The problems of the Carinthian Slovenes show that even old members sates of the EU can still have issues with the implementation of minority rights: Austria often ignores its own minority laws, especially in the field of education – said FUEN President MEP [Vincze Loránt](https://www.facebook.com/vincze.lorant.2019?__cft__%5b0%5d=AZWUprEvRunUED7DUJjsGkVxxAztrsuVLPjXLVHm6WwNS_EAhH1e0tFxxN60MWynXHDIkATgn65rDogzHDQWq-r_gX4CjTRVy-EdFMVBREp2BDoF1iUPWfYh-xq_tKc0PyfxCiEJJsWCA9L3AkvwbnZkvuJ1YRDKSyCj5xgODh-xyhCpC2ZCpxYkR3qE098OdIY&__tn__=-%5dK-R) at the meeting of the [Intergroup for Traditional Minorities, National Communities and Languages](https://www.facebook.com/MinorityIntergroup?__cft__%5b0%5d=AZWUprEvRunUED7DUJjsGkVxxAztrsuVLPjXLVHm6WwNS_EAhH1e0tFxxN60MWynXHDIkATgn65rDogzHDQWq-r_gX4CjTRVy-EdFMVBREp2BDoF1iUPWfYh-xq_tKc0PyfxCiEJJsWCA9L3AkvwbnZkvuJ1YRDKSyCj5xgODh-xyhCpC2ZCpxYkR3qE098OdIY&__tn__=-%5dK-R) in Strasbourg on Thursday.

A delegation of Carinthian Slovenes –, Valentin Inzko, Chairman of the Council of Carinthian Slovenes and former UN - High Representative for Bosnia and Herzegovina, Gabriel Hribar r, Chairman of the Enotna lista, Nanti Olip, President of the Assembly of the National Representatives of the Council of Carinthian Slovenes and [Rudi Vouk](https://www.facebook.com/profile.php?id=100067196691054&__cft__%5b0%5d=AZWUprEvRunUED7DUJjsGkVxxAztrsuVLPjXLVHm6WwNS_EAhH1e0tFxxN60MWynXHDIkATgn65rDogzHDQWq-r_gX4CjTRVy-EdFMVBREp2BDoF1iUPWfYh-xq_tKc0PyfxCiEJJsWCA9L3AkvwbnZkvuJ1YRDKSyCj5xgODh-xyhCpC2ZCpxYkR3qE098OdIY&__tn__=-%5dK-R), lawyer and minority rights expert – was present at the Intergroup’s meeting to talk about their situation in general and on the topic of education more specifically, where a new challenge arose with the Minister of Education’s decree to decrease the number of hours of teaching in Slovenian by two hours per week.

They said that the atmosphere between the majority and the minority has improved in the recent period, but unfortunately the political side has used this to ignore the problems and act like they do not even exist. On the 68th anniversary of the State Treaty granting rights to minorities it is still not fully implemented, they pointed out, enlisting the lack of bilingual education in kindergarten and secondary schools, the low number of qualified Slovenian teachers in the education system, the lack of bilingual staff in courts and other public offices and the still lacking bilingual topography in many places where Slovenians live as some of the most persistent problems. They complained on the lack of communication with the government, saying that they did not even get a response from the Ministry of Education.

As Co-chair of the Minority Intergroup, Vincze Loránt proposed to send a letter to the European Commission and suggested that the Carinthian Slovenes should start a petition to be presented to the PETI Committee.

In the second part of the meeting, the activities of the CONVIVENZA Foundation, the International Center for Minorities was presented. The Swiss non-profit foundation offers non-partisan expertise and a dialogue platform to develop solutions for minority and diversity issues; its own method of operations, the GOVERNMENTAL LEARNING SPIRAL was presented by President Raoul Blindenbacher. Günther Rautz, Director of the [Institute for Minority Rights - Eurac Research](https://www.facebook.com/EURACMinorityRights?__cft__%5b0%5d=AZWUprEvRunUED7DUJjsGkVxxAztrsuVLPjXLVHm6WwNS_EAhH1e0tFxxN60MWynXHDIkATgn65rDogzHDQWq-r_gX4CjTRVy-EdFMVBREp2BDoF1iUPWfYh-xq_tKc0PyfxCiEJJsWCA9L3AkvwbnZkvuJ1YRDKSyCj5xgODh-xyhCpC2ZCpxYkR3qE098OdIY&__tn__=-%5dK-R) presented the results of the survey on the impact of the European Framework Convention for the Protection of National Minorities and other international instruments on the protection of autochthonous people without their own state. Romedi Arquint, former President of FUEN and Vice-President of the CONVIVENZA Foundation shared the survey’s conclusions and presented the Müstair Declaration on how to improve the life and institutions of cultural and linguistic communities without a kin-state.

\*\*\*

Die Probleme der Kärntner Slowen\*innen zeigen, dass es auch in alten EU-Mitgliedsstaaten noch Probleme bei der Umsetzung von Minderheitenrechten geben kann: Österreich ignoriert oft seine eigenen Minderheitengesetze, vor allem im Bereich der Bildung, sagte FUEN-Präsident MdEP Loránt Vincze bei der Sitzung der Interfraktionellen Arbeitsgruppe für traditionelle Minderheiten, nationale Gemeinschaften und Sprachen heute in Straßburg.

Eine Delegation der kärntnerslowenischen Minderheit - Valentin Inzko, Vorsitzender des Rates der Kärntner Slowenen und ehemaliger Hoher Repräsentant der UNO für Bosnien und Herzegowina, Gabriel Hribar, Vorsitzender der Enotna lista, Nanti Olip, Präsident der Versammlung der nationalen Vertreter des Rates der Kärntner Slowenen und Rudi Vouk, Rechtsanwalt und Experte für Minderheitenrechte - waren bei der Sitzung der Intergruppe anwesend, um über ihre Situation im Allgemeinen und über das Thema Bildung im Besonderen zu sprechen, wo mit dem Erlass des Bildungsministers, die Anzahl der Unterrichtsstunden in Slowenisch um zwei Stunden pro Woche zu verringern, eine neue Herausforderung entstanden ist.

Die Atmosphäre zwischen der Mehrheit und der Minderheit habe sich in letzter Zeit verbessert, doch leider werde dies von politischer Seite dazu genutzt, die Probleme zu ignorieren und so zu tun, als ob es sie gar nicht gäbe. Am 68. Jahrestag des Staatsvertrags, der den Minderheiten Rechte einräumt, sei dieser immer noch nicht vollständig umgesetzt, betonten sie und nannten als einige der hartnäckigsten Probleme den fehlenden zweisprachigen Unterricht in Kindergärten und weiterführenden Schulen, die geringe Zahl qualifizierter slowenischer Lehrkräfte im Bildungssystem, den Mangel an zweisprachigem Personal in Gerichten und anderen öffentlichen Ämtern und die immer noch fehlende zweisprachige Topographie in vielen Orten, in denen Slowenen leben. Sie beklagten sich über die mangelnde Kommunikation mit der Regierung und erklärten, dass sie nicht einmal eine Antwort vom Bildungsministerium erhalten hätten.

Als Ko-Vorsitzender der interfraktionellen Minderheitengruppe schlug Loránt Vincze vor, einen Brief an die Europäische Kommission zu schicken und regte an, dass die Kärntner Slowenen eine Petition starten sollten, die dem PETI-Ausschuss vorgelegt wird.

Im zweiten Teil des Treffens wurden die Aktivitäten der Stiftung CONVIVENZA, dem Internationalen Zentrum für Minderheiten, vorgestellt. Die gemeinnützige Schweizer Stiftung bietet überparteiliches Fachwissen und eine Dialogplattform, um Lösungen für Minderheiten- und Diversitätsfragen zu entwickeln; ihre eigene Arbeitsmethode, der GOVERNMENTAL LEARNING SPIRAL, wurde von Präsident Raoul Blindenbacher vorgestellt. Günther Rautz, Direktor des Instituts für Minderheitenrechte (EURAC-Forschung), präsentierte die Ergebnisse der Umfrage über die Auswirkungen des Europäischen Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und anderer internationaler Instrumente auf den Schutz autochthoner Völker ohne eigenen Staat. Romedi Arquint, ehemaliger Präsident der FUEN und Vizepräsident der CONVIVENZA-Stiftung, teilte die Schlussfolgerungen der Studie und stellte die Müstair-Erklärung zur Verbesserung des Lebens und der Institutionen von kulturellen und sprachlichen Gemeinschaften ohne Mutterstaat vor.