رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2012
وردت من البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الوكالة

1- تلقت الأمانة مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2012 من البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الوكالة، أرفقت بها بيان حركة عدم الانحياز بشأن مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

2- وتعتمد طبيه لغرض الإعلام الرسالة المذكورة أعلاه والبيان المرفق بها وفقًا لطلب البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية.
البعثة الدائمة
لجمهورية إيران الإسلامية
 لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)

الرقم المرجعي 2012/207

تهدي البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أطيب تحياتها إلى أمانة الوكالة،
ويسألها أن ترجم عنها تحية بيان حركة عدم الانحياز بشأن مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة في الشرق
الأوسط خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى، الصادر عن رئيس المكتب التنسيقي
لحركة عدم الانحياز في نيويورك، على الدول الأعضاء ونشره باعتباره وثيقة إعلامية ضمن فئة الوثائق
وتحت تحت تعاون الوكالة الإلكترونية. INFCIRC

وتعد إيراني من البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الفرصة كي تعبر لأمانة
الوكالة مجدداً عن أسمى آيات تقديرها.

[ختم]

۶ كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد فيلموس تشيرفيني
مساعد المدير العام
أمانة جهازي تقرير السياسات
بيان حركة عدم الانحياز بشأن مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وجامعة أسلحة الدمار الشامل الأخرى

نيوبورك في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

تعرب دول حركة عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن خيبة أملها العملية إزاء إعلان منظم مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وجامعة أسلحة الدمار الشامل الأخرى. عدم تنظيم المؤتمر في 2012 كما كان مقررًا، تماسكًا مع الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بمتابعة الإجراءات الواردة في الوثيقة النهاية الصادرة عن مؤتمر 2010 الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وتأكد دول حركة عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن عدم تنظيم المؤتمر المقرر قبل نهاية هذا العام يتعارض مع الاتفاق المجمعي للدول الأطراف في معاهدة عدم الانحياز. وتعتبر دول حركة عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط والقائمة الرسمية الرامية إلى تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط بشكل كامل، وهو جزء لا يتجزأ وأساسي من مجموعة القرارات التي تم التوصل إليها دون تصويت مباشري.


وتذكر حركة عدم الانحياز بالقلق العميق الذي عبر عنه روساء دول حكومات حركة عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إزاء التأخر في تنفيذ قرار 1990 الخاص بالشرق الأوسط ونواحيه للأطراف الثلاثة الراعية لهذا القرار باتخاذ قفزة في التدابير الصارمة لتعزيز الهدوء في المنطقة من أجل إبعاد الأطراف من مناطق الخلافة. وقد قررت حركة عدم الانحياز الردود الإيجابية البناءة من جميع دول الأطراف في معاهدة عدم الانحياز في الشرق الأوسط إزاء المؤتمر، بما في ذلك إعلانها وتقييد الجهود والمشاركة الإيجابية والبناءة التي قدمتها جميع البلدان العربية وجمهورية إيران الإسلامية في التحضير للمؤتمر.

وتذكر دول حركة عدم الانحيازwęل على التزامها وقرارها بشأن انعقاد المؤتمر وذلك بعد إعلانها عن تبنيها في المشاركة فيه. وفي هذا الصدد، تطلب حركة عدم الانحياز إسرائيل، البلد الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولم يعلن عن نيته الانضمام إليها، أن تكون إعلامياً اعتراضاً ضد انتهاك إسرائيل للاعتزاز بالتحلي بالإلتزامات المتفق عليها بشأن الأسلحة النووية والانضمام دون تأجيل من التفاوض، وإعداد قرار مفيد لكل مشاكلها النووية لضمانات الوكالة الشاملة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1 (1987).

والإضطلاع بأنظمة المعاهدة والتوثيق الأوسع للحوار.

وترون دول حركة عدم الانحياز الأطراف في معاهدة عدم الانحياز بشدة العقبات المزعومة التي تذكر بها المنظمون لاحدم تنظيم المؤتمر في الموعد المقرر، وتتشاور الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيزة تنظيم المؤتمر في عام 2012. وتعبر حركة عدم الانحياز العربية عن اعتزازها وقرارها، من أجل تفعلي أي عواقب سلبية على أهمية وصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعلى عملية الاستعراض المفتوحة في عام 2015 وتوزع السلاح النووي ونظام عدم الانحياز بصفة عامة.