|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | GeneralstaatsanwaltSr. Oscar Fernando ChinchillaFiscal General de la RepúblicaEdificio Lomas Plaza II, Col. Lomas del GuijarroTegucigalpaHONDURAS |  |  | PETITION 2024 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Honduras: Umweltschützer getötet  |  |
|  | Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt,Oquelí Domínguez wurde am 15. Juni in der Gemeinde Guapinol im Departamento Colón in Nordhonduras getötet. Er war der Bruder der Umweltschützer Aly und Reynaldo Domínguez. Fünf Monate zuvor wurden Aly Dominguez und Jairo Bonilla Ayala tot aufgefunden. Alle hatten sich in der Gruppe Resistencia de Guapinol gegen den Betrieb einer Eisenerzmine engagiert. Im Februar 2023 erfuhren sechs weitere Umweltschützer des Guapinol-Flusses, dass sie strafrechtlich verfolgt werden könnten, weil sie die Rechtmäßigkeit des Bergbauprojekts im Carlos-Escaleras-Nationalpark in Frage stellten. Die Behörden müssen eine rasche, gründliche und unparteiische Untersuchung der Angriffe auf die Umweltschützer\*innen des Guapinol-Flusses gewährleisten, ihren Schutz sicherstellen und es unterlassen, sie mit Hilfe der Justiz unter Druck zu setzen.Die für die Untersuchung der Tötungen von Oquelí und Aly Domínguez sowie Jairo Bonilla zuständigen Behörden müssen das Recht der Familien dieser Menschenrechtsverteidiger auf Gerechtigkeit, Wahrheit und Wiedergutmachung respektieren. Gemäß internationalen Menschenrechtsstandards müssen die Behörden die Menschenrechtsarbeit von Getöteten als Tatmotiv in die Ermittlungen einschließen. Daher fordere ich Sie dringend auf, unverzüglich eine unabhängige, unparteiische und umfassende Untersuchung durchzuführen, um alle Verantwortlichen für die Tötung der drei Umweltschützer zu ermitteln. Die Behörden müssen umgehend aufhören, die Umweltschützer\*innen des Guapinol-Flusses mit Hilfe der Justiz zu schikanieren, und sofort Maßnahmen ergreifen, um einen angemessenen Schutz zu gewährleisten.Mit freundlichen Grüßen |  |
|  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Name, Vorname | Anschrift | Unterschrift |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Name, Vorname | Anschrift | Unterschrift |  |
|  | **3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Name, Vorname | Anschrift | Unterschrift |  |
|  | **4** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Name, Vorname | Anschrift | Unterschrift |  |
|  | **5** |  |  |  |
|  | Name, Vorname | Anschrift | Unterschrift |  |
|  | **Datenschutzhinweis:** Amnesty International Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V. verarbeitet Ihre angegebenen Daten nur für die Durchführung dieser Petition. Die Daten werden an den oder die Adressaten der Petition übergeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.amnesty.de/datenschutzhinweise**Bitte senden Sie diese Petitionsliste bis 12.8.2023 an untenstehende Adresse****oder schicken Sie sie direkt an den Adressaten (siehe Adresse oben).**Kopie an**:** Botschaft der Republik Honduras,S.E. Herrn Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Cuxhavener Straße 14 ,10555 Berlin |  |
|  | **AMNESTY INTERNATIONAL** Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V. Gruppe 1008, Bezirk Bremen-Weser-Ems, Goetheplatz 4, 28203 Bremen, www.amnesty-bremen.deSPENDENKONTO 80 90 100 **.** Bank für Sozialwirtschaft **.** BLZ 370 205 00IBAN: DE23370205000008090100 **.** BIC: BFSWDE33XXX  | AI-Logo_SW |  |