأنا علامة تجارية ذات صلة من أجل المساهمة في الأنشطة الاقتصادية المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، طُوّرت في قيرغيزستان مدفـأة موفرة للطاقة إلى جانب تكنولوجيا الزراعة الذكية لتحسين الدخل ونوعية الحياة للمجتمع المحلي.

وحتى الآن، أكمل المكتب الكوري للملكية الفكرية بنجاح 30 مشروعًا تكنولوجيًا مناسبًا في 16 بلداً و25 مشروعًا لتطوير العلامات التجارية في 15 بلداً لتلبية احتياجات أقل البلدان نمواً والبلدان النامية.

كما بدأ مكتب كوريا للملكية الفكرية العمل بشكل وثيق مع الإدارات الحكومية الكورية الأخرى لتنفيذ مشاريع البحث والتطوير القائمة على معلومات الملكية الفكرية في البلدان النامية. وعلى وجه الخصوص، نحن بصدد تنفيذ مشروع بحث وتطوير للتخفيف من تأثير انبعاثات محركات الديزل على مستويات تلوث الهواء في أولان باترو، في منغوليا. وباستخدام معلومات الملكية الفكرية، ستساعد التكنولوجيا المطورة في التخفيف من غازات عادم السيارات. أما في فيتنام، ستساعد التكنولوجيا القائمة على الميكروبيوم وعلم الجينوم على تحسين قوة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها.

وفي محاولة لسد فجوة الملكية الفكرية بين الدول الأعضاء، يتعاون مكتب كوريا للملكية الفكرية مع الويبو لتنفيذ مشاريع من خلال الصناديق الاستئمانية الكورية (FIT). وعلى سبيل المثال، سمحت استضافة مسابقات التكنولوجيا المناسبة للمجتمعات المحلية بالمشاركة المباشرة في تطوير التكنولوجيات ذات الآثار العملية على مناطقهم المحلية. ولسوء الحظ، تسببت الجائحة العالمية في تأخير العديد من المشاريع، لكنها ستستمر بمجرد احتواء تفشي كوفيد-19.

وعلاوة على ذلك، يهدف مكتب الكوري للملكية الفكرية إلى تقديم مجموعة متنوعة من برامج تعليم الملكية الفكرية للبلدان النامية بالتعاون مع أكاديمية الويبو. وواصل مكتب الكوري للملكية الفكرية جهوده، حتى في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، من خلال إعادة تنظيم الدورات التدريبية الإلكترونية للمشاركة عن بعد وإدارتها.

ويُجرى، خلال هذا العام على وجه الخصوص، التسجيل الثاني في برنامج الحصول على درجة الماجستير في الملكية الفكرية وسياسة التنمية (MIPD) عبر الإنترنت لـفائدة 18 موظفًا عامًا من 16 بلداً ناميا. كما تُدار بنجاح دورات البراءات والعلامات التجارية والتصاميم ودورات المدرسة الصيفية للملكية الفكرية لعام 2021 عبر الإنترنت أيضًا.

وما زلنا نتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة بشأن هذه المساعي طوال هذه الدورة.

شكرا لكم سيدتي الرئيسة.