Français ci-dessous

Liebe Medienschaffende, liebe Interessierte

Wir laden Sie ein zur Medienorientierung über zwei migrationspolitisch wichtige Aktionen.

* **Übergabe der Petition «Sterben auf dem Mittelmeer stoppen!»**
* **Wir schicken ein Schiff! Kirchen sollen ein Zeichen der Solidarität setzen**

**Dienstag, 7. Januar 2020, 13.30 Uhr im Le Cap, Predigergasse 3, 3011 Bern, Raum Arche/Refuge**

**Kurzreferate: Anni Lanz, Nicola Neider und Pierre Bühler**

Hintergrund:

* Die Petition «Sterben auf dem Mittelmeer stoppen!» mit über 20’000 Unterschriften wird am Dienstag, 7. Jan. 2020, um 14.30 Uhr, den Bundesbehörden übergeben. Ab 14.00 Uhr werden auf dem Waisenhausplatz die 36'000 Namen der Menschen zu sehen sein, die seit 1993 im Mittelmeer und auf anderen Fluchtrouten ertrunken, verdurstet sind oder gar erschossen wurden. Die Petition wurde lanciert von den Solidaritätsnetzen Schweiz, *Solidarité sans frontières* und anderen Organisationen, zur Unterstützung der von der SP-Nationalrätin Mattea Meyer eingereichten Motion **19.3479 – Sterben auf dem Mittelmeer stoppen**. Sie verlangt vom Parlament und vom Bundesrat Massnahmen für eine rasche und dezentrale Aufnahme von Bootsflüchtlingen in der Schweiz.
* Auf Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist in Deutschland das breite Bündnis *United4Rescue Gemeinsam Retten e.V.* entstanden. Es wird ein zusätzliches Rettungsschiff ins Mittelmeer schicken. Das Netzwerk migrationscharta.ch fordert den Rat der Evangelischen Kirche Schweiz (EKS) und die Schweizerische Bischofskonferenz (SBK) in einem Brief auf, sich diesem Bündnis anzuschliessen und so ein Zeichen der praktischen Solidarität zu setzen.

**Kontaktpersonen:**

Andreas Nufer, Bern; Tel. 079 797 12 83; Andreas.Nufer@offene-kirche.ch

Pierre Bühler, Neuchâtel; Tel. 032 724 46 06; pierre.buehler@access.uzh.ch

Mit freundlichen Grüssen

Für die Solinetze Schweiz und das Netzwerk migrationscharta.ch

gez. Pierre Bühler und Andreas Nufer

Bern, 16. Dez. 2019

Deutsch oben

Mesdames et Messieurs les journalistes, chères personnes intéressées,

Nous vous invitons à une conférence de presse concernant deux actions importantes touchant à la politique de la migration.

* **Dépôt de la pétition «Faire cesser les noyades de réfugiés en Méditerranée!»**
* **Nous envoyons un navire! Les Églises doivent marquer leur solidarité**

**Mardi 7 janvier 2020, 13h30, Le Cap, Predigergasse 3, 3011 Bern, salle Arche/Refuge**

**Interventions: Anni Lanz, Nicola Neider et Pierre Bühler**

Contexte:

* La pétition « Faire cesser les noyades de réfugiés en Méditerranée!», qui a recueilli plus de 20’000 signatures, sera remise aux autorités fédérales le mardi 7 janvier 2020, à 14h30. À partir de 14h00, on pourra voir les 36'000 noms des personnes mortes depuis 1993, noyées dans la Méditerranée, mortes de soif ou même assassinées sur d’autres routes d’exil vers l’Europe. La pétition a été lancée par les réseaux de solidarité de Suisse, *Solidarité sans frontières* et d’autres organisations, pour soutenir la motion **19.3479 – Faire cesser les noyades de réfugiés en Méditerranée**, déposée par la conseillère nationale socialiste Mattea Meyer. Elle exige du Parlement et du Conseil fédéral des mesures pour un accueil rapide et décentralisé, en Suisse, de personnes sauvées en mer.
* Sous l’impulsion de l’Église protestante d’Allemagne (EKD), une large alliance s’est constituée en Allemagne sous le nom *United4Rescue Gemeinsam Retten e.V.* Elle doit permettre d’envoyer un navire de sauvetage supplémentaire dans la Méditerranée. Dans une lettre, le réseau migrationscharta.ch appelle le Conseil de l’Église protestante de Suisse (EPS) et la conférence des évêques suisses (CES) à adhérer à celle alliance et à poser ainsi un signe de solidarité pratique.

**Personnes de contact :**

Andreas Nufer, Berne; Tél. 079 797 12 83; andreas.nufer@offene-kirche.ch

Pierre Bühler, Neuchâtel; Tél. 032 724 46 06; pierre.buehler@access.uzh.ch

Avec nos meilleures salutations

Pour les réseaux de solidarité de Suisse et le réseau migrationscharta.ch

Soussignés: Pierre Bühler et Andreas Nufer

Berne, 16 décembre 2019