**كلمة وفد ليبيا**

**أمام الدورة (27) للفريق العامل المعني بآلية الإستعراض الدوري الشامل**

**الدولة الخاضعة للإستعراض ( تونس)**

**جنيف من 1 إلى 12 مايو 2017**

 **السيد الرئيس**

 نرحب بوفد الشقيقة تونس الموقر ونشكره على العرض الشامل الذي قدمه خلال هذه الجلسة لتقرير تونس الوطني الثالث، والذي يدل على رغبة الوفد الحقيقية في التفاعل الايجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

نثمن عالياً جهود الحكومة التونسية والتقدم الملحوظ الذي أحرزته في متابعة وتنفيذ التوصيات التي قبلتها في عملية الإستعراض السابقة، بما في ذلك اعتماد الدستور من قبل المجلس الوطني التأسيسي في يناير 2014 الذي رسخ التزام تونس باحترام حقوق الانسان والحريات العامة، وإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة لإرساء العدالة الانتقالية ورصد ميزانية مستقلة لها لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها.

كما نثني على جهود الحكومة في العناية بالمناطق الأقل نمواً من خلال اعتماد العديد من البرامج الرامية إلى تحسين ظروف العيش وتطوير البنية الأساسية وخلق فرص العمل وتحسين دخل السكان وخاصة في المناطق الريفية. ونوصي تونس بالتالي:

* الاستمرار في جهود العناية بالمناطق الأقل نموا عن طريق تشجيع التنمية والاستثمار في تلك المناطق.
* مواصلة الجهود لاستكمال الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف لعام 2016.
* مواصلة تعزيز فعالية التدابير المتخذة لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق الريفية والولايات الداخلية.

أخيراً نعرب عن تمنياتنا لتونس الشقيقة بالتوفيق في جهودها من أجل تعزيز التحوّل الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ونأمل من المجتمع الدولي دعمها في تحقيق ذلك.

**شكراً السيد الرئيس**