{service :2}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0]

[onshow.service]

## **EVALUATION DES VIOLENCES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIOLENCES | *324* |  | AUTEUR | *324* |  | Auteurs multiples | **24** |
| Oui |  |  | Conjoint |  |  | Famille homme |  |
| Non |  |  | Ex-conjoint |  |  | Autre épouse |  |
|  |  |  | Famille de l’homme |  |  | Enfant |  |
|  |  |  |  |  |  | Ami du mari |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVALUATION DES VIOLENCES**  {table:511}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | |
| [violences\_femme\_de\_la\_part.violences\_femme\_de\_la\_part;block=tbs:row] | [violences\_femme\_de\_la\_part.num;block=tbs:row] |

**Toutes les femmes reçues en 2013 étaient victimes de violences conjugales.**

**Il s’agissait essentiellement de violences conjugales de la part du conjoint (96 %) ou de l’ex-conjoint (3 %).**

Une femme subissait la violence de sa « belle-famille » sans que le conjoint intervienne.

• 24 **femmes**  -**7 %- ont fait part de violences exercées par plusieurs agresseurs :**

6 % des femmessubissaient, en plus des violences conjugales, des violences d’un ou plusieurs membres de leur « belle-famille ».

1 % devaient faire également face à leurs enfants, à une autre épouse ou compagne ou affronter des violences d’ami du conjoint.

|  |
| --- |
| Mariage forcé |

**4 % des femmes ont précisé avoir été victimes d’un mariage forcé** (coutumier ou officiel)

|  |
| --- |
| **VIOLENCES PHYSIQUES** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Type de violences physiques  {table:251}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | | | [violences\_physiques\_stat\_visites.violences\_physiques\_stat\_visites;block=tbs:row] | [violences\_physiques\_stat\_visites.num] | | **87 % des femmes victimes de violences conjugales rencontrées ont dénoncé des violences physiques** :  • 34 % parlaient de gifles et 31 % de « bousculades » Très fréquemment elles disaient avoir été jetées à terre, contre les murs ou le mobilier : 4%.  • 69 %  de « coups » : à mains nues, avec les poings, les pieds ou la tête … portés avec une grande violence sur toutes les parties du corps.  • 19 % étaient tirées par les cheveux, griffées, pincées, mordues…  • 13 % avaient été frappées avec des objets et 7 % blessées avec une arme.  **• 10 % étaient séquestrées.** |

**29% des femmes ont précisé qu’elles subissaient des violences physiques régulières.**

**• 3 femmes subissaient des sévices tels qu’ils pouvaient être qualifiés de tortures**

**• 19 % d’entre elles** **avaient été confrontées à au moins une tentative de les tuer**

par strangulation (13 %) ou autre (6 %)

|  |
| --- |
| **VIOLENCES SEXUELLES** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Types de violences sexuelles  {table:271}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | | | [violences\_sexuelles\_stat\_visites.violences\_sexuelles\_stat\_visites;block=tbs:row] | [violences\_sexuelles\_stat\_visites.num] | | **33 % des femmes victimes ont déclaré dés le premier accueil subir des violences sexuelles**:  **•** 20 % étaient harcelées  **•** 17 % étaient humiliées et 10 % dénigrées  **•** 2 % étaient menacées de prostitution ou  contraintes à des relations sexuelles tarifées ou non.  **13% des femmes ont précisé qu’elles subissaient des violences sexuelles régulières.** |

**27 % étaient violées par leur conjoint** et osaient en parler lors du premier entretien.

|  |
| --- |
| **VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Les violences psychologiques étaient repérées par 97 % des femmes victimes :**  •Elles étaient majoritairement injuriées (80 %)  menacées et/ou subissaient des chantages (66 %)  dénigrées (60 %) humiliées (60 %) et harcelées (40 %)  •Pour27 % leur conjoint les rendait responsables des violences.  •30 % d’entre elles n’avaient plus de liens familiaux ou amicaux, confirmant la stratégie d’isolement propre aux violences conjugales.  •17 % avaient vu leurs biens détruits (vêtements, objets personnels ou éléments du logement)  •15 % étaient régulièrement mises à la porte de chez elles.  **35% des femmes ont précisé qu’elles subissaient des violences psychologiques régulières.** | |  |  | | --- | --- | | Type de violences  {table:261}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | | | [violences\_psychologiques\_stat\_visites.violences\_psychologiques\_stat\_visites;block=tbs:row] | [violences\_psychologiques\_stat\_visites.num] | |

**32 % des femmes subissaient des menaces de mort explicites et répétées**

Menaces pénalement reconnues mais rarement prises en compte dans les commissariats.

|  |
| --- |
| **VIOLENCES ECONOMIQUES** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Types de violences  {table:281}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | | | [violences\_economiques\_stat\_visites.violences\_economiques\_stat\_visites;block=tbs:row] | [violences\_economiques\_stat\_visites.num] | | **Les violences économiques touchaient 40% des femmes.**  • 5 % ne pouvaient décider seules des achats.  • 7 % d’entre elles n’avaient pas le droit de travailler, 2% étaient contraintes de travailler sans rémunération et 13 % des 93 femmes qui travaillaient se voyaient « confisquer » leur salaire.  • 15 % des femmes devaient assumer seules toutes les charges de la maison et de la famille. |

**21 % des femmes survivaient dans un dénuement total.**

13 % des pères percevaient les prestations familiales pour leur propre usage

|  |
| --- |
| **PRIVATIONS** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Types de privations  {table:311}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | | | [violences\_privations\_stat\_visites.violences\_privations\_stat\_visites;block=tbs:row] | [violences\_privations\_stat\_visites.num] | | **Les différents types de privations concernaient 23 % des femmes.**  • 12 % d’entre elles avaient interdiction de manger ou devaient se « débrouiller » sans ressources.  • 12% étaient empêchées de dormir ou réveillées plusieurs fois dans la nuit.  • 2 % n’avaient pas accès aux médecins  2% étaient privées d’hygiène .  • 2 % vivaient dans un logement dont le conjoint contrôlait l’accès à l’eau ou à l’énergie.  2 % n’avaient pas accès au téléphone. |

|  |
| --- |
| **VIOLENCES SOCIALES** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **43 % des femmes subissaient des violences sociales**  • 27 % avaient été progressivement coupées de leurs proches  • 27 % vivaient sous surveillance  voire se retrouvaient cloîtrées au domicile : 16 %  20% des conjoints contrôlaient leurss appels, mails ou courriers. | |  |  | | --- | --- | | Types de violences  {table:301}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | | | [violences\_sociales\_stat\_visites.violences\_sociales\_stat\_visites;block=tbs:row] | [violences\_sociales\_stat\_visites.num] | |

**2 femmes étaient contraintes à des obligations religieuses,**

**4% des femmes étrangères avaient interdiction d’apprendre à parler français.**

|  |
| --- |
| **VIOLENCES ADMINISTRATIVES** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Types de violences  {table:291}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | | | [violences\_administratives\_stat\_visites.violences\_administratives\_stat\_visites;block=tbs:row] | [violences\_administratives\_stat\_visites.num] | | • **Les violences administratives concernaient 15 % des femmes victimes.**  Elles n’avaient pas accès à leurs documents officiels (titres de séjours, passeports, livrets de famille), étaient privées d’accès à leurs droits. |

**16 % des 123 femmes étrangères étaient empêchées d’obtenir un titre de séjour** ou freinées dans leurs démarches et 16 % ne détenaient pas leurs pièces d’identité.

|  |
| --- |
| **VIOLENCES JURIDIQUES** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7 % des femmes avaient été victimes de démarches abusives :**  • 5% des conjoints maris avaient déposé plainte accusant leur épouse de violences à leur encontre.  • 3 femmes avaient été hospitalisées en psychiatrique contre leur gré à la demande de leur conjoint.  • 3 femmes étaient accusées de mauvais traitements sur ses enfants. | |  |  | | --- | --- | | Types de violences  {table:321}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | | | [violences\_juridiques\_stat\_visites.violences\_juridiques\_stat\_visites;block=tbs:row] | [violences\_juridiques\_stat\_visites.num] | |

**2 % des femmes étrangères avait été signalées au service des étrangers comme ne relevant plus du droit au séjour en raison de la rupture de vie commune**

## **ORIGINE DES VIOLENCES**

Les deux tableaux suivant visent à repérer le moment de l’émergence des violences et les raisons pouvant « expliquer » les violences du conjoint.

L’analyse de la situation se fait progressivement au cours de l’accompagnement. L’origine des violences n’est donc pas clairement repérée par un grand nombre de femmes au moment du premier contact. Elles peuvent associer une« raison » à une « justification  des violences » mise en avant par leur mari.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | COMMENCEMENT {table:391}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | | | [commencement\_violences.commencement\_violences;block=tbs:row] | [commencement\_violences.num] | | **51 % des femmes avaient connu les violences très rapidement après la formation du couple :**  • 28 % dés le début de la relation  • 22 % dés l’installation du couple  (vie commune ou mariage)  • 1 % au premier désaccord exprimé  **17 % des femmes avaient vécu les premières violences autour de l’arrivée d’un enfant,**  • 3 % dés la première grossesse.  **20 % des femmes étrangères associaient les premières violences à leur arrivée sur le territoire français.**  • 2 % avaient vu leur mari changer après l’obtention d’un titre de séjour et 1 % après la perte de leur travail |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • **19 % des femmes disaient être agressées « sans raisons »**  • **19 % ne s’expliquaient pas l’émergence des violences.**  • 22 % évoquaient la consommation d’alcool ou de toxiques de leur conjoint et 1 % ses problèmes de santé (essentiellement psychologiques)  • 14 % liaient les violences à la jalousie de leur conjoint et 9 % à l’existence d’une « maîtresse ».  • 6 % pensaient que la famille de leur conjoint activait sa violence.  • 5 % pensaient que les violences étaient liées à la dimension culturelle du couple ou du conjoint.  • 3 % associaient les violences aux enfants.  • 2 % expliquaient la violence par les problèmes financiers ou de chômage. | |  |  | | --- | --- | | RAISONS \* | | | « pour rien » | **60** | | « ne comprend pas » | **60** | | Alcoolisme | **72** | | Problèmes psy du conjoint | **11** | | Maladie du conjoint | **2** | | Cultures différentes | **11** | | Déracinement | **4** | | Jalousie | **44** | | Relation extra conjugale | **30** | | Prbs sexuels du conjoint | **3** | | Grossesse | **5** | | Enfants | **3** | | Enfants autre union | **1** | | Chômage | **4** | | Problèmes financiers | **2** | | Famille du conjoint | **20** | | Autre | **1** | |  |  |   *\*Plusieurs réponses possibles* |

## **CONSEQUENCES DES VIOLENCES**

Subir des agressions répétées entraîne toujours des séquelles et handicape sérieusement la majorité des femmes dans leur vie quotidienne. Leur intégrité psychique et physique est fréquemment ébranlée entraînant des troubles de santé réguliers. Ceux-ci peuvent se révéler à tout moment, même longtemps après la fin des violences.

Ces conséquences sont directement liées aux violences et sont une réaction normale à une situation anormale de souffrance.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSYCHOLOGIQUES | **264** | *Sur 324 femmes* | PHYSIQUES | **64** |
| Epuisement |  |  | Blessures |  |
| Déstabilisation |  |  | Fractures |  |
| Culpabilisation / Dévalorisation |  |  | Cicatrices |  |
| Isolement |  |  | Hospitalisation/s |  |
| Peur / angoisses |  |  | Traumatisme crânien |  |
| Troubles du sommeil |  |  | Séquelles définitives |  |
| Troubles de l’alimentation |  |  | Handicap / invalidité |  |
| Perte de mémoire |  |  | Arrêt maladie longue durée |  |
| Stress post-traumatique |  |  | Maladie |  |
| Dépression |  |  | Migraines |  |
| Idées suicidaires |  |  | Tension |  |
|  |  |  | Perte et prise de poids |  |
|  |  |  | **Grossesse non désirée** |  |
|  |  |  | **IVG** |  |
| **Tentative de suicide** |  |  | **Fausse couche** |  |
|  | **Accouchement prématuré** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES  {table:35}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | |
| [consequences\_psychologiques\_stat.consequences\_psychologiques\_stat;block=tbs:row] | [consequences\_psychologiques\_stat.num] |

|  |  |
| --- | --- |
| CONSEQUENCES PHYSIQUES  {table:34}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | |
| [consequences\_physiques\_stat.consequences\_physiques\_stat;block=tbs:row] | [consequences\_physiques\_stat.num] |

|  |  |
| --- | --- |
| CONSEQUENCES ADMINISTRATIVES  {table:33}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | |
| [consequences\_administratives\_stat.consequences\_administratives\_stat;block=tbs:row] | [consequences\_administratives\_stat.num] |

* **Pour 81 % des femmes, les conséquences des violences étaient principalement d’ordre psychologique :**

•48 % des femmes étaient profondément épuisées, usées par les violences et 52 % se disaient extrêmement déstabilisées et « perdues ».

**• 57 % vivaient dans une angoisse permanente.**

•36 % se culpabilisaient de la situation et se sentaient dévalorisées.

•33 % avaient rompu tous liens familiaux ou/et n’avaient plus de réseau amical.

• 17 % présentaient des troubles du sommeil et 12 % des troubles de l’alimentation

•6 % des femmes étaient en état de stress post-traumatique

•7 % des femmes victimes de violences étaient en dépression (sous traitement ou non) et 2 % évoquaient une « envie de mourir »

* **2 % nous ont dit avoir déjà fait au moins une tentative de suicide.**
* **20 % des femmes subissaient des répercussions physiques :**

• 9 % présentaient des blessures, 3 % des fractures et 3 % des cicatrices.

4 % avaient été dû être hospitalisées suite aux violences

• 7 % avaient développé une maladie chronique ou étaient en arrêt longue durée.

• 2 % présentaient des séquelles définitives ou une invalidité consécutives des violences.

• 3 % avaient fait une fausse-couche, accouché prématurément, ou avaient dû interrompre une grossesse du fait des coups.

1 d’entre elles subissait une grossesse « forcée ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECONOMIQUES | **31** | *Sur 324 femmes* | AUTRES | **8** |
| Perte ou précarité emploi |  |  | Sans titre de séjour |  |
| Perte ou précarité logement |  |  | Placement des enfants |  |
| Surendettement |  |  | Enfant handicapé |  |
| Sans compte bancaire |  |  |  |  |

* **10 % des femmes rencontraient des difficultés économiques importantes**

• 12 % des femmes qui travaillaient étaient en difficulté professionnelle (perturbations sur le lieu de travail, absentéisme, perte d’emploi répétée…) et une femme avait définitivement perdu son emploi.

• 7 % étaient en précarité dans leur droit au logement (perte de leur logement, dettes de loyer, risque d’expulsion, difficulté d’obtention d’un autre logement…)

• 2 % étaient en situation de surendettement

* Une femme sur quatre « étrangères sans papiers » (6 sur 23) n’arrivait pas à faire valider son droit au séjour parce que son mari détenait les documents et refusait d’effectuer les démarches qui lui revenaient.

Trois femmes avaient perdu leur droit au séjour suite à une dénonciation en préfecture du mari.

* Deux femmes avaient leurs enfants placés du fait des violences conjugales et un enfant était né handicapé suite aux violences sur sa mère.

**DEMARCHES ENTREPRISES**

|  |  |
| --- | --- |
| **AUCUNE** |  |

**14 % des femmes n’avaient jamais entrepris aucune démarche pour dénoncer les violences qu’elles subissaient.**

SOS Femmes était leur premier contact « spécialisé » pour faire reconnaître les violences dont elles étaient victimes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MEDECIN** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | U.M.J. | **47** | | Médecin de ville | 19 | | Médecin hospitalier | 15 | | Médecin PMI | 2 | | *Non précisé* | *6* | |  |  | | Certificat médical | **58** | | **Certificat sans ITT** | **2** | | **Certificat ITT – 8 j** | **27** | | *Nombre de certificats* | *42* | | *Dont plusieurs* | *9* | | **Certificat ITT + 8 j** | **10** | | *Nombre de certificats* | *47* | | *Dont plusieurs* | *4* | | **Nbre jours non précisé** | **19** | |  |  | | **Hospitalisation** | **7** | | **27 % des femmes avaient déjà consulté un médecin** **en raison des violences :**  • 5 % à l’hôpital et 6 % auprès de leur médecin.  •15 % étaient passées par l’Unité Médico Judiciaire  suite à une plainte.  **58 femmes, soit 18 %, s’étaient vues délivrer au moins un certificat médical**  13 d’entre elles (4 %) disposaient de plusieurs certificats médicaux ( de 2 à 5 certificats de moins de 8 jours et de 8 à 15 certificats de plus de 8jours).  •81 % des certificats médicaux établissaient une ITT  43 % indiquaient une ITT supérieure à 8 jours.  **2 % des femmes avaient été hospitalisées suite à des faits de violence.** Dont une femme pendant 21 jours ! | |

*→ 11% des victimes (en plus de celles n’ayant entamé aucune démarche) ont précisé n’avoir jamais vu un médecin pour faire constater les violences.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POLICE** | | **236** |
| |  |  | | --- | --- | | **Intervention** | **42** | | *Dont plusieurs* | *3* | | *Nombre* | *47* | |  |  | | **Main courante** | **89** | | *Dont plusieurs* | *11* | | *Nombre* | *106* | |  |  | | **Plainte** | **167** | | *Dont plusieurs* | *32* | | *Nombre* | *233* | | **73 % des femmes avaient déjà sollicité la police** :  • **13 % avaient bénéficié d’une intervention policière au**  **Domicile** dont 1 % plusieurs interventions (de 2 à 4).  • **27 % avaient fait enregistrer une main courante**  dont 3 % plusieurs mains courantes (de 2 à 6)  • **52 % avaient porté plainte**  dont 10 % plusieurs plaintes (de 2 à 15) | |

*→ 5% des victimes (en plus de celles n’ayant entamé aucune démarche) ont précisé n’avoir jamais signalé les violences à la police.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suites de plaintes** | Sur les 167 femmes ayant porté plainte | |
| **• 13 % avaient retiré leur plainte** volontairement, après promesse ou sous pression.  **• 5 % des conjoints avaient été interpellés**  *(24% en 2012 et 19% en 2011)*  **16 % avaient été placés en garde à vue**  *(27% en 2012 et 23% en 2011)*  **• 22 % pensaient que leur plainte était en cours de traitement.**  6 % indiquaient clairement ignorer ce qu’il avait pu advenir de leur plainte.  **• 5 % des 233 plaintes étaient officiellement classées.**  **• 15 % des 233 plaintes avaient été traitées par la justice :** *(32 % en 2012 et 15 % en 2011)*  2 % étaient passées devant un délégué du procureur ou en médiation*,* | | |  |  | | --- | --- | | Retirée | **22** | |  |  | | Interpellation conjoint | **9** | | Garde à vue | **27** | |  |  | | Comparution immédiate | **6** | | Tribunal correctionnel | **25** | |  |  | | Médiation / délégué | **3** | | Composition pénale | **0** | | Rappel à la loi | **2** | |  |  | | En cours | **37** | | Classée | **8** | |  |  | | Ne sait pas | **10** | |

2 % avaient donné lieu à une comparution immédiate *(6% en 2012 et 2 % en 2011)*

11 % avaient abouti à une audience au Tribunal. *(22% en2012 et 11 % en 2011)*

Les informations présentées ci-dessous sont celles dont les femmes avaient connaissance.

Il est à noter qu’elles ne sont pas informées directement de la décision judiciaire suite à leur plainte et ignorent le plus souvent ce qu’il en est advenue.

Lorsque l’on constate à quel point il est essentiel pour les femmes d’être entendues et reconnues victimes, et bien que nous notions des progressions dans le traitement des plaintes, les résultats restent toujours très en deçà des attentes.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Condamnation** | **24** | |  |  | | **Prison avec sursis** |  | | 1/6 mois |  | | 7/12 mois |  | | 13/24 mois |  | | 25/36 mois |  | |  |  | | **Prison ferme** |  | | 3mois |  | |  |  | | **Autres décisions** |  | | Amende |  | | Contrôle judiciaire |  | | Interdiction d’approcher |  | | Eviction du conjoint |  | | | Sur les 31 plaintes traitées par un juge :  **• 13 conjoints avaient été condamnés à une peine de prison,** soit 8% des hommes violents dont la femme avait porté plainte. Essentiellement à du sursis : 7 %.  **• Les condamnations pouvaient être assorties**  **d’obligations complémentaires :**  Ainsi 4 % des hommes avaient interdiction d’approcher leur conjointe, et 7 % était sous contrôle judicaire  Et 2 % devaient quitter le domicile conjugal. | | |
| **JUSTICE** | | **81** |

**25 % des femmes avaient entrepris une démarche juridique.**

*(36% en 2012, 30 % en 2011, 23 % en 2010)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10% se lançaient dans les toutes premières démarches :**  • Pour 3 %, il s’agissait de recherches d’informations Juridiques.  • 12 % avaient déjà effectué une demande d’Aide Juridictionnelle liées à un projet de divorce ou de séparation.  **12 % avaient déjà consulté et choisi un avocat.**  **19 % avaient entamé une procédure judiciaire :**  • 10 % avaient demandé une séparation ou un divorce.  2 % avaient déjà obtenu l’ordonnance de non  Conciliation.  • 2 % sollicitaient une décision concernant les droits de garde des enfants.  • 3 % préparaient une audience suite à leur plainte | |  |  | | --- | --- | | Premières démarches |  | | CIDFF/conseil juridique |  | | A. J. demandée |  | |  |  | | **Avocat** | **40** | |  |  | | Procédure en cours | **42** | | Divorce demandé | 23 | | ONC prononcée | 8 | | Droits de garde | 6 | |  |  | | Suite de plainte | 8 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Ordonnance protection | **19** | | Envisagée | 4 | | Demandée | 10 | | Obtenue | 4 | | Refusée | 2 | | **6 % avaient lancé une demande d’ordonnance de protection ou souhaitaient le faire:**  • 3 % étaient en cours    • 1 % avaient déjà obtenu l’OP  • 2 femmes avaient été déboutées de leur demande |

*→ 17% des victimes (en plus de celles n’ayant entamé aucune démarche) ont précisé n’avoir jamais engagé de démarche juridique.*

|  |  |
| --- | --- |
| DEMARCHES  {table:44}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | |
| [demarches.demarches;block=tbs:row] | [demarches.num] |

|  |  |
| --- | --- |
| SUITES DE PLAINTE  {table:45}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | |
| [suites\_de\_plainte.suites\_de\_plainte;block=tbs:row] | [suites\_de\_plainte.num] |

|  |  |
| --- | --- |
| ORDONNANCE DE PROTECTION  {table:46}[onshow;block=tbs:p;when [var.x\_delete]=0] | |
| [ordonnance\_de\_protection.ordonnance\_de\_protection;block=tbs:row] | [ordonnance\_de\_protection.num] |