Apatridie et Nationalité dans la Communauté de l’Afrique de l’Est

Une étude de Bronwen Manby pour l’UNHCR
Septembre 2018

Commanditée par

UNHCR
The UN Refugee Agency

Centre régional de services de l’UNHCR, Nairobi, Kenya
KENNARSH@unhcr.org
Table des matières

Liste des tableaux ........................................................................................................... i
Liste des encadrés ............................................................................................................. i
Méthodologie et remerciements ......................................................................................... i
Remarques sur la terminologie : « nationalité », « citoyenneté » et « apatride » ............. i
Acronymes ......................................................................................................................... ii

Principales conclusions et recommandations ................................................................. 1

1. Résumé ........................................................................................................................... 3
2. Synthèse du rapport ........................................................................................................ 4
3. Principales recommandations ......................................................................................... 5
4. Les mesures déjà en place ............................................................................................. 6
5. Le rôle de la CAE .......................................................................................................... 6

2. La nationalité pendant la période coloniale et la transition vers l’indépendance ......... 8

3. Les lois sur la nationalité des États Partenaires de la CAE aujourd’hui ...................... 11
4. Le droit à une nationalité ............................................................................................... 11
5. Nationalité basée sur la naissance sur le territoire ....................................................... 11
   Enfants de parents apatrides ou qui seraient autrement apatrides .............................. 12
   Les enfants trouvés ou les enfants nés de parents inconnus ...................................... 13
6. Nationalité par filiation ................................................................................................ 14
7. Les enfants adoptés ...................................................................................................... 16
8. Nationalité basée sur le mariage ................................................................................... 17
9. La double nationalité ................................................................................................... 18
10. Naturalisation basée sur la résidence de longue durée ............................................... 19
    Naturalisation des réfugiés ............................................................................................ 21
    Procédures temporaires spéciales en matière de naturalisation au Kenya .............. 24
11. La perte et la déchéance de nationalité ...................................................................... 25
12. Renonciation et recouvrement .................................................................................. 26
13. Procédures .................................................................................................................. 27
14. Identification et protection des apatrides ................................................................... 28

4. Administration de la nationalité dans la pratique .......................................................... 30
15. Enregistrement des naissances ................................................................................... 30
16. Cartes d’identité nationale ......................................................................................... 34
17. La preuve de la nationalité ........................................................................................ 39
18. Le droit à un passeport ............................................................................................... 41
19. Accès à la naturalisation ............................................................................................. 41

5. Les groupes à risque d’apatridie ..................................................................................... 45
20. Catégories communes aux différents pays ................................................................. 45
21. Les descendants de migrants arrivés avant l’indépendance ....................................... 45
22. Les populations frontalières ...................................................................................... 45
23. Les enfants vulnérables ............................................................................................... 46
24. Réfugiés, anciens réfugiés et personnes déplacées internes ....................................... 48
25. Les migrants de longue durée et leurs enfants ........................................................... 50
26. Les migrants bloqués en transit .................................................................................. 50
Les expulsés venant de pays extérieurs à la région .......................... 51
Prévention arbitraire ................................................................. 52
Burundi ....................................................................................... 53
Les populations d’origine omanaise et autres musulmans .................. 54
Kenya ......................................................................................... 55
Les descendants des migrants mozambicains avant l’indépendance dans le Comté de Kwale .... 55
Migrants de Zanzibar d’origine pemba et comorienne ......................... 56
Les descendants de missionnaires zimbabwéens ................................. 57
Les Rwandais, les Burundais et autres nationalités ............................. 58
Les Asiatiques du Sud: les enfants des citoyens britanniques d’outre-mer et les autres .......... 58
Les kenyans d’origine somalienne et les réfugiés somaliens ............... 61
Les descendants de Nubiens installés au Kenya avant l’indépendance .. 63
Ouganda ...................................................................................... 64
Les enfants des « rapatriés » ougandais d’origine asiatique .................. 65
La communauté Maragoli de Kiryandongo ...................................... 65
Les Somalis du Somaliland et de Somalie ..................................... 66
Les réfugiés de longue durée : Rwandais, Congolais, Soudanais .......... 67
Rwanda ....................................................................................... 68
Les réfugiés congolais ................................................................... 70
Soudan du Sud ............................................................................ 71
Les populations du nord et les groupes ethniques transfrontaliers .... 72
Ngok Dinka d’Abiyé .................................................................... 72
Les éleveurs Mbororo (Falata) ....................................................... 73
Les personnes déplacées internes au Soudan du Sud ...................... 74
Tanzanie ...................................................................................... 74
Les Comoriens de Zanzibar .......................................................... 77
Les Makondé de Zanzibar ............................................................. 78
Les migrants de longue durée et les réfugiés, et leurs enfants .......... 79

6. Législation internationale sur la nationalité et l’apatridie .................... 82
Normes internationales .................................................................. 82
Les normes africaines ................................................................... 83
La jurisprudence des organes africains des droits de l’homme .......... 84

7. Cadre juridique et politique de la communautés de l’Afrique de l’Est .................................................................................. 86
La CAE et la CIRGL ................................................................. 87

8. Conclusions ............................................................................... 89
Étendue de l’apatridie et profils des personnes à risque d’apatridie .......... 89
L’impact de l’apatridie ................................................................... 90
Cadres juridiques ......................................................................... 91
Le statut des communautés pastorales ............................................. 92
Apatridie et absence de documents d’identité ................................. 93
L’importance d’une procédure de traitement équitable et transparente .. 95
Efforts pour réduire l’apatridie ..................................................... 96
Mécanismes de coopération régionale ......................................... 96

9. Recommandations ...................................................................... 98
Appui institutionnel régional pour la coopération entre États et pour des normes communes .......................................................... 98
Réforme juridique ....................................................................... 98
Administration de la nationalité ..................................................... 99
Identification des populations à risque d’apatridie, et prévention et réduction de l’apatridie .................................................................................................................................................. 100
Une approche intégrée des systèmes de nationalité ................................................................................................................................. 100
Adhésion et mise en œuvre des traités de l’ONU et l’UA ............................................................................................................................ 100
Réc...
APATRIDE ET NATIONALITÉ DANS LA COMMUNAUTE DE L’AFRIQUE DE L’EST

Liste des tableaux
Tableau 1: Le droit à la nationalité basé sur la naissance sur le territoire .................................................. 14
Tableau 2: Le droit à la nationalité par filiation .................................................................................................. 16
Tableau 3: Droit à transmettre la nationalité à son conjoint ........................................................................ 18
Tableau 4: Les pays qui autorisent et ceux qui interdisent la double nationalité pour les adultes .......... 19
Tableau 5: Le droit d’acquérir la nationalité par naturalisation ...................................................................... 23
Tableau 6: Les critères de perte ou de déchéance de la nationalité ................................................................. 26
Tableau 7: Renonciation et réacquisition ........................................................................................................ 27
Tableau 8: Taux d’enregistrement des naissances et législation .................................................................... 31

Liste des encadrés
Les lacunes des lois sur la nationalité qui contribuent à l’apatridie ................................................................. 29
“Vérification” de l’identité au Kenya .................................................................................................................. 38
Les lacunes de l’administration de la nationalité ............................................................................................ 44
Un cas d’enfant apatride né en Tanzanie ........................................................................................................ 48
Une taxonomie de l’apatridie .......................................................................................................................... 53
Les Asiatiques kenyans à risque d’apatridie .................................................................................................... 60
Récits sur l’Opération Kimbunga ...................................................................................................................... 76
La naturalisation des réfugiés en Tanzanie ...................................................................................................... 80
Quand est-ce le manque de document d’identité suggère un risque d’apatridie ? ..................................... 93
Méthodologie et remerciements


Ce rapport a été présenté et débattu lors d’une réunion de deux jours qui s’est déroulée à Arusha, en Tanzanie, en mars 2017, en présence de représentants des gouvernements kenyan, burundais et sud-soudanais, et d’experts d’autres pays de la région. Il a fait l’objet d’une actualisation pour intégrer ces commentaires fort utiles. Le rapport a ensuite fait l’objet d’une discussion entre représentants de la CEA lors de la première réunion des points focaux désignés par les divers gouvernements sur les questions d’apatridie des États membres à la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs qui s’est déroulée à Naivasha, au Kenya, en avril 2018 ; les commentaires écrits des représentants des États du Burundi, du Rwanda, du Soudan du Sud et de Tanzanie ont été intégrés dans le rapport final.

Ce travail de recherche n’a pas englobé d’étude quantitative visant à déterminer l’ampleur de l’apatridie, mais a plutôt cherché à identifier les groupes apatrides et à risque d’apatridie en s’appuyant sur une combinaison d’analyses juridiques et d’études qualitatives sur le terrain. Ce rapport peut servir de base à des études ultérieures sur les questions d’apatridie dans chacun de ces pays.

Les tableaux comparatifs des dispositions relatives aux lois nationales sur la nationalité présentés dans ce rapport comportent inévitablement une part de simplification de dispositions complexes et ne sauraient être considérés comme l’énoncé exact desdites lois : il est conseillé à toute personne souhaitant se pencher sur des dispositions spécifiques de se référer aux textes originaux.


Nos remerciements vont également aux personnes suivantes pour leurs commentaires et leurs contributions aux différentes versions préliminaires de ce rapport : Olivia Bueno et Lucy Hovil (Initiative Internationale pour les droits des réfugiés), Ibrahima Kane (Fondations de l’Open Society), Tamara Keating (OIM), Godlove Kifikilo (HCR), Amelia Kuch (Université d’Edinburgh), Mustafa Mahmoud (Namati), Jonathan Marskell (Banque mondiale), Joe Oloka Onyango (Université de Makerere) et Jaap van der Straaten. Enfin, nous saluons tout spécialement Marshall Alenyo pour ses contributions aux recherches, grâce notamment à son savoir encyclopédique sur les lois sur la nationalité et leur application en Ouganda.

Les points de vue exprimés dans le rapport et les éventuelles erreurs qui pourraient s’y trouver sont de la responsabilité de l’auteure et ne reflètent pas forcément le point de vue officiel de l’UNHCR.

Le présent rapport peut être repris, cité et téléchargé sur d’autres sites Internet, à condition que la source soit citée.

À la mémoire d’Adam Hussein Adam
Remarques sur la terminologie : « nationalité », « citoyenneté » et « apatride »

En droit international, la nationalité et la citoyenneté sont à présent utilisées comme synonymes en anglais, pour décrire la relation juridique entre l'État et l'individu ; les termes peuvent être utilisés de manière interchangeable, bien que le mot « nationalité » soit plus fréquent dans les traités internationaux. En français, les mots « ressortissant » et « national » sont également utilisés comme synonymes en droit international même si le terme « ressortissant » a un sens plus large dans certains contextes visant une personne sous la juridiction d’un État. Aucun de ces termes n’a de connotation ethnique ou raciale ; ils indiquent tout simplement le statut qui donne à la personne des droits et des obligations par rapport à un état spécifique.

D'autres disciplines, telles que les sciences politiques ou la sociologie, ont différentes façons d'utiliser les termes dans d'autres contextes. Et même en droit, des langues différentes ont des nuances différentes, et des traditions juridiques différentes ont des usages différents au niveau national. En droit national, la « citoyenneté » est le terme utilisé par les juristes dans la tradition du Commonwealth pour décrire ce lien juridique, ainsi que les règles adoptées au niveau des pays, par lequel il est décidé si une personne a le droit ou non à l'appartenance juridique de cet État et au statut d'une personne qui en est membre. La nationalité peut être utilisée dans le même sens, mais tend à être plus limitée à des contextes de droit international. Dans la tradition du droit civil français et belge, la nationalité est le terme utilisé aux niveaux international et national pour décrire le lien juridique entre une personne et une entité politique, et les règles d’appartenance à la communauté. Le terme citoyenneté est plutôt limité au contexte de participation dans la vie politique d’un pays.

Le présent rapport utilisera citoyenneté et nationalité selon les termes utilisés dans le contexte national, et nationalité dans le contexte international.

La Convention de 1954 relative au Statut des apatrides donne la définition internationale du terme « apatride » : « le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » (Article 1(1)). (Dans le cadre de ses discussions sur l’élaboration d’un protocole à la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples, sur les Aspects spécifiques du droit à la nationalité et à l’Éradication de l’apatridie en Afrique, la Commission africaine des Droits de l’homme et des peuples a proposé de clarifier cette définition afin de confirmer qu’elle englobe toute personne qui ne parvient pas à établir une nationalité dans la pratique.)
# Acronymes

<table>
<thead>
<tr>
<th>Acronyme</th>
<th>Signification</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CADBE</td>
<td>Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant</td>
</tr>
<tr>
<td>UA</td>
<td>Union africaine</td>
</tr>
<tr>
<td>BOC</td>
<td>Citoyen britannique d’outre-mer</td>
</tr>
<tr>
<td>CEDEF</td>
<td>Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes</td>
</tr>
<tr>
<td>CERD</td>
<td>Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination raciale</td>
</tr>
<tr>
<td>CPA</td>
<td>Accord de paix global (Soudan)</td>
</tr>
<tr>
<td>CTD</td>
<td>Document de voyage émis au titre de la Convention</td>
</tr>
<tr>
<td>CUF</td>
<td>Civic United Front (Zanzibar)</td>
</tr>
<tr>
<td>RDC</td>
<td>République Démocratique du Congo</td>
</tr>
<tr>
<td>CAE</td>
<td>Communauté de l’Afrique de l’Est</td>
</tr>
<tr>
<td>CEDEAO</td>
<td>Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest</td>
</tr>
<tr>
<td>UE</td>
<td>Union européenne</td>
</tr>
<tr>
<td>PIDCP</td>
<td>Pacte international relatif aux droits civils et politiques</td>
</tr>
<tr>
<td>CIRGL</td>
<td>Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs</td>
</tr>
<tr>
<td>OIM</td>
<td>Organisation Internationale des Migrations</td>
</tr>
<tr>
<td>KHRC</td>
<td>Commission kényane des droits de l’homme</td>
</tr>
<tr>
<td>KNCHR</td>
<td>Commission nationale kényane des droits de l’homme</td>
</tr>
<tr>
<td>ONG</td>
<td>Organisation non gouvernementale</td>
</tr>
<tr>
<td>NIRA</td>
<td>Registre National de l’Identification et de l’Enregistrement (Ouganda)</td>
</tr>
<tr>
<td>NRB</td>
<td>Bureau National de l’Enregistrement (Kenya)</td>
</tr>
<tr>
<td>ONPRA</td>
<td>Office National pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides (Burundi)</td>
</tr>
<tr>
<td>SILABU</td>
<td>Sisal Labour Bureau (Tanzanie)</td>
</tr>
<tr>
<td>TJRC</td>
<td>Commission Vérité, Justice et Réconciliation (Kenya)</td>
</tr>
<tr>
<td>UNHCR</td>
<td>Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Principales conclusions et recommandations

Ampleur de l’apatridie
Il n’est pas possible de déterminer le nombre de personnes apatrides dans les États Partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), mais il est clair que des dizaines de milliers de personnes sont à risque d’apatridie, et que beaucoup d’entre elles sont effectivement apatrides. Les personnes apatrides ou à risque d’apatridie sont notamment les descendants des personnes qui ont migré depuis un autre endroit, bien souvent il y a des années, avec leurs enfants ; les membres des populations transfrontalières, et les enfants qui ne sont pas en mesure de faire valoir les droits issus de leurs parents. Un grand nombre de ces personnes découvrent seulement maintenant que leur nationalité est incertaine, au moment de l’introduction de nouvelles cartes d’identité ou de la refonte des anciens systèmes.

Impact de l’apatridie
L’apatridie et la discrimination dans l’accès à la nationalité et aux pièces d’identité ont un impact négatif important sur la capacité des personnes et des groupes à jouir du respect de leurs droits humains fondamentaux et à participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du pays.

Cadres juridiques
Seul le Rwanda dispose d’un cadre juridique pour l’administration de la nationalité qui soit conforme dans l’ensemble aux normes internationales et africaines en matière de prévention et de réduction de l’apatridie. Plus important encore, aucun des cinq autres pays n’a les protections requises par la Charte africaine des droits de l’homme et du bien-être de l’enfant (CADBE) contre l’apatridie des enfants. Si la plupart de ces pays ont une disposition applicable aux enfants trouvés, il existe peu de clauses de protection pour les enfants qui seraient autrement apatrides. Les lois qui sont basées uniquement sur la filiation dans l’attribution de la nationalité à la naissance, et qui limitent l’accès à la naturalisation dans la pratique, font peser un risque d’apatridie sur un grand nombre de personnes. Ceci est encore exacerbé lorsque la loi manque de clarté ou que différents textes de loi se contredisent, ce qui est le cas au Burundi et en Tanzanie. Bien que les États Partenaires de la CAE abritent des centaines et des centaines de milliers de populations pastorales nomades, les lois sur la nationalité sont très mal adaptées pour répondre aux besoins des personnes qui n’ont pas un mode de vie sédentaire.

Régularité des procédures et transparence
Un excès de pouvoir discrétionnaire dans les décisions sur les questions de nationalité engendre des risques majeurs d’apatridie et de violation des autres droits.

Coopération régionale et efforts de réduction de l’apatridie
Les Pays Partenaires de la CAE ont fait de gros efforts pour essayer de résoudre les questions de l’apatridie. Ces efforts pourraient être encore renforcés à travers des mécanismes de coopération régionale, sous l’égide d’institutions régionales telles que la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL). En octobre 2017, les 12 États membres de la CIRGL (dont tous les États Partenaires de la CAE font partie) ont adopté la Déclaration de Brazzaville et le Plan d’action régional pour l’éradication de l’apatridie.

Actions prioritaires
Afin de renforcer les systèmes sur la nationalité et de s’atteler au risque d’apatridie causé par la migration historique et contemporaine, les actions prioritaires pour la CAE et ses États Partenaires, collectivement et individuellement, devraient porter sur les axes suivants :

- Suppression des dispositions législatives et des procédures administratives qui discriminent sur la base du sexe ou de la naissance dans le mariage ou hors mariage.
• L’examen des dispositions législatives qui discriminent sur la base de la race, de la religion, de l’appartenance à une ethnie ou à un groupe autochtone, afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux normes internationales et africaines en matière de non-discrimination.
• L’adhésion aux conventions internationales et africaines en matière de droit à une nationalité ; la prévention et la réduction de l’apatridie et la protection des apatrides.
• L’incorporation dans leurs lois nationales des mesures pour la prévention et la réduction de l’apatridie contenues dans ces traités, tout particulièrement l’attribution de la nationalité du pays de naissance à un enfant qui serait autrement apatride.
• La mise en place de procédures dans les pays et en collaboration avec les autres pays, afin d’identifier les populations à risque d’apatridie ; l’identification de la nationalité des personnes dont le statut est incertain ; la reconnaissance, en tant que mesure intérimaire, d’un statut « d’apatride » lorsqu’aucune nationalité existante ne peut être définie ; et la facilitation de la naturalisation pour les apatrides.
• L’approfondissement des réformes des lois sur la nationalité, pour créer dans l’ensemble des États au minimum des droits fondamentaux à la nationalité qui proviennent de la naissance et de la résidence dans un pays pendant l’enfance : à savoir, la mise en place d’un moyen pour les enfants de migrants d’être intégrés dans la communauté nationale (même si les parents ne sont pas naturalisés).
• La réforme des procédures de naturalisation pour les rendre accessibles à un plus grand nombre de personnes, en particulier aux ressortissants des autres États Partenaires de la CAE, y compris les réfugiés et les anciens réfugiés.
• La réalisation de l’enregistrement universel des naissances pour tous les enfants nés sur le territoire d’un pays.
1. Résumé

Les États Partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) accueillent des populations importantes en situation ou à risque d’apatriédie, à savoir des personnes « qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation », selon la définition d’une personne apatriée en droit international. Il n’est pas possible de dénombrer ces populations, ni d’avancer un chiffre sur le nombre - inférieur mais néanmoins significatif - de personnes qui sont réellement apatriées.

Toutefois, il est possible d’identifier les groupes les plus à risque d’apatriédie, qui sont les mêmes que ceux retrouvés sur le reste du continent africain. Ils se regroupent en quatre grandes catégories : les migrants — historiques ou contemporains — et leurs descendants ; les réfugiés et les anciens réfugiés, ainsi que ceux qui sont « retournés » vers un pays d’origine où ils ont peu de liens actuels ; les populations frontalières, y compris les groupes ethniques nomades et pastoraux qui traversent régulièrement les frontières, ainsi que les personnes qui sont touchées par les litiges frontaliers et liés aux transferts de territoire ; et les orphelins et autres enfants vulnérables, y compris les victimes de la traite d’êtres humains à des fins diverses.

Les raisons pour lesquelles un nombre significatif de personnes sont à risque d’apatriédie sont liées à l’histoire coloniale de l’Afrique et à la délimitation arbitraire des frontières qui ont divisé un grand nombre de groupes ethniques entre deux ou plusieurs pays, ainsi que les défis engendrés par les conflits et les déplacements forcés. Les six pays concernés abritent de vastes populations de réfugiés à long terme ou ont été la source de réfugiés fuyant vers les pays voisins, parfois les deux. Les systèmes d’enregistrement et d’identification de l’état civil hérités des puissances coloniales étaient défaillants et centrés sur le contrôle des populations « autochtones », et non sur l’administration efficace de l’État afin de garantir les droits de tous.

Le protocole du marché commun de la CAE prévoit la standardisation des pièces d’identité et documents de voyage. Un nouveau format de passeport a été introduit en janvier 2017 et les cartes d’identité nationale seront acceptées comme documents de voyage entre les pays de la région. Conformément à ces engagements, et aux textes législatifs en vigueur depuis longtemps, la Tanzanie et l’Ouganda ont récemment introduit l’obligation pour les adultes d’être porteurs d’une carte d’identité nationale indiquant leur situation juridique dans le pays. Le Soudan du Sud, qui a intégré la CAE en 2016, a introduit une carte d’identité nationale en janvier 2012, six mois après avoir obtenu son indépendance du Soudan.

Paradoxalement, l’ampleur du problème de l’apatriédie est en fait révélée par les efforts visant à renforcer les systèmes administratifs et garantir l’enregistrement universel des naissances et l’accès aux documents d’identité. Un grand nombre de personnes s’aperçoivent seulement maintenant, avec la mise en œuvre des procédures d’enregistrement, qu’elles ne sont en fait pas considérées comme des ressortissants de ces trois pays. Les procédures d’appel et d’examen n’ont pas encore été suffisamment mises à l’épreuve pour savoir si ce problème va perdurer.

L’absence de reconnaissance en tant que ressortissant peut avoir des conséquences graves. Le risque le plus sérieux est la détention arbitraire et l’expulsion, qui ont été pratiquées par plusieurs pays de la CAE et ont eu des conséquences non seulement pour les étrangers (même pour des résidents de longue durée), mais également pour des personnes qui ont en fait peut-être la nationalité ou qui ont le droit d’acquérir la nationalité. Là où l’obligation d’avoir une carte d’identité nationale existait depuis l’indépendance (au Kenya, au Rwanda et au Burundi), le défaut de carte d’identité peut entraîner l’exclusion totale du bénéfice des prestations des services publics et privés, y compris non seulement la possibilité d’obtenir un passeport pour les voyages internationaux, ou le droit de voter ou de briguer un mandat public, mais également un travail dans le secteur formel, la capacité de passer des examens de fin de parcours scolaire, l’accès aux soins de santé et aux services financiers, ou toute une palette d’autres droits. En Tanzanie et en Ouganda, jusqu’à une date récente, personne n’avait l’obligation d’avoir des papiers d’identité et l’accès aux services ne dépendait donc pas d’une carte d’identité nationale. Mais cette situation est en train de changer.
Par le passé, il était possible pour un paysan vivant dans une zone reculée ou un nomade se déplaçant avec son bétail au gré des saisons et restant entièrement dans le secteur informel d’éviter la nécessité d’avoir des papiers d’identité, même dans des pays où la possession d’une carte d’identité nationale était obligatoire. Mais les dispositions rendant les pièces d’identité obligatoires deviennent de plus en plus répandues. Même une personne issue de la communauté la plus isolée sera amenée à interagir avec l’État moderne et aura donc besoin de produire un document prouvant qui elle est et, dans la plupart des cas, à quel(s) État(s) elle appartient. Les règles qui régissent l’attribution à la naissance ou l’acquisition de la nationalité plus tard dans la vie et la délivrance des documents d’identité attestant de la nationalité sont donc plus que jamais essentielles.

**Synthèse du rapport**

Cette étude a pour ambition de proposer une analyse comparative des lois sur la nationalité et de leur mise en œuvre dans les États Partenaires de la CAE et de mettre en lumière les lacunes qui mènent à l’apatridie ; d’identifier les populations susceptibles d’être apatrides ou à risque d’apatridie et les raisons pour lesquelles l’apatridie perdure ; et de faire des recommandations sur les solutions au problème au niveau national et régional. Ces recommandations pointent vers des actions qui peuvent être entreprises par les institutions de la CAE, par les États Partenaires agissant collectivement et individuellement et par les autres institutions régionales dont les mandats couvrent les questions liées à l’apatridie, comme la CIRGL.

Parmi les lacunes dans les lois sur la nationalité qui privent certaines personnes de la reconnaissance de la nationalité d’un pays quelconque, on peut identifier notamment : la discrimination raciale, ethnique, religieuse et basée sur le genre, plus particulièrement dans la loi mais également dans la pratique ; les lois sur la nationalité presque exclusivement basées sur la filiation dans la plupart des États Partenaires de la CAE, même pour les enfants qui ne peuvent pas obtenir la nationalité de leurs parents ; l’inaccessibilité des procédures de naturalisation ; l’absence de cadre efficace pour réglementer la nationalité des personnes ayant un style de vie nomade ; et l’absence de procédures nationales et régionales pour l’identification et la protection des apatrides. En outre, la non-reconnaissance d’importants transferts de population à l’époque coloniale et le refus d’accorder systématiquement la nationalité aux populations résidant dans les pays de la CAE au moment de la transition vers l’indépendance ont encore des conséquences aujourd’hui. Ainsi, l’administration des questions relatives à la nationalité et les lois y afférentes au niveau régional ne prévoient pas de manière effective la possibilité pour les migrants et leurs descendants de s’intégrer en tant que ressortissants d’un nouveau pays, ce qui laisse un nombre important de personnes sans aucune reconnaissance de la nationalité du pays où elles vivent, mais également sans réelles connexions avec un pays « d’origine » leur permettant d’en revendiquer la nationalité.

Une cause profonde de ces problèmes est la faiblesse des systèmes d’état-civil. Seul le Burundi a un taux d’enregistrement des naissances supérieur à 80 pour cent ; au Kenya, il est de 67 pour cent et au Rwanda de 56, tandis que le Soudan du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda, il est respectivement de 35, 26 et 32 pour cent – parmi les plus bas d’Afrique. Le nombre de personnes possédant des actes de naissances qui témoignent de cet enregistrement est encore moins important. Un acte de naissance ne confère pas la nationalité, mais il constitue une preuve des éléments qui doivent être présentés pour prouver qu’une personne a droit à la nationalité. Sans enregistrement de la naissance, une personne devra fournir des témoins et d’autres preuves de sa situation, et faire l’objet de procédures bureaucratiques beaucoup plus onéreuses avant que la nationalité ne soit reconnue. Les systèmes d’état-civil deviennent d’autant plus importants que la mobilité de la population augmente ; et les personnes les plus à risque de ne pas être enregistrées — les pauvres et les marginalisés, les nomades, les membres des groupes ethniques minoritaires vivant dans les zones reculées, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile — sont
celles qui nécessitent le plus d’éléments de preuve attestant des faits de leur naissance afin qu’elles puissent se prévaloir d’une nationalité.

La Section 2 de ce rapport résume l’histoire de la législation sur la nationalité dans les États Partenaires de la CAE pendant l’époque coloniale. La troisième partie se penche sur les dispositions comparatives des lois sur la nationalité dans la pratique aujourd’hui, et les lacunes des textes législatifs qui contribuent au risque d’apatridie. La Section 4 examine les lois sur la nationalité dans la pratique aujourd’hui, notamment l’enregistrement des naissances et la délivrance des cartes d’identité nationale et des certificats de naturalisation, et identifie certains des blocages majeurs. La Section 5 traite des groupes les plus à risque d’apatridie communs à tous les pays de la CAE, et donne des exemples individuels de ces groupes dans chacun des six États Partenaires. La Section 6 indique les normes internationales et africaines en matière de nationalité et d’apatridie, et la jurisprudence des institutions africaines des droits de l’homme. La Section 7 précise le régime des traités de la CAE relatifs à la liberté de mouvement, en soulignant l’absence de cadre pour administrer l’apatridie et la reconnaissance de nationalité, tout en notant que les États Partenaires de la CAE sont également membres de la CIRGL, qui a récemment adopté des engagements renforcés pour éradiquer l’apatridie. Un résumé des conclusions de haut niveau de la recherche pour ce rapport est élaboré dans la Section 8 ; et un ensemble de recommandations est proposé dans la Section 9.

**Principales recommandations**

Afin de renforcer les systèmes de gestion des questions relatives à la nationalité et de faire face au risque d’apatridie due à la migration historique et contemporaine, les priorités d’action de la CAE et de ses États Partenaires, ainsi que des autres organes sous-régionaux, à la fois collectivement et individuellement, doivent porter sur les axes suivants :

- La suppression des dispositions législatives et des procédures administratives qui dressent des motifs de sexe ou de naissance dans ou hors mariage.
- L’examen des dispositions législatives qui dressent des bases raciales, religieuses ou ethniques, afin de veiller à ce qu’elles soient conformes aux normes internationales et africaines de non-discrimination.
- L’adhésion aux conventions internationales pour la prévention et la réduction de l’apatridie et la protection des apatrides, et la mise en œuvre des mesures de protection contre l’apatridie contenues dans ces traités, dans leurs lois nationales, tout particulièrement l’attribution de la nationalité du pays de naissance à un enfant qui serait autrement apatride.
- La poursuite de la réforme des lois sur la nationalité afin d’établir dans tous les États au moins certains droits fondamentaux à la nationalité qui découlent de la naissance et de la résidence d’un enfant dans ce pays : c’est-à-dire créer un moyen par lequel les enfants des migrants peuvent être intégrés dans la communauté nationale (même si les parents ne sont pas naturalisés).
- La réforme des procédures de naturalisation pour les rendre accessibles à un plus grand nombre de personnes, et en particulier aux ressortissants d’autres États de la CAE, y compris les réfugiés et les anciens réfugiés.
- La mise en place de procédures au sein des pays et dans le cadre de la collaboration entre États, permettant de déterminer la nationalité des individus lorsque leur statut est remis en question ; et, dans les cas où aucune nationalité existante ne peut être déterminée, d’attribuer un statut d’« apatride », et de faciliter la naturalisation de ceux qui sont apatrides.
- L’enregistrement universel des naissances pour tous les enfants nés sur le territoire.

Les traités des droits de l’homme des Nations Unies, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, ont déjà établi les normes minimales que doivent contenir les lois sur la nationalité. Tout comme l’UNHCR qui a fourni un ensemble de principes directeurs sur l’apatridie qui donnent une
interprétation faisant autorité des obligations relevant de ces traités. 1 En outre, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant prévoit dans son article 6 que chaque enfant a droit à un nom, à être enregistré immédiatement après sa naissance et à une nationalité ; le Comité d’experts chargé du traité a récemment adopté une observation générale sur les obligations des États en vertu du présent article. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a également lancé un processus d’élaboration d’un protocole sur le droit à une nationalité en Afrique. La CAE et ses États membres, et au-delà, les pays membres de la CIRGL, devraient à la fois s’inspirer des procédures de l’Union africaine et y contribuer en développant leurs propres normes et en partageant leurs bonnes pratiques au sein de la sous-région.

Actuellement, l’approche de ceux qui sont impliqués dans les systèmes de gestion des questions relatives à l’identité et de leur réforme consiste généralement à mettre l’accent sur la prévention de l’acquisition frauduleuse de documents par ceux qui n’y ont pas droit. C’est un élément important. Pour avoir des mesures efficaces visant à mettre fin à l’apatridie, il faudra veiller de manière équitable à ce que chaque personne dispose d’une nationalité et puisse effectivement accéder aux éléments de preuve attestant de sa nationalité. Outre des efforts au niveau national, ces mesures pour remédier à l’apatridie pourraient être notablement renforcées par la coordination entre les États Partenaires de la CAE, et entre les partenaires internationaux de la région, notamment les agences des Nations Unies.

Les lois gouvernant l’accès à la reconnaissance en tant que ressortissant d’un État sont profondément politiques et peuvent être controversées n’importe où dans le monde, encore plus lorsque les taux de migration sont élevés ou lorsqu’un État n’a pas de tradition bien établie d’institutions nationales fortes et fiables pour la gestion de ces règles. Les États Partenaires de la CAE ont ces défis en commun avec tout le continent africain. Certains critiquent le fait de donner accès à la nationalité à des personnes qui ne sont actuellement pas reconnues comme des ressortissants, arguant que cela revient à donner l’accès au pouvoir et aux ressources (en particulier à la terre) à ceux qui ne devraient pas y avoir droit. Toutefois, ne pas mettre en place des systèmes efficaces par lesquels les migrants et leurs descendants peuvent obtenir la nationalité du pays où ils vivent désormais a des conséquences négatives à long terme, pas seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour la paix, la sécurité et le développement. Garantir le droit à une nationalité assure non seulement la garantie des autres droits dus aux ressortissants, mais constitue également la base de la sécurité de l’État même, en supprimant des motifs de plainte et en renforçant les structures administratives de l’État.

Les mesures déjà en place

L’Afrique de l’Est a fait des efforts importants pour s’atteler aux défis de l’intégration des populations dont la nationalité est incertaine, comme indiqué à la Section 7. Au titre de ces mesures, on peut citer notamment les progrès réalisés en matière d’égalité de genre dans la transmission de la nationalité, avec actuellement le Burundi et la Tanzanie qui sont les seuls pays à avoir des dispositions discriminatoires ; les réformes introduites dans la Constitution de 2010 et dans la législation de 2011 au Kenya, prévoyant l’accès à la nationalité pour les enfants nés de parents inconnus et les populations résidentes de longue durée ; les efforts proactifs de la Tanzanie pour naturaliser certains réfugiés de longue durée et leurs enfants ; et les efforts de l’Ouganda pour permettre l’accès à l’acquisition de la nationalité par enregistrement pour les personnes éligibles par le biais de la procédure d’enregistrement pour la carte d’identité nationale.

Le rôle de la CAE

Dans le cadre du Traité de la CAE, les États Partenaires s’engagent à adopter des mesures pour permettre la liberté de mouvement des personnes, du travail et des services et pour garantir la jouissance du droit
d’établissement et de résidence de leurs citoyens au sein de leur communauté. La mise en œuvre de ces accords reste incomplète, même si certaines réformes législatives ont été adoptées.

En vertu du Traité de la CAE, les États Partenaires s’engagent également à adhérer aux « principes de la démocratie, de l’État de droit, de l’obligation de responsabilité, de la transparence, de la justice sociale, de l’égalité des chances, de l’égalité de genre, ainsi que de la reconnaissance, la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ».

La liberté de mouvement, tout comme l’obligation des États Partenaires de la CAE de respecter les droits de l’homme, supposent la nécessité d’éradiquer l’apartheid et le respect du droit à la nationalité. Faute de reconnaissance d’une nationalité, les résidents des États Partenaires de la CAE ne pourront ni jouir de leurs droits à la liberté de mouvement, ni du respect de leurs droits humains en général. De plus, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ont élaboré des interprétations fortes du droit à la nationalité en vertu de ces deux traités.

La CAE en tant qu’institution et les États Partenaires peuvent individuellement et collectivement s’appuyer sur les dispositions positives déjà prises pour réduire, voire au final éradiquer l’apartheid dans la région. Cela ne se produira pas avant quelques mois ou voire quelques années, mais cela devrait être un objectif à long terme, pour garantir non seulement le respect des droits des personnes concernées, mais également le développement économique et la paix et la sécurité des sociétés dans leur ensemble.
2. La nationalité pendant la période coloniale et la transition vers l’indépendance

Les lois sur la nationalité des pays qui composent la CAE viennent de deux grandes traditions législatives : le droit civil belge et la common law britannique (sous l’influence de la législation soudanaise au Soudan du Sud). Bien que les lois adoptées à l’indépendance aient été amendées plusieurs fois dans cinq des six pays (à l’exception du Soudan du Sud nouvellement indépendant), le cadre institutionnel et procédural est encore basé sur ces systèmes.

L’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya étaient tous des territoires britanniques, même si leur statut était différent. La structure fédérale actuelle de la Tanzanie reflète le fait que les terres continentales, correspondant au Tanganyika, sont devenues colonie allemande, tandis que les îles de Zanzibar (Unguja et Pemba) sont restées sous le contrôle du Sultan de Zanzibar (une branche de la famille royale omanaise), en tant que protectorat britannique. 2 La bande de terre continentale contrôlée par le Sultan a été partiellement incorporée dans le Tanganyika par l’Allemagne, tandis que la partie nord est tombée sous contrôle britannique. Suite à la défaite de l’Allemagne en 1918, le Tanganyika est passé sous mandat britannique en vertu de la Ligue des Nations, pour être ensuite un territoire sous tutelle de l’ONU, qui a obtenu son indépendance en 1961. Le Kenya actuel était sous administration britannique mais il était divisé en deux parties : l’ancienne bande côtière du Zanzibar, théoriquement sous administration du Sultan pour les affaires internes ; tandis que le reste de ce qui est devenu le Kenya fut considéré comme une colonie, sous le contrôle direct de Londres.3


Un décret sur la nationalité zanzibarite a été adopté dès 1911. Ce décret stipulait que « Zanzibarite signifiera l’un de nos (i.e. du Sultan) sujets » et qu’une personne était zanzibarite à la naissance si elle était née d’un père zanzibarite né au Zanzibar, ou si elle était née au Zanzibar d’un père étranger également né au Zanzibar ; tout enfant né au Zanzibar avait le droit de demander à obtenir la nationalité s’il était né au Zanzibar et y résidait jusqu’à sa majorité ; la naturalisation était également possible sur la base de la résidence de longue durée. En 1952, ces dispositions furent remplacées par un décret stipulant que la nationalité serait attribuée sur la base de la naissance dans les possessions sous domination du Sultan (à l’exclusion des personnes qui étaient des sujets ou des citoyens de certains États, dont la France, la Belgique et le Portugal), ainsi que la nationalité par filiation paternelle pour les personnes nées ailleurs.4 La Constitution adoptée par le Zanzibar à l’indépendance, entrée en vigueur en décembre 1963, instaurait la nationalité basée sur la naissance au Zanzibar avant ou après l’indépendance. Le Sultan a été renversé et un nouveau gouvernement révolutionnaire établi à Zanzibar seulement un mois plus tard. Le nouveau gouvernement a alors accepté la fusion de Zanzibar avec le Tanganyika pour créer la République unie de Tanzanie en 1964. Les dispositions de la législation sur la nationalité tanganyikaise ont été étendues et appliquées à Zanzibar.

Le Kenya, l’Ouganda et le Tanganyika avaient en commun le cadre transitionnel sur la nationalité au moment de leur indépendance, y compris les constitutions négociées avec la Grande-Bretagne. Ces constitutions prévoyaient trois manières de devenir citoyen de ces nouveaux États au moment du

2 Toutefois, Zanzibar a été traité comme un “État protégé” pour les questions relatives à la nationalité, un statut quelque peu différent (analogue à celui des États du Golfe), grâce à des lois indépendantes sur la nationalité.


transfert de la souveraineté : certains ont obtenu la nationalité automatiquement ; d’autres sont devenus admissibles à la nationalité et ont obtenu le droit de s’enregistrer ; tandis que d’autres encore, qui étaient des ressortissants potentiels, pouvaient faire une demande de naturalisation, processus discrétoire. Les personnes qui sont devenus automatiquement des ressortissants étaient : tout d’abord, les personnes nées dans le pays avant la date de l’indépendance et qui étaient à ce moment-là « citoyens du Royaume-Uni et des colonies » ou « personnes protégées britanniques » (des statuts définis en droit britannique) et dont au moins l’un des deux parents était également né sur le territoire ; et deuxièmement, les personnes nées en dehors du pays dont le père est devenu citoyen en application de la précédente disposition. Les personnes nées dans le pays dont les parents sont tous deux nés en dehors du pays pouvaient obtenir la nationalité par enregistrement, tout comme les autres personnes protégées britanniques ou les ressortissants du Royaume-Uni et des colonies résidant habituellement dans le pays – une catégorie élargie par la loi aux personnes originaires d’autres pays africains dans les trois pays de l’Afrique de l’Est. D’autres pouvaient être naturalisés sur un mode discrétoire, sur la base de la résidence de longue durée et moyennant d’autres conditions également applicables aux personnes demandant l’acquisition de la nationalité à l’issue de la période de transition standard de deux ans. Les dispositions relatives aux femmes mariées les rendaient indépendantes de la situation de leur mari. Ces règles provisoires restent applicables aujourd’hui pour déterminer qui a la nationalité dans ces trois pays.


soudanaise de 1994 a eu une certaine influence sur ce texte, mais il s’agit essentiellement d’une nouvelle mouture.
3. Les lois sur la nationalité des États Partenaires de la CAE aujourd’hui

Les lois sur la nationalité des États Partenaires de la CAE ont subi des modifications substantielles depuis l’indépendance, à l’exception de la Tanzanie. Toutefois, on retrouve encore leurs origines institutionnelles et conceptuelles dans la common law ou dans le système du droit civil, et de grandes différences existent entre les trois premiers membres de la CAE et le Rwanda et le Burundi, et ultérieurement avec le Soudan du Sud, qui constitue un cas à part. Les systèmes du droit civil mettent en place un cadre où les questions liées à la nationalité, d’une telle importance pour les autres droits, font l’objet d’un jugement par un tribunal ; alors que les pays où s’exerce la common law, notamment la Tanzanie, autorisent un pouvoir discrétionnaire beaucoup plus grand.

Le Burundi, le Kenya, le Soudan du Sud et l’Ouganda ont un système pratiquement exclusivement basé sur la filiation, inscrit dans la loi ; en Tanzanie, en suivant une lecture stricte de la loi, la législation prévoit la nationalité basée sur la naissance dans le pays, mais dans la pratique, c’est la nationalité basée sur la filiation qui est appliquée par les autorités. Le Rwanda favorise également la règle de la nationalité basée sur la filiation, mais c’est le seul pays à accorder aux enfants certains droits basés sur la naissance sur le territoire. Tous les membres de la CAE ont des systèmes hautement discrétionnaires en matière de naturalisation.

Le droit à une nationalité

La Constitution kenyane prévoit que tout enfant a droit à un nom et à une nationalité, et la constitution rwandaise prévoit le droit à une nationalité pour toute personne.5 Le Kenya, le Soudan du Sud et la Tanzanie prévoient également pour tout enfant le droit à une nationalité, dans un texte de loi spécifique sur les droits des enfants.6 Toutefois, les codes de la nationalité eux-mêmes ne garantissent pas forcément que cette promesse soit tenue.

Nationalité basée sur la naissance sur le territoire

Les pays ayant les protections les plus fortes contre l’apatridie pour les enfants nés sur leur territoire sont ceux qui suivent la règle du jus soli, accordant automatiquement la nationalité à tout enfant né sur leur sol.

A première vue, la Loi sur la nationalité tanzanienne instaure le jus soli comme principe de base de l’attribution de la nationalité tanzanienne. Si la loi de 1995 a apporté quelques changements aux dispositions constitutionnelles de 1961, la section 5 reprend toujours le langage type des constitutions adoptées par les pays du Commonwealth à l’indépendance, prévoyant qu’une personne née en Tanzanie devient citoyen à la naissance, sauf si « aucun de ses parents n’est ou n’était citoyen de la République-Unie et son père possède l’immunité judiciaire et juridique dont bénéficie l’envoyé d’un pouvoir souverain étranger accrédité auprès de la République-Unie » (section 5(2)(a)). Bien que les termes prètent à confusion, avec des conditions à une condition, cette sous-section, que l’on retrouve dans toutes les lois des années 1960 basées sur le droit britannique, signifie que tout enfant né en Tanzanie est un ressortissant même si ses deux parents sont étrangers, sauf si le père est diplomate ; et quand bien même le père est diplomate, l’enfant est un ressortissant tanzanien si la mère est tanzanienne.

Toutefois, le Département des Services d’Immigration fait une interprétation différente de la loi, ainsi que la plupart des avocats en Tanzanie. Selon le Ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles, la nationalité est basée uniquement sur la filiation : comme si la disposition de la section 5(2)(a) se terminait après « aucun de ses parents n’est ou n’était citoyen de la République-Unie », sans aucun des éléments de langage qui suit. Il semblerait que cette interprétation repose sur les intentions du parlement révélées

par les transcriptions officielles des débats parlementaires au moment de l’adoption des lois.7 Toutefois, l’ancien Premier ministre tanzanien et Procureur général, et juge à la Cour de justice de l’Afrique de l’Est, Joseph Warioba, aurait été dans le sens de l’interprétation selon laquelle en vertu de la loi, toute personne née en Tanzanie a automatiquement la nationalité tanzanienne, sauf les enfants de diplomates.8 Une proposition de nouvelle constitution proposée en 2014, mais mise de côté en raison d’un changement de gouvernement, aurait supprimé la disposition du _jus soli_ pour la remplacer par un système explicitement basé sur la filiation.9

L’Ouganda a amendé en 1967 sa constitution datant de l’indépendance pour supprimer la disposition du _jus soli_ ; une version partielle a été restaurée par la constitution de 1995, mais seulement pour « les communautés autochtones ». La constitution octroie la nationalité d’origine à toute personne née en Ouganda « dont l’un des parents ou grands-parents est ou était membre d’une des communautés autochtones existant et résidant sur le territoire Ougandais à la date du premier février 1926 ». La troisième annexe à la Constitution donne la liste de ces groupes ; cette liste a été complétée par des amendements à la Constitution adoptés en 2005.10

Au Kenya, la disposition du _jus soli_ est restée en vigueur jusqu’en 1985, pour être ensuite retirée – avec effet rétroactif jusqu’à l’indépendance – pour mettre en place un système légal sur la nationalité exclusivement basée sur la filiation.11

Le Rwanda autorise tout enfant né sur son territoire de parents non rwandais à faire une demande d’acquisition de la nationalité à sa majorité.12 Le Burundi, en revanche, n’accorde aucun droit basé sur la naissance sur son territoire.

La législation du Soudan du Sud ne prévoit pas de droits basés sur la naissance au Soudan du Sud pour les enfants nés dans le pays, mais octroie des droits à ceux dont l’un des parents, grands-parents ou arrière-grands-parents y est né.13

**Enfants de parents apatrides ou qui seraient autrement apatrides**


---


11 _Constitution of Kenya Amendment Act No. 6 1985_.


13 _South Sudan Nationality Act 2011_, Section 8(1) : « Toute personne née avant ou après l’entrée en vigueur de cette Loi sera considérée comme ayant la nationalité sud-soudanaise d’origine, si cette personne remplit l’une des conditions suivantes —(a) l’un de ses Parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, que ce soit dans l’ordre patrilinéaire ou matrilinéaire, est né au Soudan du Sud ; (b) la personne appartient à l’une des communautés ethniques indigènes du Soudan du Sud ». Voir également la note de bas de page 265.
Le Rwanda est également le seul pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est à incorporer cette disposition dans sa législation nationale, prévoyant que « Tout enfant né au Rwanda de parents inconnus ou apatrides, ou à qui la nationalité de l’un de ses parents ne peut lui être attribuée est rwandais ».

Le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant a rendu un jugement contre le Kenya en 2011 pour son défaut de protection contre l’apatridie des enfants nubiens kenyans nés dans le pays. La décision rendue mentionnait que les réformes mises en œuvre par la constitution de 2010 n’avaient pas permis de rendre le droit kenyan conforme à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

Les enfants trouvés ou les enfants nés de parents inconnus

Les mesures figurant dans le droit international pour la protection du droit à la nationalité des enfants nés de parents inconnus, désignés sous l’appellation « enfants trouvés », comptent parmi les plus anciennes prescriptions du droit international en matière de nationalité. L’UNHCR recommande que les dispositions pour les enfants trouvés « soient appliquées à l’ensemble des jeunes enfants qui ne sont pas encore en mesure de communiquer des informations précises sur l’identité de leurs parents ou leur lieu de naissance ».

La Constitution kenyane de 2010 a introduit pour la première fois une présomption de nationalité en faveur des enfants nés de parents inconnus, appliquant cette présomption à tout enfant qui semble avoir moins de huit ans au moment où il est trouvé ; la Constitution ougandaise de 1995 instaure la présomption pour tout enfant jusqu’à l’âge de cinq ans ; le Soudan du Sud, en revanche, ne prévoit cette disposition que pour les nouveau-nés abandonnés. Le Rwanda prévoit, dans le même article, l’attribution de la nationalité aux enfants nés de parents inconnus ou apatrides et pour les nouveau-nés abandonnés présumés nés au Rwanda, tandis que le Burundi instaure une présomption de nationalité en faveur des enfants trouvés au Burundi et des enfants nés au Burundi de parents qui sont « légalement inconnus ».

La Tanzanie est l’un des rares pays africains à ne pas avoir de disposition relative aux enfants trouvés ou aux enfants nés de parents inconnus.

---

14 Loi organique n°30/2008 du 25/07/2008 portant code de la nationalité rwandaise, Article 9.
16 Figurant dans la Convention de la Haye concernant certaines Questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, 1930, Article 14.
17 HCR, Principes directeurs sur l’apatridie n° 4 : Garantir le droit de tout enfant d’acquérir une nationalité en vertu des Articles 1 à 4 de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (2012, HCR/GS/12/04), 21 décembre 2012, paragraphe 58.
18 La législation sur les personnes et la famille, adoptée en 2016 (Loi n°32/2016 du 28/08/2016) prévoit également en son article 102 que « Toute personne qui trouve un nouveau-né abandonné dont le père et la mère sont inconnus doit enregistrer sa naissance dans les trente (30) jours auprès de l’état-civil du lieu où l’enfant a été trouvé, qui délivre un extrait de naissance provisoire ».
20 Le projet de nouvelle constitution tanzanienne de septembre 2014 adopterait le même texte que la constitution du Kenya.
La discrimination raciale, ethnique ou religieuse inscrite dans la loi a un impact sur les droits du *jus soli* (en Ouganda, la disposition du *jus soli* s’applique uniquement aux personnes qui appartiennent à une « communauté autochtone »).© UNHCR / Septembre 2018

**Nationalité par filiation**

L’Afrique de l’Est a suivi la tendance générale du continent africain, allant vers une plus grande égalité de genre dans les textes de loi sur la nationalité. L’ensemble des pays de la CAE, à l’exception du Burundi, prévoient l’égalité de genre dans la transmission de la nationalité entre parents et enfants.

Bien que la Constitution du Burundi de 2005 prévoie le même droit de transmettre la nationalité à leurs enfants pour les mères et les pères, le Code de la nationalité de 2000 limite toujours l’attribution de la nationalité d’origine aux personnes nées d’un père burundais, sauf si l’enfant est né en dehors des liens du mariage et n’a pas été reconnu par le père, même si les enfants nés de mère burundaise ont le droit d’acquérir la nationalité « par déclaration ». Un projet de loi visant notamment à supprimer la discrimination basée sur le genre a été préparé, mais il n’est pas encore passé devant le Conseil des ministres. 

La Tanzanie, s’inspirant du régime du *jus soli* du droit britannique, limite la transmission de la nationalité en dehors du pays : un ressortissant d’origine né dans le pays peut transmettre sa nationalité à un enfant né à l’étranger, mais cet enfant ne peut transmettre sa nationalité à un enfant également né hors de la Tanzanie. Les enfants nés à l’étranger, de père tanzanien également né à l’étranger (c’est-à-dire, tout enfant dont le père est un « citizen by descent » (une personne à qui est attribuée la nationalité en raison de la filiation qui est née en dehors du pays) ont un accès plus facile à la naturalisation, mais tout enfant né à l’étranger de mère qui est « citizen by descent » n’a pas d’accès plus facile que n’importe quel autre étranger. Conformément au cadre du *jus soli* prévoyant l’attribution de la nationalité aux personnes nées dans le pays, la loi ne prévoit pas explicitement l’octroi de la nationalité par filiation pour les enfants d’un ressortissant nés dans le pays, même si, selon l’interprétation des autorités, l’enfant dont la mère

---

Jus soli: tout enfant né dans le pays est un ressortissant (sauf les enfants de diplomates et certaines catégories). 

*JS* Tout enfant né dans le pays de parents non ressortissants peut demander la nationalité à sa majorité.

*JS/2* Double *jus soli*: tout enfant né dans le pays, dont l’un des parents est également né dans le pays, est un ressortissant.

^ Toute personne née au Soudan du Sud ou en dehors est un ressortissant si l’un de ses parents, grands-parents ou arrière-grands-parents est également né au Soudan du Sud.

~ La discrimination raciale, ethnique ou religieuse inscrite dans la loi a un impact sur les droits du *jus soli* (en Ouganda, la disposition du *jus soli* s’applique uniquement aux personnes qui appartiennent à une « communauté autochtone »).

En Tanzanie, le *jus soli* est inscrit dans la législation, et c’est ce qui est indiqué ici. Un système basé sur la filiation est appliqué dans la pratique.

---

21 Constitution du Burundi de 2005, Article 12; Loi No. 1-013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité burundaise, Articles 2, 4 et 5. « Nationalité d’origine » est le terme utilisé dans les systèmes du droit civil français et belge pour indiquer la nationalité qu’une personne a dès sa naissance de plein droit, par opposition à la nationalité acquise plus tard sur demande.


ou le père est un « citizen by birth » \(\text{(national d’origine né en Tanzanie)}\) aura la nationalité quel que soit son lieu de naissance. Le Soudan du Sud et l’Ouganda prévoient des droits à la nationalité issus d’un grand-parent et, dans le cas du Soudan du Sud, d’un arrière-grand-parent. Toutefois, les deux pays instaurent également des conditions d’accès à la nationalité basés sur l’appartenance ethnique.

Une personne se verra attribuer la nationalité sud-soudanaise qu’elle soit née avant ou après l’indépendance, et qu’elle soit née au Soudan du Sud ou en dehors, si cette personne appartient à l’une des « communautés ethniques autochtones du Soudan du Sud » (contrairement à l’Ouganda, il n’existe pas de liste de ces communautés). De plus, il existe toutefois la possibilité d’acquérir la nationalité d’un ancêtre né au Soudan du Sud (voir supra), alors que « Toute personne née après l’introduction de la présente loi aura la nationalité sud-soudanaise d’origine si son père ou sa mère avait la nationalité sud-soudanaise d’origine ou par naturalisation au moment de sa naissance. »

Les dispositions constitutionnelles de l’Ouganda en matière de nationalité sont très inhabituelles en raison de la restriction de la transmission de la nationalité des parents qui s’appliquent uniquement aux enfants dont l’un des parents au moins est « citizen by birth » (qui a la nationalité d’origine) même si l’enfant est né dans le pays. Toute personne a la nationalité d’origine (« citizenship by birth »), qu’elle soit née sur le territoire ou en dehors, si l’un des parents ou grands-parents était ougandais d’origine (« citizen by birth ») au moment de la naissance de cette personne ; ainsi, les personnes qui ont acquis la nationalité après leur naissance (par enregistrement ou par naturalisation) ne peuvent transmettre la nationalité à leurs enfants. Il s’ensuit que la transmission de la nationalité entre parents et enfants est limitée aux membres des « communautés autochtones » d’Ouganda figurant à l’annexe 3 de la Constitution.

\[\text{South Sudan Nationality Act 2011, Section 8.}\]
**Tableau 2: Le droit à la nationalité par filiation**

<table>
<thead>
<tr>
<th>COUNTRY</th>
<th>Né dans le pays</th>
<th>Né à l'étranger</th>
<th>Disposition juridique</th>
<th>Date à laquelle l'égalité de genre a été instaurée</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Dans le cadre du mariage + Père (P) &amp;/ou Mère (M) est un ressortissant</td>
<td>En dehors des liens du mariage + Père (P) &amp;/ou Mère (M) est un ressortissant</td>
<td>Dans le cadre du mariage + Père (P) &amp;/ou Mère (M) est un ressortissant</td>
<td>En dehors des liens du mariage + Père (P) &amp;/ou Mère (M) est un ressortissant</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>P</td>
<td>M</td>
<td>P</td>
<td>M</td>
</tr>
<tr>
<td>Burundi</td>
<td>R</td>
<td>C*</td>
<td>C</td>
<td>C*</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kenya</td>
<td>R</td>
<td>R</td>
<td>R</td>
<td>R</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ouganda ~</td>
<td>R^</td>
<td>R^</td>
<td>R^</td>
<td>R^</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rwanda</td>
<td>R</td>
<td>R</td>
<td>R</td>
<td>R</td>
</tr>
<tr>
<td>Soudan du Sud</td>
<td>R^</td>
<td>R^</td>
<td>R^</td>
<td>R^</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanzanie a</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

n/d = Non disponible.

**Les enfants adoptés**

Les enfants adoptés dans un autre pays peuvent être à risque d’apatridie faute de disposition légale leur permettant d’acquérir la nationalité. C’est le cas au Soudan du Sud et en Tanzanie, où il n’existe pas de disposition dans les textes législatifs sur la nationalité concernant l’acquisition de la nationalité par des enfants adoptés (même si en Tanzanie, il y a une possibilité de naturalisation pour les « enfants mineurs » d’un ressortissant, qui pourrait être utilisée pour les enfants adoptés).25 Au Burundi, au Kenya et en Ouganda, il y a une disposition pour l’acquisition sur demande ;26 tandis qu’au Rwanda, l’acquisition de la nationalité est automatique, si la procédure d’adoption légale aboutit.27 En Ouganda, la loi instaure un blocage au niveau des procédures pour l’acquisition de la nationalité, car les procédures d’enregistrement requièrent un serment d’allégeance, qu’un enfant n’est pas légalement habilité à prononcer.28 Un grand nombre d’enfants adoptés par une autre famille dans la région risquent de ne pas suivre les procédures

d’adoption officielles jusqu’au bout, mais d’être hébergés au sein de la famille élargie. Dans la plupart des cas, cela n’entraînera pas, à l’heure actuelle, de problèmes pour leurs papiers au moment où ils atteindront l’âge adulte ; toutefois, il est important qu’avec l’officialisation croissante des critères d’identification (y compris les tentatives pour mettre en place des registres complets de l’état-civil), leur situation soit prise en compte et des procédures créées pour s’assurer que ces enfants ne sont pas menacés d’apatridie et de défaut d’identification.

**Nationalité basée sur le mariage**

Le motif le plus courant d’acquisition de la nationalité pour les adultes est le mariage. Dans la plupart des pays, le mariage avec un ressortissant permet au conjoint d’acquérir la nationalité soit automatiquement, soit selon des termes plus favorables d’enregistrement (dans les pays du *common law*) ou par option/déclaration (dans les pays de droit civil). En Afrique de l’Est, le Burundi et la Tanzanie n’autorisent toujours pas les femmes à transmettre leur nationalité à leurs époux étrangers, tandis que le Kenya applique des conditions inhabituelles à l’acquisition de la nationalité par mariage, au-delà du mariage et d’une période de résidence. Même si la loi est désormais non discriminante, dans la pratique, le Kenya applique toujours des normes plus élevées de contrôle dans l’acquisition de la nationalité par les époux des femmes kenyanes que pour les femmes mariées à des hommes kenyanes.  

La plupart des textes législatifs rendent également ces règles applicables à ceux dont le conjoint est décédé pendant leur mariage.

---

Tableau 3: Droit à transmettre la nationalité à son conjoint

<table>
<thead>
<tr>
<th>PAYS</th>
<th>Nationalité par mariage</th>
<th>Durée de résid. (le cas échéant)</th>
<th>Durée du mariage (le cas échéant)</th>
<th>Niveau discrétionnaire</th>
<th>Disposition(s) légale(s)</th>
<th>Année d’égalité</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burundi</td>
<td>w</td>
<td>Déclaration</td>
<td>L2000 Arts4, 10-12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kenya</td>
<td></td>
<td>7 ans</td>
<td>Sur demande, soumis à des conditions dont un casier judiciaire</td>
<td>C2010 Art15(l) L2011 Sec11-12</td>
<td>2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rwanda</td>
<td></td>
<td>3 ans</td>
<td>Possibilité d’acquisition sur demande</td>
<td>L2008 Art11</td>
<td>2004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soudan du Sud</td>
<td></td>
<td>5 ans</td>
<td>Possibilité d’acquisition sur demande</td>
<td>L2011 Sec13</td>
<td>2011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanzanie</td>
<td>w</td>
<td>Acquisition sur demande</td>
<td>L1995 Sec11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Si la durée de la résidence est notée, elle concerne la période après le mariage.

= Égalité des droits pour les hommes et les femmes dans la transmission de la nationalité.

w Seules les femmes étrangères peuvent acquérir la nationalité sur la base du mariage avec un ressortissant.

La double nationalité

La double nationalité est autorisée par la loi dans la plupart des cas au Burundi (depuis 2000), au Kenya (depuis 2010), au Rwanda (depuis 2003), au Soudan du Sud (depuis 2011) et en Ouganda (depuis 2009). En Ouganda, toutefois, la double nationalité n’est autorisée qu’avec la permission des autorités, tandis qu’au Kenya, ne pas signaler sa double nationalité aux autorités est un délit passible d’emprisonnement et/ou d’une amende.

La double nationalité n’est pas autorisée pour les adultes en Tanzanie; de récents débats constitutionnels ont rejeté l’inclusion de ce changement dans un nouveau projet de constitution, mais les discussions sur la question se poursuivent.

Les dispositions de l’Ouganda sur la double nationalité, amendées en 2009, sont extrêmement complexes et peuvent permettre la mise en place de conditions significatives pour pouvoir avoir la double nationalité. La triple nationalité n’est pas autorisée et la double nationalité doit être autorisée par l’autre pays. L’Ouganda se distingue également en réservant la double nationalité aux adultes; même les enfants nés et résidents en Ouganda jusqu’à leur majorité et qui ont une autre nationalité doivent demander la nationalité ougandaise une fois adultes, comme n’importe quel étranger; 30 une disposition plus classique, interdisant la double nationalité, comme en Tanzanie, prévoit la possibilité pour les mineurs d’avoir deux nationalités jusqu’à leur majorité, où il y aura une période pendant laquelle ils devront choisir l’une ou l’autre. La loi prévoit d’autres critères applicables aux personnes qui veulent obtenir la naturalisation et souhaitent conserver leur autre nationalité, conditions qui ne sont pas appliquées à ceux qui avaient la nationalité ougandaise d’origine mais obtiennent la naturalisation d’un autre pays.31

Les amendements ont établi une liste de fonctions officielles qui ne peuvent être détenues par des personnes ayant la double nationalité.

De même, la Constitution kenyanne de 2010, au moment de la levée de l’interdiction générale de la double nationalité, a introduit l’interdiction de la double nationalité pour les fonctionnaires, y compris le

30 Les dispositions autorisant la double nationalité concernent les personnes qui ont volontairement acquis une autre nationalité, pas celles qui sont nées avec deux nationalités.

Président et le Vice-président. Dans la pratique, le Kenya exige que la double nationalité soit accordée par l’autre pays concerné avant de l’autoriser, bien que ce ne soit pas stipulé dans la législation.

**Tableau 4** : Les pays qui autorisent et ceux qui interdisent la double nationalité pour les adultes

<table>
<thead>
<tr>
<th>PAYS</th>
<th>Double nationalité autorisée pour les adultes ?</th>
<th>Restrictions d’accès à certaines fonctions officielles</th>
<th>Dispositions juridiques applicables</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burundi</td>
<td>x</td>
<td>Pas de double nationalité pour les membres de la fonction publique ou des forces armées ; le Président et le Vice-président ne sauraient faire allégeance à un État étranger</td>
<td>L2000 Art21</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenya</td>
<td>x</td>
<td>Liste des postes pour lesquels la double nationalité n’est pas autorisée, dont le Président, Vice-Président, Premier ministre, Membres du Cabinet ministériel, chefs des services de sécurité</td>
<td>C2010 Arts15(4),16,78,99,137&amp;148 L2011 Sec8</td>
</tr>
<tr>
<td>Soudan du Sud</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td>C2011 Art45(5)&amp;(6) L2011 Secs10&amp;15</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanzanie</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td>L1995 Sec7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Naturalisation basée sur la résidence de longue durée**

Tous les États de la CAE autorisent en principe l’acquisition de la nationalité sur décision des autorités publiques, après demande de la personne résidente de longue durée dans le pays et moyennant d’autres critères à remplir. La durée de résidence varie de cinq ans au Rwanda (la durée la plus courante dans les autres pays africains) à 20 ans en Ouganda (10 ans pour les conjoints et certaines autres personnes) ; toutefois, d’autres conditions à remplir peuvent être plus importantes que la durée de résidence.

Dans les pays du Commonwealth, il existait initialement une distinction entre l’acquisition de la nationalité par enregistrement que toute personne remplissant les conditions prévues par la loi pouvait acquérir, sur demande, la nationalité, et l’acquisition par voie de naturalisation qui relevait du pouvoir discrétionnaire des autorités.

Cette distinction perdure en Ouganda, où la Constitution prévoit quatre catégories de personnes qui pourront faire une demande d’enregistrement : les personnes nées en Ouganda et y résidant depuis 1962, dont les parents ne sont ni des réfugiés ni des diplomates ; les conjoints de ressortissants ; les personnes qui ont « légalement et volontairement émigré en Ouganda » et qui y vivent depuis au moins 10 ans (ou « toute autre durée fixée par le Parlement » : entre 1999 et 2009, la loi fixait une durée de 20 ans, avant

32 Constitution du Kenya de 2010, Articles 78 et 137.

de revenir à une période de 10 ans) ; et « toute personne qui, au moment de l’adoption de la Constitution, vivait en Ouganda depuis au moins deux ans ».\textsuperscript{34} La constitution permet également au Parlement de fixer les règles relatives à la naturalisation et la Loi de 1999 (dernièrement amendée en 2009) dite \textit{Citizenship and Immigration Act} détermine les conditions applicables, sur la base de 20 ans de résidence et d’autres critères.\textsuperscript{35} La durée de résidence s’applique une fois que la personne est adulte,\textsuperscript{36} ce qui constitue une limite importante pour les enfants de parents enregistrés ou naturalisés (qui n’obtiennent pas la nationalité par cette procédure, ni automatiquement à la naissance), qui doivent par conséquent attendre d’avoir au moins 38 ans pour pouvoir ne serait-ce que demander la nationalité ougandaise. Les enregistrements et les naturalisations en Ouganda sont déterminés par la Commission nationale sur la nationalité et l’immigration désignée par le Président, qui exerce un pouvoir discrétionnaire mais sur la base des dossiers soumis par le Département de l’Immigration.\textsuperscript{37}

Au Kenya et en Tanzanie, cette distinction entre l’enregistrement et la naturalisation a été supprimée. Ce qui entretient encore plus la confusion, toute acquisition après la naissance est appelée enregistrement (« \textit{registration} ») au Kenya, quel que soit le niveau de pouvoir discrétionnaire impliqué. Toute personne peut faire une demande d’enregistrement en tant que ressortissant auprès du Secrétariat du Cabinet, sur la base de sept années de résidence et de plusieurs autres critères.\textsuperscript{38} En Tanzanie, en revanche, la naturalisation est le seul terme utilisé dans la législation, même en cas d’acquisition en vertu de la loi par une femme étrangère mariée à un Tanzanien ; l’acquisition par voie de naturalisation pour d’autres motifs que le mariage est basée sur une période de résidence de huit ans et d’autres critères, et relève du pouvoir discrétionnaire du ministe des Affaires internes.


Il existe en général d’autres conditions à remplir pour l’acquisition de la nationalité par voie de naturalisation, comme une « bonne conduite » et un casier judiciaire vierge ; une connaissance d’une langue nationale ; une capacité à faire une contribution à la société et certains critères de santé ou financiers (voir Tableau 5). Cela laisse une marge de discrétion assez large dans le processus pour décider si une personne répond aux critères. Les conditions liées à la santé, parfois formulées comme une exigence que le demandeur ne soit pas une « charge » pour le pays concerné, constituent le plus souvent une violation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Certains pays instaurent également des restrictions sur le rôle que les ressortissants ayant une double nationalité ou naturalisés peuvent occuper dans la vie publique (voir l’avant-dernière colonne du Tableau 5). Au Burundi et au Kenya, les textes de loi sur la nationalité imposent une période d’attente de 10 ans avant que les citoyens naturalisés puissent occuper certaines fonctions. Les interdictions prévues par la constitution concernant la fonction de président pour les citoyens naturalisés existent dans l’ensemble des six pays. Au Rwanda, le critère selon lequel au moins l’un des deux parents du Président devait être du Soudan élimine toute personne non du Soudan ou du Kenya de pouvoir prétendre à la nationalité ougandaise ou naturalisés (qui n’obtiennent pas la nationalité par cette procédure, ni automatiquement à la naissance), qui doivent par conséquent attendre d’avoir au moins 38 ans pour pouvoir ne serait-ce que demander la nationalité ougandaise. Les enregistrements et les naturalisations en Ouganda sont déterminés par la Commission nationale sur la nationalité et l’immigration désignée par le Président, qui exerce un pouvoir discrétionnaire mais sur la base des dossiers soumis par le Département de l’Immigration.\textsuperscript{37}

Au Kenya et en Tanzanie, cette distinction entre l’enregistrement et la naturalisation a été supprimée. Ce qui entretient encore plus la confusion, toute acquisition après la naissance est appelée enregistrement (« registration ») au Kenya, quel que soit le niveau de pouvoir discrétionnaire impliqué. Toute personne peut faire une demande d’enregistrement en tant que ressortissant auprès du Secrétariat du Cabinet, sur la base de sept années de résidence et de plusieurs autres critères.\textsuperscript{38} En Tanzanie, en revanche, la naturalisation est le seul terme utilisé dans la législation, même en cas d’acquisition en vertu de la loi par une femme étrangère mariée à un Tanzanien ; l’acquisition par voie de naturalisation pour d’autres motifs que le mariage est basée sur une période de résidence de huit ans et d’autres critères, et relève du pouvoir discrétionnaire du ministe des Affaires internes.


Il existe en général d’autres conditions à remplir pour l’acquisition de la nationalité par voie de naturalisation, comme une « bonne conduite » et un casier judiciaire vierge ; une connaissance d’une langue nationale ; une capacité à faire une contribution à la société et certains critères de santé ou financiers (voir Tableau 5). Cela laisse une marge de discrétion assez large dans le processus pour décider si une personne répond aux critères. Les conditions liées à la santé, parfois formulées comme une exigence que le demandeur ne soit pas une « charge » pour le pays concerné, constituent le plus souvent une violation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Certains pays instaurent également des restrictions sur le rôle que les ressortissants ayant une double nationalité ou naturalisés peuvent occuper dans la vie publique (voir l’avant-dernière colonne du Tableau 5). Au Burundi et au Kenya, les textes de loi sur la nationalité imposent une période d’attente de 10 ans avant que les citoyens naturalisés puissent occuper certaines fonctions. Les interdictions prévues par la constitution concernant la fonction de président pour les citoyens naturalisés existent dans l’ensemble des six pays. Au Rwanda, le critère selon lequel au moins l’un des deux parents du Président devait être du Soudan élimine toute personne non du Soudan ou du Kenya de pouvoir prétendre à la nationalité ougandaise ou naturalisés (qui n’obtiennent pas la nationalité par cette procédure, ni automatiquement à la naissance), qui doivent par conséquent attendre d’avoir au moins 38 ans pour pouvoir ne serait-ce que demander la nationalité ougandaise. Les enregistrements et les naturalisations en Ouganda sont déterminés par la Commission nationale sur la nationalité et l’immigration désignée par le Président, qui exerce un pouvoir discrétionnaire mais sur la base des dossiers soumis par le Département de l’Immigration.\textsuperscript{37}

\begin{table}
\centering
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
\textbf{Pays} & \textbf{Critères} \\
\hline
\textit{Uganda Citizenship and Immigration Control Act 1999, amendée en 2009, Sections 16 et 25.} & \textsuperscript{35} \\
\hline
\textsuperscript{34} Constitution de l’Ouganda de 1995, Article 12. & \\
\textsuperscript{35} \\
\textsuperscript{36} \\
\textsuperscript{37} Constitution de l’Ouganda de 1995, Article 16. & \\
\textsuperscript{38} Constitution du Kenya de 2010, Articles 15 et 18 ; \
\textit{Kenya Nationality and Immigration Act o. 12 2011, Section 15, prévoyant} & \\
\textsuperscript{38} notamment comme critère « la résidence dans le cadre d’une autorisation valable » et « la détermination, avec un critère objectif, que le demandeur a fait ou est capable de faire une contribution substantielle au progrès ou à l’avancement d’un domaine de développement national au Kenya ». \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
Naturalisation des réfugiés

L’UNHCR estime qu’il existe trois « solutions durables » pour les personnes ayant traversé une frontière internationale afin de trouver refuge et de fuir des persécutions ou la guerre civile : le rapatriement volontaire, l’intégration locale dans le premier pays d’asile ou la réinstallation dans un pays tiers. Même si le rapatriement volontaire vers leur pays d’origine est généralement considéré par les agences nationales et internationales comme la meilleure issue pour les réfugiés, il peut être impossible en raison de l’insécurité qui perdure dans leur pays d’origine. La réinstallation dans un pays tiers n’est possible que pour une toute petite minorité des personnes concernées.


Des dizaines de milliers de personnes vivent dans les pays de la CAE dans des situations de réfugiés de longue durée– définies par l’UNHCR comme les personnes qui se trouvent dans leur pays d’accueil depuis plus de cinq ans— sans perspective immédiate de mise en œuvre de solutions durables. Dans la pratique, malgré certaines exceptions, comme la proposition de la Tanzanie d’offrir la naturalisation aux réfugiés de longue durée du Burundi (voir encadré pp. 77-78), il n’existe bien souvent aucune possibilité de convertir le statut de réfugié en un statut juridique plus permanent, que ce soit la résidence permanente ou la nationalité.

La Constitution ougandaise de 1995 exclut les réfugiés de la procédure simplifiée d’enregistrement en tant que ressortissant existant pour les personnes résidant dans le pays depuis l’indépendance ; elle limite également les demandes de nationalité non discrétionnaires par voie d’enregistrement, sur la base de dix années de résidence pour les personnes qui ont émigré « légalement et volontairement » en Ouganda après cette date. La constitution s’en remet à la législation pour la mise en place des règles sur la naturalisation discrétionnaire basée sur la résidence de longue durée.40 La Loi de 2006 sur les réfugiés stipule que le droit normal s’applique à la naturalisation des réfugiés, ce qui représente un changement par rapport à la Loi de 1960 sur le contrôle des réfugiés étrangers, qui avait exclu toute période passée en Ouganda en tant que réfugié au titre du décompte de la durée de résidence aux fins de naturalisation.41 Cependant, certaines ambiguïtés persistantes ont amené des fonctionnaires ougandais à interpréter la loi comme signifiant que les réfugiés ne pouvaient être naturalisés. En fait, en 2011, les formulaires et lesprocédures utilisés faisaient toujours référence à la Loi de 1964 sur la nationalité abrogée depuis longtemps, à présent hors d’usage.42 En 2005, la Cour constitutionnelle a confirmé l’interprétation selon laquelle les réfugiés n’avaient pas droit à la procédure facilitée d’enregistrement, quand bien même elle...
a indiqué (mais pour des raisons techniques non précisées dans le jugement) qu’elle les considérait comme pouvant prétendre à la naturalisation.43

43 Centre for Public Interest Law Ltd and Salima Namusobya v. Attorney General, Constitutional Petition No. 34 of 2010, jugement du 6 octobre 2015. La Cour constitutionnelle a autorité pour interpréter la Constitution, et a noté qu’elle n’avait pas mandat pour interpréter la loi contenant les dispositions sur la naturalisation.
### Tableau 5: Le droit d’acquérir la nationalité par naturalisation

<table>
<thead>
<tr>
<th>PAYS</th>
<th>Durée de résidence</th>
<th>Langue / critères d’ordre culturel</th>
<th>Personnalité</th>
<th>Renonciation à une autre nationalité</th>
<th>Santé / revenu</th>
<th>Autres conditions</th>
<th>Inclusion des enfants mineurs ?</th>
<th>Limites des droits à la naturalisation</th>
<th>Disposition juridique</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burundi</td>
<td>10 ans / 5 ans pour le mari</td>
<td>Attachement au Burundi et « assimilation dans la communauté des citoyens burundais »</td>
<td>Bonne vie et mœurs; aucune condamnation pour « crime » ou « délit »</td>
<td>Non</td>
<td>-</td>
<td>Une exception peut être accordée en ce qui concerne la durée de résidence en cas de « services exceptionnels » rendus au Burundi</td>
<td>Oui, automatiquement</td>
<td>Le Président doit avoir la nationalité d’origine; ou il faut un délai de dix ans avant qu’il puisse être élu</td>
<td>C2005 Art97 L2000 Arts3&amp;7-9</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenya</td>
<td>7 ans</td>
<td>« Connaissance suffisante du Kinyarwanda »; pouvoir comprendre et parler kiswahili ou un dialecte local</td>
<td>Aucune condamnation à plus de 3 ans d’emprisonnement</td>
<td>Non</td>
<td>« Comprendre la nature de la demande »; ne pas avoir fait faillite</td>
<td>La personne a été estimée « capable de faire une contribution substantielle au progrès ou à l’avancement du développement national du Kenya »</td>
<td>Oui, sur demande</td>
<td>Le Président et le vice-président doivent avoir la nationalité d’origine; dans le cas contraire, il faut un délai de dix ans avant de pouvoir être élu au Parlement</td>
<td>C2010 Arts98&amp;137 L2011 Secs13&amp;22</td>
</tr>
<tr>
<td>Soudan du Sud</td>
<td>10 ans</td>
<td>-</td>
<td>Pas de condamnation pour malhonnêteté</td>
<td>-</td>
<td>Être sain d’esprit (si la personne n’est pas saine d’esprit, la demande peut être faite par un parent ou un tuteur)</td>
<td>Ces conditions peuvent être levées pour les personnes ayant servi l’intérêt national</td>
<td>Oui, sur demande</td>
<td>Le Président doit avoir la nationalité d’origine</td>
<td>C2011 Art98 L2011 Secs10-11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. La plupart des pays exigent que la personne soit adulte, soit un résident habituel et actuel, et avoir l’intention de le rester pour avoir la naturalisation; ces dispositions ne sont pas indiquées ici.
2. Dispositions contenues dans le Code/les lois sur la nationalité, ou la constitution (sans compter le code électoral).

* L’Ouganda a des distinctions particulièrement complexes entre la déclaration et la naturalisation qu’il est difficile d’indiquer dans le formulaire du tableau; d’autres conditions significatives s’appliquent si la personne souhaite avoir la double nationalité. La Constitution de 1995 prévoit 10 ans de résidence pour l’acquisition de la nationalité par déclaration « ou toute autre durée fixée par le Parlement »; depuis 2009, la législation impose également une durée de résidence de 10 ans.
Au Kenya, une Loi sur les réfugiés - adoptée en 2006 - a permis au pays de s’aligner essentiellement sur les normes internationales en matière de protection des réfugiés : même si la loi n’a pas explicitement donné aux réfugiés le droit de travailler, ils peuvent demander un permis de travail dans la pratique. La loi ne contenait pas de disposition explicite sur la naturalisation des réfugiés.44 La Constitution de 2010 et la Loi de 2011 dite Kenya Citizenship and Immigration Act n’ont instauré aucun obstacle de principe à l’accès à la nationalité pour les réfugiés. Toutefois, dans la pratique, les procédures de naturalisation ne sont pas accessibles.

En Tanzanie, la Loi dite Refugees Act (No. 9 de 1998) ne prévoit pas spécifiquement la naturalisation, mais il n’y a pas d’exclusion des réfugiés dans la Loi de 1995 dite Citizenship Act.

Procédures temporaires spéciales en matière de naturalisation au Kenya


Les Sections 15, 16 et 17 de ladite loi stipulaient que les personnes vivant au Kenya sans interruption depuis le 12 décembre 1963 étaient considérées comme des résidents légaux et avaient droit à demander à être enregistrés comme ressortissants. Bien que la loi ait fait une distinction entre les «apatrides» (décrits comme des personnes sans « lien pertinent avec la nationalité d’un État reconnu ») et les «migrants» (personnes « ayant volontairement migré au Kenya avant la date du le 12 décembre 1963), il n’y avait pas vraiment de distinction entre ces deux catégories. Ce droit n’est toutefois ouvert aux « migrants » que s’ils possèdent un passeport ou une pièce d’identité d’un autre pays ; en revanche les deux catégories sont soumises aux mêmes conditions, notamment « la connaissance suffisante du kiswahili ou d’un dialecte local » et un casier judiciaire vierge. L’enregistrement relève d’une décision discrétionnaire et n’est pas un droit. Les enfants adultes des personnes susceptibles de faire valoir ces droits à l’enregistrement en vertu de ces dispositions peuvent également être admissibles à l’enregistrement de la nationalité s’ils sont nés et résident au Kenya et n’ont pas de papiers d’identité d’un autre pays, en remplissant les mêmes conditions que leurs parents.

Ces procédures sont mises en place depuis cinq ans (expiration fin août 2016), avec la possibilité d’une prolongation pour trois années supplémentaires ; cette prolongation a été accordée en octobre 2016, jusqu’en août 2019 (voir infra, sous la rubrique sur le Kenya, notamment au sujet des Makondé).45 Les amendements adoptés en 2012 ont permis au Secrétaire de Cabinet, “pour motifs suffisants”, de lever les conditions selon lesquelles les demandeurs ne doivent pas avoir de papiers d’identité d’un autre pays, s’ils étaient arrivés dans le pays avant 1963, dans la mesure où ils répondent aux autres critères.46

---

La perte et la déchéance de nationalité

Le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda interdisent la perte de nationalité pour les ressortissants ayant la nationalité d’origine contre leur volonté, que cela entraîne ou non leurapatridie. La Tanzanie, cependant, prévoit la perte automatique de la nationalité d’origine en cas d’acquisition d’une autre nationalité. Le Soudan du Sud est le seul de ces six pays à prévoir la déchéance de nationalité pour les citoyens d’origine, dans les cas où ils « se sont inscrits pour servir ou continuent de servir un pays étranger ennemi ». Cette disposition législative est en contradiction avec la constitution provisoire, qui stipule que seuls les ressortissants naturalisés peuvent être déchus de leur nationalité.

La déchéance de la nationalité d’une personne naturalisée est généralement plus facile selon les termes de la loi. Les six pays de la CAE prévoient la privation de la nationalité d’une personne ayant eu la nationalité par naturalisation à l’âge adulte dans certaines circonstances, comme la condamnation pour trahison ou crime similaire contre l’État ; une condamnation pour des chefs d’inculpation moins graves, ou un jugement selon lequel la nationalité a été acquise par fraude ou fausse déclaration. La Tanzanie et l’Ouganda ajoutent une clause “fourre-tout” autorisant la déchéance pour « déloyauté » ou pour le « bien public ». La Tanzanie a également une disposition basée sur l’Article 7 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (et la législation britannique au moment de l’indépendance dans les années 1960) autorisant la déchéance de nationalité pour toute personne naturalisée qui est restée en dehors du pays pendant une période prolongée (cinq ans pour la Tanzanie, même si la Convention prévoit sept ans) et qui n’a pas averti les autorités de son intention de conserver sa nationalité.

Aucun État Partenaire de la CAE n’accorde de protection contre l’apatridie dans les cas de déchéance. Le Rwanda prévoit une protection partielle, n’autorisant l’apatridie que si la nationalité a été acquise frauduleusement.

Il est plus courant de voir des autorités administratives refuser la délivrance ou le renouvellement, ou annuler un passeport ou une autre pièce d’identité, que de les voir entreprendre des procédures en bonne et due forme en vue de la déchéance de la nationalité. Le statut juridique des personnes dont le passeport a été annulé est souvent mis en doute.

---


48 South Sudan Nationality Act 2011, Section 15. La Constitution provisoire (Article 45(4)) précise que : « La nationalité et la naturalisation seront régies par la loi ; aucun ressortissant naturalisé ne sera déchu de sa nationalité autrement que dans le respect de la loi ». Cela implique que seuls les ressortissants naturalisés peuvent être déchus de la nationalité.

49 Tanzania Citizenship Act 1995, Section 15(2)(d)

Si l’ensemble des textes législatifs des pays de la CAE contiennent des dispositions permettant à toute personne de renoncer à sa nationalité, le niveau de discrétion accordé au pouvoir exécutif lui permettant de refuser la renonciation varie considérablement. L’incapacité à renoncer à la nationalité peut empêcher une personne d’acquérir la nationalité d’un autre pays avec lequel elle a davantage de liens. Au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, la permission peut être refusée dans certaines circonstances ; au Soudan du Sud, la renonciation ne peut se faire que sur décret présidentiel.

Il est important que les dispositions en matière de renonciation prévoient une protection contre l’apatridie, afin qu’une personne ne puisse renoncer afin d’acquérir une autre nationalité et se retrouver ensuite apatride si la naturalisation lui est refusée par l’autre pays. Il n’existe pas de telles protections au Soudan du Sud et en Tanzanie, et le problème est compliqué encore davantage par l’absence de dispositions pour le recouvrement de la nationalité (sauf dans le cas de la Tanzanie, pour les femmes qui ont divorcé d’un mari étranger).
**Tableau 7: Renonciation et recouvrement**

<table>
<thead>
<tr>
<th>PAYS</th>
<th>Renonciation</th>
<th>Protection contre l’apatridie</th>
<th>Recouvrement</th>
<th>Dispositions juridiques</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burundi</td>
<td>Par déclaration</td>
<td>Oui</td>
<td>En cas de perte pour cause de double nationalité</td>
<td>L2000 Arts30-32&amp;38-41</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenya</td>
<td>Par déclaration ; le Secrétaire de Cabinet peut ne pas révéler que le Kenya est en guerre avec un autre pays, ou si ce n’est pas dans l’intérêt du Kenya de le faire.</td>
<td>Oui</td>
<td>En cas de perte pour cause de double nationalité ; sur demande</td>
<td>L2011(2014) Secs10&amp;19</td>
</tr>
<tr>
<td>Ouganda</td>
<td>Par déclaration ; peut être refusée si le pays de l’autre nationalité est en guerre avec l’Ouganda ou contraire à la politique publique</td>
<td>Oui</td>
<td>En cas de perte pour cause de double nationalité et d’absence d’impact négatif sur l’ordre public et la sécurité</td>
<td>L1999(2009) Secs19G&amp;20</td>
</tr>
<tr>
<td>Rwanda</td>
<td>Notification au directeur-général ; ne doit pas compromettre les lois du Rwanda ni servir aux lois sur les réfugiés</td>
<td>Oui</td>
<td>En cas de perte pour cause de double nationalité, impossible pour les citoyens naturalisés ou ceux expulsés pour menace à la sécurité</td>
<td>L2008 Arts18,22-24</td>
</tr>
<tr>
<td>Soudan du Sud</td>
<td>Par décret présidentiel</td>
<td>Non</td>
<td>Pas de disposition</td>
<td>L2011 Sec15</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanzanie</td>
<td>Par déclaration ; le ministre peut ne pas révéler que le pays est en guerre avec un autre pays si c’est contraire à la politique publique</td>
<td>Non</td>
<td>Pas de disposition</td>
<td>L1995 Sec13</td>
</tr>
</tbody>
</table>

La plupart des règles sur la réacquisition prévoient des dérogations pour « circonstances exceptionnelles » qui ne sont pas mentionnées ici.

**Procédures**

C’est en ce qui concerne les procédures relatives à l’acquisition et la déchéance de nationalité que les différences entre les six États Partenaires de la CAE sont peut-être les plus marquées. Les codes de la nationalité du Rwanda et du Burundi, conformément à leur tradition de droit civil, prévoient le règlement des questions liées à la nationalité par les tribunaux et la mise en place de procédures de traitement de ces demandes. En ce qui concerne le Rwanda, dans le cadre d’une procédure qui doit être considérée comme une meilleure pratique, il est en outre prévu que la déchéance de nationalité sera déterminée par un tribunal sur demande du Procureur de l’État.51

Dans les trois anciens protectorats ou colonies britanniques, en revanche, le pouvoir discrétionnaire des autorités exécutives entourant l’accès à la nationalité qui existait traditionnellement en Grande-Bretagne a continué à constituer le cadre de base de la législation. Seul l’Ouganda s’est un peu écarté de ce pouvoir discrétionnaire en créant la Commission sur la nationalité et l’immigration, chargée de la déclaration et de la naturalisation ; même ainsi, l’appel des décisions de la Commission relève du ministre, et c’est uniquement après cette étape que les appels arrivent à un tribunal supérieur.52 En vertu de la Constitution, toutefois, toute demande d’appel peut être faite à n’importe quel stade en cas de décision inéquitable ou injuste.53

---

51 Loi 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité burundaise, Chapitre VI; Loi organique n°30/2008 du 25/07/2008 portant code de la nationalité rwandaise, Article 20 et Title VIII.

52 Uganda Citizenship and Immigration Control Act 1999, Sections 7, 10 et 16.

53 Constitution de l’Ouganda de 1995, Article 42 : « Right to just and fair treatment in administrative decisions ». 
Au Kenya, la Constitution de 2010 et la législation de 2011 instaurent des procédures de protection plus régulières qu’auparavant – notamment en indiquant que la décision du secrétaire de Cabinet de priver une personne de sa nationalité sera argumentée et pourra faire l’objet d’un appel devant la Haute Cour – mais le cadre de base reste hautement discrétionnaire. Une proposition de mise en place d’un « Tribunal kenyan des appels pour les ressortissants et les étrangers », notamment à travers des projets de loi ébauchés, n’a pas été adoptée dans la version finale de la Loi dite Citizenship and Immigration Act.\(^{54}\)

En Tanzanie, le Code de la nationalité stipule que « le ministre ne sera pas tenu de donner les raisons de l’attribution ou du refus de toute demande en vertu de la présente Loi et la décision prise par le ministre en application de cette Loi ne fera l’objet d’aucun appel ou d’aucune autre recours devant un tribunal ».\(^{55}\) Ces dispositions ont été jugées être en violation des normes des droits de l’homme par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, dans son jugement de mars 2018 dans l’affaire Anudo Ochieng Anudo v. Tanzania.\(^{56}\)

Le Soudan du Sud met aussi en place un cadre extrêmement discrétionnaire, malgré la capacité à faire appel des décisions du ministre devant un « tribunal compétent ».\(^{57}\)

Identification et protection des apatrides


Aucun des pays de la CAE n’a de procédure pour l’identification et la mise en place de protection pour les migrants apatrides grâce à la reconnaissance du statut d’apatride.

---

\(^{54}\) Projet de loi disponible auprès de l’auteure du présent rapport.

\(^{55}\) Tanzania Citizenship Act 1995, Section 23. La loi prévoit que toute personne déchue de sa nationalité peut faire appel devant une commission d’enquête, mais les membres de cette commission sont nommés par le ministre chargé des questions relatives à la nationalité.


\(^{57}\) South Sudan Nationality Act 2011, Section 26.

Les lacunes des lois sur la nationalité qui contribuent à l’apatridie

- **Discrimination basée sur le genre**
  Lorsque les femmes ne peuvent pas transmettre leur nationalité, celles qui ont des enfants de père étranger (ou apatride ou de nationalité inconnue) ; celles qui ont des enfants en dehors des liens du mariage, ou dont le père abandonne l’enfant ou qui meurt sans laisser de documents relatifs à leur nationalité ou sans obtenir de documents de nationalité pour leurs enfants, ont un risque réel d’avoir des enfants apatrides, notamment s’ils ne vivent pas dans le pays de leur père.

- **Discrimination raciale et ethnique**
  La discrimination raciale et ethnique des personnes qui ne sont pas perçues comme appartenant au « bon » groupe racial ou ethnique dans la législation à risque d’apatridie, notamment lorsque cela s’ajoute à la discrimination basée sur le genre et lorsque le père appartient à un groupe exclu.

- **Faiblesse des droits liés à la naissance dans le pays**
  Les pays qui prévoient des droits très limités sur la base de la naissance dans le pays – plus particulièrement ceux qui ne prévoient pas de protection pour les enfants nés de parents inconnus, ou pour les enfants dont les parents ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants, ou qui sont apatrides ou de nationalité inconnue – laissent de nombreux enfants menacés d’apatridie. En général, les pays qui n’instaurent aucun accès à la nationalité même si plusieurs générations sont nées successivement dans le pays, et aucun droit sur la base de la naissance dans le pays et de la résidence dans le pays pendant l’enfance (permétenant l’accès automatique ou facultatif à la nationalité à la majorité), tendent à avoir d’importantes populations d’apatrides.

- **Double nationalité dont les règles sont difficiles à interpréter**
  Lorsque la double nationalité est interdite ou que les règles sont complexes et ne sont pas appliquées de façon uniforme, certaines personnes peuvent se trouver à risque d’apatridie, plus particulièrement celles qui en vertu de la loi ont droit à deux nationalités d’origine, mais n’ont des papiers d’aucun des deux pays.

- **Les dispositions sur les successions d’État qui ont créé l’apatridie**
  De nombreux pays font face à des problèmes continus liés à la mauvaise gestion de la nationalité concernant les dispositions législatives transitoires adoptées à l’indépendance.

- **Absence de systèmes pour la protection des apatrides**
  Aucun État Partenaire de la CAE n’a de cadre législatif pour l’identification et la fourniture d’un statut d’apatride en tant que mesure temporaire de protection et la facilitation de l’acquisition de la nationalité pour les migrants apatrides.
4. Administration de la nationalité dans la pratique

L’administration des textes législatifs sur la nationalité – notamment les règles fixant les preuves à fournir pour demander la nationalité d’origine, la délivrance d’un document attestant de la nationalité ou l’acquisition de la nationalité à l’âge adulte – est souvent dans la pratique aussi importante que les dispositions législatives de fond pour veiller au respect du droit à la nationalité. Lorsque l’administration de la nationalité est inefficace, corrompue ou discriminatoire, le fait qu’une personne remplisse vraiment les critères prévus par la loi pour l’obtention de la nationalité peut être inutile pour leur capacité à faire valoir ce droit. Dans certains cas, une personne peut découvrir qu’elle n’est pas considérée comme un ressortissant au moment où elle est menacée d’expulsion en tant qu’étranger. Il va sans dire que les pauvres et les analphabètes sont les plus vulnérables.

Enregistrement des naissances

Même si un acte de naissance ne sert généralement pas de preuve de nationalité (il y a des exceptions, au Rwanda par exemple, où un acte de naissance atteste de la nationalité d’origine59), l’importance de l’enregistrement de la naissance pour le droit d’acquérir une nationalité est reconnue par l’inclusion des deux droits dans le même article de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.60 Cette importance a été réaffirmée par la Commission africaine des experts des droits et du bien-être de l’enfant dans une décision critiquant le Kenya pour son défaut de respect de ces deux droits.61 L’enregistrement est essentiel pour établir en termes juridiques le lieu de naissance et la filiation, qui a à son tour sous-tend le droit à l’attribution ou à l’acquisition de la nationalité des parents ou la nationalité de l’État où l’enfant est né.

L’importance primordiale de l’enregistrement de la naissance dans les textes législatifs relatifs à la nationalité des pays de la CAE n’est pas assez reconnue. Si les lois prévoient généralement le caractère obligatoire de l’enregistrement des naissances, aucune des constitutions ne le stipule expressément sous la forme d’un droit pour tout enfant – même si la constitution de l’Ouganda prévoit que « L’État devra enregistrer toute naissance, tout mariage et tout décès se produisant en Ouganda ».62 Seul le Code des enfants de 2008 du Soudan du Sud, dit Child Act, instaure que tout enfant a le droit d’être enregistré.63 Au Kenya, la Loi de 2011 dite Citizenship and Immigration Act prévoit le droit à un acte de naissance, qui s’applique uniquement aux ressortissants et pas aux enfants; la Loi dite Births and Deaths Registration Act rend l’enregistrement des naissances obligatoire, mais n’en fait pas un droit.64

Le Cadre juridique général de l’état-civil est toujours inscrit dans les textes législatifs depuis les années 1920 au Kenya et en Tanzanie, même s’il a été amendé à de nombreuses reprises : le cadre initial de ces lois rendait l’enregistrement obligatoire uniquement pour les « Européens et les Asiatiques ». L’enregistrement universel des naissances au Kenya n’a été introduit qu’après l’indépendance et n’inclura l’ensemble du pays qu’à partir de 1971 ; en Tanzanie, l’enregistrement de la naissance des Africains a commencé en 1950 et, comme au Kenya, a été progressivement rendu obligatoire dans tout le pays après l’indépendance. L’ordonnance de 1904 en Ouganda (qui prévoyait aussi l’enregistrement obligatoire uniquement pour les « Européens et les


60 Convention relative aux droits de l’enfant, Article 7; Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, Article 6.

61 Affaire des enfants nubiens du Kenya, paragraphe 42.


64 Kenyan Citizenship and Immigration Act 2011, Section 22(1)(g); Kenya Births and Deaths Registration Act No. 2 of 1928, et ses amendements (Cap. 149 Laws of Kenya 2012), Section 9.

Tableau 8 : Taux d’enregistrement des naissances et législation

<table>
<thead>
<tr>
<th>PAYS</th>
<th>Enregistrement des naissances / possession d’un acte de naissance (% d’enfants de moins de 5 ans)</th>
<th>Législation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burundi</td>
<td>84 / 66 (2016-17)</td>
<td>Décret-Loi No. 1/024 28 avril 1993 portant réforme du Code des personnes et de la famille</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenya</td>
<td>67 / 24 (2014)</td>
<td>Births and Deaths Registration Act 1928</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Loi No. 32/2016 du 28/08/2016 régissant les personnes et les familles</td>
</tr>
<tr>
<td>Soudan du Sud</td>
<td>35 / 10 (2010)</td>
<td>[Child Act 2008]</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanzanie</td>
<td>26 / 14 (2015-16)</td>
<td>Births and Deaths Registration Act 1920</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Les taux d’enregistrement des naissances dans les États Partenaires de la CAE sont généralement faibles. D’après les Enquêtes Démographiques et Sanitaires (DHS) de chacun des pays, le taux le plus élevé d’enregistrement est en fait celui du Burundi, affecté par des conflits, et c’est en Tanzanie qu’il est le plus faible (l’un des plus bas d’Afrique), ce qui laisse penser que la faiblesse du taux d’enregistrement est davantage due à un manque de volonté qu’à un manque de capacité. Même les enfants dont la naissance

---


67 South Sudan Civil Registry Act 2018.


69 Textes originaux, amendés plusieurs fois, notamment pour le Kenya et la Tanzanie.

70 MICS Household Health Survey, UNICEF, 2010. L’enquête indique que 29% des personnes enregistrées ont des actes de naissance.

71 La loi dite Child Act prévoit un droit à l’enregistrement des naissances mais ne fixe pas les modalités de sa mise en œuvre. Le texte législatif de mise en œuvre était toujours en instance début septembre 2018.
est enregistrée peuvent toujours se retrouver désavantagés s’ils n’ont pas d’acte de naissance, en raison des frais élevés ou d’un manque de droit à la preuve de l’enregistrement.72

Au Kenya, d’importants efforts ont été déployés pour améliorer l’enregistrement des naissances, qui se situe à présent à un taux moyen de 67 pour cent pour les moins de cinq ans ; mais le taux est toujours inférieur à 20 pour cent à Wajir et Turkana et inférieur à 30 pour cent dans cinq autres comtés.73 Les freins à l’enregistrement en Tanzanie, qui a les taux les plus bas, sont notamment les coûts de l’enregistrement (actuellement 3.500 TZS, plus des coûts de transport élevés pour atteindre les quelques centres d’enregistrement qui existent), et le fait que l’enregistrement des naissances est souvent perçu comme inutile par les parents des enfants dont la naissance doit être déclarée. Les réformes juridiques et les efforts actuels soutenus par l’UNICEF entendent changer cette situation.74 L’Ouganda avait un système d’enregistrement des naissances relativement développé au moment de l’indépendance, mais les taux d’enregistrement ont ensuite diminué drastiquement.75 Le taux d’enregistrement des naissances s’est légèrement amélioré, mais il reste faible. En outre, si l’enregistrement est gratuit, un acte de naissance coûte 5.000 Ush, plus 2.500 USh de frais bancaires et, jusqu’à une période récente ne pouvait être obtenu qu’à Kampala.76 Le transfert d’autorité de l’enregistrement des naissances et des décès à une nouvelle agence à Kampala en 2015 a créé temporairement des problèmes de capacités, menaçant les améliorations des taux d’enregistrement.77

Au Rwanda, les taux d’enregistrement des naissances ont connu une nette hausse sous le gouvernement actuel – même si seul un enfant sur 10 de moins de 5 ans a un document prouvant cette déclaration – mais il est tombé de 63 à 56 pour cent entre 2010 et 2015 ; des efforts ont été faits pour renverser cette tendance, notamment en créant un système de déclaration des naissances en ligne.78 En 2016, le nouveau Code de la famille a fait passer le délai pour déclarer les naissances de 15 à 30 jours (selon les normes culturelles, il faut attendre au moins huit jours pour donner un nom à un enfant) ; la loi a aussi supprimé l’imposition de procédures plus onéreuses en cas de déclaration tardive (même si des frais peuvent être appliqués).79 Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a fait part de sa préoccupation sur les taux d’enregistrement des naissances dans l’ensemble des cinq pays faisant l’objet de la présente étude (le Soudan du Sud n’a encore fait l’objet d’aucun examen par un organe des traités des droits de l’homme de l’ONU).80 Au Kenya, par exemple, le comité a regretté la stagnation des progrès en 2016, et l’absence de

72 Pour des raisons administratives, certains gouvernements (dont le Rwanda et la Tanzanie) s’appuient également sur des systèmes parallèles d’enregistrement familial.
76 The Registration of Persons Act 2015 autorise pour la première fois la délivrance d’actes de naissance dans toutes les zones d’enregistrement.
77 Interview, UNICEF Kampala, août 2016.
79 Law No. 32/2016 of 28/08/2016 Governing Persons and the Family, Section 100.
80 Comité sur les droits de l’enfant, Concluding observations : Burundi, 19 October 2010 CRC/C/BDI/CO/2 ; Kenya, 21 mars 2016 (CRC/C/KEN/CO/3-5); Rwanda, 14 June 2013 (CRC/C/RWA/CO/3-4) ; Tanzanie, 3 mars 2015 (CRC/C/TZA/CO/3-5), et Ouganda, 23 novembre 2005 (CRC/C/UGA/CO/2).
déclaration de nombreuses naissances, tout particulièrement dans les zones rurales et pour certains groupes de populations, tels que « les enfants réfugiés, les enfants d’origine nubienne, les enfants Makondés, les enfants somaliens autochtones au Kenya, les enfants de mère incarcérée et les enfants intersexués, [qui] ont du mal à obtenir la déclaration de leur naissance ».\textsuperscript{81}

L’accès à l’enregistrement tardif des naissances est un problème pour tous ces pays. Au Kenya, les déclarations tardives sont autorisées moyennant « l’approbation écrite de l’officier principal de l’état-civil ».\textsuperscript{82} On indique aux demandeurs que « le maximum des pièces suivantes DOIVENT être fournies : notification municipale de naissance ; certificat du médecin ou de la sage-femme ayant assisté à la naissance ; certificat de baptême ; certificat de fin de scolarité ; carte d’identité ou passeport », ainsi que « tout autre document ou […] tout certificat que les agents de l’état-civil peuvent exiger, à leur entière discrétion ».\textsuperscript{83} Dans la pratique, une naissance ne peut être déclarée que si le parent (ou la personne elle-même, si la personne a plus de 18 ans) a une carte d’identité, ce qui signifie que les naissances de ceux qui n’ont pas de preuve de leur nationalité kenyanes ne sont pas enregistrées si elles ne sont pas faites dans le délai réglementaire de six mois. De plus, on ne peut désormais obtenir de carte d’identité sans acte de naissance. Le département cherche à rendre l’enregistrement tardif des naissances plus difficile d’accès, après un effort pour permettre la déclaration tardive de ceux qui n’avaient pas été enregistrés, afin de mettre un frein à ce qui est perçu comme un moyen de fraude.\textsuperscript{84}

Pendant des années, obtenir l’enregistrement d’une naissance était extrêmement compliqué, même pour des orphelins de parents connus pour être de nationalité kenyan, dont la nationalité kenyan n’aurait jamais dû être remise en question. Cette situation s’est améliorée après une campagne sous l’égide de groupes travaillant avec des orphelins du SIDA, grâce à la publication d’une directive du Département de l’état-civil de 2008 visant à faciliter l’enregistrement tardif pour les orphelins et les enfants vulnérables.\textsuperscript{85} Toutefois, des difficultés perdurent. Certains groupes ont notamment encore des difficultés à déclarer les naissances des enfants nés hors mariage, particulièrement lorsque le père n’a pas reconnu l’enfant. En juin 2016, la Haute Cour a statué que les noms du père doivent être inclus dans les actes de déclaration des naissances et un certificat délivré, même s’ils sont nés hors mariage.\textsuperscript{86}

Les enfants de parents réfugiés peuvent avoir des difficultés particulières pour accéder à l’enregistrement des naissances, même si l’UNHCR tentera lorsque c’est possible de travailler avec les autorités pour faciliter l’enregistrement auprès de l’état-civil pour les réfugiés. Lorsque ce processus réussit, il peut même arriver que les taux d’enregistrement des naissances soient plus élevé pour les réfugiés que pour les populations environnantes.\textsuperscript{87} La déclaration des naissances des enfants des personnes déplacées internes peut même être encore plus difficile, puisque le soutien des agencies internationales tend à diminuer.

---


\textsuperscript{82} Births and Deaths Registration Act, Section 8.


\textsuperscript{84} Interview, Directeur de l’enregistrement civil, Nairobi, 14 juin 2016.

\textsuperscript{85} « Issuance of birth certificates for children in SOS and charitable children’s institution », Department of Civil Registration, lettre adressée au Directeur des services à l’enfance, Nairobi, 8 mai 2008.

\textsuperscript{86} Voir le commentaire de Samantha Oswago et Wangari Karige, « Must a Father’s Name be on the Birth Certificate of a Child? », Kituo Cha Sheria, 6 juin 2016, disponible à l’adresse : https://kituochasheria.wordpress.com/2016/06/06/must-a-fathers-name-be-on-the-birth-certificate-of-a-child/.

Cartes d'identité nationale

Le cadre du traité de la CAE prévoit une forme commune de pièces d’identité nationale pour l’ensemble des États Partenaires de la CAE (voir infra, sous la rubrique CAE). Dans le cadre de ce dispositif, les cartes d’identité nationale comportent à présent des paramètres d’identification biométriques au Kenya, au Rwanda et à Burundi, et sont pour la première fois introduites en Ouganda et en Tanzanie, de même qu’au Soudan du Sud.88

Même si une carte d’identité nationale n’est généralement pas une preuve officielle de nationalité, elle en tient lieu dans la vie de tous les jours. Une fois qu’un système d’identification est mis en œuvre, l’accès à l’ensemble des services du gouvernement, à l’emploi et aux divers avantages, aux services financiers et au marché du travail dans le secteur formel de l’économie, ainsi qu’à la propriété de biens immobiliers, dépend généralement de la possession d’une carte d’identité, et l’accès à ces services dépend même parfois de la confirmation de la nationalité par cette carte d’identité.89

Comme les demandes de carte d’identité sont habituellement traitées en premier lieu par des agents de la fonction publique de rang subalterne, cela habilite des personnes qui ne sont absolument pas formées à la législation relative à la nationalité à déterminer, dans la pratique et même si pas juridiquement correct, le droit d’une personne la nationalité, même si les cas qui font l’objet de doute sont souvent renvoyés devant des commissions chargées de prendre une décision. Des mécanismes de plainte peuvent exister dans le cadre du système de l’administration des cartes d’identité pour les personnes dont les demandes sont rejetées à tort, mais ils sont souvent inaccessibles, sauf si la personne connaît des personnes influentes ou a une assistance juridique. L’examen par les tribunaux peut être coûteux et difficile d’accès et, dans certains cas, il est totalement exclu.


La première loi sur l’enregistrement des naissances au Kenya a été proposée en 1915 et mise en œuvre par les autorités coloniales britanniques après la Première Guerre mondiale pour le contrôle des populations natives ; la législation actuelle est tout d’abord apparue sous la forme de l’Ordonnance de 1947 sur l’enregistrement des personnes, incorporée dans les lois du Kenya indépendant sous le nom de Registration of Persons Act. L’ordonnance s’appliquait au départ à tous les hommes de plus de 16 ans (au départ, elle concernait les Africains uniquement) ; les femmes ont été incluses dans les obligations de déclaration à partir


Même si l’Ouganda et la Tanzanie ont toutes deux fait l’objet de types de contrôle similaires sur la population « native », avec l’obligation d’avoir sur soi des laissez-passer, ce qui permettait de contrôler les déplacements et d’assurer la collecte des impôts, c’est essentiellement au Kenya que ces mesures ont été appliquées et elles ont été abandonnées à l’indépendance. En l’absence de carte nationale d’identité, d’autres documents ont été utilisés pour prouver l’identité, tels que les cartes d’électeurs, les cartes de membre d’un parti, les reçus des impôts, les permis de conduire et les lettres des employeurs aux autorités locales. 94 La Tanzanie et l’Ouganda ont adopté des textes législatifs permettant la délivrance de cartes d’identité il y a de nombreuses années – en 1986 pour la Tanzanie 95 et en 1999 pour l’Ouganda 96 – mais elles n’ont pris des dispositions de mise en œuvre dans ce sens, y compris l’obligation de détenir une carte d’identité nationale, que des décennies plus tard. L’Ouganda a adopté en 2015 une nouvelle loi sur l’enregistrement des personnes dite Registration of Persons Act, qui consolide, amende et remplace les textes législatifs existants en matière de déclaration des naissances et des décès et de cartes d’identité nationales.

Le Soudan du Sud a également introduit une carte d’identité nationale à compter de janvier 2012, en vertu de la Loi sur la nationalité, dite Nationality Act. 97 En janvier 2018, un projet de loi sur l’état-civil, Civil Registry Bill, a été adopté par le Parlement, visant à créer une autorité statutaire spécifique pour les cartes d’identité nationale, liées au système de l’état-civil ; toutefois, il n’était pas encore entré en vigueur au moment de la publication de la présente étude. 98


95 Registration and Identification of Persons Act 1986.

96 Citizenship and Immigration Control Act 1999, Part IV, prévoit « L’enregistrement des ressortissants et la délivrance de numéros d’identification nationale et de cartes d’identité nationale ».


98 Civil Registry Bill 2018 ; pas encore entré en vigueur au moment de la finalisation de la présente étude.

Il est encore trop tôt pour identifier des tendances dans la délivrance des cartes d’identité nationale en Tanzanie et en Ouganda, pays où elles ont été introduites pour la première fois ; toutefois, des rapports initiaux posent question. Dans ces deux pays, il y a plusieurs dizaines de milliers de résidents dont la nationalité n’est pas claire. Leurs dossiers sont envoyés au Département de l’Immigration pour y être traités, mais il n’y a pas d’autorité indépendante de surveillance de cette procédure, et les droits d’appel des décisions jugeant qu’une personne n’a pas la nationalité sont limités (ces droits sont inexistants en Tanzanie, la législation excluant le recours juridictionnel).

En Ouganda, il y a des allégations de discrimination sur la base de l’appartenance ethnique contre des migrants internes et contre des personnes perçues comme étrangères. Ce fut le cas par exemple au Buliissa, dans l’ouest de l’Ouganda, dans la zone où l’exploitation pétrolifère a démarré, où les populations « autochtones » sont préoccupées par l’immigration et le contrôle des institutions locales. Il y a également eu des questions plus générales sur le manque d’interprétation dans les langues locales, ce qui signifie que les personnes âgées ou analphabètes n’avaient pas d’aide pour faire la demande de carte d’identité ou qu’elles avaient des cartes avec des fautes d’orthographe ; certaines cartes avaient même des photographies qui n’étaient pas les bonnes. Dans certains cas, les personnes ont dû payer des frais de demande de carte d’identité, alors que cette procédure est supposée être gratuite.100 Il est important que ces problèmes soient réglés avec la généralisation des procédures d’identification.

En Tanzanie, l’archivage de l’administration du système d’identification à Zanzibar, important pour les règles relatives à la propriété foncière et pour l’enregistrement des électeurs sur les îles, pose des questions auxquelles il faut apporter une réponse systématique, l’identification devenant une obligation nationale. La loi de Zanzibar de 1985 (Zanzibari Act of 1985) détermine qui est défini comme ressortissant de Zanzibar ou qui peut obtenir ce statut. Depuis 2005, tout ressortissant de Zanzibar résident à Zanzibar doit obtenir une carte d’identité de Zanzibar (ZanID) au moment de son accession à la majorité.101 Cette carte est exigée pour voter à Zanzibar et de nombreux rapports font état de personnes connues pour être affiliées au CUF (Civic United Front) à qui les cartes d’identité ont été refusées.102

Certains Ougandais et certains Tanzaniens du continent se trouvent exclus de l’accès aux services du gouvernement et à des services privés car ils n’ont pas pu s’enregistrer et avoir une nouvelle carte : cela inclut non seulement les personnes dont la nationalité peut être incertaine, mais également des personnes pour lesquelles il n’y a aucun doute, mais soit qui ont raté l’enregistrement, soit qui ont été rejetées pour une raison inacceptable (par exemple, le manque d’information concernant la date ou le lieu de naissance) ou dont la carte a été délivrée avec des informations erronées.

En dépit de préoccupations concernant la discrimination et des problèmes administratifs, la mise en œuvre de la carte d’identité ougandaise mérite qu’on s’y arrête pour en tirer des leçons positives pour d’autres pays. La phase initiale d’enregistrement de masse s’est déroulée en application de la législation existante, la Loi dite Citizenship and Immigration Control Act de 1999, sur la base d’un projet qui permettait la participation de nombreuses agences gouvernementales au processus. La Direction de la nationalité et de l’immigration a notamment été entièrement impliquée, ce qui a facilité la vérification de la nationalité ; au cours de la deuxième phase, les personnes remplissant les conditions requises ont la possibilité de s’enregistrer comme citoyens, et l’enregistrement est également possible en vue de la délivrance d’une carte d’identité.103 Dans les zones où se trouvent beaucoup de personnes dont la nationalité est remise en question, un grand nombre

100 Interviews, Hoima and Masindi, 4 et 5 août 2016 ; discussion de groupe aux bureaux de SIHA, Kampala, 8 août 2016.
101 Zanzibari Act No. 5 of 1985 ; Registration of Zanzibari Residents Act No. 7 of 2005. Les deux lois ont été adoptées par le gouvernement de Zanzibar.
de demandes ont été envoyées à Kampala en vue d’un contrôle et d’une décision finale. 104 Malheureusement, ces affaires n’ont pu être entendues en personne, et les décisions ont été prises uniquement sur la base de documents.

À compter de janvier 2016, l’enregistrement de la population n’a plus été fait dans le cadre de cette structure de projet conjoint, mais sur une base plus régulière avec l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, la Loi sur l’enregistrement des personnes de 2015 (Registration of Persons Act) et la mise en place d’une nouvelle agence, l’Autorité chargée de l’identification nationale et de l’enregistrement, la NIRA (National Identification and Registration Authority), responsable de sa mise en œuvre. L’enregistrement de la nationalité ou la naturalisation ont à nouveau suivi les procédures habituelles ; toutefois, il restait encore une certaine confusion quant aux liens entre le National Citizenship and Immigration Board créé par la Constitution (Article 19) et le comité de la NIRA mis en place en vertu de la législation de 2015 (Section 9). 105

Au Soudan du Sud, des premiers rapports font état de problèmes importants dans l’administration de la carte d’identité nationale pour les membres des groupes ethniques transfrontaliers et pour les personnes incapables de produire des témoins acceptables pour prouver leur identité. Les Réglementations stipulent que toute personne doit satisfaire les autorités sur les faits liés à leur demande, y compris une obligation générale de produire des témoins « censés être des anciens et des parents » et des témoins supplémentaires en l’absence de preuve documentaire. 106 Certaines des personnes chargées de l’administration des dispositions ont interprété la clause générale commune étant une obligation pour le témoin d’être plus âgé que le demandeur. Dans la pratique, les témoins acceptables comme parents sont uniquement les parents de sexe masculin, à savoir le père, un oncle, un frère, un cousin, ou, en l’absence de ces personnes, un chef. 107


105 En septembre 2018, au moment de la finalisation de ce rapport, le gouvernement ougandais a annoncé la dissolution d’un certain nombre d’agences, dont la NIRA, et le retour de leurs fonctions aux ministères compétents ; « Dozens of Uganda parastatals targeted in reforms », The East African, 11 septembre 2018.

106 En outre, lorsque les preuves documentaires ne sont pas disponibles, les témoins des faits peuvent être des « Community leaders, Traditional authorities, Church and/or religious leaders, County, Payam, and/or Boma officials, Chiefs and/or sub-chiefs from the applicant’s local indigenous group; Relations of the applicant, or Any other persons of good standing who has own first-hand knowledge of the identity of the applicant ». Nationality Regulations 2011, paragraphes 25-26.

« Vérification » de l’identité au Kenya


La Loi dite Registration of Persons Act de 1947 a fait l’objet de nombreux amendements mais n’a pas été remplacée et conserve son cadre initial de contrôle des personnes. La Section 5 de la version actuelle de la Loi stipule que les personnes doivent déclarer leur « race ou leur tribu » pour pouvoir obtenir une carte d’identité ; la Section 8 autorise les agents de l’état-civil à demander à toute personne de fournir « des documents ou autres preuves de la vérité » des informations fournies.

Les Commissions chargées de la vérification sont mises en place pour contrôler la nationalité avant la délivrance des cartes d’identité nationale dans les régions frontalières (y compris la côte de l’océan indien) ou dans les endroits connus pour abriter des populations d’origine étrangère, comme Kibera à Nairobi (qui sert la communauté nubienne) ou les personnes appartenant à des communautés qui existent des deux côtés des frontières du Kenya. Ces commissions sont composées du Commissaire adjoint du Comté (qui préside les réunions), de l’Officier d’état-civil du Comté (qui sert de secrétaire), de représentants de l’état-civil, de la police et des agences de renseignements, et du Département de l’Immigration (le cas échéant), et du chef de la localité (un agent administratif de la fonction publique nationale désigné par la Commission des Services publics).111 De plus, les commissions chargées de la vérification des antécédents comprennent des anciens de la communauté locale, afin de confirmer l’appartenance d’une personne à ladite communauté.112 Il n’y a pas d’élément indépendant du secteur judiciaire. Toutefois, un rejet peut faire l’objet d’un appel administratif devant le commissaire du Comté, puis devant le directeur du National Registration Bureau (NRB). Depuis l’adoption de la Constitution de 2010, qui stipule que chaque citoyen a le droit à une carte d’identité (Article 12(1)(b)), les décisions de ce type font l’objet d’un recours juridictionnel auprès d’une juridiction supérieure (« High Court »).


110 Le rapport de la commission n’a pas été publié officiellement, mais une copie officieuse, datée du 31 mars 2008, constitue une annexe au Chapitre 3, TJRC Report Vol. IIC.

111 National Government Coordination Act 2013, Section 15(2).

112 Interview, National Registration Bureau, 20 mars 2017.
Les procédures de vérification ont été établies administrativement jusqu’à l’adoption des amendements à la loi dite *Registration of Persons Act* de 2014, prévoyant que « les commissions d’identification [...] sont chargées d’aider à l’authentification des informations fournies par un parent ou un tuteur ». Ces mêmes amendements donnaient autorité au directeur de la NRB d’annuler les cartes d’identité dans un certain nombre de circonstances, avec un droit d’appel administratif et judiciaire.113

La Loi dite *Registration of Persons Act* ne précise pas quels documents doivent être produits pour prouver la nationalité et on note de grandes divergences dans la pratique selon les cas.114 Les personnes vivant dans des zones où la vérification existe doivent produire des documents supplémentaires, même s’ils demandent une carte d’identité avec un acte de naissance mentionnant un parent et avec la carte d’identité dudit parent. En 2011, la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle l’obligation établie par une circulaire du NRB pour les « Asiatiques et les Arabes » de produire les actes de naissance de leurs parents et grands-parents et a ordonné au NRB de cesser d’appliquer cette obligation.115 Le directeur du NRB indique que cela a été fait et que la circulaire a été retirée.116

Le NRB a fait des efforts récemment pour garantir un meilleur accès aux documents dans les comtés de l’ancienne province orientale du nord, notamment pour faciliter les transferts de cash dans le cadre du programme *Hunger Safety Net* et les cartes ont été délivrées en nombre bien plus important.117 Toutefois, beaucoup de personnes ayant droit à la nationalité kenyanne n’ont toujours pas de carte d’identité dans les zones frontaliers.118

Ceux qui critiquent le processus de vérification ne sont pas opposés en principe à l’idée de la vérification de l’admissibilité d’une personne à la nationalité lorsqu’il y a des doutes, mais plutôt aux façons dont ce processus est mené à bien. Les personnes qui en font l’objet ne comprennent pas pourquoi elles doivent être soumises à cette vérification supplémentaire alors qu’elles ont tous les documents officiels normalement requis, ni pourquoi cela s’applique uniquement aux personnes ayant des profils spécifiques, au lieu de concerner toute personne n’ayant pas les documents attestant de leur nationalité ou apportant la preuve des faits pertinents. D’aucuns avancent que les normes appliquées varient dans le pays, faute de critères fixés pour ce qui constitue une preuve acceptable de nationalité, un manque de précision qui permet aussi l’application discriminatoire de la loi dans la pratique. Ainsi, alors que ce processus de vérification ne s’applique pas en principe au renouvellement d’un document, il ne semble pas que ce soit toujours le cas. Si, pour les hauts responsables, ces procédures visent à s’assurer de l’intégrité de l’administration de la nationalité, et non de la personnalité des individus concernés, il y a un risque que dans certains cas, des personnes se voient refuser une carte d’identité non pas parce qu’elles ne sont pas kenyanes, mais parce qu’elles ont un contentieux avec les autorités locales pour une raison ou une autre.

La preuve de la nationalité

La carte d’identité nationale indique généralement la nationalité, qui fait partie des informations figurant sur la carte au recto. Toutefois, les cartes d’identité nationales ont différents niveaux de valeur de preuve au


114 Interviews, Nairobi, juin 2016.

115 *MUHURI and Another v. Registrar of Persons and others*, Constitutional Petition No. 1 de 2011, Haute Cour de Mombasa, 18 février 2011.

116 Interview, Nairobi, 2 juin 2016.


118 Interviews, Nairobi et par téléphone, juin 2016.
regard de la loi et, dans la plupart des pays, elles ne constituent pas une preuve légale de la nationalité, même dans les pays où la carte d’identité est obligatoire uniquement pour les ressortissants et où elle est habituellement acceptée comme preuve de la nationalité.

Conformément au système habituellement en vigueur dans les pays de droit civil, les codes de la nationalité du Rwanda et du Burundi prévoient dans leurs textes législatifs que les questions et les procédures liées à la nationalité relèvent des tribunaux. La loi rwandaise stipule également qu’un acte de naissance rwandais constitue une preuve de la nationalité d’origine et, de façon plus générale, qu’une carte d’identité, un passeport ou un certificat de nationalité sont des preuves de la nationalité rwandaise ; si la charge de la preuve de la nationalité rwandaise repose sur la personne dont la nationalité est contestée, la charge de la preuve est renversée si cette personne détient déjà un document d’identité rwandais. Le Code de la nationalité burundais prévoit, outre les procédures judiciaires, que le Ministre de la Justice peut délivrer un certificat de nationalité, mais uniquement sur demande et lorsque la nationalité d’une personne n’est pas contestable.

Dans les pays du Commonwealth, si le certificat de naturalisation constitue une preuve de la nationalité pour les personnes qui obtiennent la nationalité à l’âge adulte, il n’existe aucun document similaire disponible pour les personnes qui ont la nationalité d’origine (« citizenship by birth » attribuée à la naissance). Bien qu’il existe en théorie une disposition pour la délivrance d’un certificat de nationalité par le pouvoir exécutif dans les cas incertains, dans la pratique, cela ne se produit pas. Ainsi, la Tanzanie prévoit que le ministre peut « dans les cas qu’il juge opportuns » délivrer un certificat confirmant la nationalité d’une personne et ce certificat constitue une preuve concluante que ladite personne a la nationalité à la date qui y figure. Toutefois, les lois du Kenya et de l’Ouganda ne contiennent pas de disposition similaire. Ainsi, il n’existe pas un document précis qui apporte la preuve concluante de la nationalité ; si le passeport a le statut le plus élevé (le Kenya et la Tanzanie, par exemple, prévoient que le passeport constitue une présomption de preuve de la nationalité ; alors que l’Ouganda fait de même pour la carte d’identité nationale), la plupart des gens ne possèdent pas ou ne demandent pas de passeport international. Dans la pratique, il existe une variété de documents qui peuvent être acceptés comme preuve de la nationalité, selon les circonstances.

Lorsqu’une personne ne dispose d’aucun document confirmant sa nationalité dans son pays de résidence, sa nationalité peut être contestée et elle peut se voir accuser d’avoir la nationalité d’un autre pays sans non plus en détenir aucun document. Même si la double nationalité est autorisée, cela peut suffire à jeter le doute sur le droit d’une personne à la nationalité de son pays de résidence. La Tanzanie n’autorise pas la double nationalité pour les adultes mais, sur un point positif et contrairement à d’autres pays africains, la pratique dans ce pays a consisté à ignorer les autres nationalités potentielles si la personne a un parent tanzanien et un parent étranger et qu’elle est née en Tanzanie et n’a jamais cherché à demander l’autre nationalité. Dans ces cas, le Département de l’Immigration fournit sur demande une lettre attestant de la nationalité tanzanienne d’une personne sans exiger la renonciation officielle à une éventuelle autre nationalité ; toutefois, il ne s’agit pas du certificat de nationalité prévu par la législation.

---


120 Article 46, Loi No. 1-013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité burundaise : « Le Ministre de la justice peut délivrer un certificat de nationalité à tout burundais qui en fait la demande et dont la nationalité n’est pas contestable ».

121 Tanzania Citizenship Act 1995, Section 21.

122 Même si la Loi ougandaise sur la nationalité et le contrôle de l’immigration (Citizenship and Immigration Control Act) de 1999 prévoit à la Section 33 que « un certificat de nationalité en bonne et due forme » constitue une preuve de la nationalité, elle n’indique pas comment l’obtenir.

123 Tanzania Passports and Travel Documents Act No. 20 of 2002, Section 11 (la loi prévoit aussi que la décision du ministre en matière de refus, de révocation ou d’annulation d’un passeport est définitive) ; Kenya Citizenship and Immigration Act 2011, Section 32 ; Uganda Registration of Persons Act 2015, Section 69 (la loi prévoit qu’une carte nationale d’identité est une présomption de preuve des informations spécifiques qu’elle contient).

Le droit à un passeport

Seule une petite portion des citoyens demande un passeport : les personnes qui veulent voyager en dehors de la région. Même avant la décision d’autoriser les voyages au sein de la CAE avec une carte d’identité nationale (voir infra, sous la rubrique CAE), les frontières locales pouvaient généralement être franchies sans passeport international, notamment grâce à un laissez-passer de la CAE. Le pèlerinage de La Mecque, peut-être le déplacement international le plus fréquent pour la population musulmane de la région, peut habituellement être fait en se servant d’un document de voyage à usage unique.

Contrairement à une longue tradition où l’obtention d’un passeport était considéré comme discrétionnaire,125 la constitution kenyane de 2010 prévoit que « Tout citoyen a droit à un passeport kenyan et à tout document d’enregistrement et d’identification délivré par l’État à ses citoyens », ce qui est confirmé dans la Loi dite Citizenship and Immigration Act.126 La loi ougandaise sur la nationalité adoptée en 1999 prévoit aussi le droit de tout ressortissant à un passeport.127 Au Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et le Soudan du Sud n’ont pas de dispositions similaires.

Un passeport sera typiquement beaucoup plus difficile à obtenir qu’une carte d’identité nationale et la demande fait l’objet de niveaux d’examen bien plus élevés de la part des autorités. Il est assez courant pour les personnes qui ont une carte d’identité nationale de s’apercevoir que leur nationalité est remise en question lorsqu’elles font une demande de passeport. Des procédures supplémentaires de vérification sont généralement en vigueur et des preuves documentaires supplémentaires requises. Au Kenya, par exemple, un acte de naissance doit être fourni pour obtenir un passeport, mais (pour la plupart des personnes) pas pour une carte nationale d’identité.128

Accès à la naturalisation

Les dispositions législatives en matière de naturalisation peuvent s’avérer trompeuses en laissant penser qu’il y a la possibilité pour les résidents à long terme d’obtenir la nationalité de leur nouveau pays. Il existe peu de statistiques publiées sur le nombre de personnes naturalisées dans la plupart des pays africains. Toutefois, les statistiques disponibles montrent que le nombre de personnes naturalisées varie énormément sur le continent et qu’il est généralement faible. Cette difficulté à être naturalisé relève en partie de la loi mais bien plus encore de la pratique : les procédures tendent à être lourdes sur le plan administratif, à faire l’objet d’un grand pouvoir discrétionnaire et souvent à nécessiter des moyens importants sous forme de coûts officiels et officieux. Les procédures de vérification concernant l’admissibilité d’une personne à acquérir la nationalité sont habituelles dans tous les pays du monde, toutefois, elles sont extrêmement sévères dans les pays de l’Afrique de l’Est.

125 Historiquement, la loi britannique a considéré la délivrance des documents de voyage comme relevant de la « prérogative de la Couronne », un privilège et non un droit. Dans l’affaire Mwau au Kenya, en 1985, la Cour Suprême a également statué que « en l’absence de dispositions réglementaires... la délivrance et le retrait des passeports sont des prérogatives du président » (In re application by Mwau, 1985 LRC (Const) 444). Un jugement de 2007 a renversé la décision de Mwau, précisant que « Au Kenya, le droit de se déplacer est un droit constitutionnel expressément spécifié et son existence ne doit pas dépendre d’une prérogative, d’une inférence ou d’une autorité implicite » (Deepak Chamanlal Kamani v. Principal Immigration Officer and 2 Others [2007] eKLR ; voir également Peter Mwaura, « Passport is a right for every citizen, not a privilege », The Nation (Nairobi), 7 juillet 2007.

126 Constitution du Kenya de2010, Article 12(1)(b) ; Citizenship and Immigration Act 2011, Section 22(1)(g).

127 Citizenship and Immigration Control Act 1999, Section 39 : « Every Ugandan shall have the right to a passport or other travel documents ».

Dans les pays de droit civil, tels que le Rwanda et le Burundi, la naturalisation fait généralement l’objet d’un décret présidentiel ou ministériel, qui est publié au Journal Officiel (Gazette). Un examen des Gazettes rwandaises de 2015 à 2017 a montré un décret de naturalisation, pour 71 personnes en juillet 2016 (ainsi que 13 personnes qui avaient renoncé à leur nationalité). Les décrets présidentiels au Burundi disponibles sur le site Internet de la Présidence indiquent un total de 55 adultes naturalisés de 2011 à 2017, dont la plupart sont des hommes mariés à des Burundaises, et 48 enfants.130

Les naturalisations ne sont pas publiées dans les pays du common law. Lors d’interviews réalisées dans le cadre de la présente recherche, le Département tanzanien de l’immigration a indiqué que 195 personnes avaient été naturalisées en tout en 2014, et 463 en 2015 (ce chiffre comprend les femmes mariées, les résidents de longue durée et les demandes séparées pour les enfants mineurs dont les parents sont également naturalisés, ainsi que le processus de naturalisation extraordinaire pour les réfugiés). En Tanzanie, les réfugiés ont rarement été naturalisés en vertu de dispositions normales (les exceptions concernent les personnes les plus fortunées ou les réfugiés ne provenant pas de l’Afrique). Toutefois, la Tanzanie est l’un des pays africains qui a fait le plus d’efforts pour accorder la nationalité aux réfugiés, grâce à des programmes de sensibilisation de masse (voir encadré pp. 66–67). Entre juillet 2014 et juin 2018, l’Ouganda a enregistré 1.460 personnes comme citoyens et en a naturalisé 452; de plus, 719 avaient récupéré la nationalité en vertu de dispositions autorisant la double nationalité. Les réfugiés ne peuvent se faire enregistrer comme ressortissants ougandais en application de la loi (voir supra, rubrique sur la naturalisation des réfugiés); et selon des interviews réalisées en 2016, aucun cas de réfugié enregistré en Ouganda n’avait été rapporté comme naturalisé. Le Département kenyan de l’immigration a indiqué qu’environ 100 à 150 personnes par an obtiennent la nationalité par enregistrement et entre quatre et cinq cents retrouvent la nationalité en vertu de dispositions de la constitution de 2010 autorisant la double nationalité. Dans la pratique, les réfugiés ne peuvent accéder à ces procédures.

Les frais officiels pour la naturalisation sont souvent hors de portée de beaucoup des personnes à risque d’apatridie. En Ouganda, il faut payer 100.000 USh (environ 30 US$) pour s’enregistrer comme ressortissant pour un conjoint, mais 1.000 US$ dans les autres cas ; les frais sont toutefois minorés, à hauteur de 100.000 USh, pour « les personnes ayant vécu toute leur vie en Ouganda et qui se considèrent comme Ougandais hormis les papiers d’identité ». Le site Internet du Département de l’immigration n’indique aucun frais, ce qui suppose que cette procédure est peu utilisée. Au Kenya, l’acquisition de la nationalité par un conjoint coûte 30.000 KSh (300 US$), ou 5.000 KSh (50 US$) pour les personnes provenant d’un autre pays de l’Afrique de l’Est, mais 200.000 KSh (1.940 US$) pour les résident de longue durée. Toutefois, les frais pour enregistrement dans le cadre des procédures temporaires spéciales pour « migrants » et « apatrides » étaient moins élevés, à savoir 2.000 KSh (20 US$). Au Rwanda, l’acquisition sur la base du mariage, de la


131 Interview, Département de l’Immigration, 16 juillet 2016.


naissance ou de la résidence au Rwanda jusqu’à la majorité coûte 20.000 RwF (25 US$), tandis que la naturalisation sur la base de la résidence de longue durée est de 100.000 RwF (125 US$). 136

La procédure de naturalisation en Tanzanie est particulièrement complexe, avec de nombreuses étapes qui nécessitent une approbation, et des frais qui sont parmi les plus élevés au monde. Après avoir rempli plusieurs formulaires, le demandeur envoie la demande à la zone administrative locale la plus proche (le Ward Executive Secretary, ou sheha à Zanzibar). Les formulaires sont envoyés, avec une lettre initiale de recommandation, au Bureau d’immigration du District. Le processus de demande est alors officiellement enregistré, le demandeur paye des frais non remboursables de 1.500 US$ et doit également s’acquitter de la publication d’un avis d’intention de demande de naturalisation dans deux éditions consécutives de journaux quotidiens enregistrés en Tanzanie sur le continent et à Zanzibar. Le demandeur est interrogé par le Comité chargé de la Défense et de la sécurité du District, et le dossier est ensuite envoyé, avec une recommandation, à l’agent régional chargé de l’Immigration. La demande est alors étudiée au niveau régional, avec ou sans interview, et elle est ensuite envoyée avec une recommandation du Comité chargé de la Défense et de la sécurité du District au Commissaire général des Services de l’Immigration. 137 Le demandeur peut être interrogé à nouveau au niveau national et le Commissaire général fait une recommandation au ministre des Affaires intérieures. Pour les demandeurs de Zanzibar, il existe une étape supplémentaire d’examen du dossier, avec le Bureau du deuxième vice-président (représentant les îles). Le ministre rend sa décision finale et peut ignorer ou contredire les recommandations (qui peuvent d’ailleurs se contredire), voire simplement ne pas répondre. Si le ministre approuve la demande, des frais supplémentaires de 3.500 US$ sont payables avant l’octroi officiel de la nationalité. Pour certaines catégories de personnes, notamment celles qui auraient rempli les conditions d’enregistrement de la nationalité en vertu des dispositions provisoires de la constitution de 1961 et leurs descendants nés en Tanzanie, il existe une procédure de naturalisation facilitée avec des frais moins élevés (deux versements d’un million de shillings tanzaniens, soit un total d’environ 870 US$), mais l’attribution de la nationalité relève toujours de la discrétion du ministre. 138 


137 Loi dite Tanzania National Security Council Act No. 8 of 2010 prévoit que les fonctions du District Security Committee sont notamment « d’examiner les demandes de nationalité et faire des recommandations au Comité de sécurité régionale » (Section 11(e)) ; et que les fonctions de ce Comité prévoient notamment « d’examiner les demandes de nationalité et de donner un avis au ministre en charge de la nationalité » (Section 9(e)).

Les lacunes de l’administration de la nationalité

- **Des systèmes de l’état-civil fragiles**
  L’enregistrement des naissances constitue le fondement de l’administration de la nationalité, mais trois des six pays de la CAE ont des taux d’enregistrement des naissances inférieurs à 50% pour les moins de cinq ans, et aucun ne dépasse 85%. Les enfants plus âgés et les adultes tendent à avoir des taux d’enregistrement plus faibles.

- **Le besoin essentiel de procédures de traitement équitable, à la fois en ce qui concerne l’examen administratif et judiciaire, et l’appel**
  Les documents attestant de la nationalité sont plus importants que jamais pour l’accès des personnes aux autres droits. Il est donc essentiel que les décisions prises par les agents de la fonction publique de rejeter ou de refuser le renouvellement d’un document soient soumises à l’examen et l’appel non seulement d’autres agents de la fonction publique, mais également des tribunaux. Comme l’a affirmé la Charte africain des droits de l’homme et des peuples dans sa décision Annoulo, pour toute personne ayant été traitée par le passé en tant que ressortissant, notamment en possession de documents attestant de sa nationalité, la charge de la preuve incombera à l’État de démontrer que cette personne n’a pas le droit de détenir ce document.

- **L’absence, dans certains pays, de document constituant une preuve concluante de la nationalité**
  Au Burundi et au Rwanda, les tribunaux sont compétents pour délivrer les certificats de nationalité qui constituent la preuve de ce statut, sauf si annulé ou cassé par une autre instance judiciaire. Au Kenya, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Ouganda, il n’y existe pas de document de ce type pour les ressortissants d’origine, ce qui signifie que le demandeur de papiers d’identité peut être obligé de prouver sa nationalité à chaque fois.

- **Des procédures de vérification discriminatoires peuvent exclure des demandeurs légitimes**
  Tous les pays disposent de procédures de vérification du droit d’une personne à la nationalité. Toutefois, lorsque certains niveaux de preuve plus élevés sont appliqués à certaines communautés – notamment l’obligation de produire des documents que beaucoup ne peuvent de toute évidence détenir – alors les membres de cette communauté, sans liens ou accès à des avocats ni à aucune autre aide peuvent se trouver exclus de la reconnaissance de la nationalité, même si en fait, ils remplissent tous les critères.

- **La naturalisation n’est disponible que pour un nombre extrêmement restreint de personnes**
  La nature discrétionnaire, les frais élevés et les critères lourds des procédures en matière de naturalisation signifient que les procédures normales de naturalisation ne sont accessibles qu’à une élite restreinte. Les programmes exceptionnels initiés par le Kenya pour les apatrides et par la Tanzanie pour certains réfugiés burundais devraient être reproduits et appliqués à d’autres groupes qui n’ont de liens significatifs qu’avec le pays de résidence.

- **Les frais peuvent faire obstacle à l’accès aux papiers de nationalité**
  Si les frais officiels de l’enregistrement des naissances, des documents d’identité et des certificats de nationalité sont raisonnables pour la plupart, ils peuvent toutefois constituer des obstacles pour les gens les plus pauvres. Les frais demandés par les intermédiaires qui facilitent les demandes, les frais de transport et les nombreuses heures perdues à attendre les documents les rendent hors de portée pour un grand nombre de personnes.
5. Les groupes à risque d’apatridie

Les catégories de personnes à risque d’apatridie sont les mêmes sur tout le continent africain, voire même à travers le monde. Cette section présente tout d’abord les catégories communes, avant de mettre l’accent sur certains des groupes spécifiques qui font partie de ces catégories à risque d’apatridie dans chacun des six pays de la CAE. Les synthèses présentées pour ces pays ne constituent pas des listes exhaustives des populations concernées ; la nature de cette étude signifie qu’il est impossible d’identifier l’ensemble des communautés et des catégories de personnes résidentes en Afrique de l’Est qui ne peuvent obtenir la preuve de leur nationalité. Il est également impossible de donner des statistiques sur le nombre de personnes apatrides : l’apatridie est une situation qui ne devient bien souvent apparente qu’au fil du temps, après des efforts répétés pour obtenir des documents des autorités d’un ou de plusieurs pays. Au final, il s’agit d’une situation individuelle et non de groupe, et différents membres d’un groupe partageant certaines caractéristiques peuvent réussir ou échouer à obtenir la reconnaissance de la nationalité en raison de la variété des circonstances. Ainsi, les catégories présentées ici sont celles de personnes « à risque » d’apatridie : toutes les personnes faisant partie de ces catégories ne sont pas réellement apatrides et le niveau de risque diffère.

Catégories communes aux différents pays

Les descendants de migrants arrivés avant l’indépendance

L’histoire de la colonisation de l’Afrique par les puissances européennes engendre des débats liés au statut des populations qui n’ont pas été incorporées dans le corps des citoyens au moment de la succession des États, c’est-à-dire par les dispositions transitoires mises en place au moment du transfert de souveraineté aux États nouvellement indépendants. Les personnes les plus menacées d’apatridie à cette époque étaient les descendants de ceux qui avaient migré, ou été forcés de migrer, pendant la période coloniale, lorsque les frontières administratives entre les territoires d’une puissance coloniale ont été ouvertes.


Les populations frontalières

Dans toute l’Afrique, les membres des nombreux groupes ethniques à cheval sur les frontières imposées par les puissances coloniales sont souvent confrontés à des difficultés pour être reconnus comme ressortissants des deux côtés de la frontière, même lorsque les lois des deux pays ne prévoient aucun obstacle à ce qu’une personne détienne les deux nationalités.

Les personnes qui sont peut-être les plus affectées par les difficultés créées par ces frontières sont les groupes qui ont un mode de vie et des moyens de subsistance nomades. Les frontières des États modernes peuvent couper des routes établies de longue date pour les communautés pastorales qui font de la transhumance (saisonnière) ou qui sont entièrement nomades ; et les membres de ces communautés peuvent avoir un sens d’appartenance assez flou à un État précis, payant des impôts lorsqu’ils y sont obligés et obtenant des documents d’identité où ils le peuvent. Beaucoup de membres des communautés pastorales n’ont pas de pièces d’identité ; ils peuvent traverser les frontières sans papiers, les institutions de l’État étant quasiment inexistantes dans les régions rurales éloignées. Dans tous les cas, même avec des documents en règle, ils peuvent faire l’objet d’extorsion aux points de passage aux frontières.139 Mais même les personnes

vivant dans les zones urbaines qui n’ont jamais eu de bétail peuvent ne pas obtenir la reconnaissance de la nationalité, en raison de leur supposée affiliation à un groupe ethnique traditionnellement pastoral.\textsuperscript{140}

Des difficultés similaires peuvent affecter les populations Batwa d’Afrique centrale (dont certaines vivent au Rwanda et au Burundi), qui sont l’objet de discrimination dans de nombreux aspects de la vie et qui peinent à fournir les preuves des liens avec un État précis.\textsuperscript{141}

Une autre catégorie de populations frontalières à risque d’apatridie regroupe les personnes vivant dans les zones où les frontières font l’objet de contestations – en Afrique de l’Est, souvent également les zones peuplées essentiellement de populations pastorales. Ainsi, c’est le cas du « triangle d’Ilemi » : la frontière entre le Kenya, le Soudan du Sud et l’Éthiopie, n’a jamais été clairement délimitée pendant la période coloniale et cette zone est réclamée par ces trois pays. Couvrant une superficie de plus de 10.000 kilomètres carrés (environ la taille de la Gambie), le triangle d’Ilemi est précieux pour les populations pastorales de ces trois pays et pour l’Ouganda en raison de ses pâturages en saison sèche.\textsuperscript{142} La zone du Ngok Dinka, qui fait partie de la région disputée d’Abyei (voir infra, p. 71), a également un statut précaire au Soudan et au Soudan du Sud. Typiquement, dans ce genre de situations, un pays va réclamer le territoire comme étant le sien, mais exprimera des doutes sur la nationalité des personnes qui y vivent.

**Les enfants vulnérables**

Plus cela prend du temps d’établir la nationalité des personnes pour lesquelles il existe un doute, plus grand est le risque d’apartidie. Les enfants qui sont à risque d’apartidie appartiennent à différentes sous-catégories ; les risques sont accrues pour tous ceux dont la naissance n’a pas été enregistrée et qui n’ont pas d’acte de naissance. L’impact dévastateur de l’apartidie sur les enfants a été mis en exergue par le Comité africain des droits et du bien-être de l’enfant, dans son Observation générale sur l’Article 6 de la Charte africaine des enfants.\textsuperscript{143}

La discrimination fondée sur le genre inscrite dans la législation, comme c’est le cas au Burundi, laisse les enfants de mère burundaise et de père étranger à grand risque d’apartidie, surtout lorsque la naissance de l’enfant n’a pas été enregistrée. Alors que la constitution instaure l’égalité entre les genres, le code de la nationalité prévoit que les femmes ne transmettent leur nationalité à leurs enfants que s’ils sont nés en dehors des liens du mariage et de père inconnu ou de père qui renie officiellement l’enfant. Lorsque l’enfant est né dans les liens du mariage de père étranger, la nationalité ne peut être acquise que par le biais de la mère qui doit choisir officiellement le faire.\textsuperscript{144} Cependant, pour que l’enfant ait la nationalité de son père, il faut souvent également que la naissance soit enregistrée auprès des autorités consulaires du père du pays concerné, une chose impossible à imaginer pour la plupart des gens ordinaires et qui nécessite d’établir initialement les documents attestant de la nationalité du père.


\textsuperscript{143} Comité africain des droits et du bien-être de l’enfant, Observation générale sur l’Article 6 de la Charte africaine des enfants., 2014, ACERWC/GC/02.

\textsuperscript{144} Lai No. 1-013 du 18 juillet 2000 portant réforme du Code de la nationalité, Articles 2, 5 et 13. Il n’est pas clair à quel point cette procédure est accessible dans la pratique ; dans d’autres pays d’Afrique avec des procédures similaires, elles sont rarement utilisées.
Les enfants nés en dehors des liens du mariage font l’objet de discrimination générale dans certains contextes culturels. Dans les États Partenaires de la CAÉ, les personnes nées dans une communauté installée n’auront habituellement pas de problèmes pour obtenir la reconnaissance de la nationalité, même si les formes techniques de la reconnaissance requises par la loi ne sont pas présentes. Toutefois, lorsque le père de l’enfant est de toute évidence étranger (par exemple, d’origine européenne, arabe ou asiatique, mais également somalienne ou éthiopienne ou de l’un des pays de la Corne de l’Afrique de l’Est), ou qu’il est connu comme tel (par exemple, dans les cas de viol en temps de guerre), alors ils peuvent être confrontés à des difficultés pour être reconnus comme ayant la nationalité de la mère. Au Burundi, les enfants nés en dehors des liens du mariage, dont le père était membre de la fonction publique coloniale, et leurs descendants, ou plus récemment, de père qui travaille pour les Nations Unies ou une ONG comme soldat du maintien de la paix ou travailleur dans le développement, sont à risque d’apatridie. Par ailleurs, et probablement en plus grand nombre, les enfants de mère burundaise et de père congolais ont des difficultés similaires.\footnote{145} Faute de reconnaissance en tant que Burundais, ces enfants ont peu ou pas d’accès à l’éducation ou aux soins de santé, ne peuvent pas être propriétaires fonciers et ne sont pas libres de quitter le pays et d’y entrer.

Les enfants séparés de leurs parents pour diverses raisons entrent dans une autre catégorie importante, qui comprend les enfants de parents inconnus, les enfants des rues, les orphelins et les enfants ayant fait l’objet de traite en provenance d’un autre pays qui sont appréhendés par les autorités mais ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine car leurs familles ne peuvent être retrouvées.

Si certains pays, comme le Rwanda, ont un système clair pour les documents des bébés ou des nouveau-nés abandonnés, d’autres n’ont pas de procédures pour traiter ces cas. Toutefois, même dans les pays où il n’y a pas de disposition en bonne et due forme pour les enfants nés de parents inconnus, comme la Tanzanie, un nouveau-né abandonné sera généralement présumé avoir la nationalité s’il n’y a pas de signe évident d’ascendance étrangère. Mais ce n’est pas toujours le cas, surtout pour les enfants plus âgés. Au Kenya, la Constitution de 2010 et la législation de 2011 prévoient pour la première fois une présomption de nationalité pour les enfants nés de parents inconnus. Toutefois, les réglementations de 2011 dites \textit{Citizenship and Immigration Regulations} ne contiennent aucune directive sur la façon d’appliquer cette présomption. Certains magistrats ont commencé à délivrer des ordonnances de tribunaux concernant les nouveau-nés abandonnés, mais ce n’est pas systématique. Avec l’aide d’une institution, les enfants nés de parents inconnus qui sont présumés être kenyans peuvent généralement obtenir l’enregistrement tardif de leur naissance et des documents d’identité en tant que Kenyans ; mais les enfants qui semblent être somaliens ou qui sont assez âgés pour donner un nom indiquant qu’ils viennent d’un autre pays ne sont pas reconnus comme tels.\footnote{146}

En Ouganda, les enfants des « femmes » kidnappées des membres de l’Armée de Résistance du Seigneur nés en dehors du pays ont été reconnus comme Ougandais si leur mère était vivante et qu’elle était retournée en Ouganda ; mais si leurs parents sont morts, les enfants peuvent ne pas avoir suffisamment d’information pour montrer d’où ils viennent.\footnote{147} Il peut aussi y avoir des descendants de soldats tanzaniens, du temps où l’armée tanzanienne a brièvement occupé le pays en 1978-79, renversant le gouvernement d’Idi Amin, suite à son occupation du territoire tanzanien, qui sont confrontés à des difficultés similaires.

Les enfants adoptés d’un autre pays peuvent également ne pas être couverts par les dispositions législatives, comme indiqué dans la section sur les enfants adoptés. En Tanzanie, par exemple, la loi ne dit rien à ce sujet. Ainsi, si une famille tanzanienne adopte, par exemple, un enfant de réfugiés burundais, il n’existe pas de procédure autre que la naturalisation en bonne et due forme (extrêmement coûteuse et discrétionnaire) pour que l’enfant ait la nationalité tanzanienne.


\footnote{146} Interviews, Nairobi et Mombasa, juillet 2015 et juin 2016.

\footnote{147} Interview, Victor Ochen, \textit{African Youth Initiative Network}, Kampala, 9 août 2016.
Un cas d’enfant apatride né en Tanzanie

« Miranda » est une femme kenyane née d’une mère kenyane et d’un père ressortissant d’un pays de l’Afrique australe. Elle vit et travaille en Tanzanie. Elle a eu un bébé en Tanzanie avec un homme des Caraïbes qui l’a ensuite quitée. Elle voulait que son enfant ait une nationalité. Elle est allée dans le pays concerné de l’Afrique australe pour avoir la nationalité pour son fils, mais elle n’a pas pu l’obtenir car le père de son enfant n’est pas ressortissant de ce pays. Elle s’est alors tournée vers le Kenya mais la nationalité lui a été également refusée pour son fils, en raison de la discrimination de genre inscrite dans la loi à ce moment. Comme son fils est né en Tanzanie, elle s’est tournée vers les autorités tanzaniennes mais sans succès là aussi. Son fils est désormais coincé en Tanzanie sans nationalité.148

Réfugiés, anciens réfugiés et personnes déplacées internes

La plupart des réfugiés ne sont pas apatrides : même s’ils ne bénéficient pas de la protection de l’État dont ils sont ressortissants, cette situation est censée être temporaire. Certains réfugiés peuvent aussi être apatrides ; et dans certains cas, l’absence de reconnaissance de la nationalité peut être l’un des motifs de la fuite ou de l’expulsion d’une personne et des difficultés rencontrées au moment du retour : en Afrique de l’Est, cela s’appliquerait plus particulièrement aux Banyarwanda de l’est du Congo, dont le statut en tant que Congolais est contesté depuis des décennies.149

Les réfugiés enregistrés auprès de l’UNHCR reçoivent généralement un document des Nations Unies et un document délivré par une agence nationale de réfugiés (les structures institutionnelles diffèrent) reconnaissant leur statut de réfugié, qui indiquent leur pays d’origine et/ou leur nationalité (et en principe, qui inclut également leur apatridie, le cas échéant). Pour les réfugiés qui rentrent chez eux quelques années après, ces documents sont généralement suffisants pour servir de preuve de nationalité. Pour les réfugiés qui se trouvent dans une situation « prolongée », la question des documents devient de plus en plus difficile. C’est le cas notamment pour les personnes qui ont fui dans un pays voisin et ne se sont jamais enregistrées en tant que réfugiés. Pour les personnes nées en dehors du pays d’origine de leurs parents, l’accès aux documents dans le pays d’origine de leurs parents peut s’avérer d’un intérêt limité si leurs vies sont ailleurs.

Les personnes qui ne franchissent pas de frontière internationale peuvent être même encore plus affectées par certains côtés par l’absence de papiers, car elles ont beaucoup moins de chances d’être enregistrées par une agence internationale ou nationale au moment de leur déplacement, mais tout autant de risques d’être affectées par la perte ou la destruction de leurs documents existants et de la dispersion des chefs communautaires susceptibles de se porter garants de leur identité. Les enfants déplacés séparés de leurs parents sont les plus vulnérables de tous.

La Convention sur les réfugiés de 1951 contient des « clauses de cessation » qui précisent les situations dans lesquelles le statut de réfugié peut prendre fin. L’une de ces clauses fait référence aux « circonstances de cessation » où la situation dans le pays d’origine a suffisamment changé pour rendre le retour possible. Pour que cette clause soit applicable, il faut qu’il y ait eu dans le pays d’origine du réfugié un changement qui soit « fondamental, durable et effectif ». Dans ces cas, l’UNHCR peut faire une déclaration indiquant que des réfugiés, en tant que groupe, n’ont plus de crainte de devoir être persécutés (mais les personnes peuvent contester individuellement cette présomption, afin que l’application de cette clause soit évaluée à titre individuel).150 L’UNHCR signera alors généralement des accords avec les pays d’origine et de refuge pour le


150 UNHCR ExCom Conclusion No. 69 (XLIII), Cessation of the statut, 1992 ; The Cessation Clauses: Guidelines on their Application, UNHCR, Genève, avril 1999.
rapatriement ou l’intégration locale des réfugiés (la réinstallation dans un pays tiers a alors peu de chances d’être possible). Toutefois, il n’y a pas d’obligation pour ces pays d’accueil de suivre la recommandation selon laquelle les circonstances de cessation doivent s’appliquer et les accords de rapatriement sont souvent conclus sans référence officielle aux « clauses de cessation relatives aux circonstances ayant cessé d’exister ».

Depuis 2010, la clause de cessation relatives aux circonstances ayant cessé d’exister dans le pays d’origine a été invoquée en Afrique pour les réfugiés de Sierra Léone (fin 2008), en Angola et au Liberia (en 2010) et au Rwanda (en 2013). Le statut des anciens réfugiés rwandais est extrêmement préoccupant en Afrique de l’Est.\(^\text{151}\) La décision d’invoquer la disposition des clauses de cessation relatives aux circonstances ayant cessé d’exister dans le cas du Rwanda a été contestée, en raison de la crainte persistante de persécutions pour certains réfugiés de ce pays.\(^\text{152}\) La recommandation s’appliquait uniquement aux personnes ayant quitté le pays entre 1958 et 1998, alors que toute personne pouvait demander le statut de réfugié à titre individuel pour continuer à bénéficier d’une protection. Certains réfugiés rwandais conservent ainsi leur statut même dans les pays qui ont accepté la recommandation et invoquent la clause de cessation ; le Burundi est le seul pays de la CAE à l’avoir fait.\(^\text{153}\) Ailleurs, toutefois, certains réfugiés rwandais ont été rejetés ou n’ont pas déposé de demande pour continuer à bénéficier de la protection, signifiant que la poursuite de leur résidence juridique dans ce pays dépendra des dispositions prises pour l’intégration locale en tant que ressortissants rwandais. Au Burundi, la naturalisation a été offerte aux réfugiés rwandais qui souhaitaient acquérir la nationalité burundaise, une proposition saisie par deux familles seulement (sur un total estimé à 2.000 réfugiés rwandais). La demande était encore en cours de traitement en septembre 2018.

Les réfugiés rwandais qui sont retournés au Rwanda avant l’entrée en vigueur de la législation de 2008 ont automatiquement été considérés comme ayant recouvré la nationalité rwandaise. Ceux qui sont retournés au Rwanda depuis 2008, après l’acquisition d’une autre nationalité ailleurs, doivent suivre une procédure de demande de recouvrement de la nationalité.\(^\text{154}\)

Le groupe le plus important de réfugiés rwandais dans les autres pays de la CAE se trouve en Ouganda (un peu plus de 15.500), mais il y en a aussi beaucoup en Tanzanie et au Kenya ; en revanche, le nombre de réfugiés rwandais enregistrés auprès de l’UNHCR en République démocratique du Congo (RDC) était de 217.997 en juillet 2018.\(^\text{155}\) Bien que le Burundi soit le seul pays de la CAE à avoir officiellement accepté la recommandation sur les clauses de cessation relative aux circonstances ayant cessé d’exister, le statut des réfugiés reste précaire dans l’ensemble des pays de la CAE. Dans le cadre du régime de liberté de mouvement de la CAE, les réfugiés qui souhaitent faire une demande de passeport rwandais et renoncer ainsi à leur statut de réfugié seraient en mesure de régulariser leur statut dans les autres pays de la CAE. La demande est également chère, avec un coût de 55.000 RwF et une obligation de déposer la demande à l’ambassade


\(^{152}\) Rwanda: Cessation of Refugee Status is Unwarranted, FAHAMU, 22 septembre 2011 ; Barbara Harrell-Bond et Guillaume Cliche-Rivard, « Rwandan refugees face no choice but repatriation », OpenDemocracy.Net, 10 mai 2012 ; « No consensus on implementation of cessation clause for Rwandan refugees », IRIN, 12 juillet 2013.


\(^{154}\) Article 7 de la Constitution du Rwanda de 2003 : « Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère sont d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise s’ils reviennent s’installer au Rwanda ». Cet article a été mis en œuvre par le code de la nationalité de 2004. Toutefois, les personnes revenant au Rwanda depuis l’adoption de la loi sur la nationalité de 2008 doivent suivre une procédure en bonne et due forme pour récupérer la nationalité. La constitution révisée adoptée en 2015 ne contient pas de disposition dans ce sens.

rwandaise dans la capitale. Il n’y a eu que des efforts limités pour faciliter l’accès aux papiers de la nationalité rwandaise parmi ces communautés qui ne peuvent pas obtenir la nationalité du pays où elles vivent.

Il y a également un petit groupe de Rwandais qui ont été accusés de crimes de génocide devant la Cour pénale internationale pour le Rwanda. Les personnes qui ont purgé leur peine et celles qui ont été acquittées disent avoir peur de retourner au Rwanda, par crainte de se voir inculper pour d’autres crimes. Leurs documents de voyage ont expiré et peuvent être renouvelés uniquement à Kigali. Onze personnes (dont huit ont été acquittées et trois sont sorties de prison) se trouvaient en Tanzanie en 2015, sans accès aux documents leur permettant d’avoir un statut de résidence légal.

Les migrants de longue durée et leurs enfants

Les États africains sont confrontés aux mêmes défis de migration que les pays d’autres parties du monde en cette époque de globalisation : le casse-tête de l’intégration des migrants et de leurs enfants dans la politique nationale.

Comme d’autres régions d’Afrique, l’Afrique de l’Est accueille plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont quitté leur pays « d’origine », certains comme réfugiés et d’autres comme migrants économiques (même si la distinction peut être difficile à faire). Certaines de ces populations migrantes résident dans un « nouveau » pays depuis des décennies ; beaucoup n’ont aucun document de leur pays d’origine et n’ont aucun lien avec celui-ci, et sont complètement intégrées dans leurs communautés d’accueil. Dans certains cas, les personnes qui ont migré au départ sont désormais décédées, mais les textes législatifs exclusivement basés sur la filiation signifient que leurs enfants nés dans le nouveau pays ne peuvent en obtenir la nationalité – le seul pays qu’ils aient jamais connu.

Même si en principe les enfants de ces migrants devraient avoir droit à la nationalité de l’un de leurs parents, voire des deux, cela dépendra de la preuve des faits et de l’attitude, de l’efficacité et de l’accessibilité des autorités consulaires du pays d’où les migrants sont venus. Si la plupart des pays ne limitent pas la transmission de la nationalité aux enfants nés à l’étranger en théorie, il peut y avoir des critères imposés en termes d’enregistrement de la naissance auprès des autorités consulaires.

De plus, il est probable que les parents dont le statut migratoire est irrégulier, soit parce qu’ils ne veulent pas attirer l’attention sur eux soit en raison des frais encourus, ne déclarent pas la naissance de leurs enfants auprès des autorités du pays où ils résident ou des autorités consulaires de leurs pays d’origine. Cela s’avère particulièrement vrai lorsque les deux parents ne disposent pas des documents requis ou qu’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas – à juste titre – approcher les autorités consulaires de leurs propres pays ; par exemple, parce que ce sont des réfugiés mais qu’ils ne se sont jamais enregistrés officiellement en tant que tels.

Les migrants bloqués en transit

La région de l’Afrique de l’Est est une zone de transit et de flux de réfugiés et d’autres formes d’immigration. En particulier, de nombreuses personnes traversent la région depuis la Corne de l’Afrique en route pour l’Afrique du Sud. Elles évitent les autorités du mieux qu’elles le peuvent, sans grand succès pour beaucoup. Ainsi, on rapporte que jusqu’à 500 migrants éthiopiens sont arrêtés au Kenya chaque mois, mais comme il n’y a pas de mécanisme effectif pour les rapatrier en Éthiopie, ils sont placés en détention pendant de longues périodes. Des centaines, voire éventuellement des milliers d’autres se retrouvent en détention dans d’autres pays de la région, jusqu’à ce que des ressources soient trouvées pour les rapatrier ou qu’elles puissent verser un pot-de-vin pour sortir. Dans d’autres régions du monde, les recherches portant sur la détention liée à l’immigration ont montré de nombreux cas d’apatrides qui ont été incarcérés pendant des mois, simplement parce qu’ils ne pouvaient pas prouver leur nationalité ou régulariser leur statut en matière

d'immigration et qu'il n'y avait aucun pays vers lequel ils pouvaient être expulsés.\textsuperscript{158} Bien qu'il n'y ait pas de recherche détaillée à ce sujet, la situation semble être la même en Afrique de l’Est, où, si les autorités ne peuvent pas déterminer un pays d’origine « vous êtes oublié ».\textsuperscript{159}

**Les expulsés venant de pays extérieurs à la région**

Une autre catégorie de migrants gravement menacés d’apatridie sont les personnes expulsées d’un pays où ils avaient un statut irrégulier de résident, vers un autre pays dont ils n’ont pas la nationalité ou dont ils ne peuvent prouver qu’ils ont la nationalité. Ainsi, pendant l’Opération Kimbunga en Tanzanie en 2013 pour expulser les migrants en situation irrégulière, certains de ceux qui furent expulsés par la Tanzanie n’ont pas été acceptés comme ressortissants du pays vers lequel ils ont été expulsés (voir encadré p. 72-73).

Il y a eu des inquiétudes sur les relations entre l’UE et les pays africains autour de la gestion de la migration, telle qu’elle est intégrée dans les cadres de coopération entre l’UE et l’Afrique, notamment en ce qui concerne les procédures de réadmission des migrants africains expulsés des pays européens.\textsuperscript{160} L’opposition des pays africains à une proposition de l’UE d’expulser les Africains des pays de l’UE sur la base de documents de voyage provisoires délivrés par l’UE a entraîné la suspension de cette proposition de l’accord sur la migration signé à Malte en 2015.\textsuperscript{161} Toutefois, l’échec des pays africains à fournir une aide consulaire effective à leurs citoyens à l’étranger, y compris avec la délivrance de papiers de nationalité pour les migrants en détresse dans l’UE, dans les États du Golfe ou ailleurs, laisse un grand nombre d’entre eux menacés de détention à long terme et, dans certains cas, également d’apatridie. Les enfants nés à l’étranger de parents en situation irrégulière sont très exposés au risque de ne pas voir leur naissance enregistrée, et sont donc à risque élevé d’apatridie, surtout s’ils sont séparés de leurs parents.

En 2015, l’Initiative Internationale pour les Droits des Réfugiés a publié un rapport soulignant la situation des expulsés africains d’Israël.\textsuperscript{162} Dans les deux ans et demi précédent la publication du rapport, environ 10,000 demandeurs d’asile africains étaient partis dans le cadre de départs classés par Israël comme « volontaires », mais suite à une grave pression exercée par les autorités israéliennes, y compris la détention prolongée. La majorité des personnes qui ont quitté Israël sont retournées au Soudan et en Érythrée, leurs pays d’origine. Toutefois, plus de 1.500 demandeurs d’asile considérés comme provenant d’Érythrée et du Soudan ont également été expulsés d’Israël vers des « pays tiers » officiellement non identifiés, car ils ne souhaitaient pas retourner dans leur pays d’origine. La plupart d’entre eux ont été renvoyés au Rwanda et certains en Ouganda. Ils arrivent dans ces pays sans document valable les autorisant à y rester en tant que résidents réguliers et aucune procédure en place pour définir leur statut, y compris une éventuelle prétention à l’asile. Ils sont abrités quelques jours, mais ensuite abandonnés. En l’absence de tout statut régulier, comme c’est le cas actuellement, ces expulsés se retrouvent souvent une fois de plus sur les routes dangereuses pour essayer d’entrer dans les pays de l’Union européenne. Le gouvernement rwandais nie ces rapports.\textsuperscript{163}

---


\textsuperscript{159} Ty McCormick, « In Pursuit of the African Dream », Foreign Policy, 19 août 2016.


\textsuperscript{162} « I was left with nothing: “Voluntary” departures of asylum seekers from Israel to Rwanda and Uganda », International Refugee Rights Initiative, septembre 2015.

**Prévention arbitraire**

Les résolutions des Nations Unies ont régulièrement confirmé que « la privation arbitraire de la nationalité, surtout pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, de propriété, de naissance ou d’autre statut, y compris le handicap, est une violation des droits humains et des libertés fondamentales ». 164

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a également condamné la privation de nationalité, en tant que violation de l’Article 5 de la Charte africaine, affirmant le droit à un statut juridique. 165 Dans les pays africains, il est beaucoup plus courant que la déchéance prenne la forme d’une annulation ou d’un non-renouvellement de documents, ce qui nie rétroactivement le fait que la nationalité ait jamais été obtenue, plutôt que la mise en œuvre de procédures en bonne et due forme en matière de privation dans le cadre de la loi (qui sont souvent limitées aux citoyens naturalisés). En supprimant la reconnaissance de la nationalité qu’une personne détenait auparavant depuis sa naissance, le gouvernement laisse cette personne apatride, sauf si elle a déjà une autre nationalité.

La Tanzanie a tenté à plusieurs reprises de priver de leur nationalité des personnes fauteuses de troubles. En 2001, le gouvernement a déclaré que quatre individus n’étaient pas des citoyens, tout en leur donnant la possibilité de faire une demande de naturalisation ; cela a été interprété comme des représailles aux critiques des médias sur des faits politiques et économiques en Tanzanie. 166 En 2018, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a conclu à la violation des normes des droits de l’homme par la Tanzanie pour priver de manière rétroactive la nationalité en violation des procédures de traitement équitable. 167

Le Burundi, le Rwanda et le Soudan du Sud ont tous les trois saisis ou révoqué les passeports de certains citoyens ces dernières années pour des raisons apparemment politiques, sans toutefois forcément retirer la reconnaissance de leur nationalité. 168

---


Une taxonomie de l’apatridie

Les migrants
- Les migrants historiques arrivés avant l’indépendance et leurs descendants
- Les migrants contemporains bloqués dans un autre pays, surtout lorsqu’ils n’ont plus de papiers
- Les “rapatriés” vers leur pays d’origine ou expulsés vers un autre pays
- Les réfugiés de longue durée et les anciens réfugiés et leurs descendants

Les populations transfrontalières
- Les groupes ethniques divisés par des frontières internationales
- Les nomades
- Les personnes vivant dans des zones où les frontières sont contestées ou ont été modifiées

Les enfants vulnérables
- Les enfants nés en dehors du mariage
- Les bébés abandonnés et les orphelins
- Les enfants séparés de leurs parents
- Les enfants de migrants sans papiers
- Les enfants ayant fait l’objet de traite des êtres humains

Burundi


Le premier code de la nationalité burundais n’a été adopté qu’en 1971, neuf ans après l’indépendance. Il s’est très largement inspiré du modèle belge basé sur la filiation et pratiquait discrimination fondée sur le sexe du parent : l’attribution de la nationalité d’origine était liée au fait d’avoir un père « ayant la qualité de Murundi ». Il y avait des exceptions pour les enfants nés de parents inconnus et d’une personne née au Burundi et domiciliée dans le pays depuis au moins 15 ans, sauf s’il était établi que cette personne avait la qualité de ressortissant d’un autre pays, ou « étant d’origine étrangère, elle n’est pas assimilée aux citoyens burundais ». Les amendements de 2010 au code de la nationalité ont laissé l’essentiel du cadre en place, instaurant un système basé sur la filiation essentiellement par le père (« ayant la qualité de Burundais »), et faisant de la discrimination sur la base de la naissance dans les liens du mariage ou en dehors du mariage. Il a abrogé la disposition sur l’accès à la nationalité sur la base de la naissance et de la résidence pendant une durée de quinze ans. Un projet de loi pour supprimer la discrimination basée sur le genre dans les textes législatifs a été préparé pour être débattue par le Conseil des ministres, mais il n’est pas encore devant l’Assemblée nationale.

169 Décret-loi no 1/93 du 10 août 1971 portant Code de la Nationalité, Article 3 : « Est burundais par présomption légale [...] (c) toute personne née au Burundi et y domiciliée pendant quinze ans au moins, sauf s’il est établi qu’elle a la qualité de ressortissant d’un État étranger ou que, étant d’origine étrangère, elle n’est pas assimilée aux citoyens burundais ».

170 On ne sait pas clairement ce que signifiait, le cas échéant, le changement de statut du père de « Murundi » à « Burundais » : il faudrait faire des recherches sur les propositions du gouvernement et les débats à l’Assemblée nationale pendant l’adoption de la législation.

Le code de la nationalité n’est pas explicitement basé sur l’appartenance ethnique, mais il peut toutefois être interprété comme ayant une inflexion ethnique, en raison de l’absence de critère clair pour l’attribution de la nationalité au moment de l’indépendance. Cette possibilité est peut-être renforcée par le cadre constitutionnel actuel, qui utilise des quotas pour la représentation au niveau de l’Assemblée nationale et des autres branches du gouvernement, pour gérer les tensions entre les deux groupes ethniques majoritaires au sein de la population.172

Les populations d’origine omanaise et autres musulmans

Quelque 1.200 d’origine omanaise vivent au Burundi et beaucoup d’entre eux ne sont reconnus comme des ressortissants ni le Burundi, ni par Oman. Leurs ancêtres sont arrivés au Burundi via Zanzibar au 19ème et début du 20ème siècles, tout d’abord lorsqu’Oman a commencé ses raids esclavagistes à l’intérieur de l’Afrique, puis plus tard comme commerçants sous les administrations allemande et belge. Même si théoriquement, un grand nombre d’entre eux pourraient prétendre à la nationalité omanaise, s’ils arrivaient à prouver leur filiation par la lignée paternelle (puisqu’il n’y a pas de restriction à la transmission de la nationalité en dehors d’Oman), le renouvellement des documents implique de se rendre à Oman. Aussi, très peu d’entre eux ont des passeports omanais. Certains vivent au Burundi avec des permis de résidence temporaires, d’autres n’ont pas de papiers et ont fait l’objet de harcèlement et d’arrestations. Les parents qui n’ont pas de papiers d’identité ne sont pas en mesure d’enregistrer la naissance de leurs enfants au Burundi, ce qui augmente le risque d’apatridie.173

Suite aux efforts pour identifier les populations en situation irrégulière au Burundi à partir de 2010, les enquêtes de l’Office National pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides (ONPRA) de 2012 et 2016 ont conclu à la présence de 974 personnes d’origine omanaise au Burundi (la plupart n’avaient pas accès à une autre nationalité). Ce groupe s’est vu offrir la naturalisation en tant que Burundais (même s’il n’existe aucune déclaration officielle écrite de cette offre), mais ces personnes ont préféré tenter d’obtenir la nationalité omanaise, qui ne leur a pas été octroyée pour l’instant. Entre temps, des permis de séjour de trois ans leur ont été proposés pour régulariser leur statut en matière d’immigration.174

Il existe en outre un groupe de musulmans parlant swahili au Burundi, également descendants de commerçants et d’autres migrants venus aux 19ème et 20ème siècles. Bien qu’ayant eu un rôle central dans la lutte pour la décolonisation, ils ont été exclus du droit de voter ou de s’organiser politiquement lors des premières élections qui se sont déroulées au Burundi, au motif que la population musulmane était composée d’étrangers.175 Ce groupe n’a pas fait l’objet de beaucoup de recherches, mais il semblerait qu’ils continuent à rencontrer des difficultés pour obtenir la reconnaissance en tant que ressortissants burundais.176


Kenya

Au Kenya, contrairement au Burundi, le cadre constitutionnel qui régit la transition vers l’indépendance a permis d’avoir un système complet en théorie pour déterminer qui, parmi les résidents du Kenya, a obtenu la nationalité automatiquement au moment de la succession des États ou qui a eu le droit de s’enregistrer comme ressortissants s’ils parvenaient à prouver certains faits. Ceux qui sont devenus automatiquement Kenyans à l’indépendance étaient ceux qui étaient nés au Kenya, d’au moins un parent également né au Kenya, et qui étaient à ce moment-là citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies ou personnes protégées britanniques. D’autres personnes nées ou résidentes au Kenya, notamment celles provenant de territoires non britanniques en Afrique, ont pu s’enregistrer en tant que Kenyans dans certaines conditions.177

Toutefois, un grand nombre d’entre elles n’ont pas fait de demande d’enregistrement : seules quelque 20.000 personnes ont demandé à être enregistrées comme Kenyans pendant la période de transition de deux ans, la plupart originaires d’Asie du Sud, sur une population totale de 230.000 Asiatiques et Européens qui auraient pu y prétendre.178 Très peu de migrants africains ont déposé une demande, alors qu’il y avait beaucoup de recrutement de main-d’œuvre au Kenya, pour travailler dans les fermes de pyrèthre, les plantations de thé et d’autres grandes entreprises commerciales.

Ces dispositions transitoires continuent d’avoir un rôle important pour déterminer l’accès à la nationalité aujourd’hui, en raison de la décision prise en 1985 d’adopter (avec effet rétroactif) un code de la nationalité exclusivement basé sur la filiation.179 En dépit de la nature sans doute illégale de cette rétroactivité, cet amendement n’a fait l’objet d’aucune contestation, peut-être parce que l’interprétation de la loi était déjà allée dans ce sens, dans la pratique.180 Plusieurs milliers de personnes se démènent aujourd’hui pour obtenir des papiers relatifs à la nationalité kenyanne, soit en raison de la nature restrictive des textes législatifs sur la nationalité, soit à cause de la discrimination dans son application.181

Les procédures spéciales temporaires relatives à la naturalisation, instaurées par la Loi de 2011 dite Citizenship and Immigration Act, pour les personnes dont les ancêtres sont arrivés au Kenya avant 1963 (voir supra, p.27), n’étaient pas accessibles initialement. Vers le milieu de l’année 2016, juste avant l’expiration du premier délai de cinq ans, pas une seule personne ne s’était enregistrée en tant que Kenyan dans le cadre des dispositions provisoires pour les apatrides et seules sept personnes s’étaient enregistrées dans la catégorie des migrants de longue durée.182 Si les formulaires de demande ont finalement été disponibles sur le site Internet du Département de l’Immigration et dans les bureaux de l’immigration, il n’y a pas eu de travail de sensibilisation auprès des groupes concernés, aussi, peu de ceux qui semblaient remplir les critères avaient déposé une demande. Fin 2016, toutefois, la situation a changé, le gouvernement ayant pris des dispositions pour enregistrer un groupe de descendants de migrants mozambicains au Kenya et ayant promis d’examiner le cas d’autres groupes. Toutefois, aucun autre groupe n’a bénéficié d’initiatives similaires. Les descendants des migrants mozambicains avant l’indépendance dans le Comté de Kwale

Il existe une communauté d’environ 3.500 descendants de travailleurs migrants recrutés au Mozambique dans les années 1950 pour travailler dans les plantations de sisal, dans ce qui s’appelle aujourd’hui le Comté de Kwale, près de Mombasa. Ces travailleurs, essentiellement issus du groupe ethnique des Makondés, ne

177 Constitution du Kenya de 1963, Articles 1, 2, et 6; complété par le Citizenship Act 1963.


181 Voir note de bas de page 108.

182 Interview, Directeur de la citoyenneté, Département de l’Immigration, 12 août 2016.
ont pas automatiquement devenus kenians en vertu des dispositions transitoires au moment de l’indépendance. Alors que la plupart d’entre eux auraient rempli les conditions pour être enregistrés comme ressortissants, ils ne le firent pas ; que ce soit en raison du coût, ou parce qu’ils pensaient retourner au Mozambique, ou encore parce qu’ils n’étaient pas au courant de cette possibilité. Ils n’ont pas pu obtenir de documents d’identité kenyan. Le consulat du Mozambique à Mombasa a cherché à contacter ce groupe pour qu’ils s’inscrivent et votent aux élections mozambicaines mais beaucoup ne souhaitent pas avoir la nationalité mozambicaine (ou en tout cas, pas au prix du renoncement à la nationalité kenyan). 183

Suite à un rapport sur leur situation publié par l’UNHCR en collaboration avec des groupes de la société civile nationale début 2015, le NRB (National Registration Bureau) a mené une enquête réalisée par un groupe de travail du gouvernement, qui a recommandé au Cabinet que ces personnes soient enregistrées en tant que ressortissants kenyan. 184 En octobre 2016, suite à une discussion au sein du cabinet et à une décision prise sur ce rapport, qui a coïncidé avec une marche de protestation de quatre jours devant l’inaction concernant leur cas, des zones d’implantation des Makondés près de Mombasa jusqu’à Nairobi, le Président Uhuru Kenyatta a finalement promis l’enregistrement de cette communauté en tant que citoyens kenyan. 185 Les dispositions provisoires d’enregistrement pour les apatrides et les résidents de longue durée qui venaient d’expirer venaient aussi d’être prolongées pour une période supplémentaire de trois ans. 186 Un avis a été spécialement publié pour exempter les Makondés du paiement des frais d’enregistrement, 187 autorisé par un amendement général des réglementations sur la nationalité. 188 L’enregistrement individuel des Makondés a commencé en novembre. 189 Au final, 1.492 personnes (adultes et enfants) ont reçu des certificats de nationalité, dont 1.176 adultes ont eu des cartes d’identité nationale kenyan. 190 Les personnes exclues de l’enregistrement étaient notamment les personnes qui avaient des documents d’enregistrement d’électeurs mozambicanis ; au cours de ce processus, un certain nombre de cartes d’identité précédemment délivrées avaient été « désactivées » pour permettre la délivrance de nouvelles cartes suite au processus d’enregistrement. 191 Les Makondés qui ont des conjoints kenyan ont dû faire une demande d’enregistrement en tant que conjoint d’un ressortissant kenyan, ce qui les oblige à passer par un processus de demande plus onéreux sans exemption des frais d’enregistrement. 192

Migrants de Zanzibar d’origine pemba et comorienne

L’île de Pemba, au nord de l’archipel de Zanzibar, est très proche de la côte kenyan. Sous le sultanat d’Oman puis de Zanzibar, la bande côtière était également sous l’administration de Zanzibar, un statut qui conservait une certaine reconnaissance au Kenya pendant la période coloniale britannique, avec un statut séparé pour


187 Gazette Notice No. 8768: The Births and Deaths Registration Act, Declaration, 28 octobre 2016.


190 Communication par courrier électronique du directeur, National Registration Bureau, juin 2018.


192 D’après les comptes-rendus de personnes présentes à l’enregistrement, novembre 2016.
la bande côtière comme protectorat plutôt que comme colonie. Il y a des liens culturels importants et des mariages intercommunautaires entre les îles et la région côtière. Bien qu’il y ait des cas où la nationalité tanzanienne des résidents zanzibaris sur l’île de Pemba a été contestée au motif que la personne était kenyan, il est généralement plus facile de confirmer la nationalité tanzanienne en raison des antécédents juridiques de la nationalité à Zanzibar. La Tanzanie n’autorise pas la double nationalité ; toutefois, comme indiqué supra, les autorités tanzaniennes chargées de l’immigration adoptent une position de bon sens et considèrent que toute personne ayant un droit théorique à demander une autre nationalité (par exemple, par le biais de l’un de ses deux parents), mais qui n’a jamais vécu dans le pays de cette autre nationalité, ou qui n’a jamais tenté d’obtenir des papiers d’identité de ce pays, ne le fait pas en raison de ce droit non exercé à se voir refuser la nationalité tanzanienne.

Toutefois, pour les personnes nées et résidentes au Kenya ayant des liens familiaux au Pemba, il peut être très difficile d’obtenir des papiers d’identité kenyan s’il ont droit à la nationalité tanzanienne en théorie, même s’ils n’ont jamais demandé de documents en Tanzanie et qu’ils ont également droit à la nationalité kenyan, quand bien même le Kenya autorise la double nationalité depuis 2010.193 Pemba est connu pour être un foyer d’activisme de l’opposition au gouvernement tanzanien, ce qui crée des sensibilités accrues autour du statut de ce groupe.


Les descendants de missionnaires zimbabwéens


Même si certains membres de cette communauté étaient présents au Kenya en 1963, ils ne sont pas devenus automatiquement kenyan au moment de l’indépendance ; toutefois, la plupart sont arrivés après l’entrée en vigueur de la constitution suite à l’indépendance. La majorité des personnes arrivées au Kenya – qui avaient elles-mêmes des passeports délivrés par la colonie britannique de la Rhodésie du Sud – ont disparu aujourd’hui, mais leurs enfants et leurs petits-enfants nés au Kenya vivent toujours à Kiambaa et dans d’autres parties du Kenya ; il en reste environ quatre mille en tout. Les membres de cette communauté ont eu différents types de permis, selon les époques, mais les cartes « d’étranger » délivrés sous le Président Moi ont expiré en 2007 et n’ont pas été remplacées.

Cette communauté n’est pas reconnue en tant que kenyane et ses membres sont confrontés à de graves difficultés en raison du défaut de cartes d’identité pour les adultes. Même si leurs enfants sont admis dans les écoles primaires et secondaires, sans actes de naissance ni cartes d’identité, ils ne peuvent accéder à l’éducation supérieure, ni au marché du travail formel ou au financement pour leurs propres entreprises (beaucoup d’entre eux sont des menuisiers indépendants, qui travaillent à leur compte). En 2009, ils ont approché le Ministre de l’Immigration et de l’enregistrement des personnes dans l’espoir d’une régularisation de leur situation, en donnant des listes des noms des personnes affectées. On ne leur a pas donné d’indication sur le moyen d’obtenir la nationalité kenyanee, alors qu’en principe, ils remplissaient les conditions pour être naturalisés. La Haute Commission zimbabwéenne au Kenya a également refusé les demandes de papiers zimbabwéens des descendants de la deuxième génération des migrants initiaux : en vertu des lois de la Rhodésie du Sud puis du Zimbabwe, la nationalité ne se transmettait pas à la deuxième génération née en dehors du pays. Quoi qu’il en soit, ceux qui vivent au Kenya n’ont plus de liens actifs au Zimbabwe et ne se sont pas rendus dans ce pays : faute de papiers, ils ne peuvent pas sortir du Kenya. Même si le harcèlement dont ils ont fait l’objet sous la présidence de Moi a cessé, ils sont toujours confrontés au risque d’être arrêtés s’ils sortent de leur quartier, alors qu’ils parlent parfaitement le swahili et le kikuyu.

Les Rwandais, les Burundais et autres nationalités

Un peu partout au Kenya, on trouve des communautés plus petites originaires d’autres pays africains qui ont lutté pour obtenir la reconnaissance de la nationalité kenyanee, alors qu’elles sont nées dans le pays et qu’elles y résident depuis longtemps. Il s’agit notamment de personnes d’origine rwandaise, burundaise et congolaise. La campagne pour la reconnaissance des Makondé ayant porté ses fruits, des représentants de ces groupes ont également porté leur situation devant les médias. En février 2017, les descendants de quelque 500 personnes qui avaient été amenées du Rwanda au Kenya par l’administration coloniale britannique dans les années 1940, pour travailler dans les plantations de thé à Kericho, se sont levées pour demander la nationalité kenyanee au Haut-commissariat du Rwanda au Kenya.

Les Asiatiques du Sud: les enfants des citoyens britanniques d’outre-mer et les autres

Un petit groupe de personnes à risque d’apatridie sont les enfants nés au Kenya dont les parents sont des citoyens britanniques d’outre-mer. Ce statut a été créé par une restructuration majeure de la British nationality law adoptée en 1981. Il s’agit d’une catégorie résiduelle ayant des droits limités au Royaume-Uni, pour les personnes ayant un lien avec un territoire de l’ancien Empire britannique, qui n’ont pas obtenu le statut de citoyen britannique (avec l’intégralité des droits au Royaume-Uni) en vertu de cette même législation. On estime à environ 1,5 million le nombre de personnes pouvant remplir les critères pour être citoyens britanniques d’outre-mer en 1981. En Afrique de l’Est, cette catégorie s’appliquait notamment aux personnes d’origine asiatique résidant au Kenya en 1963 et qui n’avaient pas acquis la nationalité kenyanee pendant la période autorisée de deux ans après l’indépendance. Le statut de citoyen britannique d’outre-mer est une catégorie fermée : un enfant n’hérite pas de ce statut de l’un de ses parents, même si, dans des circonstances extrêmement précises et limitées, un enfant peut avoir le droit de s’enregistrer comme citoyen britannique d’outre-mer, et ultérieurement comme citoyen britannique, si cette personne peut apporter la

195 Bien que cette restriction ait été levée avec l’adoption de la Constitution de 2013, la transmission de la nationalité est toujours soumise à l’enregistrement de la naissance d’un enfant auprès des autorités zimbabwéennes : Constitution du Zimbabwe de 2013, Article 37. La Loi sur la nationalité, dite Citizenship of Zimbabwe Act (Cap. 4:01, No. 23 of 1984) a été amendée en 2003 et ne reflète toujours pas ces changements, prévoyant toujours la limitation de la transmission de la nationalité d’origine à la première génération née en dehors du pays (Section 6).


197 « Makonde celebrate citizenship while other stateless people cry foul », Kenya News Agency, 3 février 2017 ; David Ohito, « Rwandans who have lived in Kenya for 70 years appeal for naturalisation », The Standard (Nairobi), 16 février 2017.

preuve qu’elle n’a pas d’autre nationalité. Très peu l’ont fait – probablement moins de 5.000 dans le monde.199

La Haute Cour kenyan a confirmé en 2014, dans l’affaire Kulraj Singh Bhangra, que tout enfant né de parents asiatiques kényans qui obtenaient la nationalité kényane après sa naissance, mais pendant sa minorité, n’obtenait pas la nationalité kényane en raison de leur naturalisation; toutefois, elle a ordonné au gouvernement kenyan de traiter rapidement la propre demande de nationalité kényane par enregistrement du requérant.200 En juillet 2016, la Haute Cour a menacé de poursuivre le Service d’immigration pour outrage à la cour, pour non-respect de cette décision: la demande de nationalité de Bhangra était alors pendante depuis 12 ans et aucune nouvelle information n’était disponible sur cette affaire au moment de la publication de cette recherche.201


D’autres personnes n’ont jamais obtenu la confirmation de leur statut de citoyen britannique d’outre-mer, alors qu’elles n’avaient pas non plus été enregistrées comme ressortissants kényans dans la période suivant l’indépendance. La communauté asiatique au Kenya ne bénéficie pas d’un grand capital sympathie, car ses membres sont considérés suivant un stéréotype comme riches et profiteurs, dépourvus de loyauté envers le Kenya et déténu des documents de nationalité indienne ou britannique – alors que certains asiatiques kényans sont apatrides et pauvres, la pauvreté étant autant une conséquence qu’une cause de l’apatridie.202 La plupart n’ont aucun lien avec un autre pays leur permettant d’en revendiquer la nationalité, et le Kenya est leur pays : en fait, en 2017, le Président Kenyatta a signé une “ Proclamation Présidentielle ” dans laquelle les Kenyans d’origine asiatique étaient reconnus comme la « 44ème tribu ».203


201 Abiud Ochieng, « Stateless man to be granted Kenyan citizenship », The Nation (Nairobi), 17 juillet 2016.

202 Certains auraient peut-être en théorie le droit de demander la nationalité au Royaume-Uni. Elle est extrêmement difficile à obtenir. Il faut aussi que la personne obtienne la preuve qu’elle n’a pas la nationalité kényane, ce qui, étant donné le fait que pour la plupart des Kenyans, c’est précisément ce qu’ils cherchent à obtenir, risque d’arriver simultanément avec une demande pour obtenir l’enregistrement en tant que Kenyans.

Les Asiatiques kényans à risque d’apatridie

La famille Bansal


Objet : apatride

Monsieur, mes parents sont citoyens britanniques mais ils ont passé toute leur vie légalement au Kenya, je suis né et j’ai fait mes études au Kenya, je suis pilote commercial, dans une situation désespérée car je suis apatride ; les Britanniques ont refusé de reconnaître mes droits car je suis né au Kenya et mes parents ne peuvent me transmettre leur nationalité, et en même temps, le Département kényan de l’immigration a refusé de reconnaître mes droits, je ne peux pas faire les choses essentielles de la vie, je suis en grande détresse, je ne peux pas travailler, je ne peux pas améliorer ma situation. Que pouvez-vous me suggérer ? J’ai un acte de naissance et un document de voyage, comment puis-je obtenir la nationalité ? Merci de me donner des conseils, car je ne sais vraiment plus quoi faire.

Le père de Gurpreet Bansal avait demandé la nationalité kenyane dans le cadre des procédures spéciales pour « migrants » prévues par la loi dite Citizenship and Immigration Control Act 2011, mais il n’a eu aucune réponse.


Pour reprendre ses mots : « J’ai l’impression de renaître et, à présent, la vie vaut la peine d’être vécue ».

La famille Shah

Kamlesh Shah est né en 1949 au Kenya, de parents arrivés d’Inde en 1941. Sa naissance n’a pas été déclarée et son père est mort en 1959, avant l’indépendance. Sa mère est décédée en 1968, mais elle n’avait pas fait la demande de nationalité kényane après l’indépendance, en grande partie en raison du coût de la procédure de demande ; il était mineur à cette époque et n’a donc pas pu faire de demande pour lui-même. Kamlesh Shah n’a jamais eu de papiers et il a travaillé comme paysan toute sa vie, sans emploi dans le secteur formel. Il est marié, a deux fils, nés en 1986 et 1989 ; seule la nationalité de son fils cadet a été enregistrée. En mai 2013, la famille a fait une demande de nationalité kényane dans le cadre des procédures temporaires. Ils ont eu un accusé de réception mi 2016, puis plus rien. Aucun élément nouveau n’est apparu depuis.

Narinder Shah, l’aîné des enfants, qui a aujourd’hui 30 ans, vivait sans carte d’identité kényane depuis 12 ans : « Sans papiers, vous ne pouvez rien faire, juste bouger vos bras et vos jambes. Nous ne survivons que grâce au soutien de la communauté hindou ». 

---

204 Nos remerciements à la Kenya Human Rights Commission.

205 Interview, Mombasa, 7 juin 2016. Les noms ont été modifiés.
Les kenyans d’origine somalienne et les réfugiés somaliens

Le groupe qui est peut-être le plus à risque d’apatridie au Kenya aujourd’hui est celui des personnes d’origine ethnique somalienne ; même s’il est parfois difficile de faire la différence entre la discrimination généralisée dont font l’objet les Kenyans d’origine somalienne et un risque spécifique d’apatridie. La situation des Kenyans d’origine somalienne est encore plus compliquée du fait de la présence d’une population très importante de réfugiés somaliens dans le pays et par les risques en termes de sécurité que représente le groupe islamiste militant Al-Shabaab basé en Somalie.

Un grand nombre des membres de la communauté somalienne au Kenya appartiennent à des communautés qui ont toujours vécu sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Kenya. Une frontière internationale a été tracée sur ce territoire par les Britanniques et les Italiens. Il y a une communauté de Somaliens Isahakia (Isaq) originaires du Somaliland (qui vivent essentiellement à Isiolo, mais également à Naivasha et ailleurs dans le pays), qui sont reconnus comme Kenyans. Ils étaient citoyens britanniques d’outre-mer et jouissaient donc d’un statut différent des autres immigrants somaliens pendant la période coloniale ; beaucoup d’entre eux seraient devenus automatiquement Kenyans en vertu des dispositions du statut de l’état d’urgence depuis plusieurs décennies, ce qui remonte à peu de temps après l’indépendance. Certains membres de ce groupe ont toutefois rencontré des difficultés pour obtenir la reconnaissance de la nationalité kenyane.207


Depuis longtemps, l’ancienne province du nord est du Kenya est une zone où règne l’insécurité, qui vit sous l’état d’urgence depuis plusieurs décennies, ce qui remonte à peu de temps après l’indépendance. En 1989 (avant l’afflux massif de réfugiés), le Bureau du Président a ordonné un vaste processus de contrôle de tous les Kenyans d’origine somalienne. Ce processus s’est déroulé devant des assemblées d’anciens qui ont questionné les demandeurs sur leur histoire familiale, leur lignée et leur connaissance du Kenya. Ceux qui ont passé cette procédure avec succès ont reçu des livrets d’identité roses, qu’il est possible que des membres de ce groupe islamiste militant Al-Shabaab basé en Somalie.

Beaucoup de ceux dont la nationalité kenyane n’était pas en doute se sont vu confisquer leurs papiers, qui ne leur ont pas été rendus suite à ce processus de vérification. On compte parmi ces personnes plusieurs douzaines de membres de la communauté Galje’el d’origine somalienne qui résident dans la région du Fleuve Tana depuis des décennies, avec le développement des familles, un groupe qui comprend à présent de plusieurs centaines d’individus qui ne parviennent pas à obtenir leurs cartes d’identité nationale kenyanes.210

Dans une requête constitutionnelle examinée en 2013, la Haute Cour a ordonné qu’étant donné que l’État


207 Voir « Government to recognize the Isahakia community as Kenyans », K24 TV, 29 octobre 2016.


n’avait pas contesté la nationalité des requérants, ils avaient droit à des cartes d’identité nationale. De même si le NRB a délivré des cartes aux deux plaignants nommés dans cette affaire, en conformité avec la décision de la Cour, en juin 2016, rien d’autre n’avait été fait pour la délivrance de papiers à d’autres personnes. En 2017, la Haute Cour de Mombasa a jugé dans une autre requête présentée au nom des Galje’el que le droit à une action administrative équitable, en application de l’Article 47 de la Constitution, avait été violé ; le ministère de l’Immigration et le NRB ont reçu l’ordre d’examiner de nouvelles demandes.

Il y a eu des appels répétés pour l’expulsion des Somalis séjournant illégalement au Kenya (c’est-à-dire, sans être enregistrés en tant que réfugiés) ; des Kenyans d’origine somalienne ont généralement été pris dans ces mesures de sécurité renforcée. Les demandes d’action contre les immigrants somaliens se sont intensifiées suite à l’attaque contre l’Ambassade des États-Unis à Nairobi et les incidents terroristes ultérieurs. En 2013, après l’attentat terroriste du centre commercial du Westgate, le gouvernement a annoncé son intention de fermer le camp de réfugiés de Dadaab, prévu être un terreau fertile pour le recrutement d’Al Shabaab. En novembre 2013, le Kenya, la Somalie et le HCR ont signé un accord tripartite pour le retour des réfugiés en Somalie ; bien que l’accord ait bien indiqué que le rapatriement se ferait sur une base volontaire, aucune disposition ne prévoit la possibilité d’une installation permanente au Kenya.

La loi sur les réfugiés, dite Refugees Act, a été amendée pour limiter le « nombre autorisé de réfugiés et de demandeurs d’asile au Kenya » à 150.000 personnes. En février 2017, la Haute Cour a conclu à l’inconstitutionnalité de la décision de fermer le camp.

La situation des réfugiés somaliens est difficile à résoudre et extrêmement sensible sur le plan politique au Kenya, vu le nombre important de personnes concernées et l’instabilité persistante en Somalie. En réalité, la plupart risquent fort de ne pas y « retourner » volontairement dans un laps de temps plausible. En reconnaissance de cette situation, en juin 2016, le leader de l’opposition Raila Odinga a proposé d’octroyer la nationalité aux réfugiés somaliens de longue durée.

On estime qu’au moins 40.500 Kenyans d’origine somalienne, vivant dans un rayon de 50 kilomètres autour du camp de Dadaab, ont des cartes de ration alimentaire pour réfugiés, ce qui a permis de pacifier les relations avec les communautés d’accueil, mais qui renforce la confusion autour de la question de la nationalité kenyanе.

Les autorités locales – essentiellement kenyanes d’origine somalienne – indiquent


212 Interviews, Tana River, juin 2016.

213 Muslims for Human Rights (Mhuri) on behalf of 40 others v. Minister for Immigration & 5 others, Constitutional Petition No. 50 of 2011, jugement du 17 octobre 2017.


215 Voir Communiqué de la 590ème Réunion du Conseil de Paix et de sécurité de l’UA, 14 avril 2016, PSC/PR/COMM.(DXC).


219 « Give Daadab refugees Kenyan citizenship, Raila tells gov’t », The Citizen (Nairobi), 5 juin 2016.

que le nombre de Kenyans enregistrés comme réfugiés est de 100.000. Les adultes qui ont eux-mêmes des cartes d’identité kenyanes et ont aussi obtenu des cartes de ration alimentaire pour réfugiés sont moins menacés par la fermeture prévue de Dadaab. Cependant, leurs enfants s’aperçoivent, lorsqu’ils atteignent 18 ans et qu’ils doivent obtenir une carte d’identité nationale, qu’ils ne peuvent le faire car en donnant la carte d’identité de l’un de leurs parents comme requis, les contrôles mettent en évidence le double enregistrement. Aussi se sont-ils vu refuser les papiers kenyanes, notamment la déclaration tardive de leur naissance. Le NRB a dirigé une enquête effectuée par un groupe de travail gouvernemental sur cette question, qui a recommandé la reconnaissance des personnes ayant un double enregistrement comme ressortissants kenyanes. En juin 2016, un processus de tri des ressortissants kenyanes et des réfugiés a été lancé, nécessitant éventuellement une amnistie présidentielle si les documents avaient été frauduleusement acquis. Toutefois, il risque certainement d’y avoir encore des personnes qui n’ont toujours pas la nationalité kenyane, étant donné la discrimination dont fait l’objet les Kenyans d’origine somalienne.

Les descendants de Nubiens installés au Kenya avant l’indépendance


La campagne sur la nationalité pour les communautés nubiennes a quelque peu facilité la situation de la communauté nubienne en termes d’accès aux papiers d’identité. Il n’est pas possible de dire qu’en tant que groupe, ils sont apatrides ou privés de la reconnaissance de la nationalité kenyanse, car la plupart d’entre eux

---

221 Stephen Astariko, « 100,000 residents in Dadaab refugee database ask for IDs », The Star (Nairobi), 18 février 2016 ; voir également Joshua Masinde, « As the world’s largest refugee camp closes, some Kenyans struggle to prove they belong in Kenya », Quartz Africa, 27 juin 2016.

222 Interviews, Nairobi, juin 2016.


ont des cartes d'identité. Toutefois, les Nubiens font toujours l'objet des procédures de vérification supplémentaires, comme la demande pour les parents de fournir leurs empreintes digitales ou d'escorter leurs enfants adultes lorsqu'ils demandent des cartes d'identité et des passeports, et partant, certains peuvent demeurer apatrides.227

Ouganda

Les dispositions adoptées par l'Ouganda en matière de nationalité au moment de l’indépendance suivaient le modèle en vigueur dans le Commonwealth. Les personnes nées en Ouganda d’un parent également né en Ouganda avaient automatiquement la nationalité. Celles qui ne remplissaient pas cette condition mais qui étaient nées en Ouganda ou y résidaient habituellement avaient le droit d’être enregistrées comme ressortissants si elles étaient des citoyens du Royaume-Uni et des colonies, ou des personnes britanniques protégées.228 Contrairement au Kenya et à la Tanzanie, l’Ouganda n’a pas prévu d’enregistrement pour les personnes originaires de pays africains n’appartenant pas au Commonwealth.


Comme dans d’autres pays du Commonwealth, les principes en vigueur au moment de la transition vers l’indépendance continuent à avoir un impact important sur l’accès à la nationalité ougandaise aujourd’hui. Bien que la Constitution de 1995 ait complètement reformulé les principes sur lesquels la nationalité est basée, elle prévoyait aussi que ceux qui avaient déjà la nationalité ougandaise la conservent.233 L’Ouganda avait abrogé les dispositions de jus soli après l’indépendance dès 1967234 pour mettre en place un régime basé sur la filiation ; le cadre de 1995 remet en vigueur la nationalité par jus soli, mais uniquement pour les membres des « communautés autochtones » figurant à l’annexe trois de la constitution. Ces droits basés sur la naissance en Ouganda prévoient une protection significative contre l’apatridie pour les personnes qui peuvent se réclamer de l’appartenance à ces groupes. Ainsi, la communauté nubienne en Ouganda, par exemple, qui est inscrite sur la liste de l’annexe 3, n’a pas les mêmes problèmes en matière de nationalité que les Nubiens au Kenya (même s’ils font encore l’objet de discrimination).


228 Constitution de l’Ouganda de 1962, Articles 7 et 8.


234 Constitution de l’Ouganda de 1967.
Mais l’approche basée sur l’appartenance ethnique augmente également le risque d’apatridie des membres des autres communautés qui ne figurent pas dans la liste ; cela comprend notamment les communautés très différentes des Somaliens et des Maragoli, comme indiqué infra, ainsi que les Asiatiques (qui ont tenté sans succès de se faire inscrire comme « autochtones » au motif qu’ils étaient présents en Ouganda en 1926) et un petit groupe de descendants essentiellement métissés de réfugiés polonais installés en Ouganda par les Britanniques durant la seconde guerre mondiale.235 La nationalité basée sur l’appartenance ethnique ne protège pas entièrement même les membres des groupes inscrits. Par exemple, la communauté Kuku, inscrite dans la constitution, se trouve essentiellement dans le Soudan du Sud et elle est considérée par la plupart des Ougandais comme étant en fait sud-soudanaise. Les membres de ce groupe font l’objet de contrôles supplémentaires et rencontrent plus de difficultés pour obtenir des passeports ougandais.

De plus, le fait que la nationalité par enregistrement ou naturalisation ne permette pas la transmission à la génération suivante signifie que les enfants de ceux qui ont été enregistrés ou naturalisés pendant la période de résidence en tant que citoyen en leur nom propre.

Jusqu’à l’introduction de la nouvelle carte d’identité nationale, ce n’était qu’en faisant une demande de passeport qu’une personne s’apercevait qu’elle n’était pas considérée comme Ougandaise. Si de nouvelles demandes de carte d’identité nationale peuvent toujours être déposées par ceux qui n’avaient pas été pris en compte dans la dynamique initiale d’enregistrement, il est possible que davantage de personnes rencontrent les mêmes problèmes. Il existe un système de plaintes pour les cas des personnes dont la nationalité est remise en question, mais cette procédure est d’ordre administratif plutôt que judiciaire, et ne prévoit pas de processus spécifique pour identifier les apatrides et leur donner accès à la nationalité ougandaise ou à une autre forme de protection.

Les enfants des « rapatriés » ougandais d’origine asiatique

Les enfants de ceux qui obtiennent la nationalité ougandaise par enregistrement ou naturalisation ne peuvent obtenir eux-mêmes la nationalité dans le cadre de ce même processus, de même que les enfants nés après l’acquisition automatique de la nationalité d’origine par l’un de leurs parents. Il y a donc un groupe d’enfants dont les parents sont des « rapatriés » ougandais d’origine asiatique, qui ont grandi, voire pour certains sont nés en Ouganda, mais qui n’ont pas la nationalité ougandaise. Certains sont peut-être également apatrides, car leurs parents ont pu renoncer à une autre nationalité pour récupérer la nationalité ougandaise par enregistrement avant l’autorisation de la double nationalité par les amendements constitutionnels de 2005. La période de résidence en Ouganda pendant l’enfance (ou en tant qu’étudiant) ne compte pas dans le calcul des 20 années de résidence exigées pour pouvoir faire une demande d’enregistrement en tant que citoyen en leur nom propre.236

La communauté Maragoli de Kiryandongo

La communauté Maragoli est une branche du groupe ethnique des Luhya, qui se trouve essentiellement au Kenya. Certains membres de cette communauté étaient présents en Ouganda dès le 19ème siècle, voire avant, tandis que d’autres sont arrivés au début du 20ème siècle comme ouvriers pour la construction du chemin de fer de l’Afrique de l’Est et, en 1957, l’Omukama des Bunyoro (le roi de la communauté Bunyoro) a invité les autres membres de ce groupe à s’installer sur ses terres dans l’ouest de l’Ouganda.237 Les Maragoli eux-


236 Citizenship and Immigration Control Act 1999, Sections 12(b), 14, 15 et 25.

mêmes estiment qu’il y a probablement environ 18.000 personnes au sein de leur communauté en Ouganda, mais il n’y a pas eu de recensement.238

Les Maragoli ne faisaient pas partie des « communautés autochtones » d’Ouganda figurant à l’annexe 3 de la Constitution de 1995, permettant l’attribution de la nationalité sur la base de la naissance en Ouganda ; ils n’ont pas non plus été inclus dans les amendements de 2005 à la liste. Toutefois, ils ont été traités comme des Ougandais dans d’autres circonstances et ont toujours été enregistrés pour voter lors des élections. Les Maragoli ont tenté plusieurs fois au fil du temps de défendre leur cause et obtenir leur propre inclusion sur cette liste, en partie pour garantir leurs revendications sur les terres qui leur avaient été allouées par Omukama, mais la question a pris une tournure beaucoup plus urgente avec l’adoption d’une nouvelle carte d’identité nationale. La plupart des Maragoli se sont enregistrés comme membres de la communauté Bunyoro, car ils étaient bien accueillis par le royaume des Bunyoro, mais c’est la nationalité par enregistrement qui leur a plutôt été proposée au cours d’une procédure d’enregistrement de masse.239

Toutefois, ils ont insisté sur le fait que cette solution ne convenait pas, soulignant qu’ils remplissaient les conditions en tant que communauté autochtone de plein droit et qu’ils ne devaient donc pas « renoncer » à la nationalité d’un autre pays dont ils n’avaient en fait jamais eu la nationalité. En mai 2015, des représentants de la communauté ont venus présenter leur cas devant la Commission des Affaires juridiques et parlementaires du Parlement ougandais, qui considérait à ce moment-là un projet d’amendement à la constitution. La Commission a recommandé qu’une commission de révision constitutionnelle soit créée pour s’emparer de cette question parmi d’autres en dehors de la portée de ce projet de loi.240

En février 2016, l’avocat général a conseillé à la NIRA la délivrance de cartes d’identité aux Maragoli, car ils avaient déjà fait une demande et s’étaient enregistrés « en attendant l’amendement constitutionnel prévoyant l’inclusion des Maragoli comme l’une des communautés autochtones » ; ce point de vue a été approuvé par le procureur général en décembre de la même année. Certains d’entre eux étaient même renvoyés des hôpitaux faute de carte d’identité nationale ; il y a eu de sérieuses inquiétudes concernant l’exclusion d’autres services, notamment de l’accès aux bourses du gouvernement pour l’enseignement supérieur et aux services financiers. Si aucun des deux parents n’a de carte d’identité, il peut alors être impossible d’enregistrer la naissance d’un enfant, ce qui fait alors peser une menace sur l’accès de cet enfant même à l’enseignement primaire et secondaire. D’autres ont été menacés de perdre leur emploi au sein du gouvernement, y compris des enseignants et d’autres employés clefs. Malgré des engagements officiels pris en faveur de la résolution de leur situation, beaucoup n’avaient toujours pas reçu leurs cartes d’identité en 2018.241

Les Somaliens du Somaliland et de Somalie

Les Somaliens ne figurent pas dans la liste des communautés autochtones en Ouganda. Toutefois, il y a une population importante dans le pays, dont beaucoup sont des réfugiés, mais également des descendants de migrants arrivés avant l’indépendance, remontant à plusieurs générations, parmi lesquels des personnes originaires du Somaliland et non de Somalie.

238 Interview d’un représentant Maragoli, Kigumba, 5 août 2016.


Les migrants somaliens isaaq venus du Somaliland avant l’indépendance étaient des personnes britanniques protégées, remplissant par conséquent les conditions pour l’attribution automatique de la nationalité ou l’enregistrement en tant que ressortissants, en vertu des dispositions provisoires sur la nationalité au moment de l’indépendance. Les Somaliens isaaq, sous réserve de preuve d’appartenance à cette communauté, qui compte entre mille et deux mille individus, sont reconnus par les autorités comme des Ougandais.242

Cependant, la communauté originaire du Somaliland a rencontré des difficultés par le passé pour obtenir des passeports ougandais. Lors de la procédure d’enregistrement de masse pour la nouvelle carte d’identité nationale, il a fallu que les Somaliens prouvent qu’ils remplissaient les critères de l’attribution automatique de la nationalité à l’indépendance – ce qui signifie que, si eux-mêmes étaient nés après 1962, l’un de leurs parents et l’un des parents de ses parents soient nés en Ouganda ; ou bien ils pouvaient faire une demande d’enregistrement ou de naturalisation. Certains de ceux qui avaient vraiment droit à la nationalité ougandaise basée sur les principes de l’attribution automatique à l’indépendance ont été déboutés, et pas nécessairement informés du droit à s’enregistrer ou se faire naturaliser sur la base d’une résidence de vingt ans dans le pays.243 La distinction est essentielle, car ceux qui obtiennent la nationalité par enregistrement ou naturalisation ne peuvent transmettre la nationalité à leurs enfants, tandis que ceux qui sont des descendants de personnes ayant automatiquement obtenu la nationalité à l’indépendance sont traités comme des ressortissants d’origine.

La population originaire de Somalie qui vit en Ouganda a été grossie par des migrants venus du Kenya, par exemple à la suite de la procédure de vérification de 1989 qui a entraîné le retrait des documents d’identité de certains Somaliens du Kenya.244 Il y a également quelque 307.000 réfugiés somaliens enregistrés, arrivés depuis l’effondrement de l’État somalien au début des années 1990.245

Les réfugiés de longue durée : Rwandais, Congolais, Soudanais

Comme les autres pays de la CAE, l’Ouganda a une histoire honorable d’accueil des personnes fuyant la guerre ou les persécutions, et l’Ouganda n’a pas appliqué l’obligation pour les réfugiés d’être confinés dans des camps, autorisant les personnes qui ne sont pas dans des camps à travailler et à se déplacer librement dans le pays. Mi 2006, on comptait plus d’un demi-million de réfugiés résidents en Ouganda, nombre qui ne cesse d’augmenter avec des afflux du Soudan du Sud ; ce nombre était passé à 1,4 million en mars 2018.246 Parmi ceux-ci, certains réfugiés de longue durée sont présents dans le pays depuis plus de cinquante ans, dont des Tutsi rwandais qui ont fui l’Ouganda entre 1959 et 1973, au cours de différents épisodes, et des Congolais qui ont fui après la défaite des rebelles lumumbistes de 1964.247 Environ 60.000 sont dans le pays depuis au moins 20 ans, la durée minimum pour la naturalisation, y compris des réfugiés soudanais arrivés avant l’Accord global de paix de 2005 qui a entraîné la sécession du Soudan du Sud, et des réfugiés rwandais et congolais fuyant le génocide du Rwanda et les conflits régionaux qui s’en sont suivis, à partir du milieu des années 1990.248

Bien que l’Ouganda n’ait pas accepté la recommandation d’appliquer la clause de cessation relative aux « circonstances ayant cessé d’exister » pour les réfugiés rwandais, le statut de quelque 15.000 réfugiés rwandais en Ouganda est peut-être devenu plus vulnérable ; toutefois, ils ne veulent pas retourner chez eux,

242 Interview, Département de l’Immigration, Kampala, 9 août 2016.
243 Interview, représentant de la communauté somalilandaise, Kampala, 8 août 2016.
244 Gianluca Iazzolino, A Safe haven for Somalis In Uganda?, Rift Valley Institute Briefing Paper, août 2014.
245 UNHCR, Uganda Fact Sheet, mars 2018.
246 Ibid.
248 Interview, Cabinet du Premier Ministre, 3 août 2016.
pour différentes raisons.\textsuperscript{249} Il y a une opposition politique importante à la possibilité qu’ils acquièrent la nationalité ougandaise.

Les enfants des réfugiés n’obtiennent pas la nationalité sur la base de la naissance en Ouganda, même s’ils appartiennent à une communauté figurant sur la liste de la constitution. Ainsi, bien que les “Banyarwanda” aient été inscrits comme l’une des « communautés autochtones » de l’Ouganda dans la Constitution de 1995 (une décision controversée dans la période qui suit le génocide rwandais), au motif qu’un nombre important de Banyarwanda avaient été inclus dans l’Ouganda par les frontières coloniales,\textsuperscript{250} les enfants de réfugiés rwandais n’ont pas la nationalité ougandaise d’origine. Dans la pratique, il est extrêmement difficile pour les autorités de faire la distinction entre ceux qui sont des descendants de réfugiés rwandais et ceux qui sont des Banyarwanda ougandais. C’est d’ailleurs le même cas pour les Acholi et les Kakwa qui ont fait le Soudan du Sud, et d’autres qui sont membres de communautés transfrontalières.

En octobre 2015, la Cour constitutionnelle ougandaise a confirmé l’interprétation selon laquelle les réfugiés ne remplissent pas les conditions requises pour s’enregistrer comme ressortissants en application des dispositions plus souples pour l’acquisition de la nationalité, prévues par la Constitution. Toutefois, la Cour a noté que, bien que l’interprétation de la loi dite Citizenship and Immigration Control Act ne relevait pas de ses compétences, les réfugiés devaient en principe avoir droit à la naturalisation – une procédure plus discrétionnaire que l’enregistrement – en application de la loi.\textsuperscript{251} Toutefois, on ne connaît aucun réfugié qui aurait été naturalisé, sauf ceux qui ont épousé des ressortissants ougandais. Les réfugiés qui approchent le Bureau du Département de l’immigration sont renvoyés et on leur dit qu’ils ne remplissent pas les conditions pour faire une demande.\textsuperscript{252}

La distinction entre réfugié et migrant n’est pas toujours claire. Pendant la procédure d’enregistrement de masse pour la nouvelle carte d’identité nationale en 2014, lorsque l’enregistrement et la naturalisation étaient associés à la procédure d’enregistrement aux fins d’identification, certains réfugiés de longue durée qui ne s’étaient jamais enregistrés ont pu le faire en tant que citoyens, sur la base de la résidence à long terme. Ainsi, sur le Lac Albert, beaucoup de ceux qui avaient fui les conflits dans la Province Ituri, sur le côté congolais du lac, dans les années 1990, ne se sont pas enregistrés en tant que réfugiés ou ne sont pas allés dans des camps de réfugiés et sont totalement intégrés dans les communautés vivant au bord du lac ; l’autre côté du lac faisait autrefois également partie du royaume de Bunyoro. Il semble que ces réfugiés de longue durée qui ne sont pas enregistrés aient été pour la plupart autorisés à avoir des cartes d’identité ougandaises lors de la procédure d’enregistrement, mais pas ceux qui sont arrivés plus récemment ni ceux qui se trouvaient dans des camps.\textsuperscript{253} D’autres ont été présentés aux commissions de vérification par des membres de la population locale comme étant effectivement de membres de leur communauté ; les personnes arrivées avant en Ouganda, dans les années 1960, sont intégrées dans les communautés paysannes et simplement considérées comme des Ougandais.

**Rwanda**

Le code de la nationalité du Rwanda de 2008 prévoit la protection la plus complète contre l’apatridie de tous les États Partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Cette législation stipule que tout enfant né de


\textsuperscript{250} En 1991, on estimait qu’il y avait 450.000 Uganda Banyarwanda autochtones, 650.000 migrants économiques et 84.000 réfugiés. Chiffres cités par Catharine Watson, Exile from Rwanda: Background to an invasion, US Committee for Refugees, 1991.

\textsuperscript{251} Centre for Public Interest Law and another v. Attorney General of Uganda, Constitutional Petition No. 34 of 2010.

\textsuperscript{252} Interviews, Cabinet du Premier Ministre et Refugee Law Project, Kampala, août 2016.

\textsuperscript{253} Interviews, Kaiso, Lac Albert, 4 août 2016. A partir de juillet 2016, les Congolais qui n’avaient pas obtenu de cartes d’identité ougandaise ont eu une amende de USh 2 millions pour leur licence de pêche (US$ 485), tandis que ceux qui avaient des cartes d’identité ont payé USh 5,000 (US$ 1,5), ce qui a immédiatement donné une importance majeure à cette distinction.
parents inconnus et tout enfant né au Rwanda qui ne peut se voir attribuer la nationalité de ses parents sera Rwandais (Article 9) ; et il prévoit spécifiquement que tout apatride qui épouse un ressortissant rwandais puisse acquérir la nationalité (Article 11), ainsi que les enfants apatrides adoptés par des Rwandais (Article 12). Dans une disposition introduite dans le code de la nationalité de 2004, les enfants nés au Rwanda de parents étrangers ont pu demander la nationalité à leur majorité (Article 8). Il existe des procédures pour garantir que les enfants nés de parents inconnus soient inclus dans le système de l’inscription auprès de l’état-civil et puissent obtenir des cartes nationales d’identité à leur majorité.\(^\text{254}\)

Toute personne qui a eu la nationalité rwandaise à la naissance (nationalité d’origine) ne peut être privée de la nationalité (Article 19). Quant aux personnes naturalisées, elles peuvent être privées de la nationalité rwandaise si celle-ci a été acquise frauduleusement, même si cela entraîne leur apatridie (Article 19) ; si cette disposition reste conforme aux critères de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961, ce n’est pas le cas de l’extension de ladite disposition aux conjoints et aux enfants de ces personnes (Article 21).


En 2007, le Rwanda a mené à bien un processus d’enregistrement de masse pour un nouveau registre de population et une carte d’identité pour tous les résidents de plus de 16 ans. Il semblerait que 9,2 millions de personnes aient été enregistrées, avec les informations biométriques, en un week-end, et traitée en moins de 45 jours.\(^\text{256}\) Durant cette période d’enregistrement de masse, il a été relativement facile d’avoir accès à l’enregistrement en tant que citoyen ; les personnes ayant dépassé l’âge de l’enregistrement obligatoire ont désormais davantage de difficulté pour obtenir une carte d’identité. Il faut donner les raisons pour lesquelles une personne n’a pas été enregistrée dans le cadre du processus initial; et pour les enfants dont les parents étaient des réfugiés et sont restés sur place ou sont retournés vivre dehors du Rwanda, il peut être difficile et coûteux de fournir des documents et des preuves sous forme de témoins pour être reconnus comme Rwandais.\(^\text{257}\) Il était très facile dans la période post-génocide de récupérer la nationalité rwandaise, c’est devenu beaucoup plus contrôlé depuis 2008, depuis l’adoption du code actuel de la nationalité.\(^\text{258}\)

Le Rwanda, comme le Burundi, est un pays qui a une population relativement homogène et culturellement unifiée, comparée à ses voisins. Le Rwanda n’est pas connu pour accueillir des communautés d’apatriotes similaires aux non-résidents d’origine omanaise et swahili au Burundi ; la majorité de la population à risque d’apatridie est constituée de réfugiés issus des communautés de langue kinyarwanda de RDC.

\(^{254}\) ID4Africa conférence visite de site, 25 mai 2016.


\(^{256}\) Présentation, NIDA, ID4Africa conférence visite de site, 25 mai 2016 ; voir également Atick, The Identity Ecosystem of Rwanda, p. 18.

\(^{257}\) Table ronde, Legal Aid Forum, 26 juillet 2016. Le Décret présidentiel No. 21/01 du 27 mai 2009. Article 3, prévoit comme preuve de filiation rwandaise l’acte de naissance et la carte d’identité rwandaise ou le passeport du parent, ou, si ces documents ne sont pas disponibles, la demande auprès du Directeur général de l’immigration et de l’émigration. Toutefois, comme noté dans la section sur l’enregistrement de la naissance, le code de la nationalité de 2008 indique qu’un acte de naissance peut à lui seul servir de preuve de la nationalité rwandaise.

\(^{258}\) La constitution rwandaise de 2003 prévoyait que « les Rwandais ou leurs descendants qui ont été déchus de leur nationalité entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994 au motif de l’acquisition d’une nationalité étrangère acquièrent à nouveau automatiquement la nationalité rwandaise s’ils retournent s’installer au Rwanda » (Article 7). La disposition était incluse dans le code de la nationalité de 2004, qui stipulait également que « toute personne originaire du Rwanda et leurs descendants ont droit à la nationalité rwandaise sur demande auprès du registre de l’état-civil » (Article 26). La disposition constitutionnelle complémentaire faisait partie du code de la nationalité de 2008, mais la disposition complémentaire du code de 2004 a été amendée pour rendre la procédure plus difficile pour les populations d’origine rwandaise et nécessiter un décret présidentiel. La disposition relative à la restauration de la nationalité pour les personnes qui en ont acquis une autre entre 1959 et 1994 n’est pas incluse dans la dernière révision (2015) de la constitution.
Toutefois, il peut également y avoir des personnes dont le statut en tant que Rwandais ou Burundais est incertain, étant donné les similarités culturelles entre les deux pays, et les flux de réfugiés et de migrants entre eux. De plus, la forte croissance économique à Kigali au cours de la dernière décennie a attiré des migrants d’autres pays vers la ville pour y travailler ; et si leurs enfants nés au Rwanda devraient avoir droit à la nationalité rwandaise en cas d’impossibilité d’obtenir la nationalité de leurs parents, l’application de cette protection nécessiterait peut-être une investigation plus poussée.

Les réfugiés congolais


Ces réfugiés n’ont pas été naturalisés au Rwanda et leurs enfants nés au Rwanda ne sont pas considérés comme des ressortissants rwandais. Ces réfugiés auraient le droit, en vertu du Code de la nationalité, de demander la naturalisation en tant que Rwandais dans le cadre des procédures normales applicables à tous les résidents longue durée. Toutefois, les dispositions spécifiques inscrites dans la constitution rwandaise et le Code de la nationalité de 2008 prévoyant que “Toute personne d’origine rwandaise ou ses descendants auront le droit d’acquérir la nationalité rwandaise sur demande” implique la preuve de liens généalogiques et de la résidence passée au Rwanda, par le biais de déposition de témoins et d’autres moyens; avoir des connections avec la culture rwandaise d’une manière générale n’est pas suffisant.260 En principe, les enfants réfugiés nés au Rwanda pourraient aussi profiter des dispositions du code de la nationalité pour les enfants « autrement apatrides » qui obtiennent la nationalité sur la base de la naissance au Rwanda. Certains de ceux qui sont enregistrés comme réfugiés ont également obtenu des cartes d’identité rwandaise, et le gouvernement a indiqué qu’il allait annuler les pièces d’identité dans ces conditions.261 Toutefois, il y a aussi des demandeurs d’asile dans les camps qui n’ont jamais été enregistrés comme réfugiés car leur statut de Rwandais ou de Congolais n’a jamais été établi.

Les réfugiés eux-mêmes veulent essentiellement retourner au Congo, bien entendu si la situation s’améliore en matière de sécurité, mais leur retour est envisagé avec beaucoup de suspicion dans les Kivus.262 Les réformes du code de la nationalité congolaise adopté en 2004, dans le cadre du processus de paix qui avait pour objectif de mettre un terme à la guerre civile, fonduaient encore la nationalité sur l’appartenance à un groupe ethnique établi au Congo au moment de l’indépendance, laissant la place au désaccord sur les groupes considérés comme des Congolais autochtones.263

La résolution de ce vide juridique de l’apatridie pour ces réfugiés dépend peut-être de la résolution de la question de l’accès à la nationalité en RDC elle-même : le cadre a été fixé par les leaders de la région, avec les structures de la Conférence internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL), mais il n’y a pas eu de volonté politique.264

Soudan du Sud

Le code de la nationalité du Soudan du Sud est formulé en termes très généraux : il attribue la nationalité d’origine, quel que soit le lieu de naissance de l’individu, aux personnes appartenant aux “communautés ethniques autochtones” du Soudan du Sud ; aux personnes ayant un parent, un grand-parent ou un arrière-grand-parent né au Soudan du Sud265 et aux personnes dont les droits résidaient sur le territoire depuis 1956. En principe, la pluspart – mais pas tous – de ceux résidant habituellement au Soudan du Sud qui souhaitent le faire devraient pouvoir obtenir la reconnaissance de la nationalité sud-soudanaise en vertu de cette loi, soit d’origine, soit par naturalisation s’ils sont résidents depuis plus de dix ans.

Toutefois, la définition fondamentalement ethnique de la nationalité figurant à la Section 8(1)(b) du Code de la nationalité du Soudan du Sud crée des difficultés pour déterminer les groupes qui constituent en fait les “communautés ethniques autochtones du Soudan du Sud”. Ni la Constitution provisoire, ni le Code de la nationalité du Soudan du Sud ne donnent la liste de ces groupes (contrairement à l’Ouganda) ou ne fixent de critères pour être considéré comme un membre de l’une de ces communautés. Cette définition crée d’éventuels problèmes pour les personnes d’origine sud-soudanaise qui résident dans le (nord du) Soudan depuis des années ou des générations et pour les groupes ethniques minoritaires ou transfrontaliers qui ne sont pas forcément considérés comme l’une des communautés ethniques du Soudan du Sud.

Dans la pratique, la mise en œuvre de la législation sur la nationalité a été lente et compliquée. Même sans la faille du gouvernement fin 2013, l’absence de registre d’état-civil national, l’histoire du déplacement forcé et le manque d’infrastructures administratives dans de nombreuses parties de ce nouveau pays créeraient des obstacles significatifs pour la mise en œuvre efficace de la législation relative à la nationalité. Dans la pratique, des rapports indiquent que certains groupes vulnérables, dont des femmes sans proches parents de sexe masculin, des enfants orphelins, des réfugiés de retour dans leur pays et des membres de certains groupes ethniques, ont été confrontés à des difficultés pour accéder aux preuves de la nationalité en faisant leur demande.266

Les personnes qui demandent des papiers attestant de la nationalité sud-soudanaise doivent montrer qu’ils sont membres de l’une des “communautés ethniques autochtones” (sauf si elles sont de toute évidence d’ascendance “étrangère” et que leur demande repose alors sur d’autres motifs). Les réglementations adoptées en vertu du Code de la nationalité prévoient que “lorsque les preuves documentaires ne sont pas disponibles pour appuyer une demande”, les dépositions de témoins peuvent être prises en compte pour

République Démocratique du Congo) à l’indépendance » ; Loi No. 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, Article 6. La loi a déplacé la date butoir de 1884 à 1960 (date de l’indépendance) ; d’autres dispositions permettent aux personnes nées en RDC de demander la nationalité à la majorité, mais aucune réglementation n’a été adoptée pour permettre à ces dispositions d’être appliquées dans la pratique.


265 Le nouveau Code de la nationalité du Soudan adopté par SPLM/A en 2003, avant l’adoption du CPA et sans aucun impact juridique officiel, a créé un cadre similaire à la loi de 2011, sauf qu’une personne était considérée comme ayant la nationalité si « cette personne, ou ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents étaient nés dans le nouveau Soudan » : la différence entre le “et” et le “ou” dans le code de 2011 (voir note de bas de page numéro 13) signifie en théorie un changement de l’attribution du jus soli ou de la nécessité que les trois générations précédentes soient nées dans le pays, ou qu’un seul arrière-grand-parent y soit né, un niveau de connexion extrêmement dilué.

266 UNHCR, A Study of Statelessness in South Sudan, 2017.
tous un ensemble de chefs communautaires ou traditionnels. Les demandeurs doivent montrer leur capacité à parler l’arabe en usage à Juba ; ils doivent apporter des lettres de soutien des autorités traditionnelles et sont jugés d’après la couleur de leur peau et leurs caractéristiques faciales. Les membres des groupes ethniques d’Equatoria, à la frontière avec l’Ouganda, comme les Acholi or Kakwa, ont plus de difficulté pour obtenir des documents sud soudanais, ainsi que les personnes d’appartenance ethnique mixte et qui ont l’air “arabes”, et d’autres qui vivent en dehors du Soudan du Sud depuis des années.

L’attribution très large de la nationalité en application de la loi crée également des problèmes pour ceux qui résident en dehors du pays et qui ne veulent pas de la nationalité sud soudanaise. Au (nord du) Soudan, c’est déjà le cas pour les personnes qui sont considérées par les autorités soudanaises comme répondant à la définition de ressortissants du Soudan du Sud et qui sont privées de la nationalité soudanaise, en vertu des amendements juridiques qui interdisent la double nationalité avec le Soudan du Sud (mais pas avec d’autres pays). Beaucoup de personnes privées de la nationalité soudanaise se considèrent comme Soudanais et ont moins de connexions, ou des connexions dépourvues d’efficacité, avec le Soudan du Sud. D’autres se considèrent comme des Soudanais du Sud, mais les représentants du Soudan du Sud à Khartoum n’ont pas fait de recherches effectives pour contacter tous ceux qui ont éventuellement besoin de ces documents.

Les populations du nord et les groupes ethniques transfrontaliers

L’UNHCR a estimé qu’il y avait un peu plus de 80.000 personnes originaires du nord vivant au Soudan du Sud en 2011 au moment de la succession d’État. Si les commerçants et les fonctionnaires possédaient en général des documents soudanais, la majorité de ce groupe était composée de personnes qui étaient alors des personnes déplacées internes suite au conflit du Darfour (dont certains étaient résidents depuis de nombreuses années et d’autres arrivés plus récemment), la plupart d’entre eux n’ayant aucun document. Les Darfouriens ont également des difficultés pour obtenir des documents dans le (nord du) Soudan et au vu des mauvaises relations entre le Soudan et le Soudan du Sud (ceux qui sont à présent réfugiés au Soudan du Sud, et plus particulièrement leurs enfants) risquent de ne pas être reconnus comme ressortissants de l’un de ces États.

Certains groupes ethniques ne sont pas clairement originaires du Soudan ou du Soudan du Sud. Ainsi, les Kresh, les Kara, les Yulu, les Frogai et les Bigna sont tous des groupes ethniques qui existent des deux côtés de la frontière entre le Sud du Darfour au Soudan et l’État de Bahr-el-Ghazal occidental au Soudan du Sud, et de nombreuses familles ont des membres qui vivent des deux côtés de la frontière. On ne sait pas comment ces groupes et ces personnes seront traités par le Soudan du Sud à long terme, une fois que l’administration sera à nouveau en place.

Ngok Dinka d’Abiyé

La « région d’Abiyé », à cheval sur la frontière, était supposée avoir son propre referendum sur son appartenance au Soudan ou au Soudan du Sud. Cela ne s’est jamais produit, car les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur les critères pour décréter qui allait voter dans le cadre de ce referendum. La République du Soudan affirme que le territoire doit rester sous sa juridiction. En principe, les Ngok Dinka,

---

267 South Sudan Nationality Regulations 2011 : voir « General Procedures for all Nationality and Naturalization Certificates: Inquiry and Standard of Proof ».


270 Nationality and Statelessness in Sudan following the Secession of South Sudan, Human Rights Centre, University of Khartoum, projet d’étude de mai 2016, disponible auprès de l’auteure.


**Les éleveurs Mbororo (Falata)**

Les Mbororo (aussi connus sous le nom de Falata) sont une branche du groupe ethnique des Fulani, que l’on trouve en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale. Ce sont essentiellement des éleveurs nomades originaires d’Afrique de l’Ouest dont les routes migratoires traversent le Soudan et le Soudan du Sud, ainsi que le Tchad, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Cameroun. Une population Mbororo est implantée depuis longtemps au Soudan, dans les régions du nord et du sud, dont beaucoup ont des racines profondes au Nigeria : la plupart sont arrivés au Soudan au début du 20ème siècle ; d’autres sont arrivés plus récemment. Certains se sont installés pour devenir bergers-agriculteurs, tandis que d’autres pratiquent le pastoralisme nomade sur de longues distances.273

Les membres de ces communautés qui résidaient au départ au Soudan, avant l’Accord de Paix global de 2005 et la sécession du Soudan du Sud en 2011, avaient déjà eu des difficultés pour obtenir la reconnaissance de la nationalité soudanaise. Pendant la période de transition, les relations entre les Mbororo et les populations installées dans le sud se sont détériorées, notamment dans le Bahr el-Ghazal occidental et dans la région occidentale d’Equatoria près de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et de l’Ouganda. Les dégâts causés par le bétail aux récoltes et à l’accès aux points d’eau sont, dans la région du Sahel, les principaux sujets de conflit ; au Soudan du Sud « le caractère d’étranger » des Mbororo est mis en exergue par le fait que la grande majorité est musulmane, ainsi que l’État avec lequel le Sud a fait sécession.274

En 2007, le Mouvement de Libération du peuple soudanais (SPLM) et le futur Président Salva Kiir ont menacé les Mbororo d’être expulsés du Sud ; certains ont été réinstallés dans l’État du Nil Bleu au Soudan, où vit depuis longtemps une population Mbororo, ce qui a engendré des tensions dans la région.275 De récents commentaires faits par des fonctionnaires du gouvernement du Soudan du Sud montrent également que les Mbororo ne sont pas considérés comme des Soudanais du Sud.276

Certains peuvent parvenir à établir leur nationalité et obtenir des papiers au Soudan du Sud, s’ils arrivent à prouver leur filiation avec une personne résidente au Soudan du Sud en 1956 ; d’autres peuvent avoir suffisamment de preuves de liens avec le Soudan ou un autre État pour en obtenir la nationalité. Toutefois, beaucoup n’ont aucun État qui les accepte ; leur mode de vie d’éleveurs nomades n’est le plus souvent pas reconnu par les systèmes fixes établis par les États modernes pour la nationalité.

272 « South Sudan government says people of Abyei are foreigners », *Sudan Tribune*, 21 mars 2016.


UNHCR / Septembre 2018
Les personnes déplacées internes au Soudan du Sud

Il y a plus d’un million et demi de déplacés internes au Soudan du Sud, qui sont dans l’ensemble à un certain risque d’apatridie, même si ce risque varie selon les cas. En 2016, le Rapporteur spécial des Nations Unies pour les personnes déplacées internes a indiqué que :

*Les papiers sont essentiels pour permettre un processus menant à une solution durable pour tous les Soudanais du Sud, y compris pour toutes les personnes déplacées internes. La délivrance de papiers nationaux est également une condition de la mise en œuvre de l’Accord cadre [entre le Soudan et le Soudan du Sud] sur le statut des ressortissants de l’autre État et les questions connexes ; la matrice de la mise en œuvre prévoit des formes accélérées de coopération pour la délivrance de papiers aux ressortissants.*

L’UNHCR et l’UNICEF font des efforts pour augmenter l’enregistrement des naissances au Soudan du Sud, notamment parmi les personnes déplacées, et pour enregistrer les personnes déplacées internes en général. Depuis 2015, l’UNHCR met en œuvre un projet d’appui à la délivrance de certificats de nationalité aux personnes vivant dans des zones reculées et aux personnes déplacées internes vulnérables, y compris à Juba, Bor et Wau, en collaboration avec la Direction de la nationalité, des passeports et de l’immigration.

**Tanzanie**

Comme au Kenya, les dispositions transitoires mises en place à l’indépendance continuent d’être pertinentes en Tanzanie aujourd’hui. Plus particulièrement, la distinction entre les personnes qui ont automatiquement eu la nationalité au moment de l’indépendance du Tanganyika et celles qui ont dû s’enregistrer ou se faire naturaliser pour avoir la nationalité est toujours prévalente dans la compréhension de la nationalité pour les personnes qui se trouvent sur le continent. La situation est quelque peu différente à Zanzibar, en raison du cadre juridique bien plus ancien de la nationalité, mais les règles adoptées avant l’indépendance ont toujours un impact sur l’interprétation des lois actuellement en vigueur.

L’identification des groupes à risque d’apatridie en Tanzanie est rendue encore plus complexe en raison du conflit entre la lettre de la loi et son interprétation dans la pratique. La formulation de la loi, commune à celle du Royaume-Uni et à presque tous les pays nouvellement indépendants du Commonwealth au moment de leur adoption, prévoit clairement, avec quelques exceptions mineures classiques (par exemple, pour les enfants de diplomates), l’attribution de la nationalité sur la base de la naissance en Tanzanie (au Tanganyika pour les personnes nées depuis l’indépendance et à Zanzibar pour celles qui y sont nées, que ce soit avant ou après l’indépendance). L’interprétation officielle de la loi va dans le sens d’un système basé sur la filiation. En ce qui concerne l’identification des groupes à risque d’apatridie, c’est l’interprétation officielle de la loi qui doit être prise en considération.

Dans le même temps, l’histoire de la Tanzanie et la politique actuelle sur l’identification et la nationalité sont, à certaines exceptions près, relativement ouvertes et non politisées en comparaison avec les pays voisins de la CAE. La vision initialement panafricaine et la rhétorique du Président Nyerere imprègnent toujours l’administration du pays et l’imagination populaire. Parmi les descendants de migrants ou de réfugiés, beaucoup considèrent que les déclarations publiques selon lesquelles ils devraient se voir proposer la nationalité signifient qu’ils sont en fait devenus des ressortissants tanzaniens. Toutefois, les questions de l’accès à la nationalité ont parfois fait l’objet de controverses, y compris lors des débats sur l’adoption initiale d’un cadre *jus soli* de la nationalité.

Le fait que jusqu’à une date très récente, la plupart des Tanzaniens n’avaient pas de papiers d’identité, et que les taux d’enregistrement des naissances soient toujours extrêmement bas, signifient que le statut juridique est profondément ambigu. Pas plus tard qu’en 2013, beaucoup de personnes qui se considéraient

---


278 Voir par exemple, *South Sudan Situation: UNHCR Regional Update* 78, 17–30 octobre 2015.
comme Tanzaniens ont fait l’objet d’une expulsion, lorsque le Président Kikwete a lancé l’« Opération Kimbunga » en septembre 2013, pour expulser des « immigrants en situation irrégulière » vivant en Tanzanie sans autorisation. Au cours de la première phase, du 6 au 20 septembre, 12.704 personnes furent arrêtées, dont 3.448 Rwandais, 6.125 Burundais, 2.496 Ougandais, 589 Congolais, 44 Somaliens, 1 Yéménite et 1 Indien.279 La majorité des personnes arrêtées ont été expulsées ; certaines ont été relâchées après avoir pu prouver leur nationalité tanzanienne et une petite minorité est restée en prison après la fin de l’Opération. Le gouvernement nie qu’un total d’environ 35.000 migrants ont été expulsés de force dans le cadre de cette opération ; d’après l’OIM, il y en aurait en tout 65.000, en comptant les personnes qui n’ont pas été expulsées mais qui sont parties car elles craignaient de l’être.280

Parmi les personnes expulsées, certaines revendiquaient la nationalité tanzanienne et d’autres ont été rejetées comme ressortissants par les agents des services de l’immigration des pays vers lesquels elles ont été expulsées, au motif qu’elles étaient tanzaniennes ou ressortissantes d’un autre État.281 La plupart des autres personnes ont été admises comme citoyens et réinstallées dans les pays vers lesquels elles avaient été expulsées (du moins en Ouganda et au Rwanda), tandis que d’autres sont toujours coincées dans les pays où elles ont été expulsées qui ne sont pas leurs pays d’origine, certains étant des ressortissants tanzaniens avec leurs conjoints d’une autre nationalité.282 D’autres en revanche sont revenus en Tanzanie et habitent à nouveau dans les zones qu’ils avaient quittées.

Les principales inquiétudes concernant ces expulsions s’articulent autour de la façon arbitraire et discriminatoire avec laquelle les personnes ont été identifiées comme des « étrangers ».283 Au cours de l’Opération Kimbunga, les agents des services d’immigration se sont appuyés sur des chefs de quartier, les représentants des autorités administratives au niveau le plus bas, chargés d’enregistrer chaque foyers dans leurs quartiers, pour rassembler des informations et identifier les personnes qui sont Tanzaniennes et celles qui ne le sont pas. Si les documents tels que les cartes d’électeurs, les actes de naissance et autres documents d’identification sont pertinents, ce qui est plus important encore est que ces chefs connaissent chaque famille et l’histoire de ces familles dans le quartier. Faire appel aux chefs de quartier pour l’identification des migrants sans autorisation a donné beaucoup de pouvoir aux chefs locaux, en s’appuyant sur leur interprétation de ce qui donne le droit à une personne d’avoir la nationalité tanzanienne et/ou la résidence en Tanzanie. Dans l’ensemble, il semble que cette appréhension de la situation repose sur un faisceau de facteurs incluant l’origine (les parents sont connus pour être des Tanzaniens) et sur la durée de séjour dans une zone spécifique. La sécurité des personnes qui sont revenues après avoir été expulsées repose toujours sur les liens qu’elles ont avec un chef dans un village précis.

En 2016, la Cour de Justice de l’Afrique de l’Est a condamné l’échec des institutions de la CAE à enquêter sur l’expulsion illégale des immigrants et offrir réparation, ce qui « si son illégalité était confirmée, constituerait une violation flagrante des objectifs et des principes fondamentaux de la communauté ».284 Dans une affaire séparée concernant une expulsion individuelle, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a conclu que la Tanzanie avait arbitrairement privé Anudo Ochieng Anudo de sa nationalité et l’avait

279 Data selon une lettre officielle du gouvernement du Chef Adjoint de la Police Simon Sirro, au nom du Commandant de l’Opéresheni Kimbunga Mwanza, 22 septembre 2013 (en Swahili), disponible à :
https://issamichuzi.blogspot.com/2013/09/operesheni-kimbunga-awamu-ya-kwanza.html?m=1


281 Voir par exemple, « Expelled immigrants stranded as ‘countries of origin’ deny their citizenship », The East African, 21 septembre 2013.

282 Interview, Cabinet du Premier Ministre, Ouganda, 3 août 2016.

283 Legal and Human Rights Centre et Zanzibar Legal Services Centre, Tanzania Human Rights Report 2013, mars 2014.

284 East African Law Society v. Secretary General of the EAC, Ref. No. 7 of 2014, jugement du 22 mars 2016, disponible à :
arbitrairement expulsé du pays, le rendant apatride pendant plusieurs années, dans une zone de no-man’s land à la frontière. Elle a ordonné à la Tanzanie d’amender ses lois pour permettre un recours contre ces décisions auprès des tribunaux. ²⁸⁵

Le système semi-fédéral de la Tanzanie, avec une autonomie substantielle pour Zanzibar, crée des facteurs supplémentaires autour de l’identification de ceux qui sont « Zanzibarites » (ce qui est important pour le droit de vote et le droit de posséder des biens fonciers sur les îles), et un impact sur l’accès à la nationalité tanzanienne.

Récits sur l’Opération Kimbunga²⁸⁶

« Anthony », 30 ans
Anthony est un Burundais réfugié en Tanzanie qui avait déjà été naturalisé en 2013. Au cours de l’Opération Kimbunga, il a été arrêté avec d’autres personnes qui furent considérées comme Burundaises. Ils ont été amenés au poste de police central de Dar es Salam et mis en prison pendant deux jours. Ils ont ensuite été amenés au bureau de l’immigration et le jour suivant, ils ont été transportés au Burundi. En arrivant à la frontière, les agents des autorités burundaises ont refusé de les prendre, en disant : « Ils ne sont pas des nôtres et nous ne les connaissons pas ». Comme ils persistaient dans leur refus de les accepter, un agent de l’immigration tanzanienne leur a dit qu’ils pouvaient retourner en Tanzanie, mais à leurs propres frais (c’est-à-dire qu’ils devaient payer le bus). Ceux qui avaient des parents au Burundi (selon Anthony, de vrais Burundais) ont dû trouver des parents pour avoir l’argent pour s’acheter un billet de bus et retourner en Tanzanie. Les autres (les Tanzaniens) ont dû appeler leurs parents en Tanzanie et leur demander de l’argent pour le transport. D’après Anthony, la situation a été très différente au Rwanda. Le gouvernement a accepté les migrants et les a aidés en leur fournissant des options d’installation temporaire, surtout ceux qui étaient en Tanzanie depuis de nombreuses années et qui étaient incapables de retrouver leurs familles au Rwanda. Toutefois, la majorité d’entre eux ont décidé de retourner en Tanzanie dans les 6 mois suivant la fin de l’Opération.

« Emmanuel », 28 ans
Emanuel est un ancien réfugié burundais qui avait fait une demande de naturalisation mais qui, au moment de Kimbunga, n’avait pas encore obtenu son certificat de nationalité. Au cours de l’Opération, un officier de police l’a arrêté et lui a demandé de prouver sa nationalité. Ne pouvant produire de document, il a expliqué avoir fait sa demande, qui a été acceptée, et attendre de recevoir son certificat. L’officier de police n’a pas compris sa situation, car il n’était pas au courant de l’exercice de naturalisation, et Emmanuel a été mis en prison pendant une semaine. D’après lui, au bout de quelques jours, l’officier de police est revenu et a demandé à tous les Burundais naturalisés de se faire connaître. Ils devaient montrer leurs documents de demande de naturalisation et peu après, ils ont été relâchés.

« Stanley », 29 ans
Stanley, un ancien réfugié burundais, déjà naturalisé en 2013, a été pris dans la rue de son village, dans la région de Kagera et déporté au Rwanda. Selon lui, la méthode utilisée par les agents de police et de l’immigration pour déterminer qui capturer consistait simplement à regarder les visages des gens et à estimer s’ils avaient l’air Munyarwanda. Ils prenaient les gens, les amenaient au poste de police et les transportaient ensuite au Rwanda sans poser de questions ni même leur donner une chance de prouver leur nationalité. Stanley a été attrapé et transporté au Rwanda avec un grand nombre de personnes. En arrivant à la frontière, on leur a dit : « Kama unajijua wewe ni raia wa Tanzania njoo hapa » (ce qui signifie « si vous savez que vous êtes de nationalité tanzanienne, venez ici »). A ce moment-là, ceux qui étaient Taniens se sont avancés et ont montré leur carte d’identité (ou un autre document). Stanley a montré ses documents de naturalisation.


²⁸⁶ Interviews d’Amelia Kuch, doctorante, University of Edinburgh, à Dar es Salaam, Tabora et Urambo, Tanzanie, juin/juillet 2016. Tous les noms ont été modifiés. Nos remerciements à Amelia pour sa contribution à cette section.
et il a été relâché et autorisé à rentrer en Tanzanie (il a dû acheter un ticket de bus et revenir tout seul). Il a dit que ceux qui n’avaient pas de carte d’identité nationale ou autre document de ce type ont été remis aux agents des services frontaliers rwandais. Stanley est retourné dans son village, dans la région de Kagera, et il y vit à présent, comme il le dit, sans peur.

« Steven », 35 ans

Steven fait partie de ces réfugiés burundais qui ont choisi de retourner au Burundi pendant l’exercice de naturalisation en 2008, mais quelques mois plus tard, il est revenu en Tanzanie et s’est installé dans la ville de Tabora. Au cours de l’Opération Kimbunga, la police est venue voir sa famille et a demandé leurs permis de séjour. Il n’avait aucun document et a été emmené au poste de police et emprisonné pendant un an (2013-2014). Il a finalement été relâché lorsque sa famille a pu réunir le montant de la caution.

Les Comoriens de Zanzibar

L’implantation d’une communauté de personnes d’origine comorienne à Zanzibar est antérieure à la période de domination omanaise au 19ème siècle. La plupart étaient arrivés à Zanzibar sous le sultanat d’Oman et sous le protectorat britannique sur Zanzibar 1890–1963), de divers niveaux et statuts économiques et sociaux, allant de travailleurs manuels à des fonctionnaires et des chefs religieux. Comme les Comores étaient une colonie française et non britannique, les Comoriens avaient un statut différent des immigrants venus à Zanzibar des autres territoires sous « protection » britannique, une distinction qu’ils étaient prompts à souligner, afin d’avoir un statut supérieur aux autres « autochtones ». En vertu du décret de 1911 sur la nationalité zanzibarite, les personnes d’origine comorienne nées à Zanzibar n’étaient pas automatiquement sujets du Sultan, sauf si elles en faisaient la demande. A partir de 1952, la nationalité zanzibarite a été octroyée automatiquement sur la base de la naissance dans les dominions du Sultan, mais pas aux sujets ni aux citoyens des pays indiqués à l’annexe du Décret de 1952 sur la nationalité, dont la France. Les Comoriens de Zanzibar n’étaient donc pas des sujets du Sultan, ni des personnes britanniques protégées, mais ils demeuraient des ressortissants français.287

La constitution de Zanzibar adoptée en 1963, au moment de l’indépendance, a mis en place dans les îles une règle du jus soli pour les personnes nées avant ou après l’indépendance, avec les quelques exceptions habituelles ; et à partir de 1964, lorsque Zanzibar a rejoint le Tanganyika pour former la République unie de Tanzanie, le Code de la nationalité du Tanganyika a été élargi pour reconnaître comme ressortissants tanzaniens tous ceux qui étaient nés à Zanzibar avant l’union, ainsi que ceux nés après l’union dans n’importe quel endroit de la République unie.288

Le gouvernement de Zanzibar a continué à avoir des pouvoirs délégués sur les îles dans le cadre du système semi-fédéral instauré lors de la création de la République unie. En 1968, dans un contexte de prise pour cible des « Arabes » et autres « étrangers » privilégiés depuis 1964 par le gouvernement révolutionnaire de Zanzibar, au cours duquel environ 7.000 personnes d’origine arabe ou asiatique ont été expulsées et d’autres tuées, et les droits des Zanzibarites d’origine comorienne réprimés, des écoles comoriennes et d’autres institutions basées sur l’appartenance ethnique ont été fermées. Sheikh Abeid Karume, leader du conseil révolutionnaire et rival d’Abdulrahman Mohammed Babu, d’origine comorienne et yéménite, a annoncé que les Comoriens seraient déchus de leur nationalité et expulsés de Zanzibar, sauf s’ils renonçaient à leur statut de ressortissants français et se faisaient naturaliser T anzaniens : cette obligation était mise en place car en


UNHCR / Septembre 2018
tant que ressortissants français, ils n’avaient pas été sujets du Sultan avant la révolution. Les dispositions de la Constitution de Zanzibar de 1963 et du Code de la nationalité du Tanganyika élargi à Zanzibar, qui ne demandaient pas la renonciation à la nationalité pour ces personnes, ont été écartées. En 1970, les fonctionnaires comoriens restants furent renvoyés et beaucoup virent leur nationalité révoquée.289 Le gouvernement français a également nié, à quelques exceptions, que les membres de cette communauté étaient de nationalité française (les Comores n’ont obtenu leur indépendance de la France qu’en 1975).

En 2009, le Département de l’Immigration a relancé l’annonce de 1968 et indiqué que les Zanzibarites d’origine comorienne n’auraient pas droit à un passeport, sauf s’ils s’étaient fait naturaliser Tanzaniens et qu’ils avaient renoncé à toute autre nationalité. Ceux qui avaient eu des passeports auparavant se sont vu refuser le renouvellement, au motif qu’ils avaient été délivrés par erreur. Il semble qu’au moins une centaine de personnes aient été affectées par cette décision ; un nombre bien plus grand encore risque d’être affecté, mais comme très peu de personnes ont besoin d’un passeport international, elles ne sont pas conscientes de ce problème. Paradoxalement, beaucoup de ceux qui détenaient des passeports tanzaniens ont des cartes d’identité de Zanzibar, pour lesquelles la nationalité tanzanienne est supposée être un prérequis.290 Bien qu’un grand nombre de personnes d’origine omanaise soient retournées à Oman dans les années 1970 (elles n’ont pas eu l’autorisation d’entrer dans le pays pendant la période de la révolution), celles qui sont restées à Zanzibar n’ont pas eu les mêmes difficultés.291

Plusieurs milliers de personnes d’origine comorienne vivent sur les deux îles de Zanzibar. Si elle n’était pas reconnue comme tanzanienne, cette communauté serait apatride (l’offre de naturalisation n’y changerait rien, car la naturalisation est un processus discrétionnaire et coûteux, dont l’issue n’est pas garantie). Bien que les connexions avec les Comores aient été maintenues par certains, la plupart n’ont aucun lien familial ni connexion probante leur permettant d’obtenir la nationalité comorienne.

Les Makondé de Zanzibar


Après la révolution à Zanzibar, les Makondé ont reçu des terres du gouvernement zanzibarite dans le cadre de la redistribution des grandes plantations d’épices. En raison de leur présence, la Mozambique a un consulat à Zanzibar et reconnaît ces populations comme ses ressortissants ; ceux qui le souhaitent peuvent s’enregistrer et voter aux élections mozambicaises. Toutefois, cette communauté est intégrée dans la société zanzibarite, tout en conservant certaines traditions culturelles et ses membres ont peu de contact avec le Mozambique, voire pas du tout. Très peu de ceux qui sont arrivés du Mozambique sont encore en vie. Ils ne sont pas considérés comme des Tanzaniens par le Département de l’Immigration. La plupart n’ont pas de papiers mozambicaïs. Bien que les autorités mozambicaïses de l’immigration se soient déplacées jusqu’à Zanzibar en 2015 pour que ces documents soient disponibles sur demande, et que plusieurs centaines aient obtenu des cartes d’identité mozambicaïses, les frais de traitement dossier de 3 $ (7.500 TzSh) pour une


290 Interviews, représentants de la communauté comorienne, Zanzibar, 18 juillet 2016.

291 Interview, consulat d’Oman, Zanzibar, 19 juillet 2016.
carte d’identité et 65 $ (143.000 TzSh) pour un passeport étaient hors de portée pour beaucoup, dans cette communauté d’une extrême pauvreté – encore plus pour un document qui ne leur apporterait pas tellement d’avantages sur leur lieu de vie. Toute personne ayant des papiers mozambicains peut demander un permis de séjour, mais ce permis coûte des centaines de dollars et n’est valable que trois mois. La Tanzanie n’a pas de statut de résident permanent.292

Les descendants des personnes qui ont émigré à Zanzibar depuis le Mozambique verront leur risque d’apatridie croître, car ils n’ont de papiers d’aucun de ces deux pays. Même si cela les aiderait d’avoir des papiers mozambicains, qui reconnaîtrait leur intégration dans la société zanzibari et leurs droits acquis à Zanzibar est la nationalité tanzanienne. Le coût très élevé et les procédures complexes de naturalisation en Tanzanie (voir la section sur l’accès à la naturalisation) mettent ce processus hors de portée. Dans la pratique, certains ont des cartes d’identité de Zanzibar, sur la base d’une lettre d’agrément du sheha local ; mais ce document n’est utile qu’à Zanzibar.

Les migrants de longue durée et les réfugiés, et leurs enfants

Avant l’indépendance, il y a eu un recrutement massif de main-d’œuvre pour travailler dans les plantations au Tanganyika, en provenance des territoires aussi bien portugais (Mozambique) que belges (Ruanda-Urundi et Congo), et dans une moindre mesure du Kenya et de l’Ouganda. Bien que l’importation de main-d’œuvre en provenance du Mozambique n’ait pas été officielle, la Grande-Bretagne et la Belgique avaient mis sur pied un système de recrutement par le biais du SILABU (Sisal Labour Bureau) ; plus de 100.000 personnes par an furent recrutées via le SILABU pour travailler dans les années 1950, même si cela se faisait sur un mode circulaire, bon nombre retournant chez elles.293 De plus, un petit nombre de Kikuyus suspectés d’être des sympathisants Mau Mau furent réinstallés de force par les Britanniques au Tanganyika (tandis que d’autres furent déportés depuis le Tanganyika, au motif qu’on les suspectait d’être des éléments infiltrés).294

Ces migrants ne sont pas devenus automatiquement Tanganyikais à l’indépendance. Même s’ils étaient issus de deux générations nées au Tanganyika, ceux qui étaient originaires du Mozambique ou des territoires belges n’étaient pas des personnes britanniques protégées, à qui cette attribution de la nationalité s’appliquait.295 Les personnes provenant des territoires britanniques qui ne pouvaient justifier de deux générations nées dans le pays auraient été incluses dans les dispositions initiales prévoyant l’accès au processus non discrétionnaire d’enregistrement en tant que ressortissant, et à partir de 1962, la loi prévoyait également que les personnes originaires de certains autres pays d’Afrique mais n’appartenant pas au Commonwealth (où se déroulaient des luttes pour la libération) pouvaient être enregistrées comme ressortissants Tanganyikais.296 Dans la pratique, tout comme au Kenya, peu de migrants – voire aucun – d’autres pays africains ont fait valoir des droits en application de ces dispositions ; ils n’étaient pas exactement au courant des critères et ne faisaient pas vraiment l’objet de menaces politiques à l’approche de l’indépendance. On estime que 120.000 personnes pouvaient faire valoir leurs droits à l’enregistrement


294 Il y a très peu d’information sur ce groupe. Un ancien fonctionnaire des autorités coloniales britanniques a écrit au sujet de son expérience dans un camp de réinstallation, pour l’Overseas Service Pensioners’ Association, disponible à l’adresse: http://www.britishempire.co.uk/article/resettlementmaumau.htm.

295 Le Tanganyika était un Mandat de la Société des Nations et puis un territoire sous tutelle de l’Organisation des Nations Unies, avec un statut différent des protectorats britanniques comme l’Ouganda. Les populations « autochtones » n’avaient pas formellement le droit à la nationalité britannique, mais étaient également classées comme des « personnes protégées britanniques ».

296 Tanganyika Citizenship Ordinance Amendment Act No. 69 of 1962.
en tant que ressortissants en vertu des dispositions temporaires. A la date butoir du 31 décembre 1963, seules 12.178 personnes s’étaient enregistrées comme ressortissants, dont seulement 77 Africains.297


Avec la guerre d’indépendance et la guerre civile qui s’en est suivie au Mozambique, et les guerres à intervalles réguliers dans les trois anciens territoires belges (Rwanda, Burundi and Congo), la distinction entre les descendants des migrants arrivés avant l’indépendance, des migrants économiques plus récents et des réfugiés, est devenue plus incertaine. Lorsque les réfugiés étaient implantés dans des camps ou des emplacements spécifiques (ce qui est en principe requis par la loi et la politique tanzaniennes sur les réfugiés), ils étaient alors bien plus facilement identifiables. Mais dans de nombreux endroits, les réfugiés se sont intégrés au fil du temps dans les communautés locales, et il n’y avait pas vraiment de moyen de séparer les populations les unes des autres ; par le passé, une carte du parti était souvent suffisante pour qu’un réfugié « passe » pour un ressortissant lorsqu’il vivait dans une zone urbaine ou au sein d’un groupe ethnique apparenté dans une zone frontalière.299 Le fait que la grande majorité des personnes vivant en Tanzanie n’aient pas de pièces d’identité – les réfugiés enregistrés constituant la principale exception – a rendu l’intégration locale plus aisée.

La délivrance de certificats à l’issue du processus de naturalisation (voir encadré infra) a permis à certaines personnes dont la nationalité était incertaine d’avoir la preuve de leur statut. Toutefois, il peut y avoir des exceptions, à savoir des personnes prises entre deux pays, sans papiers d’aucun de ces pays. Ces réfugiés « de longue date » (y compris ceux qui se sont « sédentarisés ») et leurs enfants qui n’ont pas bénéficié des programmes de naturalisation, se trouvent à grand risque d’apatridie avec l’entrée en vigueur de la nouvelle carte d’identité nationale. Les migrants volontaires de longue durée et leurs descendants, y compris ceux arrivés avant l’indépendance, n’ont pas eu la possibilité d’être naturalisés (même si un grand nombre rempliraient les conditions en application des règles habituelles) et font également face à un risque.

La naturalisation des réfugiés en Tanzanie

En 1980, les réfugiés arrivés en Tanzanie du Rwanda et du Burundi en 1959 et dans les années 1960 ont eu droit à la nationalité tanzanienne, avec une dispense des procédures et frais de demande normaux pour ce groupe. Toutefois, les cérémonies de masse au cours desquelles la naturalisation a été annoncée n’ont pas été suivies par l’octroi de certificats de naturalisation pour toutes les personnes concernées.300

En 2003, le gouvernement a également annoncé qu’il envisagerait de donner la nationalité tanzanienne à quelque 3.000 réfugiés somaliens d’origine « Bantou » qui avaient fui les persécutions du régime de Siad


298 Ibid.


Barre en Somalie et la guerre civile qui avait suivi sa destitution. En mai 2005, sur 3.000 personnes, 182 reçurent un certificat de naturalisation. Tout comme les camps de réfugiés burundais datant des années 1970, le camp de Chogo, où vivent les Somalis, dans le nord-est de la Tanzanie, a été à nouveau désigné comme une zone d’autorité locale. En juin 2014, le gouvernement a organisé une cérémonie de naturalisation pour 1.514 personnes, à l’issue d’une procédure d’enregistrement qui a duré un an ; dans la communauté, environ 150 personnes ont préféré conserver leur statut de réfugiés.301

En 2007, la Tanzanie a offert la naturalisation aux réfugiés burundais résidents dans le pays depuis 1972 et à leurs descendants ; sur l’ensemble des personnes remplissant les conditions d’octroi, 80 pour cent, soit 162.000 personnes ont exprimé leur souhait de rester en Tanzanie et les 20 pour cent restant devaient bénéficier d’une aide pour retourner dans leur pays à compter de mars 2008. La procédure de naturalisation a ensuite été à l’arrêt, laissant des milliers de personnes dans un vide juridique ; parmi elles, certaines faisaient peut-être partie des milliers qui avaient été expulsées de Tanzanie en 2013, alors que bon nombre d’entre elles avaient reçu l’approbation pour la nationalité ou étaient susceptibles d’être reconnues comme citoyens, sur la base de la naissance dans le pays.


______________________________

301 Lucas Liganga, « We are happy to be back home! », The Citizen (Dar es Salaam), 7 juin 2014 ; Eric Kabendera, « Bantu-Somalis to call Tanzania home », The East African, 7 juin 2014.


303 Courriel de l’HCR Tanzanie, septembre 2018.

6. Législation internationale sur la nationalité et l’apatridie

Normes internationales

Le droit à une nationalité est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui stipule en son Article 15 que :

1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, entrée en vigueur en 1975, rend obligatoire pour les États la prévention de l’apatridie dans ses textes législatifs sur la nationalité et dans la pratique. L’Article 1 prévoit que :

Tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu né sur son territoire et qui autrement serait apatride.

Ce texte a également réaffirmé l’une des normes les plus anciennes en matière de prévention de l’apatridie pour ceux qui ne peuvent obtenir la nationalité de leurs parents : le droit à une nationalité dans l’État où ils ont été trouvés, pour les enfants nés de parents inconnus.

Beaucoup de traités des droits de l’homme mentionnent la nationalité en lien avec leur propre thématique, y compris le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention relative aux droits de l’enfant (CRDE), qui garantissent toutes deux le droit de tout enfant à acquérir une nationalité. Ce droit est réaffirmé par la Convention pour les travailleurs migrants pour les enfants de migrants. Les traités interdissant la discrimination englobent également le droit à la nationalité. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) prescrit l’égalité de droits pour les femmes et les hommes en matière de nationalité. La Convention sur les droits des personnes handicapées indique plus en détail les règles relatives aux droits des personnes souffrant d’handicap à bénéficier d’une nationalité sur un pied d’égalité avec les autres.

305 Codifiée initialement dans la Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, 1930

306 Pacte international des droits civils et politiques, Article 24(3) ; Convention relative aux droits de l’enfant, Article 7(1) : « 1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». L’Article 8 stipule que « Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale », et à lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. Voir Jaap E. Doek, « The CRC and the right to acquire and to preserve a nationality », Refugee Survey Quarterly, Vol. 25, No. 3, 2006.

307 Convention internationale des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Article 29 : « Tout enfant d’un travailleur migrant a droit à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité. »

308 CEDEF Article 9 : « (1) Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari. (2) Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants ». L’Article 16(1)(d) précise que « les hommes et les femmes ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale ».

309 Convention sur les droits des personnes handicapées, Article 18 : « (1) Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées : a) Aient le droit d’acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap ; b) Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d’identité ou d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de circuler librement ; c) Aient le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le leur ; d) Ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d’entrer dans leur propre pays. (2) Les enfants handicapés sont
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) stipule que le droit à la nationalité doit être garanti pour tous « sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique ». Toutefois, consciente que certaines formes de discrimination constituent en fait le fondement des législations en matière de nationalité, la CERD prévoit également que « La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants ». Elle exemptue aussi les dispositions législatives des États parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière.

**Les normes africaines**

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), adoptée en 1981 (entrée en vigueur en 1986), ne contient pas de disposition explicite sur la nationalité. Toutefois, l’Article 5 de la Charte a été interprété par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en faveur de la protection des droits à la nationalité (voir section suivante). Cet article stipule que :

_Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique._

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique stipule en son Article 6 que :

> g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ;  
> h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale.

L’Article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBÉ) reprend la disposition de la Convention des Nations Unies sur le droit de tout enfant à acquérir une nationalité et intègre l’obligation contenue dans la Convention sur la réduction des cas d’apatridie relative aux enfants qui seraient autrement apatrides :

1. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance ;  
2. tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance ;  
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité ;  
4. Les États parties à la présente Charte s’engagent à veiller à ce que leurs législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d’acquérir la nationalité de l’État sur le territoire duquel il/elle est né(e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre État conformément à ses lois.

En mai 2014, le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant a adopté un Commentaire général sur l’Article 6, recommandant aux États Parties d’adopter des dispositions permettant l’octroi de la nationalité aux enfants nés sur leur territoire et pas uniquement aux enfants qui seraient autrement apatrides, mais également dans d’autres cas lorsque l’enfant a des liens forts avec cet État.

enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux ».

310 CERD, Article 5 : « Les États parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : […] (d) Autres droits civils, notamment : […] (ii) Droit à une nationalité ».

311 CERD, Article 1(1) et 1(2). Voir également la Recommandation générale No. 30 concernant la discrimination contre les non ressortissants, 2005, Comité pour l’élimination de la Discrimination raciale.


La jurisprudence des organes africains des droits de l’homme

Plusieurs affaires ont été portées devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples au nom de personnes actives sur le plan politique, que les gouvernements ont tenté (souvent avec succès) de faire taire en leur enlevant la nationalité ou en les expulsant, ou en violant d’une façon quelconque leurs droits en arguant de leur soi-disant nationalité ou statut légal en matière d’immigration.

Peut-être plus important encore, la Commission africaine a conclu que la disposition de l’Article 5 stipule que « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique » s’applique précisément aux tentatives de retirer la nationalité aux personnes et de les rendre apatrides.\footnote{Amnesty International v. Zambia, Communication No. 71/92, Rencontre Africain pour la Défense des Droits de l’Homme v. Angola (1997); Modise v. Botswana; Communications Nos. 27/89, 49/91 and 99/93, Organisation Mondiale Contre la Torture and Others v. Rwanda (1996); Communication No. 71/92, Rencontre Africain pour la Défense des Droits de l’Homme v. Zambia (1996).} En 2015, dans une décision adoptée au sujet de la communauté nubienne au Kenya, la Commission a réaffirmé que :


En outre, la Commission a soutenu que l’article 7(1) (a), en référence au « droit de saisir les juridictions nationales compétentes », inclut aussi bien le droit initial de saisir une cour que le droit d’interjeter appel d’une décision de première instance devant des juridictions supérieures. Dans plusieurs cas touchant à des refoulements ou au déni de nationalité, la Commission a soutenu que le fait que quelqu’un ne soit pas citoyen « ne justifie pas en soi son expulsion » ; le droit d’attaquer en justice une expulsion sur une base individuelle doit exister.\footnote{Communication No. 317/06, The Nubian Community v. Kenya (2015).} Fondant ses décisions sur les articles 2 et 7 ainsi que sur l’article 12, la Commission a condamné l’Angola et la Zambie dans des affaires de refoulements individuels ou d’expulsions collectives sur la base de...
l’ethnie, considérant que les expulsions collectives constituent « une violation particulière des droits de l’homme ».

La toute première décision sur le bien-fondé d’une communication au Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, rendue en 2011, concernait l’interprétation de l’Article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant au droit à un nom, l’enregistrement de sa naissance et une nationalité. Dans sa décision sur les enfants kenyans d’origine nubienne, le Comité a conclu à la violation par l’État kenyan de ses obligations prévues à l’Article 6 de la Charte, en dépit des réformes de la nouvelle constitution de 2010, car il n’offrait toujours pas de garanties suffisantes contre l’apatridie, puisqu’il ne prévoit pas l’acquisition de la nationalité kenyanne à la naissance pour les enfants nés au Kenya de parents apatrides ou qui seraient autrement apatrides. Le Comité a déclaré qu’il « n’insistera jamais assez sur l’impact négatif global de l’apatridie sur les enfants » et a indiqué que :

[D]ans toute la mesure du possible, les enfants doivent avoir une nationalité dès la naissance. De plus, par définition, un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans (Article 2 de la Charte africaine des enfants) et la pratique consistant à exiger d’attendre que les enfants aient 18 ans pour faire une demande d’acquisition d’une nationalité ne peut être considérée comme un effort de la part de l’État Partie de respecter les obligations relatives aux droits des enfants.

En mars 2018, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rendu son jugement sur l’affaire Anudo Ochieng Anudo v. Tanzanie. La Cour a conclu à la violation par la Tanzanie de nombreuses obligations des droits de l’homme, notamment en ce qui concernait le respect des procédures de traitement équitable. Elle a conclu que la Tanzanie avait illégalement rendu Anudo apatride et que :

[D]ès le moment où l’État Défendeur conteste la nationalité que le Requérant possédait de fait depuis sa naissance sur la base de documents légaux fournis par l’État Défendeur lui-même, la charge de la preuve du contraire incombe. En ce qui concerne les dispositions de la loi dite Citizenship Act, qui excluent l’examen par les tribunaux, il a été décidé que :

115. La Cour conclut qu’en déclarant le Requérant « immigrant illégal », lui déniant ainsi la nationalité tanzanienne dont il jouissait jusqu’alors, sans lui accorder la possibilité d’un recours devant une juridiction nationale, l'État défendeur a violé son droit à ce que sa cause soit entendue par un juge au sens de l'article 7(1)(a), (b) et (c) [de la Charte Africaine].

116. La Cour observe par ailleurs que la loi tanzanienne relative à la nationalité présente des lacunes, en ce qu’elle ne permet pas aux individus d’exercer des recours judiciaires en cas de contestation de leur nationalité comme l’exige le droit international. Pour la Cour, l’État défendeur a l’obligation de combler cette lacune.

La Cour a condamné également des dispositions similaires de la loi dite Immigration Act. Ainsi, la Cour : « a ordonné à l’État Défendeur d’amender sa législation pour ouvrir aux individus des recours judiciaires en cas de contestation de leur nationalité ».  


323 Dans ce jugement, il est fait référence ici au Protocole international relatif aux droits civils et politiques : toutefois, au vu de la référence de l’article et du texte précédent du jugement, il semble évident que telle n’était pas l’intention.


325 (ibid, paragraphe 132(viii)).
7. Cadre juridique et politique de la communauté de l’Afrique de l’Est


Les principes fondamentaux de la CAE incluent « la bonne gouvernance y compris l’adhésion aux principes de la démocratie, de la État de droit, de la responsabilité, de la transparence, de la justice sociale, de l’égalité des chances, de l’égalité des hommes et des femmes ainsi que la reconnaissance, la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples » (Article 6 (d)). Les États Parties à la CAE « s’engagent à respecter les principes de la bonne gouvernance, y compris l’adhésion aux principes de la démocratie, de la règle du droit, de la justice sociale et de l’universalité acceptés comme normes des droits de l’homme » Article 7(2)). La Cour de justice de la CAE a confirmé la responsabilité de la CAE, en tant qu’institution, afin de s’assurer que les États Partenaires remplissent leurs obligations contractées en vertu du traité de la CAE, ce qui englobe leurs obligations des droits de l’homme découlant de la Charte africaine.327

Le Traité de la CAE engage les États Partenaires à adopter des mesures pour parvenir à la libre circulation des personnes, de la main-d’œuvre et des services et pour garantir la jouissance du droit d’établissement et de résidence de leurs citoyens au sein de la communauté.328 Le protocole du marché commun, en vigueur depuis 2010, reprend ces engagements plus en détail, instaurant la libre circulation des biens, des personnes, de la main-d’œuvre, des services et du capital entre les États de la CAE, ainsi que les droits d’établissement et de résidence sans restrictions.329 Les annexes précisent ces droits, notamment les réglementations adoptées en 2009 sur la liberté de mouvement.330

En vertu de ces accords, les ressortissants de l’un des États Partenaires ont le droit de voyager sans visa et de rester jusqu’à six mois dans les autres États Partenaires. Ils peuvent accepter un emploi ou travailler en tant qu’indépendant dans un autre État, même s’ils doivent obtenir un permis de travail. La mise en œuvre de ces accords reste incomplète, en dépit de l’adoption de certaines réformes juridiques.331 Il existe un projet général d’harmonisation des lois nationales pour faciliter la création d’un marché commun dans la région.

Le protocole du marché commun prévoit également la standardisation des documents d’identification et de voyage (Articles 8 et 9). La deuxième stratégie de développement de la CAE pour la période 2001-2005 a

326 Pour de plus amples informations sur la CAE, notamment les traités et protocoles, aller sur le site à l’adresse : http://www.eac.int/.
328 Traité de la CAE, Article 104 (portée de la coopération).
329 Protocole pour la création d’un Marché commun de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Voir notamment l’Article 5 sur la portée de la coopération, et Partie D sur la Liberté de mouvement des personnes et de la main-d’œuvre.
331 Page sur la Liberté de mouvement des personnes et de la main-d’œuvre, disponible à l’adresse : https://www.eac.int/immigration.
invité la Tanzanie et l’Ouganda à adopter une carte d’identité nationale.332 Un passeport africain a été lancé dès 1999, afin de simplifier le déplacement entre les États membres. Ce document n’a pas été reconnu comme document de voyage en dehors de la CAE, mais il avait une validité de six mois avec entrées multiples entre les différents États. L’usage a été limité, car toute personne souhaitant voyager en dehors de la CAE aura de toute façon besoin d’un passeport international, qui autorise aussi les voyages sans visa au sein de la CAE. Un nouveau e-passeport international comprenant des éléments de sécurité a été introduit à compter de janvier 2018.333 Chaque État Partenaire remplacera ses passeports nationaux actuellement en vigueur au fur et à mesure par des documents au nouveau format standardisé. Les cartes d’identité nationale sont à présent reconnues comme des documents de voyage par le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda.334 Des propositions pour une meilleure reconnaissance mutuelle des cartes d’identité nationale sont débattues.335

Comme ce fut le cas pour le projet de passeport de l’UA lancé lors du sommet de juillet 2016 à Kigali, les passeports de la CAE seront délivrés par les États Partenaires pour leurs propres ressortissants. Les droits et privilèges liés au passeport permettent à leurs détenteurs d’être reconnus en tant que ressortissants des États individuels, sur la base des lois et des politiques des États Partenaires et des traités fondateurs de la CAE.336

Il n’y a pas d’accord de la CAE sur le traitement des réfugiés et le statut des documents de voyage communs délivrés aux réfugiés, bien que le traité envisage l’élaboration de « mécanismes communs pour la gestion du problème des réfugiés ».337 Dans la pratique, il y a des problèmes de reconnaissance des droits des détenteurs de documents de voyage communs délivrés par un État Partenaire dans un autre : ainsi, le Kenya ne reconnaît pas les documents de voyage communs ougandais délivrés aux réfugiés en vue de leur admission sans visa au Kenya.338

La CAE et la CIRGL

L’ensemble des États Partenaires de la CAE sont également membres de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL)339. Bien que la CAE elle-même n’ait pas de cadre spécifique pour l’apatridie, la CIRGL a reconnu, dès sa première réunion en 2004, la contribution des questions relatives à la contestation de la nationalité sur le conflit dans la région des Grands Lacs.

La Déclaration de Dar es Salam qui a créé la Conférence en 2004 a engagé les pays à « adopter une approche commune pour la ratification et l’application des Conventions des Nations Unies sur l’apatridie, harmoniser les lois et normes nationales pertinentes, et donner aux réfugiés et aux personnes déplacées des documents d’identification leur permettant d’avoir accès aux services de base et d’exercer leurs droits ».340

337 Traité de la CAE, Article 124 (Paix et Sécurité régionales).
338 Interview, Cabinet du Premier ministre, Kampala, août 2016.

8. Conclusions

Étendue de l'apatridie et profils des personnes à risque d'apatridie

Il est impossible d'établir le nombre d'apatrides en Afrique de l'Est ; cependant, il est évident que plusieurs centaines de milliers de personnes sont à risque d'apatridie. En définitive, l'apatridie est une situation individuelle qui doit être déterminée selon les faits propres à chaque affaire ; et cela peut prendre plusieurs années pour qu'une personne découvre qu'en réalité, elle n'est pas considérée comme ressortissante de son État de naissance et de résidence, après avoir fait des demandes de reconnaissance aux différents services du gouvernement et épuisé tous les mécanismes d'appel. Dans un contexte où les taux d'enregistrement des naissances sont faibles et où beaucoup de gens sont laissés sans papiers par l'État, il est difficile de proposer ne serait-ce qu’une estimation du nombre de personnes affectées. Cependant, il est possible de décrire le profil des personnes à risque élevé d’apatridie. Ces personnes appartiennent notamment aux groupes suivants : les descendants des migrants d’avant l’indépendance ; les membres des populations frontalières, y compris les éleveurs nomades qui traversent les frontières ; les enfants vulnérables de différentes façons (nés hors mariage, de parents étrangers, orphelins, enfants séparés de leurs parents, etc.) ; les réfugiés, les anciens réfugiés et les personnes déplacées internes ; et les migrants de longue durée et leurs enfants.

Parmi toutes ces personnes, beaucoup découvrent seulement aujourd’hui que leur nationalité est contestée, avec l’introduction de nouvelles cartes d’identité ou la mise à jour des anciens systèmes. Parmi les personnes à risque d’apatridie, se trouvent des individus qui sont en réalité ressortissants de l’État où ils vivent conformément aux lois en vigueur, mais qui ne peuvent démontrer cette nationalité par manque de preuve ou en raison d’une application discriminatoire de la loi. D’autres n’ont pas la nationalité en vertu de la loi mais n’ont pas de « lieu de vie » plausible où retourner : ils vivent dans leur pays de résidence depuis plusieurs décennies, ou y sont nés et y ont grandi, et n’ont jamais séjourné dans le pays d’origine de leurs parents ou grands-parents. Ils sont étrangers uniquement parce que la loi ne leur offre aucune possibilité pratique d’obtenir la nationalité : autrement dit, l’attribution de la nationalité aux enfants se fonde uniquement sur la filiation ou est explicitement déterminée par l’appartenance à un groupe ethnique et, en outre, il n’existe pas de procédures accessibles pour l’acquisition de la nationalité.

Parmi les membres actuels de la CAE, c’est le Kenya qui a été confronté aux défis les plus ardus pour gérer l’accès à la nationalité ; toutefois, les niveaux de sensibilisation au problème y sont aussi les plus élevés, avec notamment des rapports des organes créés en vertu de la Constitution pour l’examen des droits humains, de la justice administrative et de la lutte contre la corruption, ainsi que les rapports de l’UNHCR et des organisations nationales de la société civile.

La Tanzanie et l’Ouganda ont des traditions juridiques et institutionnelles similaires à celles du Kenya mais n’ont introduit que récemment une obligation universelle pour que les adultes soient enregistrés et se déplacent avec une carte d’identité. Les questions que peut soulever le droit à la nationalité ont été en grande partie occultées dans ces pays parce qu’historiquement, elles ne se sont posées que dans le cas d’un individu menacé d’expulsion, comme par exemple un migrant en situation irrégulière ou lors d’une demande de passeport, sachant que très peu de gens en possèdent un. Cependant, avec l’introduction des nouvelles cartes d’identité nationale, les personnes qui pensent avoir la nationalité et celles qui y ont droit en vertu de la loi risquent de découvrir non seulement qu’elles ne sont pas considérées comme ressortissantes de ce pays, mais en plus qu’elles ne pourront obtenir de nationalité nulle part ailleurs.

Le Rwanda et le Burundi font partie de ces quelques pays d’Afrique où les frontières de l’État moderne coïncident (au moins en grande partie) avec les frontières culturelles et linguistiques, et les unités politiques historiques. Même si les risques sont réduits, il existe néanmoins des groupes importants de personnes à risque d’apatridie dans ces deux pays.

Le nouvel État du Soudan du Sud fait face à de nombreux problèmes complexes au cœur desquels se trouve la définition d’une identité propre en tant que nouvel État qui est essentielle, et donc la question de savoir qui a droit à la nationalité sud-soudanaise. La faiblesse des systèmes administratifs de l’État et la crise
gouvernementale signifient que, comme en Somalie, le nombre de personnes à risque d’apatridie a augmenté, même pour celles ayant clairement le droit en théorie à la nationalité sud-soudanaise.

**L’impact de l’apatridie**

Il n’y a pas suffisamment de preuve d’enquête systématique sur l’impact spécifique de la discrimination sur l’accès à la nationalité et aux documents d’identité concernant la capacité des individus et des groupes à participer pleinement à la vie économique, sociale et politique d’un pays ; mais il existe des données qualitatives solides sur l’importance de cet impact. Comme le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant l’a déclaré dans le cas des enfants nubiens du Kenya :

Quelle que soit l’origine de la ou des causes, le Comité africain ne saurait trop insister sur l’impact négatif global de l’apatridie sur les enfants. Alors que ce n’est jamais de leur faute, les enfants apatrides héritent souvent d’un futur incertain. Par exemple, ils peuvent ne pas pouvoir profiter des protections et droits constitutionnels garantis par l’État. Cela inclut la difficulté à voyager librement, la difficulté d’accès aux procédures de justice si nécessaire et le défi de se retrouver dans un flou juridique et d’être vulnérable à l’expulsion de leur pays natal. L’apatridie est particulièrement dévastatrice chez les enfants pour la réalisation de leur droits socio-économiques, notamment l’accès à la santé et à l’éducation. En résumé, l’apatridie chez les enfants va à l’encontre de leurs meilleurs intérêts.342 [... ]

En l’occurrence, le traitement discriminatoire des enfants affectés par la conduite du gouvernement du Kenya, sur la base de l’origine sociale de leurs parents et tuteurs légaux, a eu des effets considérables et à long terme sur la jouissance de leurs droits garantis par la Charte.343

Ce point de vue du Comité africain d’experts se retrouve dans un rapport de l’UNHCR sur l’apatridie chez les enfants, publié en 2015. Le résumé précise :

Le rapport souligne que le fait de ne pas être reconnu comme ressortissant d’un pays peut créer des barrières insurmontables pour l’accès à l’éducation et aux soins de santé adéquats, et peut asphyxier les perspectives professionnelles. Il révèle les dégâts psychologiques dévastateurs de l’apatridie et ses ramifications sérieuses, non seulement chez les jeunes, qui ont leur avenir devant eux, mais aussi au sein de leurs familles, communautés et pays. Il démontre, de manière percutante, l’urgence de mettre fin à et de prévenir l’apatridie chez les enfants. [...] Le message le plus fort issu des consultations menées auprès des enfants et des jeunes est leur sentiment d’identification aux pays dans lesquels ils sont nés et ont vécu toute leur vie. Dans la plupart des cas, la meilleure solution contre l’apatridie consiste à transformer les liens existant entre un enfant et le pays dans lequel il est né et a grandi en un lien juridique de la nationalité. Il est essentiel que cela puisse se faire le plus tôt possible afin qu’aucun enfant ne grandisse dans l’indignité et les préjudices que l’apatridie entraîne.344

Il semble également que l’incapacité de certains groupes ethniques à obtenir la reconnaissance de la nationalité, notamment la difficulté à obtenir des documents d’identité, a généré de l’insécurité dans certains contextes. Une recherche menée par l’*Institute of Security Studies*, en Afrique du Sud, a par exemple conclu

---

342 Affaire des enfants nubiens du Kenya, paragraphe 46.
343 Ibid, paragraphe 58.
que la discrimination et les abus de différentes autorités gouvernementales, notamment dans l’acquisition des cartes d’identité, était un facteur majeur de recrutement d’Al-Shabaab depuis le Kenya.  

**Cadres juridiques**

Le Rwanda est le seul à avoir un cadre juridique pour l’administration de la nationalité qui répond à presque toutes les normes internationales et africaines sur la prévention et la réduction de l’apatridie. Plus important encore, aucun des cinq autres pays n’a mis en place la disposition requise par l’Article 6(4) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, qui stipule qu’« un enfant a le droit d’acquérir la nationalité de l’État sur le territoire duquel il/elle est né (e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre État conformément à ses lois ». Les systèmes fondés uniquement sur la filiation au Burundi et au Kenya exposent un grand nombre de gens au risque d’apatridie. On observe une exacerbation au Burundi à cause du conflit entre la Constitution et la loi, plus particulièrement avec la discrimination basée sur le genre dans la transmission de la nationalité aux enfants. Le conflit entre la loi et son interprétation dans la Tanzanie, associé à l’exclusion de l’examen par les tribunaux des décisions liées à la nationalité, crée un pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la nationalité vraiment extrême au niveau du pouvoir exécutif selon les normes internationales. La Tanzanie est aussi le seul État Partenaire de la CAE qui n’a pas de dispositions légales pour protéger les enfants nés de parents inconnus contre l’apatridie.

La base ethnique explicite de la nationalité en Ouganda et au Soudan du Sud engendre ses propres défis, mais le système basé sur la filiation au Kenya et au Burundi, ainsi qu’en Tanzanie tel qu’il est mis en œuvre, implique que même dans ces pays, il est souvent nécessaire de démontrer le lien avec un groupe ethnique « originaire » du pays, ou - dans les pays du Commonwealth - avec un ancêtre qui remplissait les conditions pour devenir ressortissant sur la base des dispositions transitoires au moment de l’indépendance. Le Rwanda est le seul à instaurer des droits pour obtenir la nationalité en raison de la naissance sur le territoire (une disposition introduite en 2004), ce qui implique que les personnes nées et élevées au Rwanda peuvent, en vertu de la loi, faire une demande de nationalité à la majorité si elles souhaitent devenir rwandaises, selon une procédure non discrétionnaire.

En raison de leur patrimoine juridique, aucun des pays de la CAE n’a la disposition juridique commune existant dans les pays d’Afrique de l’Ouest, héritée de la loi française, selon laquelle une personne née sur un territoire sur lequel est né l’un de ses parents obtient automatiquement la nationalité à la naissance. L’adoption de cette règle, ainsi que des réglementations et procédures pour créer les règles en matière de preuve, réduirait immédiatement le nombre de personnes à risque d’apatridie. Une autre loi de tradition française utile en Afrique de l’Ouest est celle selon laquelle une personne qui a toujours été traitée comme ressortissante et qui a exercé ses droits en tant que ressortissante (est en possession d’état de national, ce qui veut généralement dire qu’elle a le « statut apparent » d’un ressortissant), peut obtenir une décision judiciaire pour confirmer ce statut, conformément à certaines règles de preuve. Beaucoup d’individus qui n’ont pas de preuve de leur nationalité, généralement en raison des faibles taux d’enregistrements des naissances et du manque de documentation, pourraient trouver cette procédure utile. Les frais réduits appliqués en Ouganda pour ceux qui font une demande d’enregistrement en tant que citoyens sur la base du fait qu’ils « se considèrent comme Ougandais, en dehors des documents de nationalité » est un exemple de ce même constat selon lequel il peut être impossible de fournir des documents prouvant le droit à la nationalité. De la même manière, le principe de l’ « effet collectif » commun aux systèmes de droit civil (y compris au Rwanda et au Burundi), selon lequel les enfants obtiennent la nationalité au moment de la naturalisation de l’un de leurs parents, si inclus dans la demande, n’existe pas dans les pays de common law : c’est une autre mesure procédurale qui facilite l’accès à la nationalité sans nécessiter des demandes distinctes de nationalité pour tous les enfants d’une même famille, ou sans avoir à attendre qu’ils soient adultes.

---

Quand les droits liés à la naissance dans le pays n’existent pas, les dispositions sur l’acquisition de la nationalité après la naissance sont plus importantes. Un niveau de pouvoir discrétionnaire élevé au niveau de l’exécutif réduit la facilité d’accès à de telles dispositions et cela reste problématique dans la plupart des pays de la CAE, bien que dans une moindre mesure au Rwanda et au Burundi. En pratique, l’acquisition de la nationalité par des adultes est très difficile dans tous les États membres de la CAE, avec seulement quelques centaines de personnes au maximum qui acquièrent la nationalité chaque année, sans compter les programmes de naturalisation de masse pour les réfugiés en Tanzanie. 346 C’est en Ouganda que le cadre juridique de la naturalisation semble être le plus exigeant, avec une durée de résidence minimum de vingt ans et de nombreuses restrictions sur les périodes de résidence entrant en compte dans le calcul total, notamment les périodes de résidence avant l’indépendance. La Tanzanie n’octroie pas la nationalité aux enfants adoptés ou aux enfants dont les parents se font naturaliser ; tandis que les procédures habituelles de naturalisation dans ce pays font partie des plus complexes et onéreuses (5.000 USD) du monde. L’Ouganda se démarque par le fait que les enfants des ressortissants naturalisés ou enregistrés, nés après l’acquisition de la nationalité par son père/sa mère, ne deviennent pas automatiquement citoyens à la naissance. Cela laisse beaucoup d’individus à risque d’apatridie, malgré l’autorisation partielle de double nationalité mise en place depuis 2005, en particulier parce que les enfants ne sont pas éligibles à la double nationalité.

Les pays qui ont une loi sur la nationalité fondée uniquement sur la filiation ont une obligation spéciale d’augmenter l’accès à la nationalité en se basant sur la résidence de longue durée ou d’autres critères. Parmi les populations à risque d’apatridie, en particulier les enfants nés dans leur territoire qui ne peuvent revendiquer la nationalité de leurs parents (pour des raisons de droit ou de fait), cela devrait se faire par des modes d’enregistrement non discrétionnaires ou, à défaut, des procédures de naturalisation simplifiées et facilitées. Même lorsqu’un État a mis en place des protections juridiques pour les enfants apatrides nés sur son territoire, ces procédures sont généralement très difficiles d’accès, ce qui rend d’autres moyens d’acquisition essentiels. La naturalisation devrait être fondée sur des critères objectifs et décidée dans le cadre d’une procédure juste et transparente, plutôt que de dépendre de la décision personnelle d’un Ministre ou du Président. Les raisons du refus devraient être notifiées et des options devraient être disponibles pour contester une décision, si on affirme que la personne ne remplit pas les conditions établies par la loi. Les obligations d’un État de faciliter la naturalisation au titre de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Article 34) et celle de 1954 relative au statut des apatrides (Article 32) devraient être prises en compte - par exemple, avec des frais réduits dans de telles circonstances, comme la mise en œuvre par le Kenya dans le cas des personnes d’origine Makondé ou en Tanzanie pour les réfugiés burundais de longue durée. Bien qu’il n’y ait pas de couverture de tous les pays de région, des sondages d’opinion publique au Kenya et en Ouganda concernant l’acquisition de la nationalité pour les réfugiés et leurs enfants nés dans le pays suggèrent une relative ouverture en faveur d’une réforme juridique pour élargir l’accès à la nationalité aux individus d’origine étrangère. Les rapports publiés en juin 2018 par le Comité international de secours ont montré que plus de la moitié des Ougandais et 32 % des Kenyans étaient en faveur de l’accès à la nationalité pour les réfugiés au bout de 5-10 ans, et 62 % des sondés des deux pays après 20 ans. Au Kenya, 62 % des sondés pensent aussi que les enfants des réfugiés nés au Kenya devraient avoir accès à la nationalité. 347

**Le statut des communautés pastorales**

La loi sur la nationalité dans la plupart des pays du monde n’est que très peu adaptée aux personnes n’ayant pas un mode de vie sédentaire. Les lois sur la nationalité des pays d’Afrique sont largement inspirées des modèles européens ; des pays où les styles de vie nomades sont l’exception. Cependant, en Afrique de l’Est, les éleveurs nomades représentent un pourcentage important de la population. Historiquement, ils ont vécu littéralement et figurativement en marge de l’État ; aujourd’hui, avec les impératifs de sécurité et de

346 Voir le chapitre sur l’Accès à la naturalisation dans la section 4 de ce rapport.
développement liés à l'identification, ils risquent une marginalisation accrue - tout comme ceux des mêmes groupes ethniques qui, en réalité, ne sont pas nomades mais ont une existence sédentaire.

La Communauté d'Afrique de l'Est pourrait contribuer au développement de normes propres au continent africain en établissant des règles pour une intégration effective des nomades au mode de vie pastoral au sein de leurs États, à travers la reconnaissance de la nationalité.

Apatridie et absence de documents d'identité

Il peut être difficile de faire la distinction entre un individu sans papiers et un apatride. Par exemple, les organes de contrôle nationaux du Kenya ont consigné l'impact que provoque la difficulté d'accès à la carte d'identité nationale dans le pays et ont souvent désigné ces personnes comme étant apatrides, bien que beaucoup des personnes qui se sont vu refuser l'accès à la nationalité devraient être reconnues comme des ressortissants kenyans en vertu de la loi. Comme l'affirme l'UNHCR, la détermination de l'apatridie est une « question à la fois de fait et de droit » (voir encadré infra).

Il est aussi complexe de démêler l'impact du manque de documents d'identité, de l'impact de l'apatridie. Les gens dont la nationalité est mise en doute sont plus enclins à faire face à un manque de preuve de leur identité, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, sans être à risque d'apatridie, ne possèdent pas de documents et font donc face au même risque d'exclusion. À l'inverse, l'absence de document national d'identité n'expose pas toujours une personne à une exclusion économique et sociale, lorsque les documents d'identité nationale ne sont pas répandus, ni nécessaires pour la plupart des transactions. Par exemple, jusqu'à une date récente, plusieurs documents d'identité différents ou lettres de référence pouvaient servir pour accéder à des services privés ou publics en Tanzanie ; mais il faut aujourd'hui montrer une nouvelle carte d'identité. Bien que les anciens systèmes aient aussi créé des risques d'exclusion (pour les personnes sans accès aux réseaux qui auraient pu se porter garantes pour elles), le risque principal de ne pas avoir de preuve d'identité était qu'une personne qui n'était pas perçue comme Tanzanienne soit menacée d'expulsion en tant que migrant en situation irrégulière. Le déploiement de cette nouvelle carte d'identité devrait augmenter la connaissance du gouvernement de sa propre population et de ses résidents non tanzaniens dans le pays, et aussi augmenter l'intégration dans l'économie formelle et l'accès aux avantages ; mais cela révèlera aussi et exacerbera sans doute l'exclusion si on ne veille pas à éviter ces effets. C'est également vrai dans d'autres pays où les exigences en matière d'identification sont de plus en plus strictes.

Ainsi, les efforts pour déployer des exigences universelles en matière d'identification devraient s'accompagner d'efforts pour réduire l'apatridie, ce qui nécessite en premier lieu des mesures juridiques et pratiques pour réduire le nombre d'individus dont la nationalité n'est pas documentée.

Quand est-ce l'absence de document d'identité attesté de l'apatridie ?

Le manque de documents est en partie un symptôme d'une faiblesse plus générale de l'État. Un très grand nombre de personnes dans les États Partenaires de la CAE n'ont pas de documents étant donné qu'elles ne voient pas l'intérêt d'avoir des documents, et que leur obtention nécessite un fort investissement en temps et en argent. Le premier point d'entrée se présente souvent lorsqu'un enfant doit entrer à l'école ou passer un examen, mais si les écoles sont inaccessibles ou sans valeur (objectivement ou subjectivement), quel est donc l'intérêt de l'enregistrement des naissances ? Un agriculteur ou un éleveur transhumant qui reste pleinement dans le secteur informel n'a pas besoin de documents d'identité ; si la police exige un pot-de-vin lors d'un passage de frontière ou à un poste de contrôle interne, que vous soyez en règle ou non, posséder un passeport ou une carte d'identité ne sert même pas l'objectif principal de son utilisation qui est de prouver votre droit d'être présent ou de vous déplacer. Si, en outre, obtenir les documents nécessite un voyage au centre administratif le plus proche, il faut s'attendre à une longue attente, à des taxes officielles et non officielles, et au moins la perte d'une journée de salaire, l'analyse coût-bénéfice semble donc décourageante.

---

348 Extrait de Bronwen Manby, La nationalité, la migration et l'apatridie en Afrique de l'Ouest, HCR et OIM, juin 2014.
Il n’est donc pas correct de penser que toutes ces personnes sont nécessairement apatrides : mais ceux qui sont dans cette situation et qui sont en outre issus d’un groupe social généralement considéré comme marginal — y compris ceux décrits dans cette étude — sont certainement à risque d’apatridie. Ce n’est que lorsque des efforts de recherche de documents sont entrepris que les cas d’apatridie s’avéreront évidents.

L’UNHCR a publié un Manuel sur la protection des apatrides qui propose la définition d’un apatride.349 La définition en droit international figure à l’article 1 (1) de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, comme suit :

« Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. »

Dans ces principes directeurs relatifs à la définition, l’UNHCR note que « déterminer si un individu n’est pas considéré comme son ressortissant par application de sa législation ... [est] une question faisant intervenir des éléments à la fois de droit et de fait », ainsi :

« Cette approche de l’examen de la position d’un individu dans la pratique peut aboutir à une conclusion différente de celle découlant d’une analyse purement objective de l’application de la législation d’un pays sur la nationalité aux cas individuels. Un État peut ne pas suivre la lettre de la législation dans la pratique, allant même jusqu’à ignorer sa substance. La référence à la « législation » dans la définition de l’apatride énoncée à l’Article 1(1) couvre donc des situations où le droit écrit est substantiellement modifié dans sa mise en œuvre dans la pratique.350 »

Les principes directeurs soulignent que dans de nombreux États, ce n’est pas une seule autorité qui détermine si une personne a la nationalité de cet État, mais plutôt une combinaison de plusieurs agences chargées de délivrer les différents documents et de prendre des décisions différentes à des fins différentes. C’est peut-être donc un rejet cumulé des demandes de documents plutôt que le rejet d’un seul qui montre qu’une personne n’est pas considérée comme un ressortissant. Lorsqu’une personne acquiert la nationalité automatiquement, par effet de la loi — comme cela est habituellement le cas pour l’attribution de la nationalité à la naissance (celle des parents ou de l’État dans lequel la naissance a lieu) — les documents ne sont généralement pas émis à ce moment. Mais c’est ultérieurement, lorsque le document prouvant la nationalité est demandé, qu’il peut devenir évident que l’État concerné ne considère pas la personne comme son ressortissant. En particulier :

« Lorsque les autorités compétentes traitent un individu comme un non-ressortissant alors que celui-ci satisfait aux critères d’acquisition automatique de la nationalité par application de leur législation, leur position l’emporte sur la lettre de la loi et devient déterminante pour conclure qu’un État ne considère pas un tel individu comme son ressortissant.351 »

Pour un grand nombre de personnes faisant partie des groupes présentés comme étant à risque d’apatridie dans cette étude, il n’est pas vraiment clair si elles sont apatrides ou non : elles existent dans une zone floue entre avoir clairement une nationalité et être clairement apatride. Il peut arriver que des membres d’une communauté aient certains (mais pas tous les) documents relatifs à la nationalité (juste un extrait de naissance, juste une carte d'identité nationale, juste une carte d'électeur — mais ont été rejetés ou n'ont jamais demandé un certificat de nationalité ou un passeport) ; tandis que d’autres n’ont jamais été enregistrés à la naissance et les demandes de tous les autres documents ont été rejetées ; d’autres ont obtenu des documents en payant des pots-de-vin à des intermédiaires ; et d’autres ont voyagé dans un pays « d'accueil » différent pour y obtenir des documents parce qu’ils ne peuvent pas les obtenir là où ils vivent.

350 Manuel, paragraphe 24.
351 Manuel, paragraphe 37.
actuellement (ou parce qu'ils préfèrent garder l'affiliation). Chaque personne a sa propre histoire, et ses propres circonstances particulières (filiation, lieu de naissance et l'enfance, conjoint, résidence habituelle, autonomie de statut social, l'accès aux personnes influentes et à l'argent) qui expliqueront ces résultats — mais les groupes mis en évidence dans cette étude comptent certainement des personnes qui répondent à la définition d'apatride en vertu du droit international.

**L'importance d'une procédure de traitement équitable et transparente**

L'exclusion de la Tanzanie des recours juridictionnels pour les décisions prises en vertu de la Loi sur la nationalité est devenue inhabituelle et il devient urgent d'engager des réformes. Cependant, la garantie du droit à contester les décisions prises par la Cour Suprême en vertu de cette loi ne suffirait pas en elle-même à constituer une procédure juste et équitable pour la prise de décision sur l'acquisition ou la perte de nationalité. Une demande de recours juridictionnel auprès de la Cour Suprême, dans le cadre du système de *common law*, représente une entreprise extrêmement coûteuse. Il faudrait que les pays de *common law* empruntent au droit civil et introduisent le règlement en justice des questions concernant l'accès à la citoyenneté comme une simple affaire de routine. Une assistance juridique gratuite est aussi cruciale pour garantir l'efficacité des systèmes.

Des systèmes décisionnaires totalement discrétionnaires sur les questions de nationalité créent des risques majeurs d'apatridie, pas nécessairement pour des raisons de mauvaise foi, mais parce qu'ils ont favorisé une paralysie de la procédure pour les personnes qui souhaitent changer de nationalité pour celle du pays avec lequel elles ont le plus de liens. Ils favorisent aussi beaucoup les gens qui ont de l'argent, des avocats et des connexions, par rapport aux plus pauvres qui n'ont pas accès à une telle assistance pour les accompagner dans la procédure de demande.

L'introduction de critères complets d'identification pour les adultes tend à vite rigidifier et centraliser les règles plus ou moins fluides de l'appartenance des communautés de gens sans papiers. Cela peut avoir des aspects positifs en termes d'accroissement de la sécurité juridique, mais cela veut aussi dire que les règles de non-discrimination en ce qui concerne l'accès au statut revendiqué, des procédures justes et équitables dans la délivrance de documents, et de protections contre l'apatridie, sont encore plus importantes.

Les règles de détermination de la nationalité, quand elle est contestée, devraient être inscrites dans la loi, et les règlements et procédures administratives d'application de la loi devraient être publiés et facilement disponibles. Par exemple, il est inacceptable que les explications en matière d'interprétation des dispositions sur la nationalité d'origine de la Loi dite *Tanzanian Citizenship Act*, ne soient pas publiées, d'autant plus que ces explications semblent aller à l'encontre d'une lecture stricte de la loi.

Les règles sur la charge de la preuve du droit à la nationalité d'origine devraient s'appliquer à toute personne qui fait une demande de documents, pas seulement aux membres de certains groupes ethniques. Comme recommandé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire *Anudo* discutée supra, la charge de la preuve devrait revenir à l'État pour justifier le rejet d'une demande, si une personne a précédemment détenus des documents reconnaissant sa nationalité. D'autres formes d'authentification d'une personne devraient être acceptées quand la preuve documentaire exigée est alors indisponible. Par exemple, des documents comme des certificats de fin d'études primaires, des déclarations de naissance ou des cartes de soins dans des dispensaires devraient être acceptés si les actes de naissance ne sont pas disponibles, en particulier pour les anciennes générations. Les dépositions de témoins devraient aussi être autorisées.

Si le droit à la nationalité d'une personne est contesté, la procédure de droit civil pour l'analyse des faits et la délivrance d'un certificat de nationalité par le tribunal constituerait la meilleure pratique ; il devrait exister au minimum des procédures accessibles et peu onéreuses de recours juridictionnel des décisions prises par le pouvoir exécutif. Les décisions de recommandation de la naturalisation devraient être prises par un comité dont la désignation est faite de façon équilibrée, sur la base de critères clairement établis et transmis au demandeur par écrit.
Les services du gouvernement responsables de l'administration de la nationalité devraient aussi chercher à dissiper les malentendus liés à l'accès à la nationalité en publiant des rapports annuels détaillant des statistiques ventilées, dans la mesure du possible, sur l'acquisition de la nationalité (pour ceux qui ont obtenu la nationalité autrement qu'en raison de l'attribution à la naissance) ; sur la privation de la nationalité ; sur le temps passé à traiter les demandes ; et sur les rejets de naturalisation ou de délivrance de documents de nationalité (y compris les passeports et cartes d'identité).

Les différents services du gouvernement impliqués dans de telles procédures doivent avoir lié les procédures de prise de décision aux canaux de communication. Ainsi, si la nationalité est, à tous égards, démontrée par la possession d'une carte nationale d'identité, il devrait exister une procédure pour régler le statut de la nationalité d'une personne qui fait une demande de carte d'identité selon la même procédure, plutôt que de demander un renvoi séparé aux autorités de l'immigration, avec un délai indéterminé. Si une personne n'est pas ressortissante en vertu de la loi, mais remplit les conditions d'acquisition de la nationalité, la demande d'une carte nationale d'identité devrait être considérée comme une demande d'acquisition de nationalité et être traitée en conséquence.

Efforts pour réduire l'apatridie

Des efforts importants ont été déployés au sein de la CAE pour essayer de résoudre les questions de l'apatridie :

- L'adoption (pour une période limitée) de dispositions dans la Loi dite Citizenship and Immigration Act de 2011 du Kenya, pour un accès facilité à l'enregistrement en tant que citoyen de populations résidant dans le pays depuis l'indépendance.
- Les protections contre l'apatridie incluses dans le Code de la nationalité rwandais, en particulier pour les enfants nés sur le territoire qui ne peuvent pas revendiquer une autre nationalité et le droit d'acquérir la nationalité fondu sur la naissance et la résidence dans le pays jusqu'à la majorité.
- Les initiatives majeures de la Tanzanie pour naturaliser les réfugiés présents dans le pays depuis de nombreuses décennies.
- L'Ouganda a profité de la procédure d'enregistrement de masse pour une nouvelle carte d'identité, afin de permettre aux individus non ressortissants d'origine de s'enregistrer en tant que tels.

Parmi ces dispositions et initiatives juridiques, les programmes de naturalisation de masse du gouvernement de Tanzanie pour les réfugiés ont été largement étudiés, en particulier l'effort le plus récent pour les « anciens réfugiés » venus du Burundi (voir encadré pp. 80–71). Les autres efforts mériteraient d'être étudiés plus en profondeur : les raisons pour lesquelles les dispositions juridiques du Kenya n'ont pas été aussi efficaces que prévu et la façon dont elles pourraient être améliorées et approfondies ; les procédures d'identification des enfants nés apatrides au Rwanda et d'octroi de la citoyenneté rwandaise ; et la manière dont les procédures d'enregistrement pour la nationalité ougandaise ont été déployées pendant l'enregistrement pour la carte nationale d'identité et comment elles pourraient être approfondies pour une utilisation régulière.

Mécanismes de coopération régionale

Il y a un manque de coopération entre les pays (pas seulement en Afrique de l'Est) pour résoudre les cas où la nationalité est mise en doute. Même s'il y a un contact entre les autorités consulaires pour obtenir un accord sur la nationalité d'une personne sans papiers afin d'organiser l'expulsion, il n'existe pas de système positif pour établir la nationalité et les documents d'une personne quand il est pourtant évident qu'elle ne peut réclamer la nationalité que de deux pays, mais que ces deux pays contestent cette demande.

Il est habituel pour les fonctionnaires de l'État de considérer que leurs obligations reviennent à s'assurer que les peuples qui ne bénéficient pas d'une nationalité n'obtiennent pas de documents de nationalité. Mais dans le contexte de l'Afrique de l'Est, où de nombreux peuples ne possèdent pas de documents de nationalité, le rejet d'une demande de documents par une personne qui n'en a nulle part ailleurs, devrait être accompagné...
d’un effort de facilitation d’accès aux documents de nationalité dans un autre pays. Si l’autre pays rejette aussi la demande, alors l’État de résidence habituelle devrait être le premier obligé d’offrir à cette personne un accès à sa nationalité.

Les cadres juridiques et les institutions de la Communauté d’Afrique de l’Est devraient être adaptés pour promouvoir la coopération dans la détermination de la nationalité des populations quand elle est remise en cause, notamment en travaillant avec l’UNHCR et d’autres organismes internationaux compétents pour établir des commissions bi- ou trilatérales pour organiser des sessions dans les régions frontalières et décider des situations des populations qui pourraient prétendre à deux nationalités ou plus mais ne possèdent aucun document nulle part.

La Déclaration de Brazzaville et le Plan d’action régional adoptés par les États membres de la CIRGL offrent un autre cadre important de collaboration pour mettre fin à l’apatridie. Les délais ambitieux envisagés par le Plan d’action, qui comprend la ratification des conventions sur l’apatridie d’ici 2019, devraient être supervisés par la société civile, l’UNHCR et les États eux-mêmes.
9. Recommandations

Appui institutionnel régional pour la coopération entre États et pour des normes communes

Les institutions de la CAE devraient faciliter la collaboration entre les États Partenaires de la CAE pour résoudre les cas d’éventuelle apatridie, notamment par les moyens suivants :

- Favoriser la création de commissions bi- et trilatérales pour conduire des missions de vérification au sein des populations frontalières, en s’assurant que tous les résidents des zones frontalières ont les documents de l’un ou l’autre des États, ou des deux.
- Favoriser les échanges d’informations et les procédures de décision coordonnées entre les États Partenaires de la CAE et avec les pays voisins, afin d’établir une nationalité pour les personnes dont la nationalité est mise en doute.
- Faciliter l’offre de formation sur l’apatridie pour les fonctionnaires responsables de l’administration de la nationalité.
- Créer un mécanisme tel que la mise en place d’un médiateur régional pour servir d’interface entre les citoyens et la Commission de la CAE pour les questions relatives à la nationalité.
- Favoriser l’harmonisation des lois et pratiques relatives à la nationalité des États Partenaires, conformément aux recommandations du présent rapport et des Déclarations de Dar es Salam et de Brazzaville de la CIRGL, dans le cadre du projet d’harmonisation des lois entre les États Partenaires.
- S’assurer que les initiatives de renforcement de l’application du régime de la CAE sur la libre circulation des personnes, y compris l’adoption d’une carte nationale d’identité biométrique, prennent suffisamment en compte l’obligation de réduire l’apatridie.
- Conduire des recherches et publier des rapports sur les conséquences et la prévalence de l’apatridie dans la région, et les profils des individus à risque, en collaboration avec l’UNHCR et les autres organismes internationaux compétents, pour informer les réformes législatives et politiques à mettre en œuvre par les États Partenaires.

Ces recommandations s’appliquent de la même manière au Secrétariat exécutif de la CIRGL et aux mécanismes de coordination, qui devraient en outre se baser sur des engagements existants en :

- S’assurant que les engagements adoptés dans la Déclaration de Brazzaville et le Plan d’action régional soient tenus dans le respect des délais approuvés par les États, en particulier l’engagement de ratifier les conventions relatives à l’apatridie d’ici 2019 et de développer des plans d’actions nationaux pour éradiquer l’apatridie. Si les engagements ne sont pas tenus dans les temps, le Plan d’action régional sera prolongé à 2024, conformément à la campagne #IBelong (#J’appartiens) de l’UNHCR pour mettre fin à l’apatridie.

Réforme juridique

Les États Partenaires de la CAE doivent :

- Supprimer les dispositions discriminatoires de la législation nationale relatives à la transmission de la nationalité aux époux ou aux enfants sur la base du sexe ou de la naissance dans les liens du mariage ou en dehors.
- Réviser les dispositions qui créent un accès préférentiel à la nationalité fondé sur la race, la religion ou le groupe ethnique, et s’assurer qu’elles sont conformes aux normes et standards internationaux et africains, et en particulier éviter d’exposer au risque d’apatridie les personnes nées dans le pays qui ne sont pas membres du ou des groupes privilégiés.
- S’assurer que chaque enfant ait droit à une nationalité, notamment à travers des dispositions qui :
  ○ Intègrent les garanties contre l’apatridie dans les conventions internationales relatives à l’apatridie et les traités internationaux et africains relatifs aux droits humains, en particulier
pour les enfants nés dans le pays qui ne peuvent avoir accès à une preuve de nationalité de l’un de leurs parents.

- Offrent un accès à la nationalité à toute personne née dans le pays qui y reste pendant son enfance et jusqu’à sa majorité, soit automatiquement soit à travers une procédure de demande, en particulier lorsque cette personne serait autrement apatride.
- Établissent une procédure accessible de confirmation de la nationalité, fondée sur le témoignage et d’autres formes de preuve ainsi que l’enregistrement de la naissance, et la délivrance d’un document qui serve de preuve probante de la nationalité, sauf en cas d’annulation par un tribunal.

- Réviser les conditions et procédures de naturalisation pour poser des limites claires à la discrétion excessive d’octroi ou de refus de la naturalisation. Les conditions devraient être clairement décrêtes et publiées, ne pas être exagérément difficiles à remplir et ne devraient discriminer aucun groupe ethnique, religieux ou racial particulier. Les décisions stipulant qu’une personne ne remplit pas les conditions de naturalisation doivent être motivées et pouvoir être contestées devant un tribunal.
- S’assurer que la loi nationale relative à la nationalité garantit un droit à la nationalité et des documents pour le prouver pour les enfants vulnérables, notamment les nouveau-nés abandonnés et les enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents.
- Réviser les lois et procédures pour s’assurer qu’elles sont adaptées aux réalités contemporaines de l’Afrique de l’Est, notamment en créant des systèmes d’accès à la nationalité d’origine pour les populations nomades et frontaliers, ainsi que pour les descendants de migrants ou de réfugiés.
- Prévoir en droit que toute décision du pouvoir exécutif de priver une personne de nationalité ou de refuser de reconnaître la nationalité existante revendiquée, soit motivée et puisse être contestée devant les tribunaux.
- Prévoir dans la loi des procédures administratives et judiciaires de détermination ou de certification de la nationalité quand elle est remise en cause et de délivrance d’un document servant de preuve probante de nationalité, notamment le droit de faire appel en cas de rejet.
- Prévoir dans la loi une révision administrative rapide et efficace des décisions relatives au droit d’avoir des documents d’identité (systèmes de plaintes), faciliter un accès à faible coût à une autorité judiciaire indépendante pour le règlement de ces décisions, et permettre aussi de faire appel aux tribunaux ordinaires responsables des questions similaires.

Administration de la nationalité

Les États Partenaires de la CAE doivent adopter des mesures pour renforcer l’accessibilité, le traitement équitable, la transparence et l’efficacité dans l’administration de la nationalité, notamment :

- En publiant des statistiques annuelles sur les procédures relatives à la nationalité, y compris sur la délivrance des documents d’identité et les naturalisations, et sur les pourcentages de demandes refusées.
- En conduisant des campagnes publiques de sensibilisation sur le besoin de procédures pour l’obtention d’un acte de naissance et d’autres documents, en particulier dans les zones frontaliers et les quartiers les plus pauvres.
- En désignant clairement les services ou organes responsables de l'examen et du traitement des cas d’apatridie. Ce rôle doit revenir à l'organe chargé des questions de nationalité, en collaboration avec les tribunaux pour la révision ou l’appel de certaines décisions.
- En améliorant les systèmes actuels d’application et d’archivage des enregistrements des faits d’état civil, afin d’obtenir des procédures d’enregistrement des naissances gratuites, accessibles et universelles, notamment pour les enfants de migrants, les réfugiés, les populations nomades et autres groupes marginalisés.
- En offrant ou en facilitant l’assistance juridique notamment pour les personnes qui cherchent une preuve de nationalité, en particulier pendant les périodes où de nouvelles procédures ou des réformes de la loi sont introduites.
En assurant que les systèmes de vérification pour contrôler la nationalité d'une personne soient établis conformément à la loi, s'appliquent équitablement à tous les demandeurs, énoncent des critères et procédures claires, octroient le droit d'être entendu en personne ou par un représentant, et impliquent que les décisions soient rendues dans un délai raisonnable et qu'une réponse négative soit motivée et notifiée par écrit.

En s'assurant que les coûts liés à l'administration de la nationalité et à l'identification n'empêchent pas les gens d'obtenir les documents auxquels ils ont droit en vertu de la loi.

En prenant des mesures urgentes pour garantir l'enregistrement universel des naissances et renforcer les systèmes d'enregistrement de faits d'état civil, de manière plus générale.

Identification des populations à risque d'apatridie, et prévention et réduction de l'apatridie

Les États Partenaires de la CAE devraient identifier et offrir des solutions aux apatrides ou aux personnes risquant de le devenir, et ils devraient notamment :

- Conduire des recherches au sein des populations à risque d'apatridie, afin d'identifier ces groupes ou individus dont le droit à la nationalité du pays où ils vivent doit être confirmé, ou qui ont besoin d'une protection en tant qu'apatrides en tant que mesure temporaire, préalable à une acquisition facilitée de la nationalité.
- Conduire des activités spécifiques de sensibilisation parmi les populations à risque d'apatridie pour encourager les individus à acquérir ces documents de confirmation de leur nationalité, y compris les actes de naissance, et à demander une confirmation de la nationalité de leur pays de résidence ou d'un autre pays le cas échéant, à travers les procédures disponibles.
- Dans le cas de mouvements forcés de populations dus à un conflit ou d'autres types de crises, assurer la documentation des personnes qui ont été forcées de se déplacer au plus tôt, et prendre des mesures spéciales pour permettre l'accès à l'obtention des actes de naissance de leurs enfants, en accord avec la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Article 25).
- Lorsque des individus ne peuvent prétendre à une nationalité en vertu des lois existantes, leur offrir un statut temporaire de protection conformément aux procédures prévues par la Convention relative au statut des apatrides, et leur faciliter l'acquisition d'une nationalité.

Une approche intégrée des systèmes de nationalité

- Les États Partenaires de la CAE devraient aborder la nationalité et l'apatridie selon une perspective systémique, et chercher à mettre en place des initiatives cohérentes sur la documentation et la gestion de l'identité pour offrir un accès à la nationalité à tous, en théorie et en pratique, et identifier et fournir des documents à tous.

Adhésion et mise en œuvre des traités de l'ONU et l'UA

- Les États Partenaires de la CAE devraient prendre des mesures pour respecter l'engagement qu'ils ont pris, en tant qu'États membres de la CIRGL dans la Déclaration de Brazzaville et son Plan d'action, afin d'adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 relative à la réduction de l'apatridie, et de réviser la législation et les pratiques nationales pour assurer qu'elles soient conformes à leurs obligations, selon le manuel de l'UNHCR sur la protection des apatrides et les principes directeurs sur la prévention de l'apatridie chez les enfants. L'Ouganda a adhéré en 1961 à la Convention de 1954 ; le Rwanda a adhéré aux deux Conventions en 2006 ; et l'Assemblée nationale du Burundi a approuvé les deux Conventions à l'unanimité en septembre 2018, au moment où ce rapport allait à l'impression. Aucune mesure n'a été prise par les autres États partenaires de la CAE.
- Tous les États Partenaires de la CAE, à l'exception du Soudan du Sud, sont déjà partie à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, dont l'Article 6 traite de l'enregistrement à la naissance et du droit à un nom et une nationalité. Ils doivent réviser leurs lois et procédures pour garantir l'enregistrement universel des naissances et pour garantir l'identité des enfants, y compris en cas de conflit ou d'autres types de crises, en accord avec la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Article 25).
conformément à l'Observation générale sur l'Article 6 de la Charte adoptée en 2014 par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant.

- Le Burundi et le Soudan du Sud doivent envisager l'adhésion au Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. Le Soudan du Sud doit en plus envisager d'adhérer à la CADBE.

**Recommandations aux différents pays**

En plus des recommandations s'appliquant à tous les pays de la CAE listés ci-dessous, les considérations suivantes s'appliquent aux différents États.

**Burundi**

- Adopter des lois pour clarifier rétroactivement le statut de la nationalité des personnes qui résidaient au Burundi au moment de l'indépendance, ainsi que celui leurs descendants, et permettre à celles encore résidentes du Burundi aujourd'hui d'acquérir la nationalité.
- Réformer la loi relative à la nationalité pour supprimer la discrimination basée sur le genre dans la transmission de la nationalité aux enfants et époux.
- Clarifier la signification de parents « légalement inconnu » du Code de la nationalité, pour offrir une protection efficace contre l'apatridie des enfants de parents inconnus.
- Clarifier l'accès à la nationalité aux personnes d'origine omanaise ou swahili, notamment à travers une sensibilisation redoublée de cette population et une procédure écrite claire.
- Clarifier l'accès à l'enregistrement à la naissance et aux actes de naissance au retour des enfants nés à l'étranger de parents burundais réfugiés, dont les naissances n'ont pas été enregistrées ou dont l'enregistrement à l'étranger nécessite une transcription dans le système d'état civil burundais afin d'être reconnu.

**Kenya**

- Mener des campagnes d'éducation et de vulgarisation, notamment parmi les communautés mentionnées dans ce rapport, pour assurer que les personnes éligibles à la nationalité, conformément au délai imparti pour l'enregistrement des apatrides et migrants par la Loi de 2011 dite Citizenship and Immigration Act, puissent être en mesure de le faire.
- Envisager d'étendre indéfiniment la période provisoire d'enregistrement et établir une date avant laquelle les ancêtres d'une personne doivent avoir été présents au Kenya, plus proche du présent que 1963.
- Appliquer les décisions de la Cour relatives aux problèmes d'identification et étendre l'effet de ces décisions aux personnes d'une catégorie similaire à celle des plaignants, dans chaque cas, plutôt que de demander à chacun de faire un recours individuel.
- Plus particulièrement, adopter des réformes juridiques pour offrir une protection contre l'apatridie aux enfants nés au Kenya qui ne peuvent acquérir la nationalité de l'un de leurs parents, conformément aux recommandations du Comité africain d'experts dans le cas des enfants nubiens du Kenya.
- Accélérer le processus d'adoption, au terme d'une large consultation, de la nouvelle législation proposée pour remplacer la Loi sur l'enregistrement des naissances et des décès, dite Births and Deaths Registration Act, et la Loi sur l'enregistrement des personnes, dite Registration of Persons Act.
**Ouganda**

- Réviser les dispositions constitutionnelles sur la nationalité pour s’assurer qu’elles soient conformes aux normes internationales et africaines sur la non-discrimination, et permettre un accès à la nationalité d’origine pour les enfants de personnes qui n’appartiennent pas à des groupes ethniques mentionnés, mais qui ont d’autres formes de liens de longue durée avec l’Ouganda.
- Modifier la loi pour permettre une transmission automatique de la nationalité aux enfants de citoyens enregistrés ou naturalisés, nés après l’acquisition de la nationalité des parents, et permettre à ceux qui sont nés avant la naturalisation de leurs parents d’acquérir la nationalité à travers la même demande.
- Identifier et faciliter l’accès à la nationalité aux migrants de longue durée et leurs descendants, en particulier ceux habilités à s’enregistrer au moment de l’indépendance et ceux à qui on a promis la nationalité par le passé mais pour qui les formalités n’ont pas été finalisées.
- Remédier à la situation des individus et des groupes dont la nationalité est remise en cause pendant la procédure d’enregistrement pour la nouvelle carte nationale d’identité, comme les Maragolis, en adoptant des réformes juridiques pour offrir un accès à la nationalité aux personnes qui n’ont accès à aucune autre nationalité, même si elles ne sont membres d’aucune des communautés ethniques mentionnés dans la Constitution.
- Permettre que les périodes de temps de résidence en Ouganda en tant qu’enfants, étudiants ou réfugiés, soient prises en compte comme période de résidence légale nécessaire à l’enregistrement ou la naturalisation en tant que citoyen.
- Adopter des règlements et procédures pour rendre possibles les demandes de naturalisation dans la pratique.
- Autoriser la double nationalité pour les enfants.

**Rwanda**

- Prendre des mesures pour réévaluer, sur une base individuelle, le statut des demandeurs d’asile et des réfugiés de la RDC vivant dans des camps de réfugiés ou ailleurs au Rwanda, afin de reconnaître la nationalité rwandaise si une personne peut la revendiquer (en particulier en cas de naissance au Rwanda) et souhaite faire valoir ce droit, pour garantir la naturalisation d’une personne éligible qui souhaite être naturalisée ou pour confirmer la protection en tant que réfugiés congolais.
- Fournir une garantie contre l’apatridie à l’Article 21 de la Loi sur la nationalité pour garantir que les enfants et époux d’individus privés d’une nationalité frauduleusement acquise ne soient pas exposés à l’apatridie par la perte subsidiaire de la nationalité rwandaise.

**Soudan du Sud**

- Réviser les dispositions constitutionnelles et législatives qui fondent l’accès à la nationalité sur l’ethnicité, pour offrir un accès à la nationalité aux personnes non reconnues en tant que membres d’une « communauté ethnique autochtone », par exemple parce qu’elles sont membres de communautés transfrontalières mais avec des liens de longue date avec le Soudan du Sud et n’ont pas de preuve de la nationalité d’un autre État. Les réformes doivent concerner les dispositions substantielles de la loi et les procédures à suivre pour obtenir des documents d’identification.
- Réviser la Loi pour garantir que la nationalité n’est pas attribuée aux individus nés et résidant en dehors du Soudan du Sud qui ne souhaitent pas l’avoir, par exemple, en proposant à la place une attribution automatique de la nationalité uniquement aux personnes qui établissent leur résidence au Soudan du Sud, afin de ne pas exposer les individus de nationalité soudanaise ou autre à une perte involontaire de cette nationalité.

**Tanzanie**

- Assurer que le processus de révision de la Constitution, si elle est révisée, ou que la révision de la Loi sur la nationalité répondent aux préoccupations soulevées dans ce rapport, concernant l’accès à la
nationalité, notamment en apportant plus de clarté dans la loi, tout en préservant les droits existants des individus nés avant qu’aucun amendement ne soit adopté.

- En particulier et conformément aux engagements de la Tanzanie envers la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant :
  - Adopter une disposition afin qu’un enfant trouvé en Tanzanie de parents inconnus soit présumé citoyen.
  - Adopter une disposition pour protéger de l’apatridie les enfants nés en Tanzanie s’ils ne peuvent acquérir la nationalité d’aucun de leurs parents.

- Supprimer la discrimination fondée sur le sexe concernant l’acquisition de la nationalité en cas de mariage avec un ressortissant.

- Modifier la Loi dite *Citizenship Act* pour permettre un accès aux tribunaux et offrir d’autres procédures régulières de protection concernant la détermination de la citoyenneté, notamment un accès aux documents d’identité, comme imposé par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans le cas *Anudo Ochieng Anudo vs Republic of Tanzania*.

- Publier des directives officielles à appliquer par les fonctionnaires responsables des décisions sur l’éligibilité à la nationalité, l’interprétation des dispositions de la Loi sur la nationalité d’origine et les exigences en matière de preuve en usage.

- Utiliser le déploiement de la nouvelle carte nationale d’identité pour identifier et faciliter l’accès à la nationalité aux migrants de longue durée et leurs descendants, en particulier les individus habilités à s’enregistrer au moment de l’indépendance et ceux à qui on a promis la nationalité par le passé mais pour qui les formalités n’ont pas été complétées.

- Étendre un peu plus la possibilité de naturalisation des réfugiés de longue durée pour qu’elle soit disponible de manière continue pour les individus qui remplissent les critères normaux de naturalisation, notamment les réfugiés qui se sont installés.

- Permettre aux enfants mineurs des personnes qui font une demande de naturalisation d’être inclus dans la même demande de nationalité, et proposer une procédure non discrétionnaire, rapide et à moindre coût pour l’acquisition de la nationalité pour les enfants adoptés.

- Réduire les frais de naturalisation de manière générale.

**Le rôle des partenaires internationaux**


- S’assurant que les diverses interventions pour remédier au manque de documents soient coordonnées avec les gouvernements et entre eux, en fonction des écarts identifiés à travers une évaluation et une analyse de référence commune, en particulier des données qualitatives.

- Adoptant des règlements ou directives portant sur l’apatridie et la Loi sur la nationalité, quand elles interagissent avec d’autres systèmes concernés, notamment la gestion des frontières, les documents d’identité et l’enregistrement des naissances.

- Appuyant la mise en œuvre des recommandations du présent rapport.
**Annexe I : Lois sur la nationalité en vigueur**

La liste ci-dessous indique la version de la loi sur la nationalité utilisée dans l’élaboration de ce rapport, modifié en juin 2018.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pays</th>
<th>Constitution/Loi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burundi</td>
<td>Constitution 2005</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Loi No. 1-013 du 18 juillet 2000 portant réforme du Code de la nationalité</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenya</td>
<td>Constitution 2010</td>
</tr>
<tr>
<td>Ouganda</td>
<td>Constitution 1995 (modifiée en vertu de la loi No. 11 de 2005 et la loi No. 21 de 2005)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Uganda Citizenship and Immigration Act 1999 (modifiée en vertu de la loi 5 de 2009)</td>
</tr>
<tr>
<td>Rwanda</td>
<td>Constitution 2003 (modifiée en dernier lieu en 2015)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Loi organique n°30/2008 du 25/07/2008 portant code de la nationalité rwandaise</td>
</tr>
<tr>
<td>Soudan du Sud</td>
<td>Constitution transitoire de la République du Soudan du Sud 2011</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nationality Act 2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanzanie</td>
<td>Tanzania Citizenship Act No. 6 of 1995</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Annexe II : Statut des traités de l'ONU

 Traités relatifs à l'apatridie

Dates de ratification/adhésion disponibles sur : [https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx](https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx)

<table>
<thead>
<tr>
<th>PAYS</th>
<th>Convention relative au statut des apatrides 1954</th>
<th>Convention relative à la réduction de l'apatridie 1961</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Burundi</td>
<td>Projet de loi approuvé par l'Assemblée nationale le 19 septembre 2018</td>
<td>Projet de loi approuvé par l'Assemblée nationale le 19 septembre 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenya</td>
<td>Aucune action</td>
<td>Aucune action</td>
</tr>
<tr>
<td>Ouganda</td>
<td>A adhéré le 15 avril 1965</td>
<td>Aucune action</td>
</tr>
<tr>
<td>Rwanda</td>
<td>A adhéré le 4 octobre 2006</td>
<td>A adhéré le 4 octobre 2006</td>
</tr>
<tr>
<td>Soudan du Sud</td>
<td>Aucune action</td>
<td>Aucune action</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanzanie</td>
<td>Aucune action</td>
<td>Aucune action</td>
</tr>
</tbody>
</table>

 Traités prévoyant le droit à la nationalité

Dates de ratification/adhésion disponibles sur : [https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx](https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pays</th>
<th>PIDCP</th>
<th>CEDEF</th>
<th>CEDR</th>
<th>CIDE</th>
<th>CTM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Soudan du Sud</td>
<td>--</td>
<td>30 avr. 2015</td>
<td>--</td>
<td>23 janv. 2015</td>
<td>--</td>
</tr>
</tbody>
</table>

PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
CEDEF : Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979
CEDR : Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965
CRDE : Convention relative aux droits de l'enfant, 1989
CTM : Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990
Annexe III : Statut des traités de l'UA


<table>
<thead>
<tr>
<th>Pays</th>
<th>CADHP</th>
<th>Protocole sur les droits des femmes en Afrique</th>
<th>CADBE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ouganda</td>
<td>10 mai 1986</td>
<td>22 juill. 2010</td>
<td>17 août 1994</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanzanie</td>
<td>18 févr. 1984</td>
<td>03 mars 2007</td>
<td>16 mars 2003</td>
</tr>
</tbody>
</table>