Where Republican Sinn Féin stands - 1993

Republican Sinn Féin is the only national organisation in Ireland committed to the re-establishment of the Sovereign All-Ireland Republic proclaimed in 1916, which was endorsed by the majority of the people of Ireland, acting as a unit, in the All-Ireland general election of 1918, the last such election throughout the 32 counties.

Republican Sinn Féin is also the only organised body of political thought which still upholds the Declaration of Independence proclaimed in National Parliament, Dáil Éireann on January 21, 1919 and heroically defended in arms by succeeding generations of Republicans.

We uphold the right of the Irish people to use whatever degree of controlled and disciplined force that is required in resisting British aggression and bringing about a British withdrawal from our country.

The above sets out the primary differences between Republican Sinn Féin and the other political organisations in Ireland. Today one of the most important differences in the light of the dire straits in which Ireland is in politically and economically is the fact that Republican Sinn Féin is the only organised body which has brought and is bringing fresh and radical thinking to finding an All-Ireland solution to these many problems.

Unlike the other political organisations in Ireland who seek only to change the personnel who operate a failed political system Republican Sinn Féin presents a clear alternative to both failed political entities. Republican Sinn Féin is committed to the empowerment of the Irish people in both political and economic terms.

VISION

But before such a vision of a New Ireland can be implemented the present political deadlock in the Six-Counties will have to be broken and Republican Sinn Féin believes that in our proposals Towards a Peaceful Ireland lies the key to achieving this. The proposals are in summary:

The establishment of a Constituent Assembly for the 32-Counties elected by the people of All-Ireland to draft a constitution within a six-month period. The agreed constitution would then be submitted to the people of Ireland in a referendum.
Prior to the setting up of the Assembly the British government would have to give a declaration of intent to withdraw all its forces within twelve months of the adoption of a new constitution by the people of Ireland.

Finally, an amnesty for all political prisoners and all those on the wanted list. All political prisoners must be released one month prior to the election of the Constituent Assembly.

The mechanism as outlined would involve all the people of Ireland in deciding their future.

Given the acceptance of these three proposals, which incorporates the three basic demands of the Republican Movement, there would be no necessity for the continuance of armed struggle and all armed elements should cease action immediately.

JUST AND LASTING
Republican Sinn Féin believes that drafting a new 32-County Constitution would be more democratic, just and lasting than amending an existing 26-County document. An open democratic forum such as a Constituent Assembly would be more meaningful to the Irish people than meetings behind closed doors between politicians who have failed the people so often.

Republican Sinn Féin has prepared detailed proposals for a New Ireland to be discussed at such an Assembly. ÉIRE NUA, updated in 1991, is aimed at bringing true political democracy to the Irish people. It proposes a radical change of the governmental system established by the British North and South. Instead, a federation of the four historic provinces of Ireland is proposed with maximum decentralisation of power and decision-making from provincial to regional down to local level, providing for both the majority and minority in a post British-withdrawal situation.

Unlike a Six Counties/26 Counties confederation a four-province federation means the end of the unnatural and artificial entity of the Six Counties which is clearly unworkable. A nine-county Ulster with its own parliament would ensure the rights and civil liberties of all sections of the community would be protected.

RIGHTS
ÉIRE NUA also proposes that a Charter of Rights be included in any 32-County Constitution and that the European Convention on Human Rights be made part of the internal domestic law of the New Ireland.
SAOL NUA, A New Way of Life, Republican Sinn Féin’s Social and Economic programme is based on Socialist, Republican and Ecological principles and is designed towards introducing economic democracy to Ireland – this means in effect the promotion of small locally-based worker/producer owned co-operatives. Local economic autonomy and self-sufficiency would be encouraged with people organising themselves and running their own affairs without recourse to big cities or politicians. SAOL NUA is also about introducing a new set of values in which human beings and human development is set before the interests of finance and the maximisation of profits, in short, people-centred economics. Meanwhile since 1986 and their decision to subvert the Constitution of Sinn Féin by voting to recognise and take seats in the 26-County parliament another organisation has continued to masquerade under the historic name Sinn Féin.

COMPROMISE
Since then they have travelled far down the road of political compromise and expediency, a road already travelled by their political predecessors in the present Fine Gael party in 1922/23, Fianna Fáil in 1926/27 and the present Workers’ Party and Democratic Left in 1969/70. The steps they have taken away from the all-Ireland Republic since 1986 are very clear:

Acceptance of the 26-County State and its institutions at the Ard-Fheis of 1986;

Registration at Leinster House as a Free State political party in 1987;

Applying to the 26-County police for permission to sell Easter Lilies in 1988 (which met with refusal);

Asking the British Crown for permission to march to the graves of Irish men and women whom the same Crown Forces had killed;

Making submission (defined as “referring deferentially to arbitration”) to the British government and the Dublin administration in their review of the workings of the Hillsborough deal;

Instructing Irish political prisoners in English jails to cease demanding repatriation to the Six Counties ie return to their own country, and ask instead for re-allocation within the so-called United Kingdom;
Taking political test oaths and declarations thereby making a mockery of political morality and dishonouring the memory of those who died rather than accept such oaths to a foreign power.

THREE DEMANDS
Finally, they have ceased over the last number of years to put forward the three basic demands of the Irish people as already outlined and their primary goal today is simply to be given a place at the “talks” on restructuring the failed political system in the Six Counties and the possible instituting of a Stormont Mark II. They can no longer be regarded as a National Liberation Movement and are simply another Free State political party.

Republican Sinn Féin will continue in its struggle to restore to the Irish Nation true Democracy, Justice, Freedom and Peace. It is now clearer than ever that the political and economic systems in the two states of Ireland have failed and we feel it is our duty to present an alternative, as already outlined, the only organised body of political thought to do so.

Republican Sinn Féin believes that the Irish people of all traditions are more than capable of fashioning a New Ireland, the only essential being that Britain recognise the Irish people’s right to self-determination – Britain’s only role is to withdraw its civil and military forces to enable that to happen.

We believe that implementation of our policies in a free and United Ireland would bring to Ireland and the Irish people a reign of true political and economic democracy in a Federal Democratic Socialist Republic.
Wofür Republican Sinn Féin steht

Republican Sinn Féin ist die einzige national organisierte Gruppierung in Irland, die der Wiedererrichtung der Souveränen Gesamtirischen Republik verpflichtet ist, die 1916 proklamiert und von der Mehrheit des irischen Volkes, das als Einheit auftrat, anerkannt worden ist – in den letzten derartigen Wahlen in allen 32 Counties.


Wir verteidigen das Recht des irischen Volkes, in jedem erforderlichen Ausmaß kontrolliert und diszipliniert alle Mittel einzusetzen die erforderlich sind, der britischen Aggression zu widerstehen und den Rückzug der Briten aus unserem Land zu erreichen.

Darin drücken sich alle Differenzen zwischen Republican Sinn Féin und den anderen politischen Kräften in Irland aus. Im Lichte der düsteren Situation, in der sich Irland heute politisch und wirtschaftlich befindet, ist Republican Sinn Féin die einzige Organisation, die neue und radikale Gedanken einbringt, um eine gesamtirische Lösung dieser Probleme zu finden.

Im Gegensatz zu den anderen politischen Organisationen in Irland, die lediglich das Personal dieses gescheiterten politischen Systems auswechseln wollen, präsentiert Republican Sinn Féin eine klare Alternative für beide gescheiterten politischen Einheiten. Republican Sinn Féin tritt dafür ein, daß das irische Volk sowohl politisch wie ökonomisch die Macht ausübt.

**VISION**

Aber bevor solch eine Vision eines Neuen Irland durchgesetzt werden kann, muß der momentane politische tote Punkt in den Sechs Counties überwunden werden. Republican Sinn Féin ist davon überzeugt, daß in unserem Vorschlag Für ein friedliches Irland der Schlüssel zu einer Lösung liegt. Zusammengefaßt schlagen wir vor:

Die Wahl zu einer Konstituierenden Versammlung für die 32 Counties, die binnen sechs Monaten einen Verfassungsentwurf ausarbeiten muß. Dieser Entwurf soll dann dem irischen Volk in einem Referendum vorgelagt werden.
Vor der Einberufung der Verfassungsgebenden Versammlung muß die britische Regierung den Abzug ihrer Truppen innerhalb eines Jahres ab Annahme der Verfassung zusagen.

Eine Amnestie für alle politischen Gefangenen und jene, die auf den Fahndungslisten stehen. Alle politischen Gefangenen müssen einen Monat vor der Wahl zur Konstituante freigelassen werden.

Dieser Mechanismus würde das gesamte Volk von Irland in die Entscheidung über seine Zukunft einbeziehen.

Die Akzeptierung dieser drei Vorschläge, die die grundlegenden Forderungen der republikanischen Bewegung umfassen, vorausgesetzt, bestünde keine Notwendigkeit, den bewaffneten Kampf fortzusetzen; alle Bewaffneten sollten dann folglich ihre Aktivitäten einstellen.

**GERECHT UND DAUERHAFT**

Republican Sinn Féin ist davon überzeugt, daß der Entwurf einer neuen Verfassung für die 32 Counties demokratischer, gerechter und dauerhafter ist als die Änderung der bestehenden 26-County-Verfassung. Ein offenes demokratisches Forum wie jenes einer Konstituante hätte für das irische Volk mehr Bedeutung als die Treffen von Politikern hinter verschlossenen Türen, bei denen das Volk nur allzu oft verraten worden ist.


Im Gegensatz zu einer Föderation aus den 6 und 26 Counties bedeutet eine Föderation aus vier Provinzen ein Ende der unnatürlichen, künstlichen Einheit, die die sechs Counties heute darstellen. Ein 9-County-Ulster mit einem eigenen Parlament würde sicherstellen, daß die Rechte und bürgerlichen Freiheiten aller Teile der Bevölkerung geschützt werden.

**RECHTE**
ÉIRE NUA schlägt weiters vor, daß eine Charta der Grundrechte in eine 32-County-Verfassung aufgenommen und die Europäische Menschenrechtskonvention Teil der nationalen Rechtsnormen wird.

SAOL NUA, A New Way of Life, das soziale und ökonomische Programm von Republican Sinn Féin, baut auf sozialistischen, republikanischen und ökologischen Prinzipien auf und soll eine Wirtschaftsdemokratie in Irland ermöglichen, d.h. die Vorantreibung kleiner, lokal verankerter Arbeiter- und Produzenten-Kooperativen. Lokale wirtschaftliche Autonomie und Autarkie könnte die Selbstorganisierung der Bevölkerung, die die Wirtschaft selbständig führt und nicht auf Großstädte oder Politiker angewiesen wäre, fördern. SAOL NUA schlägt ein neues Wertesystem vor, in dem der Mensch und die menschliche Entwicklung vor den Interessen der Finanzwelt und der Profitmaxmierung rangiert, also eine menschengerechte Wirtschaftsordnung. Seit 1986 hat sich eine andere Organisation, die das Programm von Sinn Féin dadurch umgestoßen hat, daß sie bereit ist, Sitze im Parlament des 26-County-Staats einzunehmen, als Sinn Féin maskiert.

KOMPROMISS

Annerkennung des 26-County-Staats und seiner Institutionen am Ardfheis von 1986;

Registrierung im Leinster House als politische Partei des Freistaats (1987);

Ansuchen an die 26-County-Polizei um Erlaubnis für den Verkauf von Osterlilien im Jahr 1988 (was abgelehnt wurde);

Ansuchen um Erlaubnis an die britischen Kronkräfte, zu den Gräbern irischer Frauen und Männer marschieren zu dürfen, die von eben diesen Kronkräften getötet wurden;

Unterwerfung unter die britische Regierung und die Dubliner Verwaltung bei deren Überwachung des Hillsborough-Abkommens;
Anweisung an irische politische Gefangene in englischen Gefängnissen, die Forderung nach Rückführung in die Sechs Counties, d. h. in ihr eigenes Land, aufzugeben und stattdessen die Verlegung innerhalb des sogenannten Vereinigten Königrechis zu verlangen;

Die Ablegung politischer Eide und Erklärungen, die jeder politischen Moral Hohn sprechen und damit das Gedenken an jene entehren, die lieber starben, als solche Treueschwüre zu einer fremden Macht abzulegen.

DREI FORDERUNGEN
Schließlich haben sie in den letzten Jahren aufgehört, die drei grundlegenden Forderungen des irischen Volks zu vertreten, die oben bereits ausgeführt wurden. Ihr erklärtes Ziel besteht heute darin, einen Platz bei den “Gesprächen” eingeräumt zu bekommen, durch die das gescheiterte politische System der Sechs Counties restrukturiert werden und ein “Stormont Nummer 2” geschaffen werden soll. Sie können nicht länger als Nationale Befreiungsbewegung angesehen werden und sind nichts anderes als eine beliebige Freistaats-Partei.

Republican Sinn Féin wird seinen Kampf für die Errichtung von wirklicher Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden für die irische Nation fortsetzen. Es ist heute offensichtlich, daß die politischen und wirtschaftlichen Systeme in beiden irischen Staaten gescheitert sind und wir haben, wie schon oben ausgeführt, als einzige organisierte politische Kraft die Pflicht, eine Alternative aufzuzeigen.

Republican Sinn Féin ist überzeugt, daß das irische Volk mit all seinen Traditionen mehr als befähigt dazu ist, ein Neues Irland zu schaffen – unter der Voraussetzung, daß England das Recht des irischen Volkes auf Selbstbestimmung anerkennt. England muß lediglich seine zivilen und militärischen Kräfte zurückziehen, um das zu ermöglichen.