**فصل الطفل عن والديه والحضانة غير المحسومة**

**قائمة التدقيق المرجعية لتحديد ما إذا كان تحديد المصالح الفضلى ضروريًا**

يُعد تحديد المصالح الفضلى ضروريًا في حالات الفصل المحتمل للطفل عن والديه رغمًا عنهما وفي مسائل الحضانة غير المحسومة، إذا كان أيٌّ من العبارات الآتية ينطبق (يُرجى وضع علامة في المربعات ذات الصلة) في المواقف التي تكون فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولة عن إجراء المصالح الفضلى:

الأذى الشديد من الوالدين / مقدمي الرعاية:

إذا كانت سلطات الدولة غير راغبة أو غير قادرة على اتخاذ إجراءات في حالات سوء المعاملة الشديدة أو الإهمال داخل الأسرة؛[[1]](#footnote-1)

إذا كان الطفل معرضًا، أو من المحتمل أن يتعرض **لإصابة جسدية أو نفسية خطيرة** ناتجة على سبيل المثال، عن الضرب المبرح، أو التهديد بالقتل، أو التشويه، أو الحبس المطول من الوالدين / أو مقدمي الرعاية القانونيين / العرفيين على هيئة عقوبة، أو المشاركة القسرية في أسوأ أشكال عمالة الأطفال، أو التعرض المستمر للعنف المنزلي الشديد داخل المنزل؛

إذا كان الطفل معرضًا، أو من المحتمل أن يتعرض، **للاستغلال والانتهاك الجنسيين** من الوالدين / أو مقدمي الرعاية القانونيين / العرفيين، مثل: حمل أو إكراه الطفل على الاشتراك في أي نشاط جنسي غير قانوني؛ والاستخدام الاستغلالي في البغاء أو غيرها من الممارسات الجنسية غير القانونية؛ والاستخدام الاستغلالي في العروض والمواد الإباحية.

إذا كان الطفل معرضًا، أو من المحتمل أن يتعرض، لسوء معاملة أو إهمال شديد من أحد الأقارب، أو الجيران، أو أصدقاء العائلة والوالدين / مقدمي الرعاية القانونيين / العرفيين غير المستعدين لتوفير الحماية ومنع حدوث مثل هذا الضرر.

انفصال الوالدين ونزاعات الحضانة غير المحسومة:

إذا انفصل الوالدان وتم هجر الطفل.

إذا انفصل الوالدان ورغب كلٌّ منهما في بقاء الطفل معه.

في جميع الحالات التي تستند فيها إعادة توطين أحد الوالدين إلى خطر الحماية النابع من داخل الأسرة (مثل: حالات العنف المنزلي).

إذا تم النظر في إعادة توطين الطفل مع أحد الوالدين فقط، وكان الوالد الآخر يرفض إعطاء الموافقة على إعادة توطين الطفل؛ أو هناك مؤشرات على أن الطفل قد يكون في خطر داخل الأسرة التي يتم النظر في إعادة التوطين معها.

عدم اتفاق الوالدين على من سيتقدَّم فيهما لإعادة توطين الطفل، في تلك الحالات سيتقدَّم الوالدان بشكلٍ منفصل.

إذا كانت القوانين الوطنية لبلد إعادة التوطين تحظر تعدد الزوجات، فقد يؤدي ذلك إلى فصل أطفال الأزواج الآخرين عن والدهم / أمهم.

إذا اتفق الوالدان على حل بعد انفصالهما، لكن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن اختيار الوالدين يُعرِّض أو من المحتمل أن يُعرِّض الطفل لضرر شديد.

إذا كان يتعين نقل الطفل إلى بلدٍ آخر دون موافقة الوالدين أو أي شخصٍ، أو مؤسسة، أو جهة أخرى لديها حقوق الحضانة.[[2]](#footnote-2)

الملاحظات:

تم إكمال القائمة المرجعية من جانب: (الاسم والوظيفة)

(التوقيع)

التاريخ:

تمت المراجعة من جانب: (الاسم والوظيفة)

(التوقيع)

التاريخ:

1. تشمل حالات سوء المعاملة العنف البدني (أي: حدوث إصابة للطفل ليست عرضية)، والعنف النفسي (أي: الذي قد يتسبب في حدوث ضرر نفسي)، وكذلك الاعتداء الجنسي. وينطوي الإهمال على حرمان الطفل من احتياجاته الأساسية (على سبيل المثال: الغذاء، والملبس، والمأوى، والرعاية الطبية). [↑](#footnote-ref-1)
2. لن يمثل نقل الطفل دون موافقة الشخص أو المؤسسة أو أي جهة أخرى لديها حقوق الحضانة اختطافًا ما لم يتم ممارسة حقوق الحضانة. واستنادًا إلى الظروف، يمكن أن يحدث هذا الأمر في حالة عدم تواصل الشخص أو الجهة المعنية، دون أي سبب، مع الطفل أو مقدم الرعاية للطفل فترةً زمنية طويلة. [↑](#footnote-ref-2)