

AIDS – verursacht durch Drogen und Fehlernährung?

**Seit mehr als 30 Jahren geht die Schulmedizin davon aus, dass AIDS durch das HI-Virus ausgelöst wird und ansteckend ist. 1987 untersuchte die deutsche Regierung die Ansteckung des möglichen HI-Virus in einer Studie in Gefängnissen. Nach zweieinhalb Jahren wurde die Studie abgebrochen, da sich niemand ansteckte...**

Seit mehr als 30 Jahren geht die Schulmedizin davon aus, dass AIDS, zu Deutsch: erworbenes Immundefektsyndrom, durch das HI-Virus ausgelöst wird und ansteckend ist. 1987 untersuchte die deutsche Regierung die Ansteckung des möglichen HI-Virus in einer Studie in Gefängnissen. Frau Dr. Juliane Sacher berichtet: „Man wusste, dass über 20.000 Drogenabhängige im Gefängnis sitzen, die oft HIV-positiv sind und Spritzen austauschen. [...] Nach zweieinhalb Jahren wurde die Studie abgebrochen, da sich niemand ansteckte.“ Im Jahre 2003 veröffentlichte Professor Peter Duesberg eine wissenschaftliche Studie zu AIDS. Er schreibt: „Die Virushypothese bei der Erkrankung durch AIDS sagt folgendes voraus: Viele der drei Millionen Menschen, die pro Jahr [...] Bluttransfusionen erhalten haben, hätten AIDS durch HIV-infizierte Blutspenden entwickeln müssen, da das HI-Virus erst ab 1985 aus den Blutreserven entfernt wurde. Aber es gab [...] keinen Zuwachs von AIDS-Erkrankungen.“ Dies ist gemäß Prof. Duesberg ein Zeichen für eine fehlerhafte Hypothese. Er zieht vielmehr andere Ursachen für AIDS in Betracht, den Gebrauch von Drogen, Medikamenten oder eine Fehlernährung. Die wissenschaftliche Überprüfung der Ursache von AIDS sollte aus Verantwortung gegenüber allen an AIDS Erkrankten dringend wahrgenommen werden!
Für mehr Informationen verweisen wir auf unseren Themenblock "Aids/HIV", indem unter anderem Referate des Facharztes Dr. med. Claus Köhnlein und Frau Dr. Juliane Sacher anlässlich der 10+11. Anti-Zensur-Koalition zu finden sind.

**von ch./rg.**

**Quellen:**

<http://www.kla.tv/7243>
<http://www.rethinkingaids.de/duesberg/chemische_grundlagen.pdf>
Nancy S. Padian, Stephen C. Shiboski u.a. im American Journal of Epidemiology, 1997, Nr. 146, S. 350–357
<http://aje.oxfordjournals.org/content/146/4/357.full.pdf>
<http://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/bibliothek/gesundheit/aids>
<http://www.rethinkingaids.de/inhalt.htm>

**Das könnte Sie auch interessieren:**

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

**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.