**DE**

Als Gefangene des Monats Februar haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA die iranische Christin Laleh Saati benannt. Am 13. Februar 2024 wurde sie im Haus ihres Vaters festgenommen und ins Evin-Gefängnis nach Teheran gebracht, wo sie drei Wochen lang verhört wurde. Saati hatte während eines Aufenthaltes in Malaysia dem Islam den Rücken gekehrt und sich taufen lassen. Seit 2017 lebte sie wieder in ihrer iranischen Heimat. Am 25. März 2024 wurde die Christin von der 26. Abteilung des Revolutionsgerichts in Teheran zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe wegen angeblicher Gefährdung der nationalen Sicherheit und Verbindungen zu einer „zionistisch-christlichen Organisation“ verurteilt. Zudem wurde ein Ausreiseverbot für zwei Jahre nach Haftentlassung verhängt. Berichten zufolge geht es der 46-Jährigen in der Haft psychisch schlecht. Am 28. September 2024 wurde bekannt, dass das zuständige Gericht ihren Antrag auf Freilassung gegen Kautionszahlung abgelehnt hat.

IGFM und IDEA bitten darum, in Briefen an den Präsidenten des Iran, Massud Peseschkian, für Saatis bedingungslose Freilassung einzutreten.

Die Appelladresse lautet: Präsident Massud Peseschkian c/o Botschaft der Iranischen Republik IRAN, Podbielskiallee 67, 14195 Berlin.

**EN**

The International Society for Human Rights (ISHR) and the Evangelical News Agency IDEA have named the Iranian Christian Laleh Saati as their prisoner of the month for February. On 13 February 2024, she was arrested at her father's house and taken to Evin Prison in Tehran, where she was interrogated for three weeks. Saati had turned her back on Islam and been baptised during a stay in Malaysia. She has been living in her Iranian homeland again since 2017. On 25 March 2024, the Christian woman was sentenced by the 26th division of the Revolutionary Court in Tehran to two years in prison for allegedly endangering national security and having links to a ‘Zionist Christian organisation’. In addition, a two-year travel ban was imposed after her release from prison. According to reports, the 46-year-old is in a poor mental state in custody. On 28 September 2024, it was announced that the court in charge had rejected her application for release on bail.

The ISHR and IDEA are asking that letters be sent to the President of Iran, Massud Peseschkian, calling for Saati's unconditional release.

The address for appeals is: President Massud Peseschkian c/o Embassy of the Islamic Republic of Iran, Podbielskiallee 67, 14195 Berlin.