Russischer Botschafter: USA verheimlichen ukrainischen Beschuss von Butscha nach Abzug russischer Truppen

In der Zeit, in der die ukrainische Siedlung Butscha unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte stand, sollen keine Zivilisten zu Schaden gekommen sein. Die USA würden jedoch über den Beschuss des Ortes durch die ukrainischen Streitkräfte nach dem Abzug der russischen Truppen, der zu Opfern unter der Bevölkerung hätte führen können, verschweigen. Darauf wies der russische Botschafter in den USA Anatoli Antonow am Sonntag auf eine Frage von Newsweek hin. Mit Blick auf Berichte über angebliche Morde an Zivilisten in Butscha durch das russische Militär erklärte er:

Russische ambassadeur: VS verbergt Oekraïense beschietingen van Butsha na terugtrekking russische troepen

In de periode dat de Oekraïense nederzetting Butsha onder controle stond van de Russische strijdkrachten, zouden er geen burgers gewond zijn geraakt. De VS zouden echter de beschietingen van de plaats door de Oekraïense strijdkrachten verbergen na de terugtrekking van Russische troepen, wat tot slachtoffers onder de bevolking had kunnen leiden. De Russische ambassadeur in de VS, Anatoli Antonov, wees daar zondag op in antwoord op een vraag van Newsweek. Verwijzend naar berichten over vermeende moorden op burgers in Butsha door het Russische leger, zei hij:

"Deze valse beschuldigingen zijn al volledig weerlegd door het Russische ministerie van Defensie."

"Ik wil u eraan herinneren dat het Russische leger de stad Butsha op 30 maart heeft verlaten. De Oekraïense autoriteiten hebben al die tijd gezwegen, en nu verschijnen ze plotseling met sensationele beelden om Rusland te belasteren."

"Ik wil met volle overtuiging benadrukken dat in de periode dat de genoemde nederzetting onder controle stond van de strijdkrachten van de Russische Federatie, geen enkele inwoner het slachtoffer was van geweld. Integendeel, onze militaire eenheden hebben 452 ton humanitaire hulp aan burgers geleverd."

Tegelijkertijd hebben de VS opzettelijk verzwegen dat het Oekraïense leger de stad Butsha onmiddellijk na de terugtrekking van de Russische troepen onder artillerievuur heeft genomen. Dit had tot burgerslachtoffers kunnen leiden. Het is dus duidelijk dat het regime in Kiev probeert de schuld voor al zijn gruweldaden op Rusland af te schuiven."

"Diese falschen Anschuldigungen wurden vom russischen Verteidigungsministerium bereits vollständig widerlegt."

"Ich möchte Sie daran erinnern, dass das russische Militär die Stadt Butscha bereits am 30. März verlassen hat. Die ukrainischen Behörden haben die ganze Zeit geschwiegen, und jetzt tauchen sie plötzlich mit sensationellem Filmmaterial auf, um Russland zu verleumden."

"Ich möchte mit voller Überzeugung betonen, dass während der Zeit, in der die besagte Siedlung unter der Kontrolle der Streitkräfte der Russischen Föderation stand, kein einziger Einwohner Opfer von Gewalttaten wurde. Im Gegenteil, unsere Militäreinheiten haben 452 Tonnen humanitäre Hilfe an die Bürger geliefert."

"Gleichzeitig wurde von den USA bewusst verschwiegen, dass die ukrainische Armee unmittelbar nach dem Rückzug der russischen Truppen die Stadt Butscha unter Artilleriebeschuss nahm. Dies hätte zu Opfern unter der Zivilbevölkerung führen können. Es ist also offensichtlich, dass das Kiewer Regime versucht, die Schuld für alle seine Gräueltaten auf Russland abzuwälzen."