**Hessenrecht
Landesrechtsprechungsdatenbank
Entscheidungen der hessischen Gerichte**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |

 |

 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kurztext |  |  |

 |

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Gericht:** | Hessischer Verwaltungsgerichtshof 8. Senat |
| **Entscheidungsdatum:** | 30.01.2014 |
| **Aktenzeichen:** | 8 A 119/12.A |
| **Dokumenttyp:** | Urteil |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Quelle:** |  |
| **Normen:** | Art 15c EURL 95/2011, § 60 Abs 5 AufenthG 2004, § 60 Abs 7 AufenthG 2004, § 73 Abs 3 AsylVfG 1992 |

 |

 |

Keine Abschiebungsverbote bei alleinstehenden afghanischen Männern**Leitsatz**1. Alleinstehende männliche afghanische Staatsangehörige ohne persönliche gefahrerhöhende Merkmale haben derzeit im Falle einer Abschiebung in ihr Herkunftsland über Kabul nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dort alsbald Opfer eines internationalen oder innerstaaatlichen bewaffneten Konflikts i.S.d. Art. 15 lit. c der Richtlinie 2011/95/EU vom 13. Dezember 2011 (ABl. EU Nr. L. 337 S. 9) zu werden. Ihnen kann daher kein unionsrechtlich begründetes Abschiebungsverbot in entsprechender Anwendung des § 60 Abs. 7 S. 1 und 3 AufenthG zuerkannt werden.2. Dieser Personenkreis liefe im Fall einer Abschiebung nach Afghanistan derzeit auch nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit Gefahr, im Raum Kabul einer sog. Extremgefahr für Leben und Gesundheit i.S.d. Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu § 60 Abs. 7 S. 2 AufenthG ausgesetzt zu sein. Den betreffenden Personen steht deshalb auch kein nationales Abschiebungsverbot nach dieser Bestimmung zu.3. Zur Gefahr einer Zwangsrekrutierung nach Kabul abgeschobener afghanischer Staatsangehöriger durch Taliban (hier verneint).**Verfahrensgang**vorgehend VG Frankfurt, 28. Februar 2008, Az: 7 E 4813/06.A(3), UrteilHinweis: Die Entscheidung wurde von den Dokumentationsstellen der hessischen Gerichte ausgewählt und dokumentiert. Darüber hinaus ist eine ergänzende Dokumentation durch die obersten Bundesgerichte erfolgt. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|   |  |   |
|  |

 |

 |

 |

 |

 |

 |