**DE**  
Frankfurt am Main. Als „Gefangenen des Monats November 2023“ haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA den **chinesischen Christen Chang Hao** aus der Provinz Yunnan benannt. Sie rufen zum Einsatz für ihn auf. Der evangelische Hauskirchen-Prediger wurde am 14. April 2023 im Zuge einer Durchsuchung seiner Kirche festgenommen. Die örtliche Polizei beschlagnahmte anschließend zwei Mobiltelefone, einen Laptop, Bibeln und sämtliche christliche Literatur der Hauskirche sowie Mundschutzmasken, die mit Bibelsprüchen bedruckt waren.

Die Gemeinschaft war nicht der staatlich kontrollierten Drei-Selbst-Kirche beigetreten, war aber durch die Verteilung der Masken mit Bibelzitaten in der Gegend um die Stadt Zhaotong bekannt geworden. Chang Hao durfte bislang weder seine Familie noch einen Verteidiger sprechen. Die Behörden verweigern dem Anwalt zudem den Zugang zu den Akten. Seine Angehörigen haben bislang nichts über seinen Verbleib erfahren können. Er habe Streit gesucht und Ärger provoziert, so lautet der Vorwurf, den die Polizei gegen den Prediger erhoben hat. Vor der Festnahme war er aber schon öfter vorgeladen und verhört worden. Weil seine Gesundheit bereits zuvor angeschlagen war, unter anderem durch eine Diabetes-Erkrankung, ist seine Familie besonders besorgt.

Die IGFM und IDEA rufen dazu auf,**sich in Briefen an den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping für die Freilassung des**chinesischen Christen ***Chang Hao*** einzusetzen. Die Verfassung des Landes garantiert „die Freiheit des religiösen Glaubens“.

**EN**  
Frankfurt am Main. The International Society for Human Rights (ISHR) and the Protestant news agency IDEA have named the Chinese Christian Chang Hao from Yunnan Province as "Prisoner of the Month November 2023". They are calling for action on his behalf. The evangelical house church preacher was arrested on 14 April 2023 during a search of his church. The local police subsequently confiscated two mobile phones, a laptop, Bibles and all of the house church's Christian literature, as well as face masks printed with Bible verses.

The community had not joined the state-controlled Three-Self Church, but had become known in the area around the city of Zhaotong through the distribution of the masks with Bible quotations. Chang Hao has not yet been allowed to speak to his family or a defence lawyer. The authorities are also refusing the lawyer access to the files. His relatives have so far been unable to find out anything about his whereabouts. The police have accused the preacher of picking fights and provoking trouble. However, he had already been summoned and questioned several times before his arrest. His family is particularly concerned because his health was already in poor condition, including diabetes.

The IGFM and IDEA are calling for letters to be sent to Chinese President Xi Jinping in favour of the release of the Chinese Christian Chang Hao. The country's constitution guarantees "freedom of religious belief".