

Deutschland: Starke Volkswirtschaft – arme Rentner

**Seit Wochen ist die umstrittene Rentenreform Russlands in den deutschen Medien präsent. Soll damit von der katastrophalen Rentenpolitik in Deutschland abgelenkt werden? - Wie eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt mit ihren eigenen Rentnern umgeht, erfahren Sie in dieser Sendung.**

Schon seit Wochen geistert das Thema „Rentenreform“ durch die deutsche Medienwelt. Doch geht es dabei nicht etwa um die deutsche Rentenpolitik, nein, vielmehr wird wieder einmal versucht, Russland an den Pranger zu stellen. So war z.B. in der „Süddeutschen Zeitung“ vom 15. Juni 2018 in Bezug auf die russische Sozialpolitik davon die Rede, Russland würde „das eigene Volk überfallen“.
Doch mit dem Finger auf Putins Russland zu zeigen und stets Negatives zu suchen – könnte das nicht auch ein geeignetes Mittel sein, um von der Misere im eigenen Land abzulenken? Genauer: Von der Misere der deutschen Rentner?

Doch zuerst ein kurzer Blick auf die Situation in Russland und seine unpopuläre Rentenreform. Aufgrund der längeren Lebenserwartung der Russen, die in der Ära Putin tatsächlich merklich gewachsen ist, soll erstmals seit 80 Jahren das Renteneintrittsalter angehoben werden: Bis 2034 soll das Renteneintrittsalter für Frauen schrittweise von 55 auf 63 Jahre steigen und für Männer von 60 auf 65 Jahre.

Machen wir uns bewusst: In Deutschland liegt das Rentenalter ab dem Jahrgang 1964 bei mittlerweile 67 Jahren, sowohl für Männer als auch für die Frauen. Und die Rente mit 69 und sogar 70 Jahren wird schon eifrig von Politik und Wirtschaft diskutiert und gefordert – dies im Hinblick auf die längere Lebenserwartung.
Doch auch hinsichtlich der Rentenhöhe lohnt sich ein genaueres Hinschauen. Hier rangiert Deutschland tatsächlich weit hinten im internationalen Vergleich – man mag es kaum glauben – und dies obwohl Deutschland in Relation zur Einwohnerzahl die stärkste Volkswirtschaft der Welt hat. So war Deutschland im Jahr 2017 erneut Exportweltmeister, wie Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts ergaben. Mit umgerechnet 287 Milliarden Dollar war der Überschuss in der Leistungsbilanz mehr als doppelt so groß ausgefallen wie von China, welches ohne Abzug von Import am meisten exportiert. Beim arbeitenden Volk oder gar bei den Rentnern kommt von diesem vermeintlichen Reichtum jedoch beschämend wenig an.
Erhält doch der deutsche Arbeitnehmer am Ende eine geradezu lächerliche Altersrente. Während ein italienischer Durchschnittsrentner 2.409 Euro Rente im Monat erhält, bekommt ein deutscher Durchschnittsrentner nur 812 Euro Rente. In Italien ist damit die Durchschnittsrente dreimal so hoch wie in Deutschland, und selbst die hochverschuldeten Griechen erhalten mehr Rente.
Die unbequemen Fragen, die eine Reinigungskraft zum Thema „Altersarmut“ in der ZDF-Sendung „Klartext, Frau Merkel!“ vom 14.9.2017 an Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet hatte, kamen also nicht von ungefähr. Nach über 40 Jahren Arbeitszeit wird ihre Rente von 654,- € zwar zu viel zum Sterben aber definitiv zu wenig zum Leben sein.
Eines ist klar: Hinsichtlich einer gerechten, menschenwürdigen Steuer- und Rentenpolitik besteht in Deutschland dringend Handlungsbedarf. Wäre da, anstatt mit dem Finger auf Russland zu zeigen, nicht vielmehr das gründliche Fegen vor der eigenen Tür angesagt?

Zum Abschluss ein Zitat der erwähnten Reinigungskraft:
„Es ist ein Unding, dass in einem der reichsten Länder der Welt die Rentner so behandelt werden, dass sie, wenn sie tatsächlich in Rente gehen, nichts mehr tun können, außer zu Hause zu sitzen, sich nichts mehr leisten können – wir können an überhaupt nichts mehr teilnehmen. Und 40 Jahre hart arbeiten und dafür 650,- € zu kriegen – armes Deutschland!"

**von ham.**

**Quellen:**

<https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-bitterer-wein-zum-fest-1.4015486>
<https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20180616321193514-russland-rentenalter-erhoehung/>
<http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/erhoehung-eintrittsalter-russland-rente-demonstrationen-gewerkschaften-dimitri-medwedew>
<https://deutsch.rt.com/newsticker/71445-russische-regierung-erhoht-rentenalter-und-steuern/>
<https://deutsch.rt.com/meinung/71596-putins-spiele-und-qualitatsmedien-iii-putin-ueberfall/>
<http://www.mmnews.de/wirtschaft/78132-fast-jede-zweite-rente-in-deutschland-unter-800-euro>
<http://www.wirtschaftundgesellschaft.de/2012/09/auch-ein-blick-uber-die-landesgrenzen-hinaus-zeigt-deutschland-kann-und-muss-sich-ein-hoheres-rentenniveau-leisten/>
<http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/griechenland-italien-rumaenien-mehr-rente-als-lohn-in-diesen-eu-laendern-geht-es-senioren-besser-als-arbeitern_H135896308_378436/>
<http://globale-allmende.de/gesellschaft/die-zukunft-des-euro/eurodrama3/ezb_vermoegensstudie>
[Renten im internationalen Vergleich mit Schaubildern]
<http://www.youtube.com/watch?v=1r_qQWBJx1U>
<https://www.zdf.de/politik/wahlen/klartext-merkel-100.html>
[ Putzfrau stellt Angela Merkel unbequeme Fragen zum Thema Altersarmut]
<https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5161959/Deutschland-loeste-China-als-ExportWeltmeister-ab>
<http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/exportueberschuss-deutschland-stellt-erneut-weltrekord-auf-a-1188159.html>

**Das könnte Sie auch interessieren:**

---

**Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...**

* was die Medien nicht verschweigen sollten ...
* wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
* tägliche News ab 19:45 Uhr auf [www.kla.tv](https://www.kla.tv)

Dranbleiben lohnt sich!

**Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter:** [**www.kla.tv/abo**](https://www.kla.tv/abo)

**Sicherheitshinweis:**

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

**Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!
Klicken Sie hier:** [**www.kla.tv/vernetzung**](https://www.kla.tv/vernetzung)

*Lizenz:  Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung*

Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden. Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich verfolgt werden.