**بايدن الفوز**

صوّت شعب الولايات المتحدة اليوم لصالح التغيير والتقدم / الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة يهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه.

يهنئ الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه.

من الصعب المبالغة في تقدير الضرر العالمي للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية من قبل إدارة ترامب ، والجهد والتعاون العالميين المطلوبين في عهد الرئيس المنتخب بايدن للتراجع عن الضرر.

لا تزال قاعدة Gag العالمية الأمريكية تمثل أكبر التهديدات للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. يدعو الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) الرئيس المنتخب بايدن إلى الالتزام بوعده بالتوقيع على أمر تنفيذي في أول يوم له في منصبه لإلغاء قانون Gag العالمي الضار المعروف أيضًا باسم سياسة مكسيكو سيتي. علاوة على ذلك ، فإننا نعتمد على إدارة بايدن للضغط من أجل إلغاء دائم لهذه السياسة حتى لا يخيم ظلها على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

رفض الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة التوقيع على قاعدة Global Gag لأنه لن يتم إكراهها أو تهديدها للتخلي عن دعمها للوصول إلى رعاية الإجهاض الآمنة والقانونية للنساء في جميع أنحاء العالم.

أثرت الخسارة اللاحقة للتمويل الأمريكي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية على 53 مشروعًا في 32 دولة ، وأثرت بشدة على البرامج المثبتة التي قدمت خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة لملايين الأشخاص ، وخاصة النساء والفتيات ، والمجتمعات المهمشة.

قال المدير العام للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة الدكتور ألفارو بيرميجو:

اليوم ، صوت شعب الولايات المتحدة لصالح الديمقراطية والتغيير والتقدم.

على مدى السنوات الأربع الماضية ، كانت الولايات المتحدة تحكمها سياسات ذكورية ، مما يقوض المكانة الدولية للولايات المتحدة وسمعتها كقائدة عالمية ومدافعة عن حقوق الإنسان.

نتطلع بشدة إلى العمل مع إدارة بايدن وسنضغط من أجل الإلغاء الدائم لقاعدة "gag" العالمية ؛ ومع ذلك لضمان أن تصبح الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية حقيقة واقعة للجميع في كل مكان ".

-انتهى-

**فوز ترامب**

سيواصل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وأعضاؤه العالميين تقديم والكفاح من أجل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية / يظل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ملتزمًا بمكافحة التراجع عن الحريات الجنسية والإنجابية

على مدى السنوات الأربع الماضية ، قامت إدارة ترامب بتآكل ومهاجمة الحريات الجنسية والإنجابية في كل من الولايات المتحدة والعالم. لسوء الحظ ، مع وجود فترة ولاية أخرى في المنصب ، تظل رعاية الصحة الجنسية والإنجابية لملايين الأشخاص حول العالم مهددة ومعرضة لمزيد من الهجمات من سياسات التآكل والتراجع.

خلال فترة ولايته الأولى في منصبه ، وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا وسع سياسة مكسيكو سيتي المعروفة أيضًا باسم قاعدة Gag العالمية ، والتي تسعى إلى حرمان النساء من الوصول إلى رعاية الإجهاض الآمن على الرغم من توفرها قانونًا في بلدانهن. ذهبت إدارة ترامب إلى أبعد من أي إدارة أمريكية سابقة في سحب دعمها لبرامج الرعاية الصحية حول العالم في محاولة لإكراه منظمات مثل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة على التعاون معها ، وهو أمر رفض الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة القيام به.

قال المدير العام للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة الدكتور ألفارو بيرميجو:

"كان سحب الدعم الأمريكي في عهد الرئيس ترامب للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء العالم كارثة. ستظل التكلفة البشرية للأشخاص المحرومين من الرعاية الصحية ، بما في ذلك علاج فيروس نقص المناعة البشرية ، ووسائل منع الحمل والإجهاض الآمن ، محسوسة لسنوات قادمة.

نحن نقف إلى جانب أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية ويؤيدون حقوق الإنسان ، ونوفر الرعاية لمن هم في أمس الحاجة إليها ، ونضمن عدم تخلف أحد عن الركب. كجزء من المجتمع الدولي ، سنواصل الكفاح من أجل الحريات الجنسية والإنجابية والتصدي للمحاولات المدمرة لحرمان الناس من حقوقهم وسلب خيارهم.

معًا ، نحن أقوى وسنستمر في تعزيز العلاقات مع الحكومات التقدمية والشركاء والناشطين الذين تدخلوا وصعدوا منذ أن أعاد الرئيس ترامب تقديم قاعدة Global Gag ".

لن ترى السنوات الأربع المقبلة نهاية للألم الذي تعاني منه النساء والفتيات في كل من الولايات المتحدة وحول العالم بسبب السياسات القسرية لرئيس الولايات المتحدة. لكن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وأعضاؤه سيواصلون محاربة أولئك الذين يحرمون الناس من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم. يظل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وأعضاؤه ملتزمين بتسريع كفاحه من أجل الحريات الجنسية والإنجابية والرعاية الصحية للجميع.

-انتهى-