على مدى السنوات القليلة الماضية ، تحملت مسؤولية إحاطة كبار المسؤولين الحكوميين والعلميين في الولايات المتحدة وخارجها حول موضوع الجسم الغريب / الخارجي.

المصدر (http://www.disclosureproject.org/access/es-understanding-ufo-sec.htm)

الأدلة المتعلقة بهذا الموضوع واضحة وساحقة: لم يكن من الصعب تقديم حجة مقنعة لواقع الأجسام الغريبة في حد ذاتها. ما هو أكبر تحد هو توضيح بنية السرية المتعلقة بالأجسام الطائرة الغريبة (انظر عرض هذه المسألة الواردة في ورقة بعنوان "غير معترف بها" من قبل هذا المؤلف). لكن التحدي الأكبر هو شرح "لماذا". لماذا كل هذه السرية؟ لماذا حكومة "سوداء" أو غير معترف بها داخل الحكومة؟ لماذا إخفاء موضوع UFO / ET من الرأي العام؟

"ما" أو أدلة معقدة ولكن يمكن التحكم فيها. إن "كيف" أو طبيعة البرامج السرية أكثر صعوبة ، وأكثر تعقيدًا بكثير والبيزنطي. لكن "السبب" - السبب وراء السرية - هو المشكلة الأكثر تحديًا على الإطلاق. لا توجد إجابة واحدة على هذا السؤال ، بل العديد من الأسباب المتداخلة لهذه السرية الاستثنائية. وقد مكنتنا تحقيقاتنا ومقابلاتنا مع العشرات من الشهود الأكفاء الذين كانوا ضمن هذه البرامج من فهم الأسباب الكامنة وراء هذه السرية. أنها تتراوح بين واضحة ومباشرة إلى حد ما إلى الغريب حقا. وهنا ، أود أن أشارك بعض النقاط الرئيسية فيما يتعلق بهذه السرية ، ولماذا تم فرضها ، ولماذا يصعب للغاية على المصالح المسيطرة داخل البرامج السرية عكس السياسة والسماح بالإفصاح عنها.

في الأيام الأولى لظاهرة TheET / UFO ، كان للمصالح العسكرية والمخابراتية والصناعية مخاوف بشأن طبيعة الظاهرة ، سواء كانت نشأت من خصومنا البشر ، وما إن كانت مصممة على أن تكون خارج كوكب الأرض ، وكيف سيكون رد فعل الجمهور.

في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين ، لم يكن الأمر صغيراً: إذا كانت هذه الأجسام الطائرة الغريبة ذات أصل أرضي ، فستكون دليلاً على وجود عدو دنيوي بأجهزة تكنولوجية في وقت مبكر من الطائرات الأمريكية. وبمجرد تحديده ليكون خارج الأرض (بعض الدوائر يعرف ذلك قبل نهاية الحرب العالمية الثانية) كان هناك العديد من الأسئلة أكثر من الإجابات. للذكاء: لماذا كانت فرق الخبراء هنا؟ ما هي نواياهم؟ كيف تسير الأجهزة في هذه السرعات الرائعة ومن خلال اتساع الفضاء؟ كيف يمكن تطبيق هذه التقنيات على الوضع الإنساني - في الحرب والسلام؟ كيف سيكون رد فعل الجمهور على هذه المعرفة؟ ما تأثير الكشف عن هذه الحقائق على أنظمة المعتقدات البشرية؟ النظم السياسية والاجتماعية؟

منذ أواخر الأربعينيات وحتى أوائل الخمسينيات ، تم بذل جهود متضافرة لمعرفة العلوم والتقنيات الأساسية وراء هذه المركبات الفضائية ، من خلال الدراسة المباشرة والهندسة العكسية للأجسام المسترجعة خارج الأرض من نيو مكسيكو وغيرها. كان من المسلم به على الفور أن هذه الأجسام كانت تستخدم قوانين الفيزياء والتقنيات التطبيقية قبل فترة طويلة من محركات الاحتراق الداخلي وأنابيب التفريغ وما شابه ذلك. في مناخ الحرب الباردة وفي عالم حيث يمكن لميزة صغيرة نسبيا من الناحية التكنولوجية أن تميل ميزان القوى في سباق التسلح النووي ، لم تكن هذه مسألة صغيرة.

في الواقع ، يبدو موضوع الاختلال الجغرافي السياسي البشري كميزة متكررة للسرية المتعلقة بالأجسام الطائرة الغريبة - حتى الساعة الحالية. المزيد عن هذا لاحقا.

من وثيقة Wilbert Smith topsecret الحكومية الكندية لعام 1950 ، نحن نعلم أن هذا الموضوع قد تم في سرية أكبر من تطوير القنبلة الهيدروجينية. كان هناك جهد هائل جاري في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي لدراسة الأجهزة خارج الأرض ، ومعرفة كيفية عملها ومعرفة التطبيقات البشرية التي قد تُصنع من مثل هذه الاكتشافات. وحتى في ذلك الوقت ، كان المشروع الذي يتناول هذا الموضوع سرياً بشكل غير عادي.

أصبح الأمر أكثر من ذلك بكثير في أوائل الخمسينيات عندما تم إحراز تقدم كبير في بعض الفيزياء الأساسية وراء أنظمة الطاقة والدفع الكهروضوئية. وأفضل ما يمكننا تقديره هو أن المشروع بأكمله أصبح "أسودًا" أو غير معترف به على نحو متزايد.

تم زيادة تقسيم المشروع الذي يتعامل مع الأجسام الغريبة بشكل كبير في أوائل الخمسينات عندما تم إدراك ما كان لهذه المشاريع الخفية بالفعل: أجهزة عرض الفيزياء وأنظمة الطاقة التي - إذا تم الكشف عنها - ستغير الحياة على الأرض إلى الأبد.

وبحلول عصر أيزنهاور ، أصبحت مشاريع الاتحاد الأوروبي / فرق الخبراء مفتوحة بشكل متزايد بعيداً عن الرقابة القانونية والرقابة الدستورية لسلسلة القيادة. وهذا يعني أنه - في حين أننا نعرف من شهادة الشهود أن أيزنهاور كان على علم بحرف ET - فقد أصبح الرئيس (وزعماء مشابهون في المملكة المتحدة وأماكن أخرى) خارج دائرة الأحداث بشكل متزايد. وقد واجه كبار القادة المنتخبين والمعينين (كما سماها آيزنهاور) مجمعاً صناعياً عسكرياً متطوراً بمشروعات متشابكة ومكتظة أكثر من سيطرتهم وإشرافهم. من شهادة الشهود المباشرة نعرف أن آيزنهاور وكينيدي وكارتر وكلينتون كانوا محبطين في محاولاتهم لاختراق مثل هذه المشاريع.

وينطبق ذلك أيضا على كبار قادة الكونغرس والمحققين والقادة الأجانب وقيادات الأمم المتحدة. هذا في الواقع مشروع استبعاد الفرص المتساوية - لا يهم مدى رتبتك أو مكتبك ، إذا كنت لا تعتبر ضرورية للمشروع ، فأنت لن تعرف عنه. فترة.

خلافا للأسطورة الشعبية ، منذ الستينات من القرن الماضي ، لم يكن القلق على نوع من الذعر العام عندما واجهنا حقيقة أننا لسنا وحدنا في الكون سببا رئيسيا للسرية. يدرك أولئك الذين يعرفون - بصرف النظر عن الحكايات الرائعة التي تدور في دوائر UFO وعلى ملفات X - أن الخوف من فرق الخبراء المعادية لم يكن أيضًا عاملاً مهمًا. على الرغم من استمرار الارتباك في بعض الدوائر السرية حول الهدف النهائي وراء ظواهر ET ، فإننا لا نعرف أي من المطلعين على المعرفة الذين يعتبرون أن ETs تشكل تهديدًا عدائيًا.

وبحلول الستينيات - وبالتأكيد بحلول تسعينات القرن الماضي - كان العالم على دراية كبيرة بمفهوم السفر عبر الفضاء ، وكانت صناعة الخيال العلمي الشعبية قد تلقنت الجماهير بشكل كامل ، مع فكرة أن تكون فرق الخبراء بعيدة المنال. فلماذا استمرار السرية؟

لقد انتهت الحرب الباردة. يصعب على الناس أن يكتشفوا أننا لسنا وحدنا في الكون (غالبية الناس يعتقدون ذلك بالفعل - في الواقع ، يعتقد معظم الناس أن الأجسام الطائرة الغريبة حقيقية). إلى جانب ذلك ، ما الذي يمكن أن يكون أكثر صدمة من العيش خلال النصف الأخير من القرن العشرين مع آلاف القنابل الهيدروجينية التي تستهدف كل مدينة رئيسية في العالم؟ إذا استطعنا التعامل مع ذلك ، فمن المؤكد أننا نستطيع التعامل مع فكرة أن فرق الخبراء حقيقيون.

إن التفسيرات السهلة للخوف والذعر والصدمة وما شابه لا تكفي لتبرير مستوى من السرية يتسم بالعميقة لدرجة أنه حتى الرئيس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية قد يمنع من الوصول إلى المعلومات.

يجب أن ترتبط السرية المستمرة حول موضوع جسم غامض ، إذن ، بالقلق المستمر المتصل بديناميكيات القوة الأساسية في العالم وكيف سيؤثر هذا الكشف على هذه الأمور.

أي أن المعرفة المتعلقة بظواهر الأجسام الغريبة / ET يجب أن يكون لها مثل هذه الإمكانية العظيمة لتغيير الوضع الراهن بحيث أن قمعها المستمر يعتبر ضروريًا ، بأي ثمن.

بالعودة إلى أوائل خمسينيات القرن العشرين ، وجدنا أن التكنولوجيا والفيزياء الأساسية وراء هذه المركبات الفضائية ET قد تم اكتشافها من خلال مشاريع الهندسة العكسية المكثفة. في هذا الوقت بالتحديد ، تم اتخاذ القرار لزيادة السرية إلى مستوى غير مسبوق - وهو المستوى الذي اتخذ الموضوع بشكل أساسي من السيطرة الحكومية على سلسلة القيادة كما نعرفها. لماذا ا؟

وبصرف النظر عن الاستخدام المحتمل لمثل هذه المعرفة من قبل خصوم الولايات المتحدة / المملكة المتحدة خلال الحرب الباردة ، فقد تم التعرف على الفور أن هذه الأجهزة لم تكن أولدزموبيل لأبيك. **كانت الفيزياء الأساسية وراء أنظمة توليد الطاقة والدفعات قادرة على استبدال جميع أنظمة توليد الطاقة والدفع الموجودة على الأرض بسهولة. ومعهم ، النظام الجغرافي السياسي والاقتصادي بأكمله**.

في الخمسينات من القرن الماضي ، لم يكن هناك قلق كبير بشأن الاحترار العالمي ، وانهيار النظام البيئي ، واستنفاد طبقة الأوزون ، وفقدان الغابات المطيرة ، وتدهور التنوع البيولوجي ، وما إلى ذلك. في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، كان ما هو ضروري هو الاستقرار ، وليس اختلاقاً جديداً النظام الاقتصادي والتكنولوجي والجغرافي العالمي. تذكر: أولئك الذين يسيطرون على السيطرة مثل البقاء في السيطرة. إنهم يكرهون المخاطرة ، لا يحبون التغيير الكبير ولا يتخلون عن السيطرة والسلطة بسهولة.

إن الإفصاح عن وجود فرق الخبراء ، مع الكشف الحتمي عن هذه التقنيات الجديدة التي ستتبع قريبا ، من شأنه أن يغير العالم إلى الأبد - وقد عرفوه. هذا كان يجب تجنبه بأي ثمن. إلى جانب ذلك ، كان عصر "ما هو جيد لجنرال موتورز جيد لأمريكا" ، والشيء نفسه ينطبق على النفط الكبير والفحم الكبير وما شابه.

والحقيقة التي لا مفر منها هي أن: الإفشاء عن وجود ET سوف يجلب معها إصدارًا معينًا من هذه التقنيات - وأن هذا الإطلاق من شأنه أن يزيل البنية التحتية التكنولوجية الكاملة للكوكب. التغييرات ستكون هائلة - ومفاجئة.

بعد خمسين عاما ، هذا صحيح أكثر الآن من ذلك الحين. لماذا ا؟ لأن تفادي المشكلة في الخمسينات من القرن العشرين - في حين أنه مريح في ذلك الوقت - يعني أن الوضع أكثر ضعفاً الآن. على سبيل المثال ، الاعتماد العالمي على النفط **وتكنولوجيا الاحتراق الداخلي** أكبر الآن مما كان عليه في عام 1955. والاقتصاد العالمي أكبر من حيث الحجم الآن ، لذا فإن أي تغيير سيكون أكبر بشكل كبير - وربما أكثر فوضوية.

وهذا هو لغز: كل عقد و جيل قد مرر هذه المشكلة إلى المرحلة التالية ، فقط لإيجاد أي مسار لكن استمرار السرية يزيد من عدم الاستقرار مما كان سيحدث قبل عقد من الزمان. في حلقة مفرغة من السرية ، وتأخر الإفصاح ، وزيادة التعقيد العالمي والاعتماد على أنظمة الطاقة القديمة ، وجد كل جيل نفسه في ضغوط أكبر من الضغط السابق. على الرغم من صعوبة الكشف عن المعلومات في الخمسينيات ، فإن الكشف الآن أكثر صعوبة. واحتمالية أن تهتز الأرض في عواقبها.

إن الاكتشافات التكنولوجية في الخمسينات من القرن العشرين الناتجة عن الهندسة العكسية للمراكب الخارجية يمكن أن تمكننا من تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي والبيئي في العالم. إن مثل هذه التطورات قد تم حجبها من الجمهور تتعلق بطبيعة التغيير غير المألوف للتسلسل الهرمي المسيطر في ذلك الوقت - وحتى يومنا هذا.

ولا نخطئ ؛ التغييرات ستكون هائلة.

**النظر في: تقنية تمكن توليد الطاقة من حقل ما يسمى نقطة الصفر والتي تمكن كل منزل ، وقطاع الأعمال ، والمصنع والمركبة من الحصول على مصدر الطاقة الخاص بها - بدون مصدر خارجي للوقود. أبدا. لا حاجة للنفط أو الغاز أو الفحم أو المحطات النووية أو محرك الاحتراق الداخلي. ولا تلوث. فترة.**

**خذ بعين الاعتبار: تقنية تستخدم الأجهزة الكهربائية الجاذبية التي تسمح بالنقل فوق سطح الأرض - لا توجد طرق أخرى لتغطية الأراضي الزراعية الخصبة حيث أن النقل يمكن أن يتم بالكامل فوق السطح**.

يبدو عظيما. لكن في الخمسينات من القرن الماضي ، كان النفط وفيرًا ، ولم يكن هناك أحد قلقًا كثيرًا بشأن التلوث ، ولم يكن الاحترار العالمي هو الضعفاء ، والقوى التي كانت تريد الاستقرار فقط. الوضع الراهن. وإلى جانب ذلك ، لماذا خطر التغييرات التكتونية المتعلقة بهذا الكشف؟ دع الجيل اللاحق يعتني بها.

لكن الآن ، نحن ذلك الجيل المتأخر. أما عام 2001 فلم يكن عام 1949. فالأرض تتوتر تحت عبء تزايد عدد السكان - الآن 6 مليارات نسمة - جميعهم يريدون السيارات والكهرباء وأجهزة التلفاز وما شابه ذلك. يعلم الجميع أنه ليس لدينا 50 عامًا من النفط - وحتى إذا فعلنا ذلك ، فإن النظام البيئي للأرض لا يمكنه تحمل 50 عامًا إضافيًا من مثل هذه الانتهاكات. مخاطر الإفصاح هي الآن أقل بكثير من مخاطر السرية: إذا استمرت السرية لفترة أطول ، فسوف ينهار النظام البيئي للأرض. تحدث عن تغيير كبير وعدم الاستقرار العالمي ...

سيعتبر الكثير من الناس الأثر التقني والاقتصادي لمثل هذا الإفصاح بمثابة المبرر المركزي لاستمرار السرية. بعد كل شيء ، نحن نتحدث عن تغيّر تريليون دولار في السنة في الاقتصاد. سوف تحدث ثورة في قطاعات الطاقة والنقل بأكملها للاقتصاد. وقطاع الطاقة - الجزء الذي يتم فيه اشتراء وحرق الوقود غير المتجدد ويتعين تجديده - سوف يتلاشى تماما. وفي الوقت الذي تزدهر فيه الصناعات الأخرى ، فإن الأحمق فقط هو الذي سيؤدي إلى استبعاد تأثير قطاع من هذا القبيل يتكلف عدة تريليونات من الاقتصاد.

من المؤكد أن "المصالح الخاصة" في البنية التحتية الصناعية العالمية المتعلقة بالنفط والغاز والفحم ومحركات الاحتراق الداخلي والمرافق العامة ليست قوة صغيرة في العالم.

ولكن لفهم السرية UFO يجب عليك أن تنظر في ما تمثله كل هذه الأموال في جوهرها. قوة. قوة جغرافية سياسية هائلة.

يجب على المرء أن ينظر في ما سيحدث عندما تمتلك كل قرية في الهند (أو إفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو الصين) أجهزة يمكنها توليد كميات كبيرة من الطاقة دون تلويث ودون إنفاق مبالغ طائلة من الطاقة على الوقود. سيكون العالم بأسره قادراً على التطور بطريقة غير مسبوقة - من دون تلويث وبدون مليارات يتم إنفاقها على محطات الطاقة وخطوط النقل والوقود القابل للاحتراق. سوف لا يملكون.

من شأن هذا أن يعتبر أمراً جيداً على أنه أمر جيد: فبعد كل شيء ، فإن الكثير من عدم الاستقرار العالمي والحرب وما شابهها ترتبط بالفقر الذهني والفساد الاقتصادي في عالم من الثروة العظيمة. إن الظلم الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي الشديد يولد الكثير من الفوضى والمعاناة في العالم. هذه التكنولوجيات اللامركزية وغير الملوثة ستغير ذلك بشكل دائم. حتى الصحراء سوف تتفتح ...

لكن يجب أن نتذكر أن القوة الجيوسياسية تتدفق من براعة تكنولوجية واقتصادية. الهند لديها أكثر من مليار شخص والولايات المتحدة حوالي ربع ذلك ، ولكن من يملك قوة جيوسياسية أكبر؟

ومع تكاثر أنظمة الطاقة الجديدة هذه ، فإن ما يسمى بالعالم الثالث سوف يصل بسرعة إلى التكافؤ مع العالم الصناعي في أوروبا والولايات المتحدة واليابان. سيؤدي هذا إلى حدوث تحول هائل في القوة السياسية الجغرافية. وسيجد العالم الصناعي أنه يجب عليه حينئذ أن يتقاسم السلطة مع العالم الثالث المضطرب.

أولئك الذين في مقعد القط الطائر حاليا (وفي عام 1950) ليس لديهم مصلحة في القيام بأي شيء من هذا القبيل. وبالكاد يمكننا حتى أن ندعم ونشارك السلطة في الأمم المتحدة.

سيؤدي نشر المعلومات حول موضوع UFO / ET إلى الانتشار العالمي لأنظمة الطاقة الجديدة التي ستؤدي بسرعة إلى تحقيق تكافؤ في القوة في العالم. لدى الولايات المتحدة وأوروبا حوالي 600 مليون شخص. هذا هو 10 ٪ فقط من سكان العالم. وبمجرد الارتفاع بنسبة 90٪ في المكانة التكنولوجية والاقتصادية ، فمن الواضح أن القوة الجيوسياسية ستغير ـ أو تساوي ـ بقية العالم. يجب مشاركة الطاقة. الأمن الجماعي العالمي الحقيقي سيكون حتميا. إنها نهاية العالم ، كما نعرفها.

عندما تجمع بين التأثير الاقتصادي والتكنولوجي مع التأثير الجغرافي السياسي ، يصبح من الواضح أن التغييرات المتعلقة بانهاء السرية هي تكتونية فعلية - ضخمة ، ومحاطة بالعالم ، وتحويلية. لا ينبغي اعتباره على محمل الجد.

ولكن بعد مرور 50 عامًا على أن العالم كان بإمكانه الحصول على هذه التقنيات الجديدة - و 50 عامًا من التدهور البيئي والفوضى والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي - وجدنا أننا الجيل الأخير في طابور تمرير البطاطس الكونية الساخنة المعروفة باسم الجسم الغريب مشكلة سرية.

وهنا نقف ، نحمل هذه البطاطس الساخنة ، ولكن ماذا نفعل حيال ذلك؟

إن إنهاء السرية يعني تغييرات كبيرة وعميقة في كل جوانب الوجود البشري تقريباً - الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والفلسفية والجغرافية السياسية وما إلى ذلك. ولكن الاستمرار في السرية وقمع تكنولوجيات الطاقة والدفع الجديدة هذه يعني شيئاً آخر يزعزع الاستقرار بدرجة أكبر: انهيار النظام البيئي للأرض واستنفاد بعض أنواع الوقود الأحفوري التي نعتمد عليها. والغضب المتزايد من الذين لا يملكون ، والذين يتم حرمانهم من الحياة بشكل كامل وكريم. لا توجد أجيال أخرى يمكن أن نمرر بها هذه البطاطا الكونية الساخنة: يجب أن نتعامل معها ونفعل ما كان ينبغي القيام به في عام 1950.

شبكات نحن نسج

كما لو أن ما سبق لم يكن كافيا لتبرير السرية ، تذكر أنه تم القيام بأشياء استثنائية للحفاظ على هذه السرية. البنية التحتية اللازمة للحفاظ على وتوسيع مستوى السرية التي يمكن أن تخدع الرؤساء ومديري وكالة المخابرات المركزية وكبار قادة الكونغرس ورؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي وما شابه ذلك أمر جوهري وغير قانوني. اسمحوا لي أن أكون واضحا ، فإن الكيان الذي يسيطر على المسألة UFO والتكنولوجيات ذات الصلة لديه قوة أكثر من أي حكومة واحدة في العالم أو أي زعيم عالمي واحد.

وقد حذر الرئيس ايزنهاور من ان مثل هذا الموقف قد حذرنا في يناير 1961 من "المجمع الصناعي العسكري" المتزايد. كان هذا هو خطابه الأخير للعالم كرئيس - وكان يحذرنا مباشرة من موقف مخيف كان على دراية شخصية به. ل Eisenhower hadseen الحرفية ET والجثث ET المتوفى. كان يعلم من البرامج السرية التي تتعامل مع الوضع. لكنه عرف أيضًا أنه فقد السيطرة على هذه المشاريع ، وأنه يكذب عليه بشأن مدى وطبيعة أنشطته البحثية والتطويرية.

والواقع أن أحدث ما توصلت إليه السرية في الوقت الراهن هو عملية هجينة وشبه حكومية وشبه خصخصة ، وهي عملية دولية - وتعمل خارج نطاق أي وكالة واحدة أو أي حكومة بمفردها. "الحكومة" - كما كنت أنا وأنت وتوماس جيفرسون قد نفكر في الأمر - هي في الواقع خارج الحلقة. بدلا من ذلك ، فإن مشروع "أسود" محدد أو يخضع لرقابة مشددة ومقصورة يسيطر على هذه الأمور. الوصول عن طريق التضمين لوحدك ، وإذا لم يتم تضمينه ، فلا يهم إذا كنت مديرًا لوكالة المخابرات المركزية أو رئيسًا أو رئيسًا للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أو الأمين العام للأمم المتحدة ، فإنك ببساطة لن تعرف أو ستتمكن من الوصول إلى هذه المشاريع.

والواقع أن الوضع خطير للغاية لدرجة أن كبار قادة الأركان المشتركة في البنتاغون الذين أطلعت عليهم لا يستطيعون الوصول إلى مثل هذه المشاريع أكثر من أي مدني آخر - ما لم يكونوا في "الداخل" لسبب ما. لكن هذا نادر.

للحصول على هذه القوة والمحافظة عليها ، تم تنفيذ جميع أنواع الأشياء. إننا نذكر بقصيدة روبرت فروست التي يصف فيها "الشبكات التي نسلكها ..." ولكن كيف ينتزع هذا الكيان نفسه من مثل هذه الشبكة من السرية والخداع والأكاذيب والعصيان؟

على وجه التحديد ، استحوذت هذه المجموعة على السلطة والحقوق غير الممنوحة لها قانونًا. إنه غير دستوري ، سواء في الولايات المتحدة أو في المملكة المتحدة وبلدان أخرى حول العالم.

وسأمنح إمكانية ، على الأقل في البداية ، أن يكون هذا العمل السري مصمماً للحفاظ على السرية وتجنب عدم الاستقرار. لكن مخاطر التسريبات غير المقصودة - أو القائد الوطني أو العالمي الذي يقرر بشكل قانوني أن الوقت قد حان للإفصاح - جعلت من الضروري نسج شبكة من السرية الكبرى والعمليات غير القانونية. والآن أغلقت الشبكة العملية نفسها.

هذا هو ، تعقيد المشاريع المجزأة ، ودرجة النشاط غير الدستوري وغير المصرح به ، و "الخصخصة" (أو السرقة) من قبل الشركات الشريكة ("الصناعية" جزء من المجمع الصناعي - الصناعي) من التقنيات المتقدمة ، واستمر الكذب على القادة المنتخبون والمعينون قانونا والجمهور - كل هذه الأمور وغيرها قد ساهمت في نفسية استمرار السرية - لأن الكشف سيكشف عن أكبر فضيحة في التاريخ المسجل.

على سبيل المثال ، كيف سيكون رد فعل الجمهور على حقيقة أن تدهور النظام البيئي لكامل الأرض والخسارة التي لا يمكن تعويضها لآلاف الأنواع من النباتات والحيوانات التي انقرضت الآن بسبب التلوث ، كان غير ضروري تمامًا - وكان من الممكن تجنبه إذا كان كان إطلاق سراح صادق من هذه المعلومات في 1950s؟

كيف سيكون رد فعل المجتمع لمعرفته أن تريليونات الدولارات قد أنفقت على مشاريع غير مخولة وغير دستورية على مر السنين؟ وأن هذه الدولارات دافع الضرائب قد تم استخدامها من قبل شركاء الشركات في هذه السرية لتطوير تقنيات مستلهم على أساس دراسة أجسام ET التي تم تسجيلها في وقت لاحق واستخدامها في تقنيات مربحة للغاية؟ لم يقتصر الأمر على أن دافعي الضرائب قد تعرضوا للاحتيال ، بل دفعوا إلى دفع علاوة مقابل هذه الإنجازات التي كانت نتيجة للبحث الذي دفعته لهم! وهذا لا يعالج سرقة الملكية الفكرية لهذه التقنيات من فرق الخبراء. في حين تم حجب تكنولوجيات توليد الطاقة ودفعها ، فقد استفاد شركاء هذه الشركات بشكل كبير من الاختراقات والفوائد الأخرى في مجال الإلكترونيات والتصغير والمجالات ذات الصلة. وتشكل عمليات نقل التكنولوجيا السرية هذه سرقة تكنولوجيات تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات والتي يجب أن تكون فعلاً ملكاً عاماً لأن دافعي الضرائب قاموا بدفعها.

وكيف سيكون رد فعل الجمهور على حقيقة أن برنامج الفضاء الذي يتكلف مليارات الدولارات ، باستخدام **صواريخ الاحتراق الداخلي** وما شابه ذلك ، كان تجربة بدائية وغير ضرورية لأن تقنيات وأنظمة دفع أكثر تقدمًا كانت موجودة قبل أن نذهب إلى القمر؟ ناسا والوكالات ذات الصلة ، في معظمها ، كانت ضحية لهذه السرية كما فعلت بقية الحكومة والجمهور. فقط جزء صغير جداً من ناساسا يعرفون عن **تقنيات ET** الحقيقية المخبأة في هذه المشاريع. من المؤكد أن عمي ، الذي ساعد في تصميم الوحدة القمرية التي أخذت نيل أرمسترونج إلى القمر ، كان ضحية لأي شخص بقدر ما حُرم من الوصول إلى هذه الاختراقات التكنولوجية. كان عليه الاعتماد على الفيزياء القديمة والتقنيات القديمة لطرد الاحتراق الداخلي مثل أي شخص آخر. يا للخجل.

الواقع الذي لا مفر منه هو: هذا المشروع السري ، بغض النظر عن مدى حسن نيته في البداية ، تم التخلص منه بقوته السرية الخاصة. أساءت هذه السلطة. لقد خطفنا مستقبلنا لمدة خمسين عاما.

في الواقع ، يمكن أن يؤدي الانقلاب الهادئ الذي حدث في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي ، عندما كان مكشوفًا ، إلى عدم استقرار حقيقي اليوم.

لكن الوضع في الواقع أسوأ من ذلك بكثير. كل ما هو مكتوب أعلاه يتضاءل بمشكلة أكبر: كانت المجموعة السرية التي تدير هذه المشاريع ذات الصلة بالأجسام الغريبة ذات اللون الأسود لها تأثيرها الحصري على الأيام المبكرة لعلاقة ما بعد كوكبة الإنسان الجنينية. وقد أسيء إدارته بشكل مأساوي - إلى حد الكارثة العالمية الحقيقية.

ما الذي يحدث عندما يتعين على مجموعة غير منتخبة غير منتخبة وذاتية الاختيار وموجهة عسكريا وحدها أن تتعامل مع العلاقات بين الأنواع بين البشر وفرق الخبراء؟ حسناً ، كما هو الحال في معظم المناطق ، إذا كنت ترتدي نظارات ذات لون وردي ، فإن العالم بأكمله يبدو أحمر. وإذا كنت ترتدي نظارة عسكرية ، فلسوف ينظر إلى كل تطور جديد لا ضابط له على أنه تهديد عسكري محتمل أو حقيقي.

إن طبيعة مثل هذه المجموعة - التي يتم التحكم فيها بشكل خادع ومحارم - هي أنها متجانسة في العالم - وجهة نظر وعقلية. القوة والتحكم هي صفات بارزة. إن مثل هذه السرية المفرطة تخلق بيئة خطرة للغاية حيث تفتقر تماما إلى الضوابط والتوازنات والعطاء والأخذ. وفي مثل هذه البيئة ، يمكن اتخاذ قرارات خطيرة للغاية من خلال ردود الفعل غير الكافية أو المناقشة أو البصيرة من المنظورات المطلوبة والتي يتم استبعادها بالقوة.

في بيئة من السرية التامة والعسكرية والبارانويا ، وجدنا أنه تم اتخاذ إجراءات خطيرة للغاية ضد فرق الخبراء. في الواقع ، لدينا العديد من المصادر الداخلية التي وصفت لنا استخدام التقنيات المتقدمة على نحو متزايد لتتبع واستهداف وتدمير الأصول خارج كوكب الأرض. إذا كان هناك احتمال بنسبة 10٪ أن هذا صحيح (أنا مقتنع بأنه دقيق 100٪) فنحن نتعامل مع أزمة عالمية ودبلوماسية واجتماعية خارجة تمامًا عن سيطرتنا ولكنها تعرض الكوكب بأكمله للخطر.

تذكر أن **مشاريع الهندسة العكسية السرية** أسفرت عن قفزات هائلة هائلة في التقنيات التي يمكن أن تشكل تهديدًا حقيقيًا لما حدث ، بعد أن يتم تطبيقها على الأنظمة العسكرية ، والتي قد تكون هنا بسلام. إن محاولات عسكرة الفضاء بسرعة هي نتيجة لحدوث نظرة قصيرة النظر وعسكريا وبجنون العظمة على مشاريع ونوايا خارج كوكب الأرض. إذا تركت دون تحديد ، يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة.

في الواقع ، هذه المجموعة ، بغض النظر عن مدى حسن نواياها ، هي في حاجة ماسة للتعرض ، بحيث يمكن لرجال الدولة العالميين من منظور جديد أن يتدخلوا في هذه الحالة. وبينما لا نرى أي دليل على أن حضارات "ET" متنافسة معًا ، إلا أنه من الواضح أيضًا أنه من غير المحتمل أنها ستسمح بالتدخل غير المقيد والمتزايد في عملياتها. الدفاع عن النفس هو على الأرجح جودة عالمية. وبينما أظهر فريق الخبراء حتى الآن ضبط النفس الهائل ، فقد يكون هناك "سلك تعويذي كوني" إذا بدأت التقنيات السرية البشرية في الوصول إلى التكافؤ ، ونحن نستخدم هذه التقنيات المتقدمة بطريقة عدوانية؟ الاحتمالية هي واقعية.

نحن بحاجة إلى جيمي كارترز ودالاي لامات ورجال دولة دوليين آخرين متورطين في مشكلة كبيرة. ولكن إذا تم رفض الوصول - وما زال الموضوع غير معلوم ومن خارج شاشة الرادار العالمية - فنحن نترك للقليل غير المختار أن نقرر مصيرنا وتصرفنا بالنيابة عنا. هذا يجب أن يتغير ، وقريبا.

في التحليل النهائي ، على الرغم من أن التغييرات التي تصاحب مثل هذا الإفصاح المرتبط بالأجسام الطائرة الغريبة والخرائط ET ستكون ضخمة وتؤثر بعمق في كل جوانب الحياة على الأرض ، فإنها لا تزال الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. لقد أخذت السرية حياة خاصة بها - إنها سرطان متزايد يحتاج إلى علاج قبل أن تدمر حياة الأرض وكل من يسكنها.

إن أسباب السرية واضحة: القوة العالمية ، السيطرة الاقتصادية والتكنولوجية ، الوضع الجيوسياسي الراهن ، الخوف من الفضيحة المحيطة بتعريض مثل هذه المشاريع وسلوكها وما إلى ذلك.

لكن الشيء الوحيد الأكثر خطورة من الكشف هو استمرار السرية. الأرض تموت لأننا نقتلها. يملك أكبر 250 شخصًا وعائلات في العالم القيمة الصافية 2.5 مليار من أفقر مواطنينا. يتم عسكرة العلاقة الواعدة بين الإنسانية والناس من الكواكب الأخرى وتوترها بسبب التفكير الفاشل والبرامج الفاشلة التي تعمل بشكل كامل في السر.

قد يكون استمرار الإفصاح ، مع كل إمكاناته من عدم الاستقرار والتغيير على المدى القصير ، أمرًا شاقًا ، لأننا سندمر الأرض من خلال حماقتنا وجشعنا. إن مستقبل الإنسانية ، الذي تأخر واختُطف على مدى الخمسين سنة الماضية ، لا يمكن اختطافه لأكثر من 50 سنة أخرى. لأننا لا نمتلك أكثر من 50 عامًا - سوف ينهار النظام البيئي للأرض قبل ذلك.

لا توجد خيارات سهلة. لكن هناك واحد صحيح. سوف تساعدنا على تحقيق ذلك؟