مشروع سان فرانسيسكو لانخراط الجاليات المهاجرة

نتائج البحث المعتمد على المجتمع الذي عقدته شبكة سان فرانسيسكو للمهاجرين SFILEN

أكتوبر 2013
عن شبكة سان فرانسيسكو القانونية والتعليمية للمهاجرين

تأسست شبكة سان فرانسيسكو القانونية والتعليمية للمهاجرين في عام 2007 م. أجل مناصرة ودعم التوفير الكامل للخدمات الاجتماعية، والخدمات القانونية المباشرة، والمساءدات، والتغذية، وحرية الحركة، ولم الشمل مع العائلات والجاليات، وذلك لجميع المهاجرين وعائلاتهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني بالنسبة للهجرة.

تعد الشبكة نحو تحقيق حقوق المهاجرين هذه عن طريق بناء قيادات شعبية، وتوفر خدمات قانونية مجانية، ومساعدة قانونية شاملة، ومناصرة التعليم المجتمعي، والعمل المنظم نحو مكافحة الجاليات المهجرة. تركز الشبكة المحمولة حول المهاجرين، على عملها في السياق المحلي، في تسعى للتعلم من المنظمات الأخرى على المستوى الوطني، أخذاً بعين الاعتبار، وعي نقاط تأثير الأنظمة السياسية والاقتصادية العالمية على مجتمعنا هنا. تسعى الشبكة في تحقيق ذلك إلى العمل مع مختلف الجاليات العرقية والحركات الاجتماعية.

منظمات الشبكة القانونية والتواصل المجتمعي:

- AAN: شبكة المناصرة الأفريقية
- AROC: المركز العربي للمصادر والتنظيمات إيرك
- AAAJ: التواصل القانوني لآسيويون جزر المحيط الهادئ
- ALC: كاروسا جنوبًا: قضية عادلة
- APILO: المركز المشترك
- CARECEN: مركز أمريكا الوسطى للمصادر
- CAA: خدمات شارع دولوريس المجتمعية
- *DSCS: المركز المجتمعي الفلبيني
- FCC: مركز لا رازا القانوني
- LRCL: مركز لا رازا للمصادر المجتمعية
- LRCRC: مركز لا رازا للمصادر المجتمعية
- MUA: مخزون أورينيس إي أكينفاس
- PODER: الناس المتحدة للحقوق البيئية والاقتصادية
- *خدمات شارع دولوريس المجتمعية هي صاحبة صفة القيادة والشؤون المالية لدى الشبكة
الشكر والامتنان

هذا التقرير مهدي إلى روح إريك كريستيان، المدير التنفيذي السابق في خدمات شارع دولورس المجتمعية. نحن مدينون لربيته ورؤيته، فلولاهم لما تم التوصل لنتائج هذا البحث أو تحقيق هذا التعاون والتحلي بهذا العزم. سيكون أي عمل في مناقصة حقوق الجاليات المهاجرة وأي مكسب مبني على هذا التقرير مخصصا لذكرى إريك.
الملخص

شِبْكَة ِسانَ فرانسيسِيَّكو العَقْلِيَّةُيَّةُ والتعليميَّةُ للمهاجرين

تتكون شبكة سان فرانسيسكو القانونية والتعليمية للمهاجرين من 13 منظمة مجتمعية متعددة الأعراق واللغات، وتتكفل هذه الشبكة بخدمات قانونية هامة وتوفر المعلومات والتوجيه للمهاجرين في سان فرانسيسكو. يواجه المستفيدون من الشبكة خواجا أمام الحصول على الخدمات الاجتماعية، ويشعرون بالغج نجوم قوى الأمان المحلي، ويواجهون اعتقال والتجزئة بأعداد قياسية. لدى العاميين في الشبكة خبرات مباشرة في تقديم الدعم للمهاجرين ذوي الدخل المحدود والذين لا يحصلون على الخدمات الكاملة، وذلك يوفر خدمات مناسبة لغوية وثقافية لمواجهة التحديات أمام الجاليات المهاجرة في سان فرانسيسكو.

مشروع شبكة مشروع سان فرانسيسكو لانخراط الجاليات

عقدت الشبكة بحثاً اعتماد التعاون المجتمعي، ومدته عامان، بعنوان مشروع شبكة سان فرانسيسكو لانخراط الجاليات المهاجرة (مشروع الانخراط). الهدف من هذا المشروع هو جذب أكبر عدد من أصحاب الشأن الذين يعيشون في الجاليات المهاجرة، وتوسيع الوجهات التي تنتمي بها الجاليات المهاجرة، واقتراح سياسات وممارسات مناسبة نحو انخراط حقيقي.

اعتماداً على الأرقام المنسوبة عليها في مسح الأمريكي كونيتيكوت، فإنّ نسبة البالغين (منهم 18 عاماً أو أكثر) من سكان سان فرانسيسكو والموالدين في الخارج تكافأ تقلّد 40% من المدينة. في حين أنّ مدينة سان فرانسيسكو تعرف بأنها مدينة صديقة وموثوقة للمهاجرين. إلا أنّ حقيقة الأمر حسب القول المشاركون في مشروع الانخراط هو عكس ذلك. العديد منهم مهاجرون لا يجدون العمل إلا ينحد الأذى، والأمر يصبح بالنسبة للغور على السكن في هذه المدينة المكلفة.

يتنافس ترحيب المدينة المألوف هذا مع صعوبة الحصول على الخدمات والموارد فيها والتفاعل العضوي مع المدينة المكلفة.

يُثبِّت هذا البحث الصغرى الذي تواجهها الجاليات المهاجرة في الحصول على الخدمات والخدمات والعطيات التي يُشتمل عليها نمط الفجوات الناجية عن ذلك. كما يضع هذا البحث اقتراحات دينية سان فرانسيسكو لتحسين انخراط الجاليات المهاجرة من خلال التركيز على خدمات فعالة ومن السهل الحصول عليها، وإزالة الهواجج اللغوية والثقافية، ومشاركة جميع أصحاب الشأن.

تألف مشروع الانخراط من ثلاثة مراحل معمودة على المجتمع، وهي: 1) التخطيط والبحث التعاوني والمتوسط اللغات، والذي من المقابلات أوكيّة مع أفراد مخترقين من الجاليات. 2) البحث يعتمد على الجاليات مع مجموعات دراسية وعقد استبان للمسح متعدد اللغات بين مهاجري سان فرانسيسكو، ثمّ عمليّة تفاعل مجتمعية نحو تقديم نتائج هذا البحث مباشرةً بوضع إطار للوصول المستقبليّة المتعلقة بالسياسات والمناصرة المطروحة أمام الشبكة.
قام موظفو الشبكة وربداً من الجاليات بمسح ٦٥٥ من مهاجري سان فرانسيسكو وحصولوا على ٦٠% استبيان صالح و كافٍ. تم توزيع هذا الاستبيان بين أقل الجاليات المهاجرة وتوفيره لمدة سنة أسباب و كان الاستبيان متوفراً باللغات الإسبانية والصينية والتيفولي واللغات الأخرى. كان جميع المشاركون من سكان سان فرانسيسكو، من عمر ١٨ عاماً وأكثر، وتم تعريف مصطلح "مهاجر" أو "مهاجرة" إن كان الطريقة لاجئ الولايات الأمريكية المتحدة. كان معظم المشاركون في المسح هم من المستفيدين من خدمات الشبكة القانونية، أو من أعضاء منظمات الشبكة. أو غيرهم من السكان المهاجرين الذين احتووا بتقديم خدمات هذه الشبكة. لعب موظفو جامعات سان فرانسيسكو، مركز ليو ت. ماكاري، للخدمة العامة والمساهمة العامة دوراً أساسيًا في تصميم استبيان المسح وفي تنظيم وتحليل البيانات.

إضافة لذلك، عقد موظفو الشبكة وربداً من الجاليات أكثر من ثلاثين مقابلة شخصية، وتقع مجموعات دراسية باللغة الأصلية، ودعا ما يزيد عن ١٥٠ من أعضاء الجاليات إلى اجتماعات لاستعراض النتائج. بالمحور، تواصلت الشبكة مع ما يزيد عن ٨٠٠ من أعضاء المجتمع والجاليات المهاجرة في سان فرانسيسكو.

العرق

المشاركون في المسح:
- أسودون: ٢٥% 
- سوتو: ٢٥% 
- آسيويون: ٢٥% 
- من أصل أفريقي/سود: ١٠% 
- أصل شرق أوسطي/عربي، ١% 
- بيط، ١% 
- رفضوا الإجابة، ٦% 
- أقل من ١% متعدد العرق

المستفيدون من خدمات الشبكة:
- أسودون: ٢٨% 
- سوتو: ٢٥% 
- آسيويون: ٢٥% 
- من أصل أفريقي/سود: ٩% 
- بيط، ٠% 
- متعدد العرق

من سكان سان فرانسيسكو:
- أسودون: ٣٣% 
- من أصل أفريقي/سود: ٦% 
- بيط، ٢% 
- عرقين أو أكثر، ٠% 
- أمريكيون، ١٥% 
- آسيويون، ٢%
 بلد الأصل

المشاركون بالله:
- الصين 44% 
- المغرب 24% 
- هونغ كونغ أو ماكاي 16% 
- غواتيمالا 5% 
- السلفادور 4% 
- إكيتريا 2% 
- اليمن 1% 
- فيتنام 2% 
- هونغ كنر 2% 
- نيكاراغوا 1% 
- البرازيل 1% 
إضافة إلى غيرها من الأقاليم

 الحال القانوني بالنسبة للهجرة

المشاركين بالله:
- مواطنة 63% 
- إقامة دائمة قانونية 32% 
- تأشيرات مؤقتة 5% 
- طلب جوء 2% 
- 30% جوء 
- عدم اقامة وثائق 20% 
- رفض الإجابة 7%
النتائج الأساسية

1. أحلام مشتركة: أشار ما يقرب من 63% من المشاركين في المسح أنهم آتوا إلى الولايات الأمريكية سعياً وراء "حياة أفضل". أضاف المشاركين في المجموعات الدرامية أنهم كانوا يأملون بالحصول على فرص أفضل في العمل والدراسة، أو بالاتجاه بعائلاتهم، أو بالهروب من الاضطهاد السياسي في موطئهم.

2. الحصول على الخدمات: بالرغم من شعورهم بالترحيب بهم في سان فرانسيسكو (62%) من المشاركين قالوا بأنهم يشعرون بالاندماج مع الثقافة الأمريكية، إلا أن أغلب المهاجرين لا يزالون يعانيون من مواجهة أمام الحصول على الخدمات والبرامج الأساسية. أوضح جميع المشاركين بأن لديهم حاجات لم يتم تلبيتها عندما يتعلق الأمر بالحصول على الدعم الأساسي.
3. تحديات أساسية: تواجه جاليات سان فرانسيسكو الهجرة أشد الصعوبات عندما يتعلق الأمر بالحصول على السكن والوظائف. مهاجرون سان فرانسيسكو عاطلون عن العمل ولا يحصلون على ساعات عمل كافية، حيث أشار 45% إلى أنهم عاطلون عن العمل و11% على أنهم عاطلون عن العمل. لا تتجاوز الدوام الجزئي. أشار 45% إلى أنهم عاطلون عن العمل، 45% للعمل بسبي الخروج من المدينة وراء معايير أمكانيتها. وفقًا إلى ذلك، أشار 45% من المهاجرين إلى عدم تلبية حاجاتهم المتعلقة بالسكن و58% إلى صعوبة الحصول على الخدمات المتعلقة بالسكن.

4. حصول الجاليات المهاجرة على الرعاية الصحية: أشارت أغليّة المهاجرين إلى تلبية حاجاتهم الأساسية بالنسبة للرعاية الصحية، ولكن هناك تشو להשول في المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية للحصول على برامج الرعاية الصحية المحلية. أشار ما يقرب من 70% من أفراد المهاجرين بأنهم قادرون على الحصول على الخدمات الصحية. إلا أن عددًا كبيرًا أشار إلى التشويش حول المتطلبات للمشاركة في برامج الرعاية الصحية، وذلك من أفراد الهجرة إلى الحفاظ على موطني الهجرة على المعلومات الخاصة بهم.

5. المهاجرون الذين لا يملكون وثائق: أجاب ما يقرب من 70% من الذين شاركوا بالمسح، أنهم لا يملكون وثائق في حين رصد 7% الإشارة إلى حالاتهم المتعلقة بالهجرة. يواجه أفراد المجتمعات المهاجرة الذين لا يملكون وثائق حواجز إضافية أمام الحصول على خدمات المدينة، وذلك بسبب عدم توفر وثائق للموثوق بها لإظهار أنهم مقيمين ومت联通 الزيادات. إضافة إلى ذلك، يشكل الحفاظ على وثائق الهجرة برومي لمعظم الجاليات المهاجرة، وبالتالي للمهاجرين اللاتينيين الذين يشهدون تواجدًا متزايدًا للشرطة في أحيائهم. كما يشهدون الجاليات تعتبرنجًا متزايدًا ما بين قوى الشرطة وسلطات الهجرة.

6. الساهمة المدنية: أشار معظم المهاجرين، 67% من مشاركا بالمسح إلى زيفتهم بأنهم مساهمين في المجتمع المحلي. يشترط🍴 المشاركين بشكل أكبر في النصوص، وفاعليات التعليم المعيشي، وحضور جلسات قرارات البلدية، وفاعليات المجتمعية ليفتون لهم دور فعال في تحسين مجتمعاتهم.

7. أنظمة الدعم: تتفق الجاليات المهاجرة نظم دعم مبتكرة ومجتمعي بسبب عدم قدرتهم للوصول إلى خدمات دولارات المدينة أو بسبب غياب مشاعر الثقة بها. تستخدم الجاليات المهاجرة برامج الدعم المتبادل، وتوزيع التكنولوجيا، والشبكات الغير رسمية، بما بين الأصدقاء، لسد فجوات الخدمات.
الوصيات

1. إعادة تعريف انخراط الجاليات المهجرة ليتجاوز مستوى العوامل الديموغرافية والاجتماعية ذات الصفة الثقافية. الحصول على الخدمات الأساسية (من مثل السكن والرعاية الصحية) هو الأمر الذي يهم الجاليات المهجرة بالدرجة الأولى، وهي توفر لمحبي الحياة السليمة.

2. توسيع عمليات التشكيل والتوعية والتنزويج المجتمع. تحديد الجاليات المهجرة في سان فرانسيسكو مصورة في الحضور على الخدمات بسبب القص في المعلقات أو الحضور على المعلقات الخاطئة. كما أنهم ليسوا على علم بالسياسات المناصرة للمهاجرين والبرامج الموجودة التي يمكنهم الاستفادة منها. هذه الفجوة يمكن أن تسهم جمهور أمراض الجالية من لديهم علاقات ضمن الجالية والتكافل اللغوي والثقافي لعقد حملات التوعية والتثقيف والاتصال.

3. دعم أفضل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة لزيادة إمكانية الحصول على الخدمات. يمكن أن يعمل أصحاب الصلح في سان فرانسيسكو على تطبيق عدة مبادرات لزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات معًا. إضافة مهارات أخرى من مثل تقديم ورشات تدريب فرصة ساحرة العمل أما العمال أصحاب المهارات المتقدمة، وتحسين قدرة بيئة العمل، وضع قاعدة بيانات موحدة للسكن، وتنوع الممارسات الأفضل في مجالات اللغة والعلاقات والتعليمية التي تواجه الجاليات المهجرة.

4. بناء جسور مع المجتمعات المستفيدة. الأحياء والسكان الموجودين اليوم في هذه المدينة المعاصرة، يعانون كثيرًا من أصطباغ الشأن أيضاً. تحقيق انخراط أفضل للجالية المهجرة سيستجيب ممارسات معيشية وأعمالنا المحلية والاجتماعية، وكذلك العلاقات ما بين الأحياء، يجب أن يعزز مفعولاً المدينة. من المفيد ان تكون بين المهاجرين والجماعات المستفيدة، وبناء العلاقات ما بينهما، وتحقيق الدعم المتبادل ما بينهما أيضًا.

5. دعم البحث المعمد على المجتمع. كان مشروع انخراط الجاليات المهجرة الأول من نوعه في ترتيبه تجربة عدود كبير من المهاجرين الذين لا يملكون تخصصات الذين لا يحصلون على الخدمات كاملاً. يجب أن تكون دراسة البحث المعمد على المجتمع، لم يعد المشروع متعلقًا في المجتمع مباشرة، وبصورة عامة، توفير خدمات في الحصول على الخدمات في مدينة سان فرانسيسكو. فهذه البحث يثبت أن العديد من النسخات التي تطلب المتابعة من أجل وضع تقييم حقيقي لكي يمكن أن تزدهر الجاليات المهجرة في سان فرانسيسكو.

شعبة سان فرانسيسكو القانونية والتعليمية للمهاجرين