,l 2020

Présidence de la Commission Européenne

Mme Ursula von der Leyen

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 BRUSSELS



Subject: Cruel and degrading inhuman treatment of migrants en route to Europe, in the Balkans, in particular in the hands of Croatian police and denial of the right of asylum.

Dear Mas von der Leyen,

As ACAT supporter, I wish to express my deepest concern regarding the increasingly common practice of pushing –back the migrants. These persons, who have been fleeing war and its consequences, are now gathering at the frontiers of the Union. As main symptom of the lockdown of the Union, the pushing-backs are tantamount to precluding any possibility of examining and getting asylum in Europe. More concerning is, furthermore, that the most debasing treatments **are put to use** against migrants.

As nationalism and xenophobia inflate, neither emergency state nor any current concern can justify **a** tacit consent of such a far -reaching rolling back of humanitarian international law and bypassing of the human rights, in general.

Needless to say humanitarian aid hardly gets to the Balkans states, still scarred by recent conflicts. Moreover they clearly haven’t enough capacity to absorb the flood of exiles such as the current huge migratory flows, where individuals are already hit by beyond the pale/ plights/ beyond the pale in dire straights. Confined in gloomy derelict camps, those people might be particularly vulnerable to the virus threat.. While being hunt by borders squadrons, Some of them have to flee through woodlands and massifs of the Balkans, still cobbled with landmines, The border guards, sometimes notably corrupted, usually treat them with the most gruesome brutality. In Croatia, that belongs to the Union they have their belongings shattered , among which their unrenounceable phones, which are the most essential allies of their run, as that of any future administrative proceedings in any EU’s State member.

The denial of some EU countries to honour past asylum commitments has inevitably induced the externalisation of EU’s migratory policy as a whole. the number of migrants at Europe’s doors has thus consequently raised, as well as has it has exonerated countries from their responsibility with regards as treaties they signed, especially those concerning refugees protection.

Under the pandemic all EU member states are being called upon to implement concrete solutions designed to protect asylum seekers or the migrants in Europe and in the Balkans, and to ensure, this, without any discrimination nor hindrance :

* Access to decent and adapted to their needs accommodation.
* Access to medical care and treatment, that are to be sufficient in camps; in other words to public healthcare, in particular to tests, treatments and prevention against Covid 19;
* Access to adapted hygiene, to disinfected zones, unhindered supply of running water and uninterrupted garbage collection.

Cursory expulsions of aliens, which do not consider their need run foul /offend the Asylum Acts the European Union the EU Charter of Fundamental Rights and the 1951 Refugee Convention. Whereas instead it would be appropriate to :

- Guarantee migrants access to an asylum procedure by putting the Geneva Convention back at the core of European policy;

- Sanction any state agent held responsible for violations of the Geneva Convention and of the 1984 Convention against Torture.

We can only be pleased about the EU’s strategy to sustain the Western Balkans in fighting COVID 19 and its plan to launch the economy[[1]](#footnote-1) once the crisis is over, that has been proposed to the leaders of the EU and of the region at the beginning of may. This support should enable to cope with the healthcare question of any asylum seeker in the region so as to launch reforms crucial for democracy and the rule of law in all Balkan countries aspiring to join the EU. This support should make it possible to provide health care for asylum seekers in the region and to implement the fundamental reforms required in the fields of democracy and the rule of law in those Balkan countries that aspire to become members of the European Union.

* Grant migrants access to the Asylum procedure by setting the Geneva Convention at the core of
* Sanction any state agent who would have violated to comply with the Convention against torture

All ACAT members naturally yearn for the EU and all Balkan states endorsing of the Commission’s propositions**, take out**. I call on to your high authority to convince the EU state members and their Balkans partners to positively endeavour /respond to the jeopardy they are being confronted to today..

As for now, I turn to you madam so that you these proposed measures are taken up in order to allay the abuses and thefts migrants fall victim . I hope these solutions aimed at concretely improving the lot of the migrants in this region can be implemented without delay. In my view, refraining the roving and alleviating/smooth the predicament of the refugees at our borders will help restore human dignity to the heart of European policy.

Thank you in advance for your attention to this letter, and I look forward to receiving your reply.

Yours truly

(Name)

(Address)

(Signature)

Alerté (e) par l’ACAT Belgique, je tiens à vous exprimer ma profonde préoccupation concernant les **refoulements** couramment pratiqués aux frontières de l‘UE envers tous ceux qui fuient les conflits armés et leurs conséquences. Symptômes du verrouillage de l’UE., ces refoulements massifs excluent toute possibilité d’examen et d’obtention de l’asile en Europe. Plus grave: ils autorisent les forces de police à déployer à l´encontre des migrants une violence qui peut être qualifiée de traitement, cruel, inhumain ou dégradant.

Alors que montent les discours identitaires et xénophobes, l’Etat d’urgence et les incertitudes actuelles ne peuventen aucun cas justifier une approbation tacite de violations massives du droit international humanitaire et des droits de l´Homme.

Les États des Balkans, encore marqués par les conflits récents, et auxquels souvent l‘aide humanitaire ne parvient qu’à grand peine, n’ont pas la capacité d‘accueillir le flux des exilés, déjà éprouvés par des situations inacceptables. Cantonnés dans des camps misérables et insalubres, ces personnes sont particulièrement exposées à la menace du coronavirus. Des migrants sont même contraints à fuir dans les bois et les montagnes, par les sentiers minés des Balkans, poursuivis par les drones et les patrouilles frontalières. La police des frontières -dans certains États notoirement corrompue- les traite par ailleurs avec une brutalité extrême. En Croatie, membre de l´Union européenne, les migrants voient détruits leurs avoirs et, surtout, leurs téléphones portables, alliés indispensables de leur fuite et de leurs futures démarches sur le territoire de l’Union.

Le refus de certains pays de l’Union d‘assumer leur responsabilité en matière d´asile a amené inévitablement une externalisation des politiques migratoires de l´Union européenne. Elle a eu pour résultat d´augmenter le nombre de migrants « aux portes de l’Europe », et d‘exonérer certains pays de la responsabilité qui incombe à tout État membre, du fait des traités européens et internationaux qu’ils ont signés, en particulier concernant la protection des réfugiés.

En ce temps de pandémie, tous les États de l´Union européenne sont interpelés pour mettre en œuvre des solutions concrètes pour protéger les demandeurs d´asile en Europe et les migrants dans les Balkans et ce, sans discrimination en garantissant, entre autres:

* l´accès à des hébergements adaptés et décents ;
* l´accès au personnel et aux soins médicaux, qui doivent être suffisants dans les camps; au système de santé publique, notamment aux tests, traitements, et mesures préventives contre le COVID-19 ;
* l´ accès aux produits d’hygiène adaptés, à un approvisionnement continu en eau courante, à la désinfection des zones et à la collecte des déchets.

L’expulsion sommaire d‘étrangers, sans tenir compte de leurs besoins de protection, va à l’encontre de la loi sur l’asile de l’Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et de la Convention de 1951 sur les réfugiés. Alors qu’il convient de :

* garantir aux migrants l'accès à une procédure d’asile en replaçant la Convention de Genève au centre de la politique européenne ;
* sanctionner tout agent de l’État responsable de violations en regard de la Convention de Genève et de la Convention contre la torture de 1984.

On ne peut que se réjouir de la proposition de la Commission européenne -de soutenir les Balkans occidentaux[[2]](#footnote-2) dans la lutte contre le Covid 19 et la relance économique après la pandémie-, qui sera soumise aux dirigeants de l´UE et de la région au début du mois de mai prochain. Ce soutien devrait permettre une prise en charge sanitaire des demandeurs d´asile dans cette région et la mise en œuvre de réformes fondamentales requises dans les domaines de la démocratie, et de l’État de droit dans ces pays des Balkans qui aspirent à devenir membres de l´Union européenne.

Tous les membres de l´ACAT souhaitent bien entendu que l´Union, comme les pays des Balkans occidentaux, souscrivent aux propositions de la Commission.

J´en appelle à votre haute autorité pour convaincre les pays membres comme les partenaires des Balkans de répondre d´une façon positive aux défis auxquels ils sont aujourd´hui confrontés .

Mais d´ores et déjà, je me tourne aussi vers vous, Madame la présidente, afin que des mesures immédiates soient prises pour arrêter les sévices et les vols dont les migrants sont victimes de la part de polices des frontières, de même afin que soit appliquées sans attendre des solutions améliorant concrètement la prise en charge des migrants dans cette région.

C‘est en arrêtant l’errance et en allégeant la souffrance des réfugiés à nos frontières que nous restaurerons la dignité humaine au cœur de la politique européenne.

Persuadé(e) que vous serez sensible à ma requête, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l’expression de ma très haute considération.

(Nom)

(Adresse)

(Signature)

1. Joint Conclusions of the Economic and Financial Dialogue between the EU and the Western Balkans and Turkey 19 May [↑](#footnote-ref-1)
2. *COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 29.4.2020 COM(2020) 315 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Soutien aux Balkans occidentaux dans la lutte contre la COVID-19 et la relance après la pandémie. Contribution de la Commission en vue de la réunion des dirigeants de l’UE et des Balkans occidentaux du 6 mai 2020)* [*https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FR/COM-2020-315-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF*](https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FR/COM-2020-315-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF)

   [*https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/FR/COM-2019-260-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF*](https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/FR/COM-2019-260-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF)

   [*https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EN/C-2020-3152-1-EN-MAIN-PART-1.PDF*](https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EN/C-2020-3152-1-EN-MAIN-PART-1.PDF)

   *https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EN/C-2020-3152-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF* [↑](#footnote-ref-2)