**Taiwan-P-Conflict**

**English text is below (after the Chinese text)**

**الخبر باللغة العربية أدناه (بعد الخبر باللغة الصينية والخبر باللغة الإنجليزية)**

**裴洛西抵達台灣，中國以軍事演習威脅**

**2022年8月3日**

白宮發言人南希·裴洛西會見了台灣總統蔡英文，此次訪台之行被中國視為「挑釁之舉」。在裴洛西抵達台北後的一個小時內，中國宣布將在台灣周邊進行一連串的軍事演習。中方此前曾表示，美方將為裴洛西訪台「付出代價」。台灣是一個民主自治的島嶼，但中國將其視為一個分裂的省份，中國最終會在必要時以武力統一。

裴洛西是至今25年來訪台最高級別的美國政治人物，她說這次訪問旨在支持「台灣充滿活力的民主」，並明確表示美國不會「放棄」這個自治島嶼。裴洛西指的是美國國會於1979年通過的《台灣關係法》，以確保在必要之時向台灣提供軍事和外交援助。

台灣總統蔡英文表示，台灣一直「面臨蓄意加劇的軍事威脅，將不惜一切代價加強自我保衛的能力」。因為美國一直以來向台灣出售武器，包括先進的戰鬥機、導彈防禦系統和其他軍事設備，中國通過對美國供應商實施制裁來反對對台軍售。

**美國違反一個中國政策**

中方強硬拒絕裴洛西訪台，源於美方違反美國自1972年以來同意的一個中國政策，且依據這項政策，台灣被正式承認為中國領土。儘管美國支持一個中國的政策，美方仍持續出售武器，並加強與台灣的非官方關係。

裴洛西訪台前幾個月，美國總統拜登在接受採訪時曾表示，如果台灣受到中國侵略，美國將保衛台灣。

華盛頓美國智庫主任邦妮·格拉澤表示，拜登政府不斷說「美國承認一個中國政策、美國不支持台灣獨立」，但隨後拜登政府又自相矛盾。「美國政策一直缺乏明確性、一致性、紀律性，甚至缺乏連貫性」，格拉澤補充道。

**中美晶片市場競爭**

《華盛頓郵報》透露，裴洛西將與台灣最大晶**片**製造商的負責人會面，表明半導體對美國經濟和國家安全的重要性。

裴洛西和台積體董事長劉德音將討論美國國會通過的《晶片與科學法案》的實施情況。該法案被廣泛視為華盛頓削弱中國在全球半導體供應鏈中作用的計劃。根據該法案，將向國內（美國）晶片工廠提供 520 億美元的聯邦補貼。這些資金規定受助人不得在中國建造特定設施。

Covid-19大流行導致的半導體短缺，促使美國與中國展開更多競爭，並試圖在半導體行業佔據領先地位。在過去幾年中，半導體已成為美國和中國的競爭關鍵。

**裴洛西來訪：習近平的機會**

裴洛西的來訪受到台灣執政的民進黨歡迎，該黨主張「從中國獨立」。然而，這次訪問引發了世界各地的學者和分析人士的批評。

《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗里德曼將裴洛西的訪問描述為「完全魯莽、危險和不負責任的冒險」，而且「台灣不會只因為象徵性的訪問而更加安全或繁榮」。　弗里德曼警告後果包括「美國可能同時陷入與擁有核武的俄羅斯和中國的間接衝突，而後者並不會受到歐洲盟友的支持。」

英國《衛報》的專欄作家大衛·史密斯認為，佩洛西可能「一直在為11月的中期選舉的最後一次掌聲而奔波，預計她將在中期選舉中失去議長權力。」

《衛報》的另一位專欄作家西蒙·詹金斯將裴洛西描繪成西方「失敗的領導人」之一，他們努力「通過促進國外衝突來提高他們的受支持率」。詹金斯表示，台灣不應寄望西方的承諾，因為他們可能會「在對自己有利時讓步」。 詹金斯補充說：「英國放棄香港給中國，把阿富汗捐給塔利班。」

澳洲洛伊研究所的研究員Jennifer Hsu認為這次訪問是（中國國家主席）習近平將鏡頭從（中國）國內問題上移開並關注外部作為分散注意力的一個好機會」。

迪肯大學的學者Jade Guan表示，習近平的升級可能受到即將召開的二十大的影響（每五年舉行一次的會議，宣布主要領導層變動），「因此，習近平的政府不能在（全國代表大會）之前顯得軟弱」，Guan說道。

**台灣人到底想要什麼？**

數百位台灣民眾聚集全台各地，對於裴洛西的到來持以正面及反對意見。 台北松山機場外，台獨團體舉著「我愛裴洛西」、「議長歡迎台灣」、「我是台灣人，我支持台灣獨立」、「中國閉嘴」等標語。另一方面，抗議者稱她為「戰爭販子」，並舉著「洋基（美國人）回家」的標語。

28 歲的Nina Hong在中國和金門兩地長大，她認為自己是台灣人，並為自己享有的民主自由感到自豪。在台灣一家銷售美容產品公司工作的她說：「裴洛西的來訪使人們更走向極端。它幫助世界上更多人看見台灣，但它並沒有解決問題（台灣的國際孤立）。」

在修車廠工作的Wu則說：「我不認為會發生戰爭。」當Wu被問及裴洛西上台後是否指責北京採取軍事行動時，他補充說道：「那是政治，不是我們這樣的普通人可以控制的，我們所能希望看見的就是和平。」

政治行動人士Simon Lei在臉書上發文，「台灣擁有 4500 億美元的外匯儲備，假如能用它來幫助台灣的窮人和中產階級，可以讓台灣變得像新加坡一樣的成功，向中國表明台灣有更好的政府制度，應該這麼做。絕對不要用這筆錢購買無用的美國武器。」

根據國立政治大學2022年6月公佈的一項調查顯示，大多數台灣人不想「盡快」宣布台灣獨立，因為他們擔心採取任何可能激怒中國並導致軍事行動。此份調查也顯示，超過56.9%的台灣人贊成維持台灣既不宣布「獨立」也不走向與中國大陸「統一」的「現狀」。

**裴洛西訪台之行的影響**

隨著空前規模的大型軍事演習，數名台灣政治激進份子和記者以支持台灣「獨立」為藉口在中國被捕。中國對台灣政府進行了網絡攻擊，並暫停了大量的台灣產品進口，波及 100 多家台灣公司。

專業分析師表示，未來如有更多美國政治人物訪台，可能導致台海局勢動盪更加惡化。日前的執政黨民進黨在2000年、2016年、2020年三度贏得台灣總統大選。

台灣和中國大陸的半官方代表於 1992 年會面，同意建立「一個中國」，但對「中國」的含義存在分歧。當時台灣的執政黨國民黨將共識定義為「一個中國，各自表述」。在2019年的一次演講中，現任台灣總統拒絕承認1992年的共識。

中國與台灣之間的衝突可以追溯到 1949 年，當時中國內戰結束。當時，共產黨贏得了大陸（中國）的控制權，而他們的競爭對手國民黨則逃到了台灣。

**China warns of military drills after Pelosi’s arrival to Taiwan**

3 August 2022

White House speaker Nancy Pelosi has met Taiwan’s President Tsai Ing-wen in a visit that has been seen as “provocative” by China.

Within an hour of Pelosi's arrival to Taipei, China has announced that it will conduct a series of military drills around Taiwan.

China had said earlier that the US would "pay the price" for Pelosi's visit.

Taiwan is a democratically self-ruled island, but China sees it as a breakaway province that will eventually reunite with it, by force if necessary.

Pelosi, the most senior US politician to visit Taiwan in 25 years, said that the visit aimed to support “Taiwan’s vibrant democracy,” and to make it clear that the US will not "abandon" the self-ruled island.

Pelosi was referring to the Taiwan Relations Act that the US Congress passed in 1979 to ensure providing Taiwan with military and diplomatic assistance when needed.

Taiwan’s President Tsai Ing-wen said that the island has been "facing deliberately heightened military threats," and that it "will do whatever it takes to strengthen its self-defence capabilities."

The United States has been selling arms to Taiwan, including advanced fighter jets, missile defence systems, and other military hardware.

China has opposed the arms sales by imposing sanctions on the American suppliers.

***US’ violations to One China Policy***

China’s strong refusal to Pelosi’s visit stems from the US violation to the One-China policy that the US had agreed to since 1972.

According to this policy, Taiwan is officially recognized as a Chinese territory.

Although the US endorsed China’s One Policy, it has continued selling arms, and strengthening its unofficial relations with Taiwan.

Months before Pelosi’s visit, the American president Joe Biden had said in an interview that the US will defend Taiwan if it was invaded by China.

The director of the United States Thinktank in Washington, Bonnie Glaser said that the Biden administration continues to say that the “US has a One China Policy,” and that the “US does not support Taiwan’s independence,” but then the Biden administration contradicts itself.

“There has been a lack of clarity, a lack of consistency, a lack of discipline, and even a lack of coherency in the US policy,” Glaser added.

***US-China rivalry over chips market***

The Washington Post revealed that Pelosi will meet with the head of Taiwan’s biggest chips manufacturer, in a sign of the significance of semiconductors to the US economy and national security.

Pelosi and the head of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Mark Liu will discuss the implementation of the Congress passed Chips and Science Act.

The act is widely seen as Washington’s plan to weaken China’s role in global semiconductor supply chains.

According to the act, $52 billion will be provided as federal subsidies for domestic (American) chips factories. These funds stipulate that recipients do not build certain facilities in China.

The shortage of semiconductors, caused by Covid-19 pandemic, has driven the US to compete more with China, and try to take the lead in the semiconductor industry.

Semiconductors have become a key part of the U.S. and China’s rivalry in the past few years.

***Pelosi’s visit”: Xi’s opportunity***

Pelosi’s visit has been welcomed by Taiwan’s ruling elected party, Democratic Progressive Party (DPP) which advocates for “independence from China.” Yet, the visit has prompted criticisms by academics and analysts across the world.

The New York Times columnist, Thomas Friedman described Pelosi’s visit as an “adventure” that is “utterly reckless, dangerous and irresponsible.” “Taiwan will not be more secure or prosperous because of a purely symbolic visit.”

Friedman warned of consequences, including “the US being plunged into indirect conflicts with a nuclear-armed Russia and a nuclear-armed China at the same time, without the support of European allies in the latter.”

The columnist in the Guardian, David Smith, argued that Pelosi may “have been rushing for a last hurrah before November’s midterm elections in which she is expected to lose the speaker’s gavel.”

Another columnist in the Guardian, Simon Jenkins portrayed Pelosi as one of the West’s “failing leaders” who strive for “boosting their ratings by promoting conflicts abroad.”

Jenkins said that Taiwan should not rely on the West’s promises as they might “give in at their own convenience.” “Britain abandoned Hong Kong to China and donated Afghanistan to the Taliban” Jenkins added.

The research fellow at Australia’s Lowy Institute, Jennifer Hsu sees the visit as an “opportunity” for [China’s President] Xi Jinping to “turn the lens away from [China’s] domestic issues and focus outward as a method of distraction.”

The academic at Deakin University, Jade Guan said that Xi’s escalation might be influenced by the upcoming 20th National Congress [a meeting that occurs every five years to announce major leadership changes]. “So, Xi’s administration cannot afford to look weak before [the National Congress],” Guan said.

***What do Taiwanese want?***

Hundreds of civilians gathered across multiple city sites to welcome or protest Pelosi’s visit. Outside the Taipei Songshan Airport, pro-independence groups held banners stating, “I love Pelosi,” “Madam speaker welcome to Taiwan”, “I am Taiwanese, I stand for Taiwan’s independence” and “shut up China”.

Protesters on the other hand called her “warmonger” and hold signs stating ““*Yankee* [American] go home.”

Nina Hong grew up moving back and forth between China and Kinmen. She considers herself Taiwanese and is proud of the democratic freedoms she enjoys. The 28-year-old, who works for a company selling beauty products in Taiwan said, “Pelosi’s visit has driven people further to extremes. It’s helped more people around the world see Taiwan, but it doesn’t fix [Taiwan’s international isolation].”

Wu, who works in a workshop said, “I don’t think there will be a war.” When Wu was asked if he blames Beijing for taking military action after Pelosi’s arrival, he said, “That’s politics, not something ordinary people like us can control. All we can hope for is peace.”

Activist, Simon Lei posted on Facebook, “Taiwan has $450 billion foreign reserve. Use it to help Taiwan’s poor and middle-class people. Turn Taiwan into a success like Singapore. Show China that there is a better government system in Taiwan. Do it now. Do not use this money to buy useless American weapons.”

According to a survey published by the National Chengchi University (NCCU) in June 2022, most Taiwanese do not want to declare Taiwan’s independence “as soon as possible” as they are wary of taking any action that might provoke China and result in a military action.

The NCCU survey reveals that more than 56.9% of Taiwanese favour maintaining the “status quo” under which Taiwan neither declares “independence” nor moves toward “reunification” with mainland China.

***Implications of Pelosi’s visit***

Along with the unprecedented level of military drills, several Taiwanese activists and journalists have been arrested in China under the pretext of supporting Taiwan’s “independence.”

China has conducted cyber-attacks against Taiwan’s government and suspended the imports of numerous Taiwanese products, impacting more than 100 Taiwanese companies.

Analysts said that more visits by American politicians to Taiwan in the future might lead to more escalations and destabilizations of peace and security in Taiwan.

The current elected party, DPP won the presidential election in Taiwan three times, in the years 2000, 2016, and 2020.

Semi-official representatives of Taiwan and China met in 1992 and agreed on having “One China” only but disagreed on what China means. The agreement was called the “1992 Consensus.”

Taiwan’s ruling party at the time, the Kuomintang (KMT) defined the consensus as "One China with different interpretations." In a 2019 speech, the current president expressed her refusal to the 1992 Consensus.

The conflict between China and Taiwan goes back to 1949, when the Chinese Civil War ended. At the time, the Communists won control of the mainland (China), and their rival, Nationalists fled to Taiwan.

**الصين تحذر من مناورات عسكرية بعد وصول بيلوسي إلى تايوان**

3 أغسطس 2022

التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي برئيسة تايوان تساي إنغ ون في زيارة اعتبرتها الصين "استفزازية".

في غضون ساعة من وصول بيلوسي إلى تايبيه ، أعلنت الصين أنها ستجري سلسلة من المناورات العسكرية حول تايوان.

وقالت الصين في وقت سابق إن الولايات المتحدة "ستدفع ثمن" زيارة بيلوسي.

تايوان جزيرة تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطيًا ، لكن الصين تعتبرها مقاطعة انفصالية ستضمها إليها بالقوة إذا لزم الأمر.

قالت بيلوسي ، وهي من أكثر الشخصيات السياسية الأمريكية البارزة التي تزور تايوان منذ 25 عامًا ، إن الزيارة تهدف إلى دعم "الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان" ، وللتوضيح أن الولايات المتحدة لن "تتخلى" عن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

كانت بيلوسي تلمح بقولها هذا إلى "قانون العلاقات مع تايوان" الذي أقره الكونجرس الأمريكي في عام 1979 لضمان تزويد تايوان بالمساعدة العسكرية والدبلوماسية عند الحاجة.

وقالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون إن الجزيرة "تواجه تهديدات عسكرية متصاعدة بشكل متعمد" ، وأنها "ستفعل كل ما يلزم لتعزيز قدراتها في الدفاع عن النفس".

تزود الولايات المتحدة تايوان بالأسلحة ، بما في ذلك الطائرات المقاتلة المتطورة وأنظمة الدفاع الصاروخي وغيرها من المعدات العسكرية. عارضت الصين مبيعات الأسلحة من خلال فرض عقوبات على الموردين الأمريكيين.

***انتهاك الولايات المتحدة لسياسة "الصين الواحدة"***

يعود رفض الصين القوي لزيارة بيلوسي إلى مخالفة الولايات المتحدة لسياسة "الصين الواحدة" التي وافقت على الإلتزام بها منذ عام 1972.

وفقًا لسياسة "الصين الواحدة" ، يتم الاعتراف رسميًا بتايوان كأرض تابعة للصين.

على الرغم من أن الولايات المتحدة قد وافقت على الإلتزام بسياسة "الصين الواحدة" ، إلا أنها واصلت بيع الأسلحة وتقوية علاقاتها غير الرسمية مع تايوان.

قبل أشهر من زيارة بيلوسي ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين.

قالت بوني جلاسر ، مديرة مركز الدراسات الأمريكي في واشنطن ، إن إدارة بايدن تواصل القول إن "الولايات المتحدة تقر بسياسة الصين الواحدة ، وأن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ، ولكن إدارة بايدن في الوقت نفسه تناقض نفسها". وأضافت جلاسر: " هناك انعدام في الوضوح ، وانعدام في الاتساق ، وانعدام في الانضباط في السياسة الأمريكية".

***التنافس بين الولايات المتحدة والصين على سوق الرقائق الإلكترونية***

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن بيلوسي ستلتقي برئيس أكبر مصنع للرقائق (الصفائحchips ) الإلكترونية في تايوان ، في إشارة إلى أهمية الرقائق في الاقتصاد الأمريكي والأمن القومي.

ستناقش بيلوسي مع رئيس شركة تايوان لتصنيع الرقائق الإلكترونية (TSMC) ، مارك ليو تنفيذ قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونجرس.

يُنظر إلى هذا القانون على نطاق واسع على أنه "مخطط واشنطن" لإضعاف دور الصين في سلاسل التوريد العالمية للرقائق الإلكترونية.

وفقًا للقانون ، سيتم تقديم 52 مليار دولار كدعم فيدرالي لمصانع الرقائق المحلية (الأمريكية) بشرط ألا يقوم المستفيدون ببناء منشآت معينة في الصين.

دفع نقص الرقائق الإلكترونية بعد جائحة Covid-19 الولايات المتحدة إلى التنافس بشكل أكبر من الصين، حيث أن الولايات المتحدة تخشى من تفوق الصين عليها في سوق الرقائق.

أصبحت الرقائق أو الصفائح الإلكترونية جزءًا رئيسيًا من التنافس بين الولايات المتحدة والصين في السنوات القليلة الماضية.

***زيارة بيلوسي: مغامرة ... و فرصة للرئيس الصيني***

وقد لقيت زيارة بيلوسي ترحيبا من الحزب الحاكم في تايوان ، الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP) الذي يدعو إلى "الاستقلال عن الصين".

ومع ذلك ، أثارت الزيارة انتقادات من الأكاديميين والمحللين في جميع أنحاء العالم.

وصف توماس فريدمان ، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز ، زيارة بيلوسي بأنها "مغامرة متهورة تمامًا وخطيرة وغير مسؤولة"، مبينا بأن تايوان "لن تكون أكثر أمنًا أو ازدهارًا بسبب زيارة رمزية بحتة."

وحذر فريدمان من العواقب ، بما في ذلك "انغماس الولايات المتحدة في صراعات غير مباشرة مع روسيا المسلحة نوويًا والصين المسلحة نوويًا في نفس الوقت ، دون دعم الحلفاء الأوروبيين في الأخيرة".

قال كاتب العمود في صحيفة الغارديان ، ديفيد سميث ، بأن بيلوسي ربما كانت تهدف من خلال الزيارة إلى تحقيق نصراً في آخر لحظة قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر، والتي من المتوقع أن تخسر فيها مطرقة رئيس مجلس النواب.

صور كاتب عمود آخر في صحيفة الغارديان ، سايمون جينكينز ، بيلوسي كواحدة من "القادة الفاشلين" في الغرب الذين يسعون جاهدين من أجل "تعزيز أرصدتهم السياسية من خلال الترويج للصراعات في الخارج".

قال جينكينز إن تايوان يجب ألا تعتمد على وعود الغرب لأنهم قد يتخلوا عنها في الوقت الذي يناسبهم، فقد "تخلت بريطانيا مثلا عن هونج كونج إلى الصين وتبرعت بأفغانستان لطالبان."

تجد جينيفر هسو ، الباحثة في معهد لوي الأسترالي ، إن الزيارة قد حققت "فرصة" لـرئيس الصين لتسليط الضوء على الخارج، ولتشتيت الإنتباه عن القضايا المحلية في البلد.

قال جايد جوان ، الأكاديمي في جامعة ديكين ، إن سبب تصعيد الرئيس الصيني ضد تايوان ربما يعود لقرب انعقاد "المؤتمر الوطني" حيث لا يريد تشي (الرئيس الصيني) أن يبدو فيه "ضعيفا."

يُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات للإعلان عن تغييرات رئيسية في القيادة.

***ماذا يريد التايوانيون؟***

تجمع مئات المدنيين في مواقع متعددة بالمدينة للترحيب بزيارة بيلوسي أو للاحتجاج عليها.

تجمعت المجموعات المؤيدة للاستقلال خارج مطار تايبيه سونغشان رافعةً لافتات كُتب عليها "أنا أحب بيلوسي" و "سيدتي رئيسة مجلس النواب مرحبًا بك في تايوان" و "أنا تايواني ، أنا أؤيد استقلال تايوان" و "اسكتوا الصين".

ولكن على الضفة الأخرى، تظاهر محتجون ضد زيارتها وأطلقوا عليها لقب "مثيرة الحروب" ورفعوا لافتات تقول " أيها الأمريكية عودي إلى ديارك".

نينا هونغ تعتبر نفسها تايوانية وتفخر بالحريات الديمقراطية التي تتمتع بها. قالت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا ، والتي تعمل في شركة تبيع منتجات التجميل في تايوان "زيارة بيلوسي دفعت الناس إلى التطرف أكثر. لقد ساعدت الزيارة الأشخاص حول العالم على معرفة تايوان ، لكن هذه الزيارة لم تقوم بإصلاح المشكلة الأساسية" (وهي عزلة تايوان).

قال وو هوانغ ، الذي يعمل في ورشة للتصليحات ، "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب". عندما سُئل هوانغ عما إذا كان سيلقي باللوم على بكين في حال توجيه ضربة عسكرية بعد وصول بيلوسي ، قال: "هذه سياسة ، لا يمكن للناس العاديين مثلنا السيطرة عليها. كل ما نأمله هو السلام ".

كتب الناشط سيمون لي على فيسبوك: "لدى تايوان 450 مليار دولار احتياطي أجنبي... لماذا لا تستخدم تايوان الأموال لمساعدة الفقراء والطبقة الوسطى ؟...لماذا لا تحقق تايوان قصة نجاح كسنغافورة؟... لابد أن نبين للصين أن هناك نظامًا حكوميًا أفضل في تايوان... لا تستخدموا هذه الأموال لشراء أسلحة أمريكية عديمة الفائدة ".

بين استطلاع نشرته جامعة تشنغتشي الوطنية (NCCU) في يونيو 2022 بأنه لا يرغب معظم التايوانيين في إعلان استقلال تايوان "حالا" وذلك لأنهم قلقون من استفزاز الصين، أو اتخاذ أي إجراء قد يدفع الصين إلى عمل عسكري.

يكشف الاستطلاع أن أكثر من 56.9٪ من التايوانيين يفضلون الحفاظ على "الوضع الراهن" الذي لا تعلن تايوان بموجبه "الاستقلال" ولا تتحرك نحو "الإنضمام" إلى الصين.

***تداعيات زيارة بيلوسي***

عوضا عن تكثيف المناورات العسكرية بشكل غير مسبوق، تم اعتقال العديد من النشطاء والصحفيين التايوانيين في الصين بحجة دعمهم "لاستقلال" تايوان.

شنت الصين هجمات إلكترونية على حكومة تايوان وعلقت استيراد العديد من المنتجات التايوانية ، مما أثر على أكثر من 100 شركة تايوانية.

وقال محللون إن استقبال زيارات أخرى لمسؤولين أمريكيين في تايوان قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وزعزعة السلام في الجزيرة.

فاز الحزب الديمقراطي التقدمي ، الحزب الحاكم الحالي ، بالانتخابات الرئاسية في تايوان ثلاث مرات ، في الأعوام 2000 و 2016 و 2020.

اجتمع ممثلون شبه رسميون لتايوان والصين في عام 1992 واتفقوا على سياسة "صين واحدة" أو ما سُمي "بتوافق 1992"، لكنهم اختلفوا بشأن ما تعنيه "الصين". كان حزب الكومينتانغ الحاكم في تايوان في ذلك الوقت قد عرّف التوافق على إنه عبارة عن "صين واحدة بتفسيرات مختلفة". عبرت رئيسة الصين الحالية عن رفضها لهذا التوافق في خطاب ألقته العام 2019.

يعود الصراع بين الصين وتايوان إلى عام 1949 ، عندما انتهت الحرب الأهلية الصينية. في ذلك الوقت ، سيطر الشيوعيون على الصين، وفر خصومهم القوميون إلى تايوان.