

Lukrative Krankendeals ‒ mehr als 11.000 % Prämienanstieg (1919‒2019)

**Im Jahr 1919 betrugen die monatlichen Krankenkassen-Prämien in der Schweiz gerade mal zwei bis sechs Franken! Sehen Sie selbst, wie sich die Krankenkassen-Prämien der Schweizer Krankenkasse SLKK seither entwickelt haben. Wie kann ein Prämienanstieg von 11.000 Prozent in lediglich einem Jahrhundert gerechtfertigt werden und welche Schlüsse sind daraus zu ziehen?**

Jubiläumspost zum 100-jährigen Bestehen der Schweizer Krankenkasse SLKK lässt aufhorchen.

Schweizer Krankenkassen-Prämien und Gesundheitsausgaben 1919–2019:

1919 Die monatlichen Krankenkassen-Prämien betragen zwei bis sechs Franken.

1931 In dieser Zeit verursacht ein Mitglied im Jahresdurchschnitt Arztkosten von weniger als 20 Franken und Medikamentenkosten von zwei Franken.

1950 Prämienanstieg auf vier bis neun Franken pro Monat.

1980 Weitere Kostensteigerung im Gesundheitswesen.

1996 Die Grundversicherung für Schweizer kostet 173 Franken pro Monat. Damals trat das neue Krankenversicherungsgesetz (KVG) in Kraft.

2014 Der durchschnittliche Monatsbeitrag eines Schweizers liegt bei 396 Franken.

2017 Trotz der hohen Krankenkassenprämien und Steuern muss der durchschnittliche Schweizer Haushalt 5,3 Prozent seiner Konsumausgaben in Kostenbeteiligungen für Behandlungskosten und Selbstbehalt stecken. Die Gesundheitsausgaben eines Schweizers betragen 8.000 Franken pro Jahr und Kopf.

2018 Anstieg der monatlichen Prämien für Erwachsene auf 446 CHF pro Monat.

Ein Prämienanstieg von 11.050 % in einem Jahrhundert … Wie kann man eine solche Entwicklung rechtfertigen? Sind die Pharmaindustrie und das Gesundheitssystem wirklich an der Heilung der Menschen interessiert oder geht es vielmehr um Umsatzsteigerung und Behandlung der Patienten auf Lebenszeit?

Lukrativen Krankendeals könnte ein Gesundheitssystem entgegenwirken, das kostenlos ist und als einziges Ziel hat, seine Patienten dauerhaft zu heilen. Zum Beispiel im blühenden Libyen unter Gaddafi war medizinische Behandlung kostenlos oder im Alten China wurden die Ärzte nur bezahlt, wenn der Patient gesund wurde …

Studieren Sie in diesem Zusammenhang auch weitere aufklärende Sendungen unter dem Hashtag #Pharma www.kla.tv/Pharma und senden Sie diese weiter.

**von Es**

**Quellen:**

Zeitschrift: 100 Jahre SLKK 1919 – 2019
<https://slkk.ch/media/allink-files/SLKK_Beilage_100Jahre_Final_Era7Vez.pdf>

<https://blog.tagesanzeiger.ch/datenblog/index.php/5131/zwei-jahrzehnte-dauerpraemienschock>
<https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/so-stark-steigen-die-krankenkassenpraemien/story/24456903>
<https://www.nzz.ch/schweiz/schweizer-legen-fuer-die-gesundheit-am-meisten-drauf-ld.1327492>
<https://www.praxis-giese.com/chinesische%20medizin/index.html>
[www.kla.tv/6673](https://www.kla.tv/6673)

**Das könnte Sie auch interessieren:**

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

**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.