**Lampiran 10.**

**Peraturan penahanan bagi individu yang ditempatkan di dalam bilik peralihan.**

**§ 1**

1. Individu yang ditempatkan di dalam bilik peralihan hendaklah dimaklumkan tentang:

1) hak dan obligasi mereka dengan memastikan mereka membiasakan diri dengan Peraturan ini.

Individu yang dimasukkan ke bilik peralihan mengesahkan bahawa mereka telah membiasakan diri mereka dengan peraturan ini dengan menandatangani piagam yang mengandungi peraturan penahanan individu di dalam bilik peralihan;

2) peralatan di dalam bilik ini meliputi peranti pemantauan, termasuk peralatan yang bertujuan untuk memerhati dan merakam imej, sekiranya peranti berkenaan dipasangkan.

2. Seseorang individu boleh menduduki bilik peralihan tidak lebih dari 6 jam dari masa kemasukan.

3. Individu yang ditempatkan di dalam bilik peralihan yang tidak bertutur dalam bahasa Poland hendaklah diberi keupayaan untuk berkomunikasi dalam hal yang berkaitan dengan penahanan mereka di dalam bilik peralihan ini melalui seorang jurubahasa.

4. Jika komunikasi dengan individu yang menduduki bilik peralihan tersebut mencabar disebabkan oleh kesedaran mereka yang tidak siuman, tindakan yang dihuraikan dalam perenggan 1 hendaklah dilaksanakan setelah tidak lagi wujud apa-apa halangan.

5. Jika gangguan komunikasi dengan individu yang ditahan timbul akibat daripada kesedaran mereka yang tidak siuman, yang mencegah mereka daripada dimaklumkan mengenai hak mereka berlandaskan Kod Prosedur Jenayah atau undang-undang yang lain yang berkaitan dengan penahanan mereka, makluman ini hendaklah berlaku dengan segera setelah halangan yang berkaitan tidak lagi wujud. Individu dalam tahanan mengesahkan pengakuan tentang hak mereka dengan menandatangani rekod penahanan.

**§ 2**

1. Individu di dalam bilik peralihan memberi nama pertama dan keluarga mereka, nama bapa, tarikh dan tempat lahir, maklumat tentang tempat pendaftaran atau kediaman, dan maklumat tentang masalah kesihatan mereka.

2. Individu yang ditempatkan di dalam dan menduduki bilik peralihan hendaklah tertakluk pada pemeriksaan pencegahan.

**§ 3**

1. Item yang dijumpai dan dikumpulkan sepanjang pemeriksaan pencegahan ini yang dirujuk dalam § 2(2) hendaklah dimasukkan dalam slip deposit, berserta dengan sifat individu item tersebut. Slip deposit tersebut hendaklah ditandatangani oleh individu yang dimasukkan ke bilik peralihan yang berkenaan dan pegawai polis yang mempunyai item yang didepositkan yang dinyatakan dalam slip berkenaan.

2. Keengganan atau ketidakupayaan individu yang dimasukkan ke bilik peralihan untuk menurunkan tandatangan hendaklah direkodkan pada slip deposit yang tersebut, dengan mengisyaratkan bahawa pegawai polis yang lain hadir sewaktu tindakan tersebut, yang akan dibuktikan melalui tandatangan mereka.

3. (dimansuhkan)

4. Item yang dijumpai dan diperoleh sepanjang pemeriksaan pencegahan yang dirujuk dalam § 2(2), tidak boleh diberikan kepada individu yang ditempatkan di dalam bilik peralihan yang berkenaan.

**§ 4** Individu yang ditempatkan di dalam bilik peralihan menduduki tempat yang ditetapkan oleh pegawai polis yang menyelia mereka, dengan individu:

1) daripada jantina yang berlainan hendaklah ditempatkan secara berasingan;

2) yang dibawa masuk bagi tujuan menunggu sehingga kembali siuman hendaklah ditempatkan di dalam bilik yang berasingan daripada individu yang siuman;

3) yang berusia bawah 18 tahun hendaklah ditempatkan secara berasingan daripada individu dewasa.

**§ 5** Individu yang dimasukkan ke dalam bilik peralihan dimaklumkan tentang keperluan untuk:

1) mematuhi Peraturan ini;

2) mengikut arahan pegawai polis yang bertanggungjawab;

3) mematuhi peraturan kewujudan bersama sosial;

4) menjaga kebersihan diri dan kebersihan bilik peralihan yang berkenaan;

5) menggunakan peralatan bilik peralihan yang berkenaan bagi tujuan yang diniatkan;

6) serta-merta memaklumkan pegawai polis jika terdapat ancaman kepada nyawa atau kesihatan manusia atau kerosakan pada

peralatan di dalam bilik peralihan tersebut atau insiden berbahaya yang lain.

**§ 6** Individu yang ditempatkan di dalam bilik peralihan hendaklah menggunakan pakaian, pakaian dalam dan kasut mereka sendiri.

**§ 7** Individu yang ditempatkan di dalam bilik peralihan diberikan kesempatan untuk:

1) menggunakan khidmat penjagaan perubatan;

2) menggunakan kemudahan sanitari dan produk pembersihan yang diperlukan untuk kebersihan diri;

3) merokok di tempat yang ditetapkan bagi tujuan ini, menurut peruntukan atau syarat yang terperinci bagi penggunaan produk tembakau di premis dan di dalam kaedah pengangkutan individu yang tertakluk pada menteri yang bertanggungjawab untuk hal ehwal dalam negeri, jika ini tidak menghalang pelaksanaan tugas rasmi oleh pegawai polis yang bertujuan untuk memastikan keselamatan individu yang berada di dalam bilik peralihan tersebut;

4) mengambil ubat yang dipreskripsikan oleh doktor, yang mungkin tersedia hanya dengan persetujuan doktor dan menurut pengaturan yang dibuat dengan doktor; ubat-ubatan hendaklah diberikan kepada individu yang ditempatkan di dalam bilik peralihan oleh doktor atau pegawai polis mengikut pengaturan yang dibuat oleh doktor;

5) mengemukakan permintaan, aduan dan permohonan melalui pegawai polis yang menyelia mereka kepada ketua unit organisasi polis yang bertanggungjawab perihal penggunaan bilik berkenaan;

**§ 8** (dimansuhkan)