**مناقشة عامة UPR 24-9-2018 البند -6-**

**السيد الرئيس:**

الآليات الأممية بحاجة ملّحة لأن تتطور ليكون لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل أنياباً في مواجهة الدول الأعضاء التي تصدر بحقها عدة مئات من التوصيات بسبب حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها مواطنو بعض الدول كالسعودية والبحرين والكويت والامارات من دول الخليج، عدة مئات من التوصيات التي صدرت عنها تماطل وتراوغ في تنفيذها فهي تستقوي بحليفها السعودي الذي يعيش فيها المواطن الفاقد أصلاً لمجمل حقوق الإنسان.

**السيد الرئيس:**

نثمّن الجهود التي عَملت عليها حكومة روسيا الاتحادية المتواصلة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها والوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي، رغم التآمر والاستهداف الاقتصادي الذي تتعرض له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إجراءات قسرية أحادية تستهدف الإنسان وحياته وحقوقه في روسيا الاتحادية والتي أبسطها رفاهيته لأن يعيش بكرامة في وطنه وفي أجواء ديمقراطية يمارس فيها حرياته المقدسة هناك.

 الاتحاد الروسي كدولة عضو في الأمم المتحدة ودائمة العضوية بمجلس الأمن ومدى احترامها للمواثيق الدولية وهيئات الأمم المتحدة وآلياتها وعملها المتواصل من أجل تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة والدفع بالرقي الاجتماعي قدماً لرفع مستوى الحياة في بلادها والعالم آخذةً بمبدأ التسامح رغبة في العيش بسلام وحسن جوار لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

الدور الروسي في سوريا دور مشرّف يسجله التاريخ وهي الدولة العضو التي قدمت التضحيات من أجل الوفاء لاصدقائها أبناء الشعب السوري، وخالص تعازينا للشعب والقيادة الروسية لاستشهاد 14 عسكرياً بسبب العربدة الاسرائيلية.

**السيد الرئيس:**

السلطات الكويتية تلحق بالسعودية والبحرين والامارات في التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، في اليوم تلاحق رئيس الحزب الليبرالي الكويتي أنور الرشيد بعد أن ألقى كلمته أمام مجلسكم الموقر.

هذا البلد عرف عنه التطور والازدهاروالديمقراطية، يلاحق اليوم الناشط أنور الرشيد لأنه يدافع عن سجناء الرأي ولأنه قال أن هناك فئة شعبية تعيش على أرض الكويت ولا تحمل جنسيتها بلغ عددهم قرابة 130.000 إنسان، وأضيف أنه يتم تصنيفهم ظلماً أنهم مقيمين منذ 60 عاماً بصفة غير شرعية، ونحن نرى أنه من المعيب على دولة الكويت التي تعهدت في يناير 2015 بتنفيذ ما قبلته من التوصيات 278 عند مناقشة تقريرها الدوري الشامل، أن تعجز عن وضع حلول جذرية لقضية عديمي الجنسية "البدون".

لذا نطالب مجلسكم الموقر من جديد لمساعدة دولة الكويت وعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة الحلول الجذرية لهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان ولوضع آلية أممية مختصة لمتابعة معالجة هذه القضية وإنهاء معاناة عديمي الجنسية بدولة الكويت.

**شكراً السيد الرئيس**