

Arabic | العربية

**السلامة والحقوق والعدالة**

**خطة العمل المستهدفة**

**ملخص**

***2025 – 2027***

**نظرة عامة على خطة العمل المستهدفة للسلامة والحقوق والعدالة**

تحدد خطة العمل المستهدفة للسلامة والحقوق والعدالة (TAP) الإجراءات الرئيسية لمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للأذى، من خلال أنظمة الخدمات المصممة جيدًا والمتكاملة، والدعم المحسن لأولئك المعرضين لخطر الأذى والمسارات المناسبة للعمل إذا ساءت الأمور. تستند خطة العمل المستهدفة للسلامة والحقوق والعدالة إلى توصيات اللجنة الملكية للتحقيق حول العنف وإساءة المعاملة والإهمال واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة (DRC) وتعكس أولويات مجتمع الإعاقة.

لمزيد من المعلومات حول خطط العمل المستهدفة TAPs وتطوير خطة عمل مستهدفة TAP، راجع وثيقة نظرة عامة على خطط العمل المستهدفة.

## الوضع الحالي

على الرغم من تمتعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها جميع الأستراليين الآخرين، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على نتائج عادلة في مجالات السلامة والعدالة. وقد أشارت المشاورات خلال عملية مراجعة استراتيجية استراليا للإعاقة إلى وجود رغبة قوية في زيادة الإجراءات لضمان تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها وحمايتها، حتى يشعر الأشخاص ذوو الإعاقة بالأمان ويتمتعوا بالمساواة أمام القانون. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التعليقات الواردة خلال المنتدى الوطني لاستراتيجية أستراليا للإعاقة (2022) أن السلامة والحقوق والعدالة مجالات اهتمام متكررة. وأعرب المشاركون عن رغبتهم في رؤية إجراءات تتناول استجابة نظام العدالة الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة.

أظهرت النتائج الرئيسية التي أوردتها اللجنة الملكية للتحقيق حول العنف وإساءة المعاملة والإهمال واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة (DRC) أن الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلون تمثيلاً زائدًا بشكل كبير في جميع مراحل نظام العدالة الجنائية، وهم معرضون لخطر متزايد من العنف وسوء المعاملة والإهمال والاستغلال داخله. في حين أن هناك المزيد مما يمكن فهمه حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، فمن الواضح أن العيوب التي من المرجح أن يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة، والاستجابات غير الفعالة لها داخل نظام العدالة الجنائية، تؤدي إلى هذه النتائج غير المنصفة.

بالنسبة لشعوب الأمم الأولى، فإن الوضع أكثر خطورة. في عام 2022، كان 33 في المائة من السجناء البالغين من أفراد الأمم الأولى، على الرغم من أنهم يمثلون 3.2 في المائة من السكان. وفي مراكز احتجاز الشباب، كان 61 في المائة من المحتجزين من أطفال الأمم الأولى. وفي الوقت الراهن، لا تحدد أدوات الفحص وأساليب جمع البيانات أو تسجل بشكل كاف أعداد جميع السجناء الأستراليين ذوي الإعاقة. يؤدي الافتقار إلى أدوات الفحص المثبتة ثقافيًا إلى تفاقم هذه المشكلة بالنسبة لشعوب الأمم الأولى.  
وعلى الرغم من ذلك، فإن معدلات الإعاقة أعلى بين سجناء الأمم الأولى وكثيرًا ما يحدث التشخيص عند دخول السجن. وكما جاء في توصيات المنتدى الوطني لاستراتيجية أستراليا للإعاقة (2022)، إذا كان سيتم تنفيذ استجابة فعالة للقضايا التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في نظام العدالة الجنائية، فيجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا الاحتياجات والظروف المحددة لأفراد الأمم الأولى.

لسوء الحظ، لا يُبلِّغ العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة الشرطة عن المواجهات العنيفة أو يطلبون المشورة أو الدعم. عندما تشارك الشرطة، يُبلِّغ الأشخاص ذوو الإعاقة عن تجارب سلبية، مثل:

* عدم التصديق أو إساءة الفهم
* الإخبار بتجاهل الإساءة أو تجنبها
* تصديق مرتكب الجريمة أكثر منهم
* معاملته على أنه الجاني.

## النتائج والأهداف الرئيسية

يهدف مجال نتائج السلامة والحقوق والعدالة في استراتيجية أستراليا للإعاقة ADS إلى ضمان تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها وحمايتها، وشعور الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمان وتمتعهم بالمساواة أمام القانون.

تهدف خطة العمل المستهدفة للسلامة والحقوق والعدالة (TAP) إلى جعل أستراليا مكانًا حيث الأشخاص ذوو الإعاقة:

* يتمتعون بالأمان
* يشعرون بالأمان
* تتم حماية حقوقهم
* تتم معاملتهم مثلما يتم التعامل مع الآخرين في المجتمع المحلي.

وتضم خطة العمل المستهدفة هذه الأهداف التالية:

* يستجيب نظام العدالة الجنائية بفعالية للاحتياجات المعقدة ونقاط الضعف للأشخاص ذوي الإعاقة.
* تعزز السياسات والعمليات والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المساواة بين الجنسين وتمنع العنف ضد الفئات المعرضة لخطر متزايد، بما في ذلك النساء والأطفال.
* توفر السياسات والعمليات والبرامج استجابات أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين عانوا من الصدمات.

وينبغي أن تتضمن الأنشطة المتخذة تمشيًا مع خطة العمل المستهدفة هذه نُهُجًا مصممة خصيصًا لتمكين الأشخاص والجماعات الذين يواجهون حواجز متقاطعة وإشراكهم. يجب أن تنظر الإجراءات على وجه التحديد في كيفية تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والنائية، والأشخاص ذوي الإعاقة من الأمم الأولى، والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات المتنوعة ثقافيًا ولغويًا، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعرِّفون أنفسهم ضمن مجتمع الميم LGBTQIA+ والشباب ذوي الإعاقة.

## الإجراءات

كجزء من مراجعة استراتيجية أستراليا للإعاقة (ADS)، قدم الأشخاص ذوو الإعاقة ملاحظات مفادها أنهم يريدون أن يركز عدد قليل من خطط العمل المستهدفة على القضايا ذات الأولوية العالية التي تؤثر على حياتهم اليومية. وتعكس خطة العمل المستهدفة هذه تلك الملاحظة. هناك عدد أقل من الإجراءات التي تسمح بنتائج أكثر تقدمية وذات مغزى يمكن الإبلاغ عنها.

وتعكس الإجراءات أيضًا الآراء القائلة بأهمية وجود قدر أكبر من التنسيق والاتساق بين جميع مستويات الحكومة. تتضمن خطة العمل المستهدفة هذه 3 أهداف وإجراءات تمثل التزامًا من قبل كل من حكومة الكومنولث وحكومات الولايات والأقاليم. بالإضافة إلى ذلك، وحيثما يكون مناسبًا، أدرجت حكومات الولايات والأقاليم إجراءات خاصة بمجتمعها.

## إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة

ولضمان أن تسترشد كل خطة عمل مستهدفة بالسياقات المجتمعية، ستعمل الحكومات المسؤولة في شراكة مع الحكومة المحلية ومنظمات الإعاقة على مدار تنفيذها. وستكون النُهُج المتبعة في هذه العملية محددة لكل مجتمع محلي وتبدأ قبل اتخاذ الإجراءات الأولية. من خلال المشاركة المبكرة، ستكون أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم حاسمة في إبلاغ النُهُج الأولية والاستراتيجية الشاملة لكل خطة عمل مستهدفة.

## الرصد والإبلاغ

سيتم تقديم التقارير المرحلية على أساس السنة المالية وسيتم نشرها بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول من كل عام.