

Die Kriegsgefahr in Europa nimmt durch die NATO dramatisch zu

**Eine Studie des „European Leadership Network“ in London kommt zum Schluss, dass durch die zunehmenden militärischen Manöver der NATO in Osteuropa die Kriegsgefahr steigt. Der Auslandsredakteur Fredy Gsteiger des Schweizer Rundfunk und Fernsehns SRF meint dazu**

Die Kriegsgefahr in Europa nimmt durch die NATO dramatisch zu
Eine Studie des „European Leadership Network“ in London kommt zum Schluss, dass durch die zunehmenden militärischen Manöver der NATO in Osteuropa die Kriegsgefahr steigt. Der Auslandsredakteur Fredy Gsteiger des Schweizer Rundfunk und Fernsehns SRF meint dazu:
Zitat (m): „Die Kriegsgefahr in Europa steigt also, nicht weil das die eine oder andere Seite so will, aber weil auf beiden Seiten die Voraussetzungen für Konfrontationen geschaffen werden. Sind die Voraussetzungen einmal da, kann ein Unfall, ein Zwischenfall, ein Missverständnis einen Krieg auslösen.“
Doch inwieweit stimmt Gsteigers Interpretation, die steigende Kriegsgefahr in Europa sei ungewollt? Erinnern wir uns an die letzten Luftangriffe der NATO in Europa, welche am 24. März 1999 gegen Belgrad im Zuge des Kosovokrieges begannen.
Entgegen der offiziellen Berichterstattung, die die humanitäre Katastrophe in Jugoslawien als Grund für den NATO-Kriegseintritt vorgab, stellt Norma Brown, eine enge Mitarbeiterin von OSZE-Chef William Walker, folgende Zusammenhänge richtig:
Zitat (w): „Die humanitäre Katastrophe im Kosovo gab es erst durch die NATO-Luftangriffe.“
Dass die NATO-Luftangriffe sogar von langer Hand geplant wurden, bestätigte auch der Deutsche Jochen Scholz, ehem. Oberstleutnant der NATO und ergänzt, dass die Nato-Kriegsbeteiligung beabsichtigt und gewollt gewesen sei – und das, obwohl bis Dato keine humanitäre Katastrophe im Kosovo vorlag.
Übertragen auf die jetzige Situation in Europa gilt daher: Es braucht jetzt nur noch eine medienwirksam verbreitete Lüge – und ein weiterer NATO-Kriegseintritt ist da!
Leider verschweigen unsere Leitmedien auch diese Zusammenhänge und schüren einmal mehr durch Auslassung und einseitige Berichterstattung wie von langer Hand geplant Emotionen gegen die vermeintlichen Gegner.
Sehen Sie sich hierzu bitte auch die Sendung vom 18. August 2015 unter www.kla.tv/6534 und weitere Sendungen zum Thema Kriegsgefahr auf unserem Sender an.

**von hkl./da.**

**Quellen:**

<http://www.srf.ch/news/international/militaermanoever-erhoehen-die-kriegsgefahr-in-europa>
<http://www.kla.tv/6534>

**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.