**The West threatened with extinction by the fall in its fertility and its seminal production**



 11.4.2024

This article is available ​​on the webmagazine: <http://www.les7duquebec.net>

On: https://les7duquebec.net/archives/290699

 By **Khider Mesloub**.

While the West, by **exploiting the Covid-19 pandemic**, (see: [Les « vaccins » à ARNm ne sont pas des vaccins (Cour Suprême des États-Unis) – les 7 du quebec](https://les7duquebec.net/archives/290682)) confined itself in an atmosphere of end of the world to escape a banal virus whose chance of survival for humans is **estimated at more than 99.99%** , two "biosocial microbes" much more lethal were digging the grave of this consumerist civilization which had become unproductive through speculative deviations financial institutions, in real danger of disappearing. Indeed, the West is threatened with extinction by two correlated phenomena: **the dizzying decline in fertility and the alarming drop in the number of spermatozoa.**

****

As for fertility, in 60 years it has halved in the Western world. Correlated with the collapse of spermatozoa, at this rate the West could become totally infertile and, therefore, depopulated in less than 25 years. By 2050, the West would no longer have the sufficient fertility rate and the proportionate number of sperm to ensure the reproduction of its population.

In the meantime, these “biosocial” changes, caused by the toxic and pathogenic capitalist lifestyle, will have considerable economic and social consequences due to the aging of Western populations and the decline of the workforce.

This phenomenon of alarming sperm drop, observed in the Western world, was studied by the American environmental and reproductive epidemiologist, Shanna H. Swan. In her book (Countdown – Will our children all be sterile in 2050?) she demonstrates that the number of spermatozoa produced in Western countries has fallen by almost 60% since 1973. The seminal fluid of Western men has passed from 99 million sperm per milliliter in 1973 to 47 million in 2021. At this rate, she predicts, this figure could reach zero in 2050.

Are Westerners a species on the verge of extinction? After having destroyed their means of production relocated to fertile Asian regions which have become the Workshops of the world, are Westerners being led towards the congenital incapacity to reproduce due to lack of seminal resourcing?



One thing is certain: the degeneration of Western “sperm” production seems to threaten the reproduction of the population. There is no doubt that the “infertility epidemic” which has been hitting the West for several decades is far more lethal than the benign Covid-19 pandemic, strategically exploited by those in power to perpetuate their despotic domination by inflating their financial markets turgid with profits.

Already, to cite only the case of France, the fertility rate has fallen considerably. According to INSEE (National Institute of Statistics and Economic Studies), the number of births has fallen sharply in recent years. In 2023, only 678,000 babies will be born in France, almost 7% (6.6%) less than in 2022. The French have never had so few babies since the end of the Second World War. With ever fewer newborns and ever more elderly people, the demographic report reveals an aging France. The phenomenon of declining fertility is observed throughout Europe.

In a Europe marked by psychological distress and social uncertainty generated by the economic crisis, this downward demographic trend risks becoming more pronounced and accelerating. Ironically, European countries claimed to be fighting the Covid-19 pandemic to avoid the death of elderly and vulnerable people, the main targets of the virus, whose mortality rate is less than 0.13%, with an average of age located around 82 years – the age of life expectancy -. However, at the same time, their disastrous management will have deprived their respective countries of several million births. In other words, European governments plan the euthanasia of the population upstream and downstream. Moreover, a majority of Western countries have legalized euthanasia, a real institutionalized medical crime.

This demographic drop is also favored by the decline and quality of spermatozoa. In her study, Shanna H. Swan suggests that the number of sperm produced in Western countries has dropped significantly.

Among the causes mentioned contributing to the alteration of spermatozoa, the scientist incriminates the presence in the human body of certain chemical substances with harmful effects on fertility. For Shanna H. Swan, it is the everyday chemical substances found in food packaging, toys, cosmetics and pesticides that affect the endocrine system. In addition to factors linked to stress and obesity, characteristics inherent to the Western lifestyle, these authors mainly target endocrine disruptors, these molecules which act on hormonal balance.



In this regard, phthalates and bisphenol A are designated as responsible by epidemiology, “because they make the human body believe that it has enough hormones – testosterone or estrogen – and that it therefore does not have need to make more.” Also, the size and shape of the genitals would be permanently affected. According to Shanna H. Swan: “Phthalates lower testosterone levels and therefore have a particularly bad influence on men, for example by causing a reduction in sperm count. Bisphenol A imitates estrogen and is therefore particularly harmful to women, increasing the risk of fertility problems. But it can also lower sperm quality, libido and cause higher rates of erectile dysfunction. »

For the American scientist, exposure to multiple harmful substances begins before birth, during the fetal phase: “A large part of the exposure to these materials occurs in utero, when the fetus is formed for the first time. The effects then continue through childhood, adolescence and adulthood. It is a cumulative phenomenon: a female fetus, in utero, already develops the eggs that she will use to have her own children. »

Other scientists point to heat as a factor in sperm damage. Indeed, sperm production is very sensitive to temperature. However, sperm must be preserved at a temperature between 33-34°C. Any abnormal increase in the temperature of the testicles leads to a slowdown or even cessation of spermatogenesis.

And scientists blame jeans that are too tight, worn in recent decades by the majority of men, from childhood to adulthood. Furthermore, industrialized food is also a factor in the deterioration of sperm quality and decline. Without forgetting tobacco. Smoking causes the breakdown of blood vessels in the male genital tract, thus promoting the irreversible destruction of sperm production. You also have to add the alcohol. Likewise, the sedentary life, accentuated by the permanent use of the car which obstructs, no pun intended, the circulation of the blood.

There is no doubt that the industrial revolution and the petrochemical industry are responsible for the genetic modifications induced by the ingestion of numerous chemical compounds that have a lasting effect on hormones, mainly estrogens and testosterone. According to Professor Shanna Swan, without significant change in the toxic consumerist lifestyle, “most couples could resort to assisted procreation in 2045”, to partially ensure the survival of the Western population. Ultimately, without annihilation of the genocidal capitalist economic model, Western countries could disappear. Or, more precisely, all the countries shaped (fascinated) by the Western world.

Thus, the infected Western capitalist economy, after having wiped out numerous (ecological) civilizations dating back thousands of years through its genocidal productivist enterprises, destroying the planet through its unbridled exploitation of fossil resources, is completing its "civilizational progress" (syphilizational, as much the West is a syphilitic civilization, that is to say suffering from immoral syphilis, this contagious societal depravity) by its collective suicide, in other words by the annihilation of its source of life, its seminal fluid dried up by force of chemical contamination.



Unquestionably, normalized toxic capitalist production generates more comorbidities and social pathologies, causes more deaths than all ancient human societies. **Obviously, the “intoxidentalization” of the world** , that is to say the spread of the toxic capitalist lifestyle to the entire world population, risks leading the human species to its annihilation.

In particular, when we learn from a recent documentary produced by Sarah Schenck and Steven Lawrence that humanity has lost, over the last 50 years, half of its ancestral microbiome, that is to say all of bacteria that are supposed to help it stay healthy. Consequence: according to the two American directors there is a causal link, a correlation between the exponential increase in several types of chronic diseases and the disappearance of human microbes. Disappearance caused by the overuse of antibiotics, an imposed overconsumption (like mRNA-mRNA vaccines during the fallacious Covid epidemic) by pharmaceutical groups and their medical mercenaries, doctors, these sworn serial killers, who massively and daily prescribe medicinal poisons .

Under the infectious and pathogenic decadent capitalism, humanity, with its excessively Westernized way of life, is now doomed to disappear under the effect of several lethal threats of Western origin: extinction by drying up of fertility, extinction by reduction of sperm, extinction by microbiome rarefaction, and extinction by nuclear war.

Western capitalism will have invented multiple mass murders and genocides: by gas chamber, a European specialty; by nuclear bombs, the prerogative of the United States; by medical lethal means: euthanasia; by pollution and destruction of the human organism caused by the ingestion of medicinal poisons; by the annihilation of the seminal source caused by the infected and pathogenic Western lifestyle, etc. Without forgetting slow psychological death, this epidemic psychiatric illness caused by the devastation of social and family ties, transforming each man and woman into a toxic walking corpse, into a ferocious misanthropic specter.

In other words, capitalism destroys all vital human organs and existential social organisms. This is why it is urgent to annihilate this capitalist Western “Frankenstein” released into nature by the evil forces of Capital, before it engulfs all of humanity.



As a reminder, in Mary Shelley's horror novel, Frankenstein gave life to a human corpse reconstituted from dead flesh. This monstrous “Frankensteinesque” creature, a metaphor for triumphant emerging capitalism, now left to its own devices, quickly understands that it will be impossible for it to lead a normal existence. The Frankensteinesque Creature, symbol of the monstrous capitalism generated by Europe, endowed with its own personality, escapes all control.

**Deadly capitalism**, this Frankenstein of the West, has only nourished itself, since its birth, on human flesh, mortified in its life-crushing enterprises, decimated in its recurring genocidal war fronts.

**Khider MESLOUB**

# Translation on English by Claudio Buttinelli – Roma undefined -

**L’Occidente è minacciato di estinzione a causa del calo della sua fertilità e della sua produzione seminale**



Questo articolo è disponibile sul webmagazine: <http://www.les7duquebec.net>

Su: https://les7duquebec.net/archives/290699

 11.4.2024

 Di **Khider Mesloub** .

Mentre l’Occidente, sfruttando **la pandemia di Covid-19**, (vedi: [Les « vaccins » à ARNm ne sont pas des vaccins (Cour Suprême des États-Unis) – les 7 du quebec](https://les7duquebec.net/archives/290682)) si è confinato in un’atmosfera da fine del mondo per sfuggire ad un banale virus le cui possibilità di sopravvivenza per l'uomo sono **stimate a più del 99,99%** , due "microbi biosociali" ben più letali stavano scavando la fossa di questa civiltà consumistica divenuta improduttiva a causa delle deviazioni speculative delle istituzioni finanziarie, in reale pericolo di scomparire. L’Occidente, infatti, è minacciato di estinzione da due fenomeni correlati: **il vertiginoso calo della fertilità e l’allarmante calo del numero degli spermatozoi.**

****

Quanto alla fertilità, in 60 anni si è dimezzata nel mondo occidentale. Correlato al collasso degli spermatozoi, di questo passo l’Occidente potrebbe diventare totalmente sterile e, quindi, spopolarsi in meno di 25 anni. Entro il 2050, l’Occidente non avrà più un tasso di fertilità sufficiente e un numero proporzionato di spermatozoi per garantire la riproduzione della sua popolazione.

Nel frattempo, questi cambiamenti “biosociali”, causati dallo stile di vita capitalista tossico e patogeno, avranno notevoli conseguenze economiche e sociali a causa dell’invecchiamento delle popolazioni occidentali e del declino della forza lavoro.

Questo fenomeno di allarmante calo degli spermatozoi, osservato nel mondo occidentale, è stato studiato dall'epidemiologa ambientale e riproduttiva americana Shanna H. Swan. Nel suo libro (Conto alla rovescia – I nostri figli saranno tutti sterili nel 2050?) dimostra che il numero di spermatozoi prodotti nei paesi occidentali è diminuito di quasi il 60% dal 1973. Il liquido seminale degli uomini occidentali è passato da 99 milioni di spermatozoi per millilitro nel 1973 a 47 milioni nel 2021. Di questo passo, prevede, questa cifra potrebbe raggiungere lo zero nel 2050.

Gli occidentali sono una specie in via di estinzione? Dopo aver distrutto i loro mezzi di produzione delocalizzati nelle fertili regioni asiatiche divenute le Officine del mondo, gli occidentali sono forse condotti verso l'incapacità congenita di riprodursi per mancanza di risorse seminali?



Una cosa è certa: la degenerazione della produzione di “sperma” occidentale sembra minacciare la riproduzione della popolazione. Non c’è dubbio che “l’epidemia di infertilità” che colpisce l’Occidente da diversi decenni è molto più letale della benigna pandemia di Covid-19, sfruttata strategicamente da coloro che detengono il potere per perpetuare il loro dominio dispotico gonfiando i mercati finanziari turgidi di profitti. .

Già, per citare solo il caso della Francia, il tasso di fertilità è notevolmente diminuito. Secondo l’INSEE (Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici), il numero delle nascite è fortemente diminuito negli ultimi anni. Nel 2023, in Francia nasceranno solo 678.000 bambini, quasi il 7% (6,6%) in meno rispetto al 2022. I francesi non hanno mai avuto così pochi bambini dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con sempre meno neonati e sempre più anziani, il rapporto demografico rivela una Francia che invecchia. Il fenomeno del calo della fertilità si osserva in tutta Europa.

In un’Europa segnata dal disagio psicologico e dall’incertezza sociale generata dalla crisi economica, questa tendenza demografica al ribasso rischia di accentuarsi e di accelerare. Per ironia della sorte, i paesi europei hanno affermato di combattere la pandemia di Covid-19 per evitare la morte delle persone anziane e vulnerabili, principali bersagli del virus, il cui tasso di mortalità è inferiore allo 0,13%, con un’età media situata intorno agli 82 anni. età della speranza di vita -. Ma, allo stesso tempo, la loro disastrosa gestione avrà privato i rispettivi Paesi di diversi milioni di nascite. In altre parole, i governi europei pianificano l’eutanasia della popolazione a monte e a valle. Inoltre, la maggioranza dei paesi occidentali ha legalizzato l’eutanasia, un vero e proprio crimine medico istituzionalizzato.

Questo calo demografico è favorito anche dal declino e dalla qualità degli spermatozoi. Nel suo studio, Shanna H. Swan suggerisce che il numero di spermatozoi prodotti nei paesi occidentali è diminuito in modo significativo.

Tra le cause citate che contribuiscono all'alterazione degli spermatozoi, lo scienziato incrimina la presenza nel corpo umano di alcune sostanze chimiche con effetti dannosi sulla fertilità. Per Shanna H. Swan, sono le sostanze chimiche quotidiane presenti negli imballaggi degli alimenti, nei giocattoli, nei cosmetici e nei pesticidi che influiscono sul sistema endocrino. Oltre ai fattori legati allo stress e all'obesità, caratteristiche inerenti allo stile di vita occidentale, questi autori prendono di mira soprattutto gli interferenti endocrini, cioè le molecole che agiscono sull'equilibrio ormonale.



A questo proposito, gli ftalati e il bisfenolo A sono indicati come responsabili dall’epidemiologia, “perché fanno credere al corpo umano di avere abbastanza ormoni – testosterone o estrogeni – e che quindi non ha bisogno di produrne di più”. Inoltre, la dimensione e la forma dei genitali verrebbero influenzate in modo permanente. Secondo Shanna H. Swan: “Gli ftalati abbassano il livello di testosterone e quindi hanno un effetto particolarmente negativo sugli uomini, causando ad esempio una riduzione del numero degli spermatozoi. Il bisfenolo A imita gli estrogeni ed è quindi particolarmente dannoso per le donne, aumentando il rischio di problemi di fertilità. Ma può anche ridurre la qualità dello sperma, la libido e causare tassi più elevati di disfunzione erettile. »

Per lo scienziato americano l’esposizione a molteplici sostanze nocive inizia prima della nascita, durante la fase fetale: “Gran parte dell’esposizione a questi materiali avviene nell’utero, quando il feto si forma per la prima volta. Gli effetti continuano poi durante l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta. È un fenomeno cumulativo: un feto femmina, nell'utero, sviluppa già le uova che utilizzerà per avere i propri figli. »

Altri scienziati indicano il calore come un fattore di danno allo sperma. In effetti, la produzione di sperma è molto sensibile alla temperatura. Tuttavia, lo sperma deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 33-34°C. Qualsiasi aumento anomalo della temperatura dei testicoli porta ad un rallentamento o addirittura alla cessazione della spermatogenesi.

E gli scienziati danno la colpa ai jeans troppo stretti, indossati negli ultimi decenni dalla maggior parte degli uomini, dall'infanzia all'età adulta. Inoltre, anche il cibo industrializzato è un fattore di deterioramento e declino della qualità dello sperma. Senza dimenticare il tabacco. Il fumo provoca la rottura dei vasi sanguigni nel tratto genitale maschile, favorendo così la distruzione irreversibile della produzione di sperma. Devi aggiungere anche l'alcol. Allo stesso modo, la vita sedentaria, accentuata dall'uso permanente dell'auto che ostacola, senza gioco di parole, la circolazione del sangue.

Non c’è dubbio che la rivoluzione industriale e l’industria petrolchimica siano responsabili delle modificazioni genetiche indotte dall’ingestione di numerosi composti chimici che hanno un effetto duraturo sugli ormoni, principalmente estrogeni e testosterone. Secondo la professoressa Shanna Swan, senza un cambiamento significativo nello stile di vita consumistico e tossico, “la maggior parte delle coppie potrebbe ricorrere alla procreazione assistita nel 2045”, per garantire parzialmente la sopravvivenza della popolazione occidentale. In definitiva, senza l’annientamento del modello economico capitalista genocida, i paesi occidentali potrebbero scomparire. O, più precisamente, tutti i Paesi plasmati (affascinati) dal mondo occidentale.

Così, l’economia capitalista occidentale infetta, dopo aver spazzato via numerose civiltà (ecologiche) risalenti a migliaia di anni attraverso le sue imprese produttivistiche genocide, distruggendo il pianeta attraverso lo sfruttamento sfrenato delle risorse fossili, sta completando il suo “progresso civilizzatore” (sifilizzante, come gran parte dell'Occidente è una civiltà sifilitico, vale a dire che soffre di sifilide immorale, questa depravazione sociale contagiosa) per il suo suicidio collettivo, in altre parole per l'annientamento della sua fonte di vita, il suo liquido seminale seccato con la forza della contaminazione chimica.



Indubbiamente, la produzione capitalista tossica normalizzata genera più comorbilità e patologie sociali, causa più morti di tutte le antiche società umane. **Ovviamente, la “intossigentalizzazione” del mondo** , vale a dire la diffusione dello stile di vita capitalista tossico all’intera popolazione mondiale, rischia di portare la specie umana al suo annientamento.

In particolare, quando apprendiamo da un recente documentario prodotto da Sarah Schenck e Steven Lawrence che l’umanità ha perso, negli ultimi 50 anni, metà del suo microbioma ancestrale, vale a dire tutti i batteri che dovrebbero aiutarla a mantenersi in salute. Conseguenza: secondo i due direttori americani esiste un nesso causale, una correlazione tra l'aumento esponenziale di diversi tipi di malattie croniche e la scomparsa dei microbi umani. Scomparsa causata dall’uso eccessivo di antibiotici, un consumo eccessivo imposto (come i vaccini mRNA-mRNA durante la fallace epidemia di Covid) da parte dei gruppi farmaceutici e dei loro mercenari medici, i medici, questi serial killer giurati, che prescrivono massicciamente e quotidianamente veleni medicinali.

Sotto il capitalismo decadente, infettivo e patogeno, l’umanità, con il suo stile di vita eccessivamente occidentalizzato, è ormai destinata a scomparire sotto l’effetto di numerose minacce letali di origine occidentale: estinzione per inaridimento della fertilità, estinzione per riduzione dello sperma, estinzione per microbioma rarefazione ed estinzione dovuta alla guerra nucleare.

Il capitalismo occidentale avrà inventato molteplici omicidi di massa e genocidi: con le camere a gas, una specialità europea; dalle bombe nucleari, prerogativa degli Stati Uniti; con mezzi medici letali: eutanasia; dall'inquinamento e dalla distruzione dell'organismo umano causati dall'ingestione di veleni medicinali; dall’annientamento della fonte seminale causato dallo stile di vita occidentale infetto e patogeno, ecc. Senza dimenticare la lenta morte psicologica, questa malattia psichiatrica epidemica causata dalla devastazione dei legami sociali e familiari, che trasforma ogni uomo e ogni donna in un cadavere tossico ambulante, in un feroce spettro misantropico.

In altre parole, il capitalismo distrugge tutti gli organi umani vitali e gli organismi sociali esistenziali. Questo è il motivo per cui è urgente annientare questo “Frankenstein” occidentale capitalista rilasciato nella natura dalle forze malvagie del Capitale, prima che travolga tutta l’umanità.



Come promemoria, nel romanzo horror di Mary Shelley, Frankenstein ha dato vita a un cadavere umano ricostituito dalla carne morta. Questa mostruosa creatura “Frankensteiniana”, metafora del trionfante capitalismo emergente, ora abbandonato a se stesso, capisce presto che sarà impossibile per lei condurre un’esistenza normale. La Creatura Frankensteiniana, simbolo del mostruoso capitalismo generato dall'Europa, dotata di una propria personalità, sfugge ad ogni controllo.

**Il capitalismo mortale** , questo Frankenstein dell’Occidente, si è nutrito, fin dalla sua nascita, solo di carne umana, mortificato nelle sue imprese schiaccianti la vita, decimato nei suoi ricorrenti fronti di guerra genocidari.

**Khider MESLOUB**

Traduzione in italiano di Claudio Buttinelli – Roma 