Medienkommentar

Erzbischof Viganò lobt Freiheitsdrang der Canadian Trucker

**In einer Botschaft an die kanadischen Trucker lobt der investigative und visionäre Erzbischof Viganò deren Freiheitsdrang. Angesichts der zerstörerischen Agenda des WEF ruft er auf, mit den Protesten nicht aufzuhören, bis die völlige Freiheit für alle hergestellt ist.**

In einer Botschaft an die kanadischen Trucker lobt der investigative und visionäre Erzbischof Viganò deren Freiheitsdrang. Viganò wörtlich:
„Ihr Protest, liebe kanadische Truckerfreunde, reiht sich ein in einen weltweiten Chor, der sich gegen die Errichtung der Neuen Weltordnung auf den Trümmern der Nationalstaaten durch den vom Weltwirtschaftsforum und den Vereinten Nationen unter dem Namen „Agenda 2030“ angestrebten Great Reset wenden will […]. Sie haben es instinktiv verstanden und Ihre Sehnsucht nach Freiheit hat sich in all ihrer koordinierten Harmonie gezeigt, als Sie sich der Hauptstadt Ottawa näherten. Liebe Lkw-Fahrer, Sie sind mit großen Schwierigkeiten konfrontiert, nicht nur weil Sie Ihre Arbeit verlassen, um zu demonstrieren, sondern auch wegen der widrigen Wetterbedingungen, der langen kalten Nächte und der Räumungsversuche, denen Sie ausgesetzt sind.
Aber neben diesen Schwierigkeiten haben Sie auch die Nähe vieler Ihrer Mitbürger erfahren, die wie Sie die Bedrohung für Sie verstanden haben und Sie bei Ihrem Protest gegen das Regime unterstützen wollen. Erlauben Sie mir, Ihnen auch meine Unterstützung und geistige Verbundenheit auszudrücken, und ich schließe mich Ihrem Gebet an, dass Ihre Demonstration von Erfolg gekrönt sein und sich auch auf andere Länder ausbreiten möge.“
Viganò zeigt aber auch den größeren Zusammenhang auf, in dem die knechtischen Corona-Maßnahmen stehen, gegen die die kanadischen Trucker demonstrieren:
„Der globale Staatsstreich, den die globalistische Elite in diesen zwei Jahren der psychopandemischen Farce durchgeführt hat, wird deutlicher, wenn wir nicht nur die Geschehnisse in den einzelnen Ländern betrachten, sondern unseren Blick auf das weiten, was überall geschehen ist. […] Es scheint, dass Kanada zusammen mit Australien, Italien, Österreich und Frankreich eines der am stärksten von den Globalisten infiltrierten Länder ist. Und bei diesem teuflischen Projekt muss nicht nur die psychopandemische Farce, sondern auch der Angriff auf die christlichen Traditionen und die christliche Identität […] berücksichtigt werden.
Und wir wissen, dass viele Regierungschefs an Klaus Schwabs School for Young Leaders – den sogenannten Global Leaders for Tomorrow – teilgenommen haben, angefangen bei Justin Trudeau und Emmanuel Macron, Jacinta Ardern und Boris Johnson und davor Angela Merkel, Nicolas Sarkozy und Tony Blair. […] In diesen Tagen sehen wir, wie die Masken der Tyrannen auf der ganzen Welt fallen […].
Bei diesem unerbittlichen Angriff auf die traditionelle Welt sind nicht nur Ihre Lebensweise und Ihre Identität betroffen, sondern auch Ihr Besitz, Ihre Tätigkeiten und Ihre Arbeit. Das ist der Great Reset, das ist die Zukunft, die mit Slogans wie „Build Back Better“ versprochen wird, das ist die Zukunft von Milliarden von Menschen, die in jeder ihrer Bewegungen, in jeder Transaktion, in jedem Kauf, in jeder bürokratischen Praxis, in jeder Aktivität kontrolliert werden - Automaten ohne Seele und Willen, ihrer Identität beraubt, reduziert auf ein universelles Einkommen, das ihnen das Überleben ermöglicht, darauf, nur das zu kaufen, was andere bereits zum Verkauf angeboten haben, verwandelt durch ein genetisches Serum in chronisch Kranke.“
Viganò schließt seine Botschaft mit dem eindrücklichen Appell, aktiv zu bleiben und nicht vor dem Erreichen der Ziellinie nachzulassen:
„Heute ist es wichtiger denn je, sich bewusst zu machen, dass es nicht mehr möglich ist, passiv zu helfen. Es ist notwendig, Stellung zu beziehen, für die Freiheit zu kämpfen und die Achtung der natürlichen Freiheiten zu fordern. Aber mehr noch, liebe kanadische Brüder und Schwestern, es ist notwendig zu verstehen, dass diese Dystopie dazu dient, die Diktatur der Neuen Weltordnung zu errichten und alle Spuren unseres Herrn Jesus Christus aus der Gesellschaft, aus der Geschichte und aus den Traditionen der Völker völlig auszulöschen.
Demonstriert für Eure Rechte, meine kanadischen Freunde, aber lasst diese Rechte nicht auf die einfache Forderung nach der Freiheit, Supermärkte zu betreten oder sich nicht impfen zu lassen, beschränkt sein. Lasst es auch eine stolze und mutige Forderung nach Eurem unantastbaren Recht sein, freie Menschen zu sein.“

**von hm**

**Quellen:**

Bischof Viganò spricht zu den kanadischen LKW-Fahrern
<https://gloria.tv/post/vP69tXvHqoMj13idGwB1apWhe>

**Das könnte Sie auch interessieren:**

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

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

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

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

**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.