Zum „Gefangenen des Monats Juni 2024“ haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA den eritreisch-orthodoxen Priester Fitsum Ghebrenigus benannt. Sie rufen dazu auf, sich für den seit fast 20 Jahren Inhaftierten einzusetzen.

Ghebrenigus, der auch ein im Land bekannter Psychiater ist, wurde am 19. November 2004 festgenommen, nachdem er der Einladung des eritreischen Gesundheitsministeriums zu einem Vortrag gefolgt war. Aus Kreisen von Exil-Eritreern erfuhr die IGFM, dass er wegen seines Engagements bei der staatlich unterdrückten Erneuerungsbewegung „Medhane Alem Bibelstudien-Gruppe“ in der Hauptstadt Asmara ins Visier des Staates geraten war.

Bereits im März 2014 stellten IGFM und IDEA seinen Fall erstmals vor und baten um Unterstützung für ihn im Rahmen der Aktion „Gefangener des Monats“. Zu Beginn des Jahres 2024 wurde bekannt, dass der Vater eines Sohnes weiterhin im berüchtigten Zentralen Strafermittlungszentrum Wengel Mermera festgehalten wird.

Die IGFM und IDEA rufen dazu auf, in Briefen an den seit Mai 1993 herrschenden Diktator Isayas Afewerki erneut die Freilassung des Priesters zu fordern. Verbunden damit ist die Bitte, für ihn zu beten.

Die eritreisch-orthodoxe Kirche gehört neben der lutherischen und der katholischen Kirche zu den wenigen in Eritrea noch zugelassenen Glaubensgemeinschaften. Sie stehen jedoch sämtlich unter strenger Beobachtung. Von den rund sechs Millionen Einwohnern sind etwa 52 Prozent Muslime und 47 Prozent Christen.

The International Society for Human Rights (ISHR) and the Protestant news agency IDEA have named the Eritrean Orthodox priest Fitsum Ghebrenigus as ‘Prisoner of the Month June 2024’. They are calling on people to stand up for the man who has been imprisoned for almost 20 years.

Ghebrenigus, who is also a well-known psychiatrist in the country, was arrested on 19 November 2004 after accepting an invitation from the Eritrean Ministry of Health to give a lecture. The IGFM learnt from exiled Eritreans that he had been targeted by the state because of his involvement in the state-suppressed renewal movement ‘Medhane Alem Bible Study Group’ in the capital Asmara.

The IGFM and IDEA first presented his case back in March 2014 and asked for support for him as part of the ‘Prisoner of the Month’ campaign. At the beginning of 2024, it became known that the father of a son was still being held in the notorious Wengel Mermera Central Criminal Investigation Centre.

The IGFM and IDEA are calling for the priest to be released again in letters to the dictator Isayas Afewerki, who has been in power since May 1993. This is accompanied by a request to pray for him.

Alongside the Lutheran and Catholic churches, the Eritrean Orthodox Church is one of the few religious communities still authorised in Eritrea. However, they are all under strict observation. Of the approximately six million inhabitants, around 52 per cent are Muslim and 47 per cent Christian.