|  |
| --- |
| AMR 41/8164/2024 – Mexique - 13 juin 2024 |
| FURTHER INFORMATION | URGENT ACTION | FI UA 017/24-1 |
| Un journaliste en danger |
| MEXIQUE |

Le journaliste mexicain Alberto Amaro a signalé que des agents de la police judiciaire du Bureau du procureur général de l’État de Tlaxcala l’avaient menacé avec une arme à feu le 4 juin. Il a dénoncé plusieurs attaques très graves au cours des cinq dernières années en raison de son travail. Pourtant, des responsables du Mécanisme de protection pour les défenseurs des droits humains et les journalistes du Mexique ont mis en cause ses allégations et même tenté d’annuler les mesures de protection dont il bénéficie. Amnesty International appelle le ministère de l’Intérieur à accorder à Alberto Amaro des mesures de protection proportionnées au niveau de risque auquel il est confronté.

Alberto Amaro Jordán, journaliste de 35 ans, est originaire de la ville d’Atexcatzingo, dans l’État de Tlaxcala, à l’est de Mexico. Depuis 2019, il a été battu, menacé et arrêté par des policiers, intimidé par des membres présumés d’un cartel de la drogue, victime d’une tentative d’effraction et visé par des coups de feu tirés sur sa maison, entre autres attaques. Des policiers et des individus non identifiés l’ont photographié, ainsi que sa femme et son fils, et des agresseurs ont piraté son site Internet et sali sa réputation dans des messages Facebook, en l’accusant d’être un criminel. Pourtant, en août 2023, le Mécanisme de protection pour les défenseurs des droits humains et les journalistes du Mexique a estimé qu’il n’était plus en danger après avoir été inscrit au programme de protection pendant quatre ans, et lui a annoncé le retrait de ses quatre gardes du corps. Alberto Amaro a obtenu une injonction pour suspendre le retrait de ses gardes du corps, mais il n’est pas certain que le Mécanisme continue d’assurer sa protection à l’avenir. Il a accusé les responsables du Mécanisme d’ignorer les dangers auxquels lui-même et sa famille continuent d’être exposés du fait de son travail.

Les attaques visant Alberto Amaro n’ont pas cessé en 2024. Le 9 janvier 2024, vers 8 h 45, il a été pourchassé par un inconnu à bord d’un véhicule avec des plaques d’immatriculation de l’État de Mexico qui a tenté de percuter sa voiture, d’après les informations publiées par La Prensa de Tlaxcala. Le garde du Mécanisme de protection qui conduisait a réussi à éviter de heurter l’autre véhicule, mais l’agresseur s’est garé devant eux et a tenté de leur barrer la route. Le conducteur d’Alberto Amaro a finalement réussi à échapper à l’autre véhicule et à s’enfuir.

D’après le travail de recherche approfondi mené par le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) depuis 1992, le Mexique est le pays occidental le plus dangereux pour les journalistes. Depuis le début du siècle, au moins 153 journalistes et autres professionnel·le·s des médias ont été tués, selon les recherches du CPJ ; au moins 64 de ces homicides se sont avérés directement liés à leur travail. L’impunité est la norme dans les crimes contre la presse. Selon l’indice mondial de l’impunité établi chaque année par le CPJ, le Mexique se classe systématiquement parmi les 10 pays où le nombre de meurtres de journalistes non élucidés est le plus élevé.

PASSEZ À L’ACTION

* Envoyez un appel courtois en utilisant vos propres mots ou en vous inspirant du **modèle de lettre** à la **page 2**.
* Merci d'agir dans les plus brefs délais, avant le **8 août** 2024.
* Langue(s) préférée(s): **espagnol\***. Vous pouvez également écrire dans votre propre langue.
* **INFO ENVOIS PAR POSTE**: L’envoi de lettres est possible dans presque tous les pays. Veuillez vous renseigner auprès de la Poste si des lettres sont actuellement envoyées
au pays de destination. Faute de quoi, envoyez-la par e-mail, fax ou les médias sociaux (si disponibles) et/ou via l'ambassade avec la demande de transmission. Merci beaucoup !

|  |  |
| --- | --- |
| APPELS À la Ministre de l’Intérieur | COPIES À  |
| Luisa María Alcalde LujánMinistère de l'Intérieur (SEGOB)Carretera Bucareli 99Colonia Juárez, Cuauhtemoc C.P. 06600, Mexico CityMexique / Mexico**E-mail:** **luisa.alcalde@segob.gob.mx****Twitter/X : @Segob\_mx / @LuisaAlcalde****Cibles supplémentaires:**1) Tobyanne Ledesma, Head of the mechanism for the protectionof human rights defenders and journaliststledesma@segob.gob.mx2) Alejandro Gertz Maneroalejandro.gertz@fgr.org.mx3) Ricardo Sánchez Pérez del Pozoricardo.sanchezperez@fgr.org.mx | Ambassade du MexiqueWeltpoststrasse 203015 BerneFax: 031 357 47 48E-mail: informacionsui@sre.gob.mx Twitter/X: /EmbaMexSuiFB: /EmbMexSui |
| ⭢ \***Modèle de lettre en espagnol** et guide **réseaux sociaux** voir sur : [amnesty.ch](https://www.amnesty.ch) 🔍**UA 017/24** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Minister Luisa María Alcalde Luján
Ministry of Interior (SEGOB)
Carretera Bucareli 99
Colonia Juárez, Cuauhtemoc
C.P. 06600, Mexico City
Mexico

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Madame la Ministre,

**Je vous écris afin de vous faire part de ma vive préoccupation au sujet de la sécurité du journaliste Alberto Amaro Jordán, directeur du média mexicain La Prensa de Tlaxcala. En raison de son travail, il a été victime de plusieurs attaques très graves.**

Le 4 juin 2024 au soir, Alberto Amaro se rendait accompagné de ses gardes du corps fournis par le Mécanisme fédéral de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes sur les lieux d’un incident survenu dans un village de l’État de Tlaxcala (centre-est du Mexique) lorsqu’un véhicule noir s’est placé à côté de leur voiture à l’arrêt. Une personne s’est alors hissée par la vitre jusqu’à la taille et a pointé un pistolet sur le véhicule du journaliste. Alberto Amaro et les deux gardes fédéraux lui ont demandé de ne pas tirer. Le conducteur du véhicule noir a expliqué qu’ils étaient des agents de la police judiciaire et leur a ordonné de sortir de la voiture. Alberto Amaro a commencé à filmer et diffuser la scène en direct sur la page Facebook de La Prensa de Tlaxcala, tout en appelant les secours. Selon lui, des policiers du secrétariat de la sécurité publique de Tlaxcala sont arrivés sur place peu après et ont laissé les agents de la police judiciaire partir sans prendre aucune autre mesure. Ensuite, Alberto Amaro a sollicité l’aide de membres du secrétariat de la marine, qui l’ont accompagné au Bureau du procureur général dans la ville de Tlaxcala.

Au fil des 12 derniers mois, Alberto Amaro a signalé de nombreuses défaillances dans certaines des mesures de protection qui lui ont été accordées par le Mécanisme fédéral de protection. Début juin, le Mécanisme n’avait pas pleinement répondu à ses inquiétudes quant à son programme de protection.

**Aussi, je vous prie de réévaluer immédiatement la situation d’Alberto Amaro en matière de sécurité, en concertation avec lui, de veiller à ce que les mesures de protection existantes ne soient pas annulées et d’accorder toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir sa sécurité, compte tenu du niveau de risque auquel il est confronté. Enfin, je vous demande de faire en sorte que les autorités enquêtent sur toute attaque à son encontre.**

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Copie**

Ambassade du Mexique, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne

Fax: 031 357 47 48 / E-mail: informacionsui@sre.gob.mx / Twitter/X: /EmbaMexSui / FB: /EmbMexSui