**Pressetext zum 29.12.2022 und zu geplanter europaweiter Leonard Peltier Aktion am 6.2.2023 (Seligenstadt 29.12.2022) German & English**

Heute, vor 132 Jahren fand nahe des heutigen Ortes Wounded Knee das letzte große militärische Massaker der US-Armee an den Native Americans in den USA statt. Dass damit der Genozid an den Indigenen in den USA beendet gewesen sei, wie dies derzeit in manchen Zeitungs- und Radiobeiträgen vermittelt wird, ist falsch, denn das Morden, Kolonialisieren, Diskriminieren, Kriminalisieren der Ureinwohner Amerikas geht weiter, wenn zum Teil auch in anderer Gestalt (Ethnozid, Femizid, Ökozid. Kurz, "Indian wars still aren´t over", wie das letzte Kapitel unseres Buches "Ein Leben für die Freiheit - Leonard Peltier und der indianische Widerstand" treffend überschrieben ist (M. Koch/M. Schiffmann, TraumFänger Verlag, 2. Auflage 2017).

Heute, am 29.12.2022 werden im Rahmen des Gedenkritts 38+2 (hierzu siehe auch unserem Blog vom 28.12.2022 auf [www.leonardpeltier.de](http://www.leonardpeltier.de) [Leonard Peltiers Statement anlässlich des aktuellen Gedenkrittes 38+2 - Tokata-LPSG RheinMain e.V.](https://www.leonardpeltier.de/11616-leonard-peltiers-statement-anlaesslich-des-aktuellen-gedenkrittes-382).) die Reiter in Wounded Knee auch an das Massaker von vor 132 Jahren erinnern. Das erscheint uns Anlass genug, um den heutigen Tag als Starttag unserer ersten europaweiten Peltier-Kampagne für das Jahr 2023 zu wählen, denn die Tage der Erinnerung bilden eine Brücke zum Hier und Heute. Und in Leonard Peltiers anhaltender Inhaftierung, die sich am 6.2.2023 zum 48 Male jährt (festgenommen wurde Peltier am 6.2.1976 in Kanada) bildet sich die über 500jährige Geschichte von Völkermord, Kolonialisierung, Unterdrückung und Diskriminierung in der Gegenwart mehr als deutlich ab. No, Indian Wars still aren´t over, not in 2022, not in 2023, not in nearest future. Wir haben heute europaweit Partnergruppen und Personen angefragt, an dieser Aktion teilzunehmen. Eine die Aktionen dokumentierende Videoslide-Show soll am 27. Februar 2023 auf YouTube ihre Prämiere haben, an jenem Tag, an dem 1973, also vor genau 50 Jahren, der Ort Wounded Knee durch indigene Aktivist\*innen besetzt wurde. Die beiden Jahrestage zu Wounded Knee bilden für unsere Peltier-Aktion somit eine historische Klammer, um auf das an den Ureinwohner\*innen der USA (und ganz Amerikas) begangene und immer noch existierende Morden und Unrecht und dabei auch auf das Schicksal des 78jährigen indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier hinzuweisen. Der Kampf geht weiter: der Kampf für indigene Rechte und Belange, der Kampf um Peltiers Freiheit - und wir als Verein werden in diesem Kampf weiterhin klar zeigen, auf welcher und wessen Seite wir stehen.

**Tokata-LPSG RheinMain e. V.**

**Verein zur Unterstützung indigener Sozial-, Kultur-, Umwelt- und Menschenrechtsprojekte & Leonard Peltier Support Group**

**Association for the support of indigenous social, cultural, environmental and human rights projects & Leonard Peltier Support Group/Germany**

**c/o  Dr. Michael Koch**

**Aschaffenburger Str. 135, D-63500 Seligenstadt, Germany**

[www.leonardpeltier.de](https://www.leonardpeltier.de/)

<https://www.facebook.com/LPSGRheinMain>

<https://twitter.com/howlingwolf123>

Weitere Informationen unter

[lpsgrheinmain@aol.com](mailto:lpsgrheinmain@aol.com)

**Press text to the 29.12.2022 and to planned European-wide Leonard Peltier action on 6.2.2023 (Seligenstadt 29.12.2022)**

Today, 132 years ago, the last big military massacre of the US Army against the Native Americans in the USA took place near today's Wounded Knee. That this was the end of the genocide against the indigenous people in the USA, as it is currently conveyed in some newspaper and radio reports, is wrong, because the murdering, colonizing, discriminating, criminalizing of the Native Americans continues, even if partly in a different form (ethnocide, femicide, ecocide. In short, "Indian wars still aren't over", as the last chapter of our book "A Life for Freedom - Leonard Peltier and the Indian Resistance" is aptly titled (M. Koch/M. Schiffmann, TraumFänger Verlag, 2nd edition 2017).

Today, on 29.12.2022, in the context of the commemorative ride 38+2 (for this, see also our blog of 28.12.2022 on www.leonardpeltier.de Leonard Peltier's statement on the occasion of the current commemorative ride 38+2 - Tokata-LPSG RheinMain e.V..) the riders in Wounded Knee will also remember the massacre of 132 years ago. This seems to us reason enough to choose today as the starting day of our first Europe-wide Peltier campaign for the year 2023, because the days of remembrance build a bridge to the here and now. And in Leonard Peltier's continuing imprisonment, which will be 48 years old on February 6, 2023 (Peltier was arrested in Canada on February 6, 1976), the more than 500-year history of genocide, colonization, oppression and discrimination is more than clearly reflected in the present. No, Indian Wars still aren't over, not in 2022, not in 2023, not in nearest future. Today we have asked partner groups and individuals across Europe to participate in this action. A video slideshow documenting the actions will premiere on YouTube on February 27, 2023, the day in 1973, exactly 50 years ago, that the site of Wounded Knee was occupied by indigenous activists. The two anniversaries of Wounded Knee thus form a historical bracket for our Peltier action, in order to draw attention to the murders and injustices committed and still existing against the indigenous people of the USA (and all of the Americas), and thereby also to the fate of the 78-year-old indigenous political prisoner Leonard Peltier. The struggle continues: the struggle for indigenous rights and concerns, the struggle for Peltier's freedom - and we as an association will continue to clearly show which and whose side we are on in this struggle.