Medienkommentar, Interview

George Soros & Mastercard - (k)eine Wohltätigkeitsveranstaltung (Interview mit Rico Albrecht)

**Was sich auf den ersten Blick als „soziale und humanitäre Flüchtlingshilfe“ darstellt, ist in Wirklichkeit knallharte Wirtschaftskalkulation und hat weder den Menschen, noch die effektivste Hilfe im Fokus. Rico Albrecht erläutert in seinem Interview weitere, sehr aufschlussreiche Zusammenhänge, welche die scheinbare Wohltat Georg Soros und der Mastercard Incorporated in ein ganz anderes Licht rücken.**

Der zigfache Multimilliardär und Investor George Soros hat zusammen mit Mastercard Incorporated ein Projekt gestartet, das vorgeblich Migranten, Flüchtlingen und auch solchen, die in ihrer Heimat weltweit Mangel leiden, helfen soll, ihren wirtschaftlichen und sozialen Status zu verbessern. Mastercard Incorporated ist neben VISA eine der beiden großen internationalen Gesellschaften für Kreditkarten.

Herzstück dieser sich sozial gebenden Aktion ist das 2015 gegründete Mastercard Aid Network: Es handelt sich um ein Netzwerk von Märkten, die bargeldlos Lebensmittel, Medizin, Unterkunft usw. bereitstellen. Mit aufladbarer Chipkarte und PIN sind diese Leistungen bei lokalen Partnerunternehmen einzulösen. Über einen Touchscreen-Terminal vor Ort kann jeweils die gewünschte Leistung ausgewählt werden. Was zur Auswahl steht, bestimmen die zuständigen privat geführten Unternehmen. In Europa sind die Erfolgsaussichten für dieses Projekt jedenfalls sehr vielversprechend. Der Migrationsstrom reisst nicht ab. Und das soll anscheinend auch unbedingt so bleiben – denn nicht umsonst fordern die von Soros finanzierten Organisationen vehement offene Grenzen.

Auf den ersten Blick scheint das Projekt für alle Beteiligten gewinnbringend zu sein: für Soros und die von ihm finanzierten Privatunternehmen und Investoren, denn es entstehen neue Geschäfte und Verteilstellen, die mit Mastercard-Terminals ausgerüstet werden. Für die Zulieferfirmen tut sich ein neuer Absatzmarkt auf. Und die Flüchtlinge und Migranten können gratis einkaufen und – wenn sie wollen- auch irgendwann mal einer Arbeit nachgehen.

Soweit mal der Blick durch die rosa Brille. Dass aber bekanntlich nicht alles Gold ist, was glänzt, somit auch die Mastercard Gold nicht, zeigt das nachfolgende Interview auf, das kla.tv mit Rico Albrecht führte. Rico Albrecht hat zwei Hochschulabschlüsse, in Betriebswirtschaftslehre und Informatik, und blickt auf eine langjährige Unternehmer- und Dozententätigkeit zurück. Seit 2010 ist er Mitglied der wissenschaftlichen Leitung der Wissensmanufaktur (Institut für Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik), wo er sich als Systemanalytiker, Autor und Referent schwerpunktmäßig den Themen Geldsystem, Staat und Steuern widmet.

**von kw. / hm.**

**Quellen:**

<http://info-direkt.eu/2017/02/02/lukratives-fluechtlingshilfe-projekt-von-george-soros-und-mastercard/>
<http://www.reuters.com/article/us-immigration-soros-idUSKBN1531H2?type=companyNews>

**Das könnte Sie auch interessieren:**

#GeorgeSoros - [www.kla.tv/GeorgeSoros](https://www.kla.tv/GeorgeSoros)

#Medienkommentar - [www.kla.tv/Medienkommentare](https://www.kla.tv/Medienkommentare)

#Interviews - [www.kla.tv/Interviews](https://www.kla.tv/Interviews)

**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.