So seh ich's

„Zu dritt im Ehebett“ (Von Anna-Sophia Bühler-Sasek)

**Was tun, wenn eine Supermarkt-Genossenschaft die Leserschaft mit unmoralischen Lebensformen bewirbt? Diese Sendung zeigt, wie auch Sie Gegensteuer geben können!**

MIGROS ist die größte Supermarktkette in der Schweiz und sie hat ebenfalls die auflagestärkste Zeitung: das ist das MIGROS-Magazin. Letzte Woche hat es mir den Rest gegeben, als ich mir das Titelbild der neuen Ausgabe angeschaut habe. Wie in jeder Ausgabe, hatte es auch dieses Mal wieder einen Genderbeitrag zur Aufweichung der Gesellschaft drin. Und ich habe dieses Magazin ein für alle Mal per Telefon abbestellt und die Zeitung weggeschmissen! Deshalb kann ich euch jetzt auch nicht die die Schlagzeile so zeigen, sondern ausgedruckt: „Happy zu dritt“. Der Artikel beschreibt ein Paar, welches eine Freundin, sozusagen, in die Ehe aufgenommen hat. Im Klartext heißt das: „Zwei Verheiratete, ein Mann und eine Frau vergreifen sich an ein und derselben Frau und nehmen sie in ihre Wohnung auf.“ Ein Untertitel heißt dann auch: „Zu dritt im Ehebett“. Und ich wurde richtig sauer! „Die zerstören die Familie und wahre Werte!“ Das MIGROS-Magazin will etwas vom Normalsten und Schönsten auf der Welt aufweichen und auflösen.
Ich habe der Frau am Telefon gesagt, der ich dann sagte, dass ich diese Zeitung abmelde, dass ich gerade vor zwei Monaten ein Baby bekommen habe und dass ich sooo glücklich bin mit meinem Mann und unserer kleinen frisch gebackenen Familie!! Und solche Artikel machen doch den gesunden Menschenverstand kaputt.
Und wisst ihr, was ich auch noch total Spannendes gefunden habe? Im Schweizer StGB Artikel 215: "Wer eine Ehe schliesst oder eine Partnerschaft eintragen lässt, obwohl er verheiratet ist, oder in eingetragener Partnerschaft lebt ... wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft". Die Handlung dieser Menschen erfüllt auch ohne Eheschein den Tatbestand der Bigamie. Sollte unter dem Deckmantel „Freundschaft“ solches plötzlich nicht mehr strafbar sein? Doch die verantwortliche Redaktion des MIGROS-Magazins beachtet das mit keinem Deut.

Aber ganz offensichtlich bin ich aber nicht die Einzige, die an solchen Entwicklungen wirklich keine Freude hat.
Bei meiner Google-Suche stand doch tatsächlich, unter „Oft gestellte Fragen: Wie kann ich das MIGROS-Magazin abbestellen?“.
Ich möchte alle Schweizer, die sich bis jetzt noch nicht getraut haben, ermutigen, dass ihr auch den Hörer in die Hand nehmt und zeigt diesem Magazin, dass das Volk doch überhaupt nicht hinter dieser Gender-PR steht, welche uns solch skurrile Abartigkeiten aufdrängt.

**von Abs.**

**Quellen:**

<https://issuu.com/m-magazin/docs/migros-magazin-07-2021-d-os?viewMode=magazine&mode=embed>

**Das könnte Sie auch interessieren:**

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

#SoSehIchs - seh ich's - [www.kla.tv/SoSehIchs](https://www.kla.tv/SoSehIchs)

#AnnaSophiaSasek - Anna-Sophia Bühler-Sasek Lieder & mehr ... - [www.kla.tv/AnnaSophiaSasek](https://www.kla.tv/AnnaSophiaSasek)

**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.