**Princip subsidiarity mezinárodního osvojení**

**Zadání k diskusi ve cvičení**

Srovnejte text autentického textu čl. 21 Úmluvy o právech dítěte (angličtina), jeho neautentický německý a český překlad. Při zohlednění svých znalostí o procesu mezinárodního osvojení z předchozích částí kursu zodpovězte následující otázky:

1. Popište princip subsidiarity mezinárodního osvojení jako obecnou kategorii.
2. Jaká je regulace principu subsidiarity v haagské adopční úmluvě a evropské adopční úmluvě? Shledáváte nejednotnost s Úmluvou o právech dítěte?
3. Domníváte se, že čl. 21 Úmluvy o právech dítěte je self-executing ustanovení? Snažte se obhajovat obojí pozici s využitím různorodé judikatury (jak mezinárodních soudů, tak vnitrostátních soudů, zejména Ústavního soudu).
4. Deklarujte disproporce v textu anglického znění Úmluvy o právech dítěte a německého a českého překladu.
5. Jaké důsledky by mohla přinést restriktivní interpretace čl. 21 písm. b) Úmluvy o právech dítěte?

**Convention on the Rights of the Child**

Article 21

States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of the child shall be the paramount consideration and they shall:

1. Ensure that the adoption of a child is authorized only by competent authorities who determine, in accordance with applicable law and procedures and on the basis of all pertinent and reliable information, that the adoption is permissible in view of the child's status concerning parents, relatives and legal guardians and that, if required, the persons concerned have given their informed consent to the adoption on the basis of such counselling as may be necessary;
2. Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative means of child's care, if the child cannot be placed in a foster or an adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in the child's country of origin;
3. Ensure that the child concerned by inter-country adoption enjoys safeguards and standards equivalent to those existing in the case of national adoption;
4. Take all appropriate measures to ensure that, in inter-country adoption, the placement does not result in improper financial gain for those involved in it;
5. Promote, where appropriate, the objectives of the present article by concluding bilateral or multilateral arrangements or agreements, and endeavour, within this framework, to ensure that the placement of the child in another country is carried out by competent authorities or organs.

**Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes**

Artikel 21

Die Vertragsstaaten, die das System der Adoption anerkennen oder zulassen, gewährleisten, daß dem Wohl des Kindes bei der Adoption die höchste Bedeutung zugemessen wird; die Vertragsstaaten

1. stellen sicher, daß die Adoption eines Kindes nur durch die zuständigen Behörden bewilligt wird, die nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren und auf der Grundlage aller verläßlichen einschlägigen Informationen entscheiden, daß die Adoption angesichts des Status des Kindes in bezug auf Eltern, Verwandte und einen Vormund zulässig ist und daß, soweit dies erforderlich ist, die betroffenen Personen in Kenntnis der Sachlage und auf der Grundlage einer gegebenenfalls erforderlichen Beratung der Adoption zugestimmt haben;
2. erkennen an, daß die internationale Adoption als andere Form der Betreuung angesehen werden kann, wenn das Kind nicht in seinem Heimatland in einer Pflege- oder Adoptionsfamilie untergebracht oder wenn es dort nicht in geeigneter Weise betreut werden kann;
3. stellen sicher, daß das Kind im Fall einer internationalen Adoption in den Genuß der für nationale Adoptionen geltenden Schutzvorschriften und Normen kommt;
4. treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß bei internationaler Adoption für die Beteiligten keine unstatthaften Vermögensvorteile entstehen;
5. fördern die Ziele dieses Artikels gegebenenfalls durch den Abschluß zwei- oder mehrseitiger Übereinkünfte und bemühen sich in diesem Rahmen sicherzustellen, daß die Unterbringung des Kindes in einem anderen Land durch die zuständigen Behörden oder Stellen durchgeführt wird.