144 – 161 Whites and KKK and Woody (old book 108-119)  
  
English text German DeepL Jörg Meyer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 144  Recording of a white man (top left) who picked me up close to Mary’s place in Alabama: - What do you think about integration? - I don’t go for it at all. Let them be on their own and go ahead. Hell, I don’t believe in mingling up with them, going to school with them, going to church with them. I’ve never had anything against niggers. They can’t help being a nigger any more than I can help being a white. They are a different race of people and let them be different... - You always voted for Wallace? - I sure have... but he has got nothing against niggers as far as them being niggers is concerned... There is a lot of niggers who vote for him... he gets lots of nigger votes...  - What did you think of Martin Luther King? - Who... Martin Luther King?... Why - (spitting out the window) he wasn’t nothing but a troublemaker... a communist agitator...  This Southern racist is a textbook example of the oppression we go through to become oppressors. The innocence of his childhood had been systematically oppressed by his parents’ irrational injunctions: “Niggers are dirty. Don’t play with those children; they’ll stab you.” As with children throughout the South, his natural zestfulness, appetite for life, and affection for others were suffocated. While he was being hurt, his mind shut down, and over the years the accumulation of additional pain became chronic distress patterns. Incessantly he now had to replay his unhealed distress experiences like a broken record: “nigger, nigger, nigger.” Listening to such voices of history, I knew that the bombing of Mary’s house was the extreme but logical consequence of this oppression. If he’d grown up in the North, he wouldn’t have ended up with such an evil mindset. And maybe even less so had he been raised in the Denmark of my youth (before today’s racism). When I showed him my pictures—of Mary in bed, for example—the degree of my crime (to a southern white) against this apartheid system dawned on me. As a “neutral” Scandinavian, I felt that Mary was extremely beautiful and attractive. I therefore got quite a shock when I saw the disgust this white man expressed at the thought of being next to her “dirty, dark, repulsive skin.” Little by little, I realized that this negative view was rooted in white supremacy and had ended up becoming an internalized deeply held honest conviction that had infected not only whites all over America, but also blacks’ view of dark-skinned beauty.  146  Vagabonds and blacks have a special relationship to poor whites. With their guns hanging inside pickup trucks as symbols of power, they’re the ones who shoot at hitchhikers late on Friday nights, throw beer bottles at you other nights, and try to run you over at all hours. While the better-off whites set the tone, the poor exercise much of the direct physical oppression of black people, who contemptuously call them “poor white trash.” It was they who were given the brutal and sadistic roles of slave overseers and catchers. Like poor whites today, the overseers sensed that they were held in contempt by plantation society and took out their insecurities and anger on the blacks through acts of relentless cruelty. It was to them that demagogic racist politicians addressed themselves, but when blacks got voting rights and swung the political pendulum toward more liberal politicians, poor whites lost much of their policing role and the little pride they had. Like blacks, they suffer from self-hatred and react violently against their surroundings by, for instance, throwing trash all over. They too have had their intelligence impaired by malnourishment and neglect and can be even more fearful than blacks.          147  When I approach their shacks, they often run inside and lock the doors. When I go hunting with them and see their cruelty to animals, I realize the source of their violence and abusive behavior was their own early oppression—beaten as helpless children into their insensitive and repressive social role.  This cycle of mistreatment is similar to that suffered by blacks, who tend to replay their violent experience on their own kind. Poor whites not only have their own children, but also blacks as a vulnerable and socially sanctioned target group.  Having always been told that whites are superior, they feel left behind when they see blacks with better jobs. They feel that “niggers have gotten too many rights” and that “no nigger can ever achieve the same status as even the lowest white.” They therefore sense that they fell off the wagon when they see that many blacks today live better and have better jobs than themselves.  148  They don’t understand the inner dynamics of our system, which often leaves them unemployed, and instead blame someone who’s a little different—just as similar groups in Europe use Muslim immigrants as scapegoats, Irish Protestants use Catholics, Israelis use Palestinians, Japanese use Koreans, Indians and Africans use lower castes and tribes, and everybody fantasizes about the Jew—especially where no Jews exist! Since no society or system has ever been free from oppression, we must in every new generation learn to embrace and heal patterns of anger before they accumulate and manifest as genocide. If we don’t dare to confront the dark sides of ourselves, we all too easily act out of displaced anger. With no cradle-to-grave equality and security in America, the poor are especially at risk here. Their racism, poor education, and our persistent insensitive smear campaigns against them as “rednecks” and “crackers” makes them even more rightwing than most Americans and against any social safety net that would also benefit blacks. Unable to attack the real targets of their frustration, white anger often turns to racial violence. Such bitterness caused poor whites to lynch almost 5,000 blacks.           152  The lynchings continue. Derrick Johnson was only 15 when he walked into a poor white area of New York. White parents generally instill xenophobia and racism in their children with guilt and subtlety, but here they stood in doorways, exhorting their children to “Kill the nigger” and “Kill the bastard.” The children attacked Derrick with baseball bats in broad daylight. When police questioned people in the neighborhood, no one would provide any information. We know from European experiences that such poor embittered whites can be manipulated toward fascism or communism, but their narrow-mindedness and authoritarian outlook often led them to embrace a violent rightwing radicalism that’s been far deadlier and more threatening to outcast minorities in Europe than in the United States over the last 100 years.        153  My Nazi friend here in Baltimore first joined the Communists, but discovered that they wanted equality for blacks and went over to the Nazis, who say whites are superior to blacks and they will “send all niggers back to Africa.” While the Nazis thus adhere to the general desire in the Northern states (similar to most white Europeans) to keep our outcasts out of sight (“evasive racism”), today’s Ku Klux Klan does not want to get rid of blacks, only to keep them “in their place” (“dominative racism”).  In the South I saw how the police worked with the Klan, disarming all the blacks in the area of a Klan meeting but not Klan members carrying pistols and submachine guns. One night, dressed in a white robe-like coat, I managed to sneak into one of their cross-burning ceremonies, where I taped this speech:         156-157  *“Yes, the conspiracy gives us a lot to think about ... and most of you are just thinking about them monkeys running around pulling their own tails. You are still aggravated and agitated by all them little monkeys running around yelling: “I’m discriminated against, I want that policeman fired,” and all that kind of junk. And it incites you to want to do something. But friends, the conspiracy is deeper than a bunch of wild jungle-infested Ubangi-lipped niggers. And there’s three things you can’t give them! Absolutely only three things: You can’t give a nigger a fat lip, a black eye and a job! (applause) ... On another occasion we ran these four niggers down and was ready to... to... (indicating rope-lynching) (applause)… and just when we were ready to launch our missiles towards their burr-head, somebody said, “Hold it, we have them and we thank you for catching them.” So they took them down and locked them up. And the next morning, the mayor said to our official: “Sir, we are sorry, but we had to let them go, because I don’t want my town torn up.” And these niggers jumped up laughing hysterical “Ha, Ha, Ha,” like monkeys jumping’n pulling their tails. (laughter)*  *Friends, some years ago the Klan was called to Washington to go before the investigating committee—believe it or not—on the assassination of King. They turned this committee over to two—not blacks. I will refer to them as niggers because they squandered five million of your hard-earned tax dollars to come up with an answer to the assassination of King! Well, first of all: You can’t assassinate a nigger! (applause) You can only assassinate a statesman or a man of renowned character and ability. You don’t assassinate trash!”*  Individually, these lonesome and despairing losers were often just as afraid of me as I was of them. In spite of all my prejudice, I couldn’t help but like them as individuals. Human beings ready to murder what they call “trash” are people whom society has perpetually indoctrinated with the basic feeling that they are themselves trash. Their insecurity and self-contempt gives them a strange categorical need to hate others.  Yes, that’s what I wrote in my book in 1984, when I was trying to understand the Klan after I’d picked up a poor hitchhiker on my lecture tour. During our long drive he revealed things that made me suspect he’d been a victim of incest. So in a loving way I asked about his childhood, and sure enough, he poured out how his father had raped him again and again. Yet, he tried to defend his father, which in my experience is how such victims begin redirecting their anger and scapegoating others. I also realized that, as with most of the abused children I deal with, he’d never received any help. We who are better-off don’t like the distrustful vibrations we get from the children of pain and reserve our love for children capable of radiating the love they themselves were shaped by. And nowhere do you have more time to give them emotional therapy than on America’s endless highways. They are always incredibly grateful and will do anything for you afterwards. And so, after showing him my book, he now begged me to come with him to this Klan gathering. First to the open daytime recruiting meeting, where I couldn’t help feeling compassion for the poor white sympathizers shown above. Before we went to the secret cross lighting (for members only), I gave him a meal and let him use my phone card to call his mother. But his face suddenly contorted in anger and pain as his mother told him that two blacks had just killed his uncle. He’d promised to protect me and cover me up in a hood, but did I now dare walk with him and 50 crazy Klansmen with guns deep into a dark forest when he knew I was antiracist (a “nigger lover”)? Would he betray me? I was so afraid that I called my family in Denmark to say, “If I don’t call back before midnight, alert the police.” How naïve! I’d already seen how they worked with the police. But he never betrayed me, which again taught me one of my most important lessons in life: ALL people in pain—and he was now in pain from both abuse and the murder of his beloved uncle—have a greater craving for OUR love than for expressing their pain and anger in the form of hate and violence.                             160   In my vagabond years in the 70's most Americans seemed to feel good about themselves and I found hardly any Klan-activity. But the increasing mistreatment of children I have seen since then, seems to go hand in hand with the growth of the Klan and white supremacy groups under president Obama and Trump. Here is about how I came into a family of later Trump supporters. One night in 1991 I picked up Woody, this dirtpoor hitchhiker in Mississippi, who told me that he and his two brothers had personally killed so many blacks, that they had lost count of them.  *- I don't know if he killed the first two I got blood on me from, I know he busted his head open real bad.*  *- Hmm*  *- John busted open his head real, real bad... Took a big whole piece out of his head - and blood got on me then. That's cause I was holding the dude. Every time his heart would beat, blood would squirt out about 5-6 feet, man. The guy ran about ten steps, then just fell - face first. I'll even take you by the old postoffice tonight and show you it to you, right where it happened. Then they got a big sign says 'No Niggers Allowed' when you go in there on the highway.*  *- Still? What year is this?*  *- This is 91 now, fixing to be 92 and they got a sign saying 'No Niggers Allowed'.*  *- When you went out to kill them, would he talk about it all day before or did you just happen to...?*  *- No, it just happened. It just was one of those things. He was going down the street and he just felt like doing it. He'd seen them, so he did it....*  *- Right here is where this guy fell after my brother stabbed*  *him. That may be the cops. Right here is where he fell. I'll show you where he got stabbed at. He got stabbed right on the other side of this telephone pole, right here. And then he ran ten feet and fell. Let's go before the cops are coming 'cause they are bad here at night time.*  *- What did he actually say?*  *- He actually said 'I'm gonna kill me a nigger tonight'. He said it all day long and when we'd come back from over the tracks Sammy told him, 'I bet you wont kill that one right there.' And this was a big nigger, you know. And John says 'Bet me!'. And Sammy says, 'I'll bet you.' And he goes, 'Never mind about the betting.' He walked over there and he says, 'Hey, did you meet your maker?' and he stabbed him. The guy's eyes rolled to the back of his head and John twisted the knife and then he pulled it out. The blood, when it came out, it hit me and Sammy.*  *- How did it happen when....?*  *- He goes out and he kills niggers for fun. He tells me he likes to see the fear in their face when they die. It was like when we was riding down River Road I was telling you about how Sammy called one over to the car and John jumped out and shot him. Well, two of them split, and one of them stayed there, you know, he was freaking out. I guess he was young or something, you know. Sammy started beating him in the head with some bottle that he had. And then John started kicking him and stuff - and when they had him on the ground bleeding and where he couldn't move, John just stomped him until he died. The only thing I've never seen John do, was go out and run over the*  *niggers that he used to go out and run over. But I've seen blood on the car and....like I said, I took T shirts and shirts and stuff like that out from under the car after he ran them over. I've seen him beat up many, many niggers many times and leave them for dead.*  *- How many would you say?*  *- How many? More than I can count on my fingers and toes.*  As always with violent people, I asked about his childhood.  His eyes filled with tears when he told me how the three brothers had constantly been beaten and abused by their deeply alcoholic parents. *- From as early as I remember I've got whippings from my mom. She used to come in drunk.... She would hit you anywhere she could hit you. When she whips you with a board, if you move and it hits you somewhere else, you shouldn't have moved.......*  It is important always to give such children of pain all the love and affection we can muster.  In my travels I have often been amazed how little caring it takes to make these encapsulated and discouraged people raise their heads again and feel better about themselves.  People, who feel good about themselves will not intentionally hurt other people or even think badly of them. Only people in deep pain wish to harm others. All the violent racists I meet these days have without exception been mistreated or humiliated in childhood.  The cross burnings and swastikas are just their inept cry for our help and attention, and it takes so incredibly little nurturing from us to help them out of their oppressive patterns.  Five years later I found some of Woody's victims, such as Sarahs family, who had been stabbed by Woody in their sleep..(Read on page 213 what later happened).  Their shattered lives needed similar nurturing not to be be destroyed by the paralyzing fear and unforgiving hate they had developed toward fellow citizens. Knowing how easily such hatred perpetuates itself led the new black government in South Africa to pardon all racial crimes committed under apartheid.  My friend Woody is beginning to understand that since he has never had anybody to help him heal his pain, he had turned it outward against blacks in such a horrifying way that he could describe how they tortured and murdered every one of their victims and dumped them in Mississippi's rivers and swamps.  *- Did you usually get rid of them by throwing them in rivers and swamps?*  *- Oh, yeah, many times we dumped them in the swamps....*  *Here is to the state of Mississippi*  *for underneath her borders the devil draws no line.*  *If you drag her muddy rivers nameless bodies you will find.*  *Oh, the factories of the forests have hidden a thousand crimes.*  *The calendar is lying when it reads the present time.*  *Oh, here's to the land you have torn out the heart of:*  *Mississippi, find yourself another country to be part of!*  162 | 144  Aufnahme eines weißen Mannes (oben links), der mich in der Nähe von Marys Haus in Alabama aufhob: - Was halten Sie von der Integration? - Ich bin überhaupt nicht dafür. Lasst sie auf sich allein gestellt sein und weitermachen. Ich halte nichts davon, mich unter sie zu mischen, mit ihnen in die Schule zu gehen, mit ihnen in die Kirche zu gehen. Ich habe nie etwas gegen Nigger gehabt. Sie können nichts dafür, ein Nigger zu sein, genauso wenig wie ich etwas dafür kann, ein Weißer zu sein. Sie sind eine andere Rasse von Menschen, und das sollen sie auch sein... - Hast du immer für Wallace gestimmt? - Sicher habe ich das... aber er hat nichts gegen Nigger, was ihr Niggersein angeht... Es gibt viele Nigger, die ihn wählen... er bekommt viele Niggerstimmen...  - Was haltet ihr von Martin Luther King? - Wer... Martin Luther King?... Warum - (spuckt aus dem Fenster) er war nichts weiter als ein Unruhestifter... ein kommunistischer Aufwiegler...  Dieser Südstaaten-Rassist ist ein Paradebeispiel für die Unterdrückung, die wir durchmachen, um Unterdrücker zu werden. Die Unschuld seiner Kindheit wurde systematisch durch die irrationalen Anordnungen seiner Eltern unterdrückt: "Nigger sind schmutzig. Spiel nicht mit diesen Kindern, sie werden dich abstechen". Wie bei allen Kindern im Süden wurden seine natürliche Lebensfreude, sein Appetit auf das Leben und seine Zuneigung zu anderen erstickt. Während er verletzt wurde, schaltete sein Verstand ab, und im Laufe der Jahre wurde die Anhäufung zusätzlicher Schmerzen zu chronischen Leidensmustern. Unaufhörlich musste er nun seine nicht geheilten Leidenserfahrungen wie eine kaputte Schallplatte wiederholen: "Nigger, Nigger, Nigger." Als ich diese Stimmen der Geschichte hörte, wusste ich, dass die Bombardierung von Marys Haus die extreme, aber logische Konsequenz dieser Unterdrückung war. Wäre er im Norden aufgewachsen, hätte er nicht so eine böse Gesinnung entwickelt. Und vielleicht noch weniger, wenn er im Dänemark meiner Jugend (vor dem heutigen Rassismus) aufgewachsen wäre. Als ich ihm meine Bilder zeigte, zum Beispiel von Mary im Bett, dämmerte mir das Ausmaß meines Verbrechens (für einen Weißen aus dem Süden) gegen dieses Apartheidsystem. Als "neutraler" Skandinavier empfand ich Mary als äußerst schön und attraktiv. Daher war ich ziemlich schockiert, als ich den Ekel dieses weißen Mannes bei dem Gedanken sah, neben ihrer "schmutzigen, dunklen, abstoßenden Haut" zu stehen. Nach und nach wurde mir klar, dass diese negative Sichtweise in der weißen Vorherrschaft wurzelte und schließlich zu einer verinnerlichten, tief verwurzelten, ehrlichen Überzeugung geworden war, die nicht nur Weiße in ganz Amerika infiziert hatte, sondern auch die Sichtweise von Schwarzen auf dunkelhäutige Schönheit.  146  Vagabunden und Schwarze haben eine besondere Beziehung zu armen Weißen. Mit ihren Gewehren, die als Machtsymbole in ihren Pickups hängen, sind sie diejenigen, die freitagabends spät auf Anhalter schießen, in anderen Nächten mit Bierflaschen werfen und versuchen, sie zu jeder Zeit zu überfahren. Während die besser gestellten Weißen den Ton angeben, üben die Armen einen Großteil der direkten physischen Unterdrückung der Schwarzen aus, die sie verächtlich als "armer weißer Abschaum" bezeichnen. Sie waren es, die die brutale und sadistische Rolle der Sklavenaufseher und -fänger übernahmen. Wie die armen Weißen von heute spürten die Aufseher, dass sie von der Plantagengesellschaft verachtet wurden, und ließen ihre Unsicherheit und Wut durch unbarmherzige Grausamkeiten an den Schwarzen aus. An sie richteten sich demagogische rassistische Politiker, doch als die Schwarzen das Wahlrecht erhielten und das politische Pendel in Richtung liberalerer Politiker ausschlug, verloren die armen Weißen einen Großteil ihrer polizeilichen Rolle und das bisschen Stolz, das sie hatten.  Wie die Schwarzen leiden sie unter Selbsthass und reagieren gewalttätig auf ihre Umgebung, indem sie beispielsweise ihren Müll überall hinwerfen. Auch bei ihnen wurde die Intelligenz durch Unterernährung und Vernachlässigung beeinträchtigt, und sie können sogar noch ängstlicher sein als Schwarze.  147  Wenn ich mich ihren Hütten nähere, rennen sie oft hinein und verschließen die Türen. Wenn ich mit ihnen auf die Jagd gehe und ihre Grausamkeit gegenüber Tieren sehe, wird mir klar, dass die Ursache für ihre Gewalttätigkeit und ihr missbräuchliches Verhalten ihre eigene frühe Unterdrückung war - sie wurden als hilflose Kinder in ihre gefühllose und repressive soziale Rolle geprügelt.  Dieser Kreislauf der Misshandlung ähnelt dem von Schwarzen, die dazu neigen, ihre Gewalterfahrungen auf ihresgleichen zu übertragen. Arme Weiße haben nicht nur ihre eigenen Kinder, sondern auch Schwarze als verletzliche und gesellschaftlich sanktionierte Zielgruppe.  Da ihnen immer gesagt wurde, dass die Weißen überlegen sind, fühlen sie sich zurückgelassen, wenn sie sehen, dass die Schwarzen bessere Jobs haben. Sie haben das Gefühl, dass "die Nigger zu viele Rechte bekommen haben" und dass "kein Nigger jemals denselben Status erreichen kann wie der niedrigste Weiße". Daher fühlen sie sich zurückgesetzt, wenn sie sehen, dass viele Schwarze heute besser leben und bessere Jobs haben als sie selbst.  148  Sie verstehen die innere Dynamik unseres Systems nicht, das sie oft arbeitslos macht, und geben stattdessen jemandem die Schuld, der ein bisschen anders ist - so wie ähnliche Gruppen in Europa muslimische Einwanderer als Sündenböcke benutzen, irische Protestanten Katholiken, Israelis Palästinenser, Japaner Koreaner, Inder und Afrikaner niedrigere Kasten und Stämme, und jeder fantasiert über den Juden - vor allem dort, wo keine Juden existieren!  Da keine Gesellschaft und kein System jemals frei von Unterdrückung war, müssen wir in jeder neuen Generation lernen, die Muster der Wut anzunehmen und zu heilen, bevor sie sich anhäufen und als Völkermord manifestieren. Wenn wir es nicht wagen, uns den dunklen Seiten in uns selbst zu stellen, handeln wir nur allzu leicht aus verdrängter Wut heraus. Da es in Amerika keine Gleichheit und Sicherheit von der Wiege bis zur Bahre gibt, sind die Armen hier besonders gefährdet. Ihr Rassismus, ihre schlechte Bildung und unsere anhaltenden unsensiblen Hetzkampagnen gegen sie als "Rednecks" und "Cracker" machen sie noch rechter als die meisten Amerikaner und gegen jedes soziale Sicherheitsnetz, das auch Schwarzen zugute käme. Da sie nicht in der Lage sind, die wahren Ziele ihrer Frustration anzugreifen, schlägt die Wut der Weißen oft in rassistische Gewalt um. Diese Verbitterung veranlasste arme Weiße dazu, fast 5 000 Schwarze zu lynchen.  152  Die Lynchmorde gehen weiter. Derrick Johnson war erst 15 Jahre alt, als er in ein weißes Armenviertel von New York kam. Weiße Eltern bringen ihren Kindern Fremdenfeindlichkeit und Rassismus normalerweise mit Schuldgefühlen und Fingerspitzengefühl bei, aber hier standen sie in den Hauseingängen und forderten ihre Kinder auf, "den Nigger zu töten" und "den Bastard zu töten". Die Kinder griffen Derrick am helllichten Tag mit Baseballschlägern an. Als die Polizei die Menschen in der Nachbarschaft befragte, wollte niemand Auskunft geben. Aus europäischen Erfahrungen wissen wir, dass solche armen, verbitterten Weißen in Richtung Faschismus oder Kommunismus manipuliert werden können, aber ihre Engstirnigkeit und autoritäre Einstellung haben sie oft dazu gebracht, einen gewalttätigen Rechtsradikalismus anzunehmen, der in den letzten 100 Jahren in Europa weitaus tödlicher und bedrohlicher für ausgestoßene Minderheiten war als in den Vereinigten Staaten.  153  Mein Nazi-Freund hier in Baltimore schloss sich zunächst den Kommunisten an, entdeckte aber, dass diese die Gleichberechtigung der Schwarzen forderten, und ging zu den Nazis über, die sagen, dass die Weißen den Schwarzen überlegen sind und sie "alle Nigger zurück nach Afrika schicken werden". Während die Nazis damit dem allgemeinen Wunsch in den Nordstaaten (ähnlich wie die meisten weißen Europäer) folgen, unsere Ausgestoßenen aus dem Blickfeld zu halten ("ausweichender Rassismus"), will der heutige Ku-Klux-Klan die Schwarzen nicht loswerden, sondern sie nur "an ihrem Platz" halten ("dominativer Rassismus").  Im Süden habe ich erlebt, wie die Polizei mit dem Klan zusammenarbeitete und alle Schwarzen in der Nähe eines Klan-Treffens entwaffnete, nicht aber Klan-Mitglieder, die Pistolen und Maschinenpistolen trugen. Eines Nachts gelang es mir, in einen weißen Mantel gekleidet, mich in eine ihrer Kreuzverbrennungszeremonien zu schleichen, wo ich diese Rede aufnahm:  156-157  "Ja, die Verschwörung gibt uns eine Menge zu denken ... und die meisten von euch denken nur an die Affen, die herumlaufen und sich selbst am Schwanz ziehen. Ihr seid immer noch verärgert und aufgeregt über all die kleinen Affen, die herumlaufen und schreien: "Ich werde diskriminiert, ich will, dass der Polizist gefeuert wird", und all so ein Quatsch. Und das spornt dich an, etwas zu tun. Aber Freunde, die Verschwörung geht tiefer als ein Haufen wilder, vom Dschungel verseuchter Ubangi-Lippen-Nigger. Und es gibt drei Dinge, die ihr ihnen nicht geben könnt! Absolut nur drei Dinge: Man kann einem Nigger nicht eine dicke Lippe, ein blaues Auge und einen Job geben! (Beifall) ... Ein anderes Mal haben wir vier Nigger aufgespürt und waren bereit, sie... (deutet auf die Lynchjustiz) (Beifall)... und gerade als wir unsere Raketen auf ihren Klettenkopf abfeuern wollten, sagte jemand: "Halt, wir haben sie und wir danken euch, dass ihr sie gefangen habt." Also nahmen sie sie herunter und schlossen sie ein. Und am nächsten Morgen sagte der Bürgermeister zu unserem Beamten: "Sir, es tut uns leid, aber wir mussten sie gehen lassen, denn ich will nicht, dass meine Stadt zerstört wird." Und diese Nigger sprangen auf und lachten hysterisch "Ha, Ha, Ha", wie Affen, die mit ihren Schwänzen springen. (Gelächter)  Freunde, vor einigen Jahren wurde der Klan nach Washington gerufen, um vor dem Untersuchungsausschuss - ob ihr es glaubt oder nicht - über die Ermordung von King zu sprechen. Sie übergaben diesen Ausschuss an zwei - nicht Schwarze. Ich werde sie als Nigger bezeichnen, weil sie fünf Millionen Ihrer hart verdienten Steuergelder verschwendet haben, um eine Antwort auf die Ermordung von King zu finden! Nun, zunächst einmal: Man kann keinen Nigger ermorden! (Beifall) Man kann nur einen Staatsmann oder einen Mann von anerkanntem Charakter und Können ermorden. Auf Abschaum verübt man kein Attentat!"  Einzeln betrachtet hatten diese einsamen und verzweifelten Verlierer oft genauso viel Angst vor mir wie ich vor ihnen. Trotz all meiner Vorurteile konnte ich nicht umhin, sie als Individuen zu mögen. Menschen, die bereit sind, das zu ermorden, was sie als "Abschaum" bezeichnen, sind Menschen, die von der Gesellschaft mit dem Grundgefühl indoktriniert wurden, dass sie selbst Abschaum sind. Ihre Unsicherheit und Selbstverachtung verleiht ihnen ein seltsames kategorisches Bedürfnis, andere zu hassen.  Ja, das habe ich 1984 in meinem Buch geschrieben, als ich versuchte, den Klan zu verstehen, nachdem ich einen armen Anhalter auf meiner Vortragsreise mitgenommen hatte. Während unserer langen Fahrt erzählte er mir Dinge, die mich vermuten ließen, dass er ein Opfer von Inzest gewesen war. Also fragte ich ihn liebevoll nach seiner Kindheit, und tatsächlich, er erzählte mir, wie sein Vater ihn immer wieder vergewaltigt hatte. Dennoch versuchte er, seinen Vater zu verteidigen, was meiner Erfahrung nach dazu führt, dass solche Opfer ihre Wut umlenken und andere zum Sündenbock machen. Mir wurde auch klar, dass er, wie die meisten der missbrauchten Kinder, mit denen ich zu tun habe, nie Hilfe erhalten hatte. Wir, denen es besser geht, mögen die misstrauischen Schwingungen nicht, die wir von den Kindern des Schmerzes bekommen, und behalten unsere Liebe für Kinder, die die Liebe ausstrahlen können, von der sie selbst geprägt wurden. Und nirgendwo hat man mehr Zeit, sie emotional zu therapieren, als auf Amerikas endlosen Highways. Sie sind immer unglaublich dankbar und tun danach alles für dich.  Und so bat er mich nun, nachdem ich ihm mein Buch gezeigt hatte, mit ihm zu diesem Klan-Treffen zu kommen. Zuerst zum offenen Rekrutierungstreffen, bei dem ich Mitleid mit den armen weißen Sympathisanten (siehe oben) hatte. Bevor wir zur geheimen Kreuzbeleuchtung (nur für Mitglieder) gingen, gab ich ihm eine Mahlzeit und ließ ihn meine Telefonkarte benutzen, um seine Mutter anzurufen. Doch sein Gesicht verzerrte sich plötzlich vor Wut und Schmerz, als seine Mutter ihm erzählte, dass zwei Schwarze gerade seinen Onkel getötet hatten. Er hatte versprochen, mich zu beschützen und mich in eine Kapuze zu hüllen, aber wagte ich es jetzt, mit ihm und 50 verrückten Klan-Männern mit Gewehren tief in einen dunklen Wald zu gehen, wo er doch wusste, dass ich ein Antirassist (ein "Nigger-Liebhaber") war? Würde er mich verraten? Ich hatte solche Angst, dass ich meine Familie in Dänemark anrief und sagte: "Wenn ich nicht vor Mitternacht zurückrufe, alarmiert die Polizei." Wie naiv! Ich hatte schon gesehen, wie sie mit der Polizei zusammenarbeiten. Aber er hat mich nie verraten, was mich wiederum eine meiner wichtigsten Lektionen im Leben lehrte:  ALLE Menschen, die Schmerzen haben - und er hatte jetzt Schmerzen aufgrund von Missbrauch und der Ermordung seines geliebten Onkels - haben ein größeres Verlangen nach UNSERER Liebe, als ihren Schmerz und ihre Wut in Form von Hass und Gewalt auszudrücken.  160  In meinen Vagabundenjahren in den 70er Jahren schienen sich die meisten Amerikaner wohl zu fühlen, und ich fand kaum Klan-Aktivitäten. Aber die zunehmende Misshandlung von Kindern, die ich seither beobachtet habe, scheint Hand in Hand zu gehen mit dem Wachstum des Klan und weißer Vorherrschaftsgruppen unter Präsident Obama und Trump. Hier ist die Geschichte, wie ich in eine Familie von späteren Trump-Anhängern kam. Eines Abends im Jahr 1991 nahm ich Woody mit, diesen armen Anhalter in Mississippi, der mir erzählte, dass er und seine beiden Brüder persönlich so viele Schwarze getötet hatten, dass sie sie nicht mehr zählen konnten.  - Ich weiß nicht, ob er die ersten beiden getötet hat, von denen ich Blut an mir habe, aber ich weiß, dass er sich den Kopf ganz schön aufgeschlagen hat.  - Hmm  - John hat sich den Kopf aufgeschlagen... Er hat sich ein ganzes Stück aus dem Kopf gerissen - und dann war ich voller Blut. Weil ich den Kerl gehalten habe. Jedes Mal, wenn sein Herz schlug, spritzte das Blut etwa fünf bis sechs Meter weit, Mann. Der Typ rannte etwa zehn Schritte und fiel dann einfach um - mit dem Gesicht voran. Ich bringe dich heute Abend sogar zum alten Postamt und zeige dir die Stelle, wo es passiert ist. Dann haben sie ein großes Schild mit der Aufschrift "Nigger verboten", wenn man dort auf dem Highway reingeht.  - Immer noch? Welches Jahr haben wir?  - Wir schreiben jetzt das Jahr 91, bald 92, und sie haben ein Schild mit der Aufschrift "Nigger verboten".  - Als du losgezogen bist, um sie zu töten, hat er den ganzen Tag vorher darüber geredet, oder hast du einfach zufällig...?  - Nein, es passierte einfach. Es war einfach so eine Sache. Er ging die Straße entlang und hatte einfach Lust, es zu tun. Er hat sie gesehen, also hat er es getan. ....  - Genau hier ist der Kerl gefallen, nachdem mein Bruder ihn erstochen hat.  ihn erstochen hat. Das könnten die Cops sein. Genau hier ist er gefallen. Ich zeige Ihnen, wo er niedergestochen wurde. Er wurde genau auf der anderen Seite des Telefonmastes niedergestochen, genau hier. Dann rannte er drei Meter weit und fiel hin. Gehen wir, bevor die Bullen kommen, denn die sind hier nachts sehr gefährlich.  - Was hat er wirklich gesagt?  - Er sagte tatsächlich: "Ich bringe heute Nacht einen Nigger um. Er sagte das den ganzen Tag lang, und als wir von den Gleisen zurückkamen, sagte Sammy zu ihm: "Ich wette, den da wirst du nicht umbringen. Und das war ein großer Nigger, wisst ihr. Und John sagte: "Wette mit mir!". Und Sammy sagt: "Ich wette mit dir. Und er sagt: "Vergiss die Wette. Er geht rüber und sagt: "Hey, bist du deinem Schöpfer begegnet?" und sticht zu. Die Augen des Mannes rollten an seinen Hinterkopf, und John drehte das Messer und zog es dann heraus. Das Blut, als es herauskam, traf mich und Sammy.  - Wie ist das passiert, als ....?  - Er geht raus und tötet Nigger zum Spaß. Er sagte mir, er mag es, die Angst in ihrem Gesicht zu sehen, wenn sie sterben. Als wir die River Road entlang fuhren, erzählte ich dir, wie Sammy einen zum Auto rief und John heraussprang und ihn erschoss. Zwei von ihnen sind abgehauen, und einer von ihnen ist dageblieben, er war völlig durchgedreht. Ich schätze, er war noch jung oder so. Sammy fing an, ihn mit einer Flasche, die er hatte, auf den Kopf zu schlagen. Und dann fing John an, ihn zu treten und so - und als er blutend am Boden lag und sich nicht mehr bewegen konnte, hat John ihn einfach so lange getreten, bis er starb. Das Einzige, was ich nie gesehen habe, war, dass John rausging und die Nigger überfuhr.  Nigger zu überfahren, die er früher überfahren hat. Aber ich habe Blut auf dem Auto gesehen und.... wie ich schon sagte, habe ich T-Shirts und Hemden und solche Sachen unter dem Auto hervorgeholt, nachdem er sie überfahren hatte. Ich habe gesehen, wie er viele, viele Nigger verprügelt hat und sie zum Sterben zurückgelassen hat.  - Wie viele würden Sie sagen?  - Wie viele? Mehr als ich an meinen Fingern und Zehen abzählen kann.  Wie immer bei gewalttätigen Menschen, fragte ich ihn nach seiner Kindheit.  Seine Augen füllten sich mit Tränen, als er mir erzählte, wie die drei Brüder von ihren stark alkoholabhängigen Eltern ständig geschlagen und misshandelt wurden.  - Seit ich mich erinnern kann, habe ich von meiner Mutter Prügel bezogen. Sie kam immer betrunken herein.... Sie schlug dich überall, wo sie dich schlagen konnte. Wenn sie dich mit einem Brett auspeitscht und du dich bewegst und es dich woanders trifft, hättest du dich nicht bewegen dürfen.......    Es ist wichtig, solchen Schmerzenskindern immer alle Liebe und Zuneigung zu geben, die wir aufbringen können.  Auf meinen Reisen war ich oft erstaunt, wie wenig Zuwendung es braucht, damit diese abgekapselten und entmutigten Menschen ihren Kopf wieder erheben und sich selbst besser fühlen.  Menschen, die sich selbst gut fühlen, werden andere Menschen nicht absichtlich verletzen oder gar schlecht über sie denken. Nur Menschen, die tiefes Leid erfahren, wollen anderen schaden. Alle gewalttätigen Rassisten, denen ich heutzutage begegne, sind ausnahmslos in ihrer Kindheit misshandelt oder gedemütigt worden.  Die Verbrennung von Kreuzen und Hakenkreuzen ist nur ihr unbeholfener Schrei nach unserer Hilfe und Aufmerksamkeit, und es braucht so unglaublich wenig Zuwendung von uns, um ihnen aus ihren unterdrückerischen Mustern herauszuhelfen.  Fünf Jahre später fand ich einige von Woody's Opfern, wie z.B. Sarahs Familie, die von Woody im Schlaf erstochen worden war...(Lesen Sie auf Seite 213, was später geschah).  Ihr zerrüttetes Leben brauchte ähnliche Unterstützung, um nicht durch die lähmende Angst und den unversöhnlichen Hass, den sie gegenüber ihren Mitbürgern entwickelt hatten, zerstört zu werden. Die Erkenntnis, wie leicht sich solcher Hass verewigt, veranlasste die neue schwarze Regierung in Südafrika, alle unter der Apartheid begangenen Rassenverbrechen zu begnadigen.  Mein Freund Woody beginnt zu verstehen, dass er, da er nie jemanden hatte, der ihm bei der Heilung seines Schmerzes half, diesen auf so entsetzliche Weise gegen die Schwarzen gerichtet hatte, dass er beschreiben konnte, wie sie jedes einzelne ihrer Opfer folterten und ermordeten und sie in den Flüssen und Sümpfen Mississippis versenkten.  - Wurden Sie sie gewöhnlich los, indem Sie sie in Flüsse und Sümpfe warfen?  - Oh ja, oft haben wir sie in die Sümpfe geworfen....  Auf den Staat Mississippi  denn unterhalb seiner Grenzen zieht der Teufel keine Grenze.  Wenn du die schlammigen Flüsse durchziehst, wirst du namenlose Leichen finden.  Oh, die Fabriken der Wälder haben tausend Verbrechen versteckt.  Der Kalender lügt, wenn er die heutige Zeit anzeigt.  Oh, auf das Land, dem du das Herz herausgerissen hast:  Mississippi, such dir ein anderes Land, dem du angehören kannst!  162 | 144  Aufnahme eines weißen Mannes (oben links), der mich in der Nähe von Marys Haus in Alabama aufnahm: - Was halten Sie von der Integration? - Ich bin überhaupt nicht dafür. Lasst sie auf sich allein gestellt sein und weitermachen. Ich halte nichts davon, mich unter sie zu mischen, mit ihnen in die Schule zu gehen, mit ihnen in die Kirche zu gehen. Ich habe nie etwas gegen Nigger gehabt. Sie können nichts dafür, ein Nigger zu sein, genauso wenig wie ich etwas dafür kann, ein Weißer zu sein. Sie sind eine andere Rasse von Menschen, und das sollen sie auch sein... - Hast du immer für Wallace gestimmt? - Sicher habe ich das... aber er hat nichts gegen Nigger, was ihr Niggersein angeht... Es gibt viele Nigger, die ihn wählen... er bekommt viele Niggerstimmen...  - Was haltet ihr von Martin Luther King? - Wer... Martin Luther King?... Warum - (spuckt aus dem Fenster) er war nichts weiter als ein Unruhestifter... ein kommunistischer Aufwiegler...  Dieser Südstaaten-Rassist ist ein Paradebeispiel für die Unterdrückung, die wir durchmachen, um Unterdrücker zu werden. Die Unschuld seiner Kindheit wurde systematisch durch die irrationalen Anordnungen seiner Eltern unterdrückt: "Nigger sind schmutzig. Spiel nicht mit diesen Kindern, sie werden dich abstechen". Wie bei allen Kindern im Süden wurden seine natürliche Lebensfreude, sein Appetit auf das Leben und seine Zuneigung zu anderen erstickt. Während er verletzt wurde, schaltete sein Verstand ab, und im Laufe der Jahre wurde die Anhäufung zusätzlicher Schmerzen zu chronischen Leidensmustern. Unaufhörlich musste er nun seine nicht geheilten Leidenserfahrungen wie eine kaputte Schallplatte wiederholen: "Nigger, Nigger, Nigger." Als ich diese Stimmen der Geschichte hörte, wusste ich, dass die Bombardierung von Marys Haus die extreme, aber logische Konsequenz dieser Unterdrückung war. Wäre er im Norden aufgewachsen, hätte er nicht so eine böse Gesinnung entwickelt. Und vielleicht noch weniger, wenn er im Dänemark meiner Jugend (vor dem heutigen Rassismus) aufgewachsen wäre. Als ich ihm meine Bilder zeigte, zum Beispiel von Mary im Bett, dämmerte mir das Ausmaß meines Verbrechens (für einen Weißen aus dem Süden) gegen dieses Apartheidsystem. Als "neutraler" Skandinavier empfand ich Mary als äußerst schön und attraktiv. Daher war ich ziemlich schockiert, als ich den Ekel dieses weißen Mannes bei dem Gedanken sah, neben ihrer "schmutzigen, dunklen, abstoßenden Haut" zu stehen. Nach und nach wurde mir klar, dass diese negative Sichtweise in der weißen Vorherrschaft wurzelte und schließlich zu einer verinnerlichten, tief verwurzelten, ehrlichen Überzeugung geworden war, die  nicht nur Weiße in ganz Amerika infiziert hatte, sondern auch die Sichtweise von Schwarzen auf dunkelhäutige Schönheit.  146  Vagabunden und Schwarze haben eine besondere Beziehung zu armen Weißen. Mit ihren Gewehren, die als Machtsymbole in ihren Pickups hängen, sind sie diejenigen, die freitagabends spät auf Anhalter schießen, in anderen Nächten mit Bierflaschen werfen und versuchen, sie zu jeder Zeit zu überfahren. Während die besser gestellten Weißen den Ton angeben, üben die Armen einen Großteil der direkten physischen Unterdrückung der Schwarzen aus, die sie verächtlich als "armer weißer Abschaum" bezeichnen. Sie waren es, die die brutale und sadistische Rolle der Sklavenaufseher und -fänger übernahmen. Wie die armen Weißen von heute spürten die Aufseher, dass sie von der Plantagengesellschaft verachtet wurden, und ließen ihre Unsicherheit und Wut durch unbarmherzige Grausamkeiten an den Schwarzen aus. An sie richteten sich demagogische rassistische Politiker, doch als die Schwarzen das Wahlrecht erhielten und das politische Pendel in Richtung liberalerer Politiker ausschlug, verloren die armen Weißen einen Großteil ihrer polizeilichen Rolle und das bisschen Stolz, das sie hatten.  Wie die Schwarzen leiden sie unter Selbsthass und reagieren gewalttätig auf ihre Umgebung, indem sie beispielsweise ihren Müll überall hinwerfen. Auch bei ihnen wurde die Intelligenz durch Unterernährung und Vernachlässigung beeinträchtigt, und sie können sogar noch ängstlicher sein als Schwarze.  147  Wenn ich mich ihren Hütten nähere, rennen sie oft hinein und verschließen die Türen. Wenn ich mit ihnen auf die Jagd gehe und ihre Grausamkeit gegenüber Tieren sehe, wird mir klar, dass die Ursache für ihre Gewalttätigkeit und ihr missbräuchliches Verhalten ihre eigene frühe Unterdrückung war - sie wurden als hilflose Kinder in ihre gefühllose und repressive soziale Rolle geprügelt.  Dieser Kreislauf der Misshandlung ähnelt dem von Schwarzen, die dazu neigen, ihre Gewalterfahrungen auf ihresgleichen zu übertragen. Arme Weiße haben nicht nur ihre eigenen Kinder, sondern auch Schwarze als verletzliche und gesellschaftlich sanktionierte Zielgruppe.  Da ihnen immer gesagt wurde, dass die Weißen überlegen sind, fühlen sie sich zurückgelassen, wenn sie sehen, dass die Schwarzen bessere Jobs haben. Sie haben das Gefühl, dass "die Nigger zu viele Rechte bekommen haben" und dass "kein Nigger jemals denselben Status erreichen kann wie der niedrigste Weiße". Daher fühlen sie sich zurückgesetzt, wenn sie sehen, dass viele Schwarze heute besser leben und bessere Jobs haben als sie selbst.  148  Sie verstehen die innere Dynamik unseres Systems nicht, das sie oft arbeitslos macht, und geben stattdessen jemandem die Schuld, der ein bisschen anders ist - so wie ähnliche Gruppen in Europa muslimische Einwanderer als Sündenböcke benutzen, irische Protestanten Katholiken, Israelis Palästinenser, Japaner Koreaner, Inder und Afrikaner niedrigere Kasten und Stämme, und jeder fantasiert über die Juden - vor allem dort, wo keine Juden existieren!  Da keine Gesellschaft und kein System jemals frei von Unterdrückung war, müssen wir in jeder neuen Generation lernen, die Muster der Wut anzunehmen und zu heilen, bevor sie sich anhäufen und als Völkermord manifestieren. Wenn wir es nicht wagen, uns den dunklen Seiten in uns selbst zu stellen, handeln wir nur allzu leicht aus verdrängter Wut heraus. Da es in Amerika keine Gleichheit und Sicherheit von der Wiege bis zur Bahre gibt, sind die Armen hier besonders gefährdet. Ihr Rassismus, ihre schlechte Bildung und unsere anhaltenden unsensiblen Hetzkampagnen gegen sie als "Rednecks" und "Cracker" machen sie noch rechter als die meisten  Amerikaner und gegen jedes soziale Sicherheitsnetz, das auch Schwarzen zugute käme. Da sie nicht in der Lage sind, die wahren Ziele ihrer Frustration anzugreifen, schlägt die Wut der Weißen oft in rassistische Gewalt um. Diese Verbitterung veranlasste arme Weiße dazu, fast 5 000 Schwarze zu lynchen.  152  Die Lynchmorde gehen weiter. Derrick Johnson war erst 15 Jahre alt, als er in ein weißes Armenviertel von New York kam. Weiße Eltern bringen ihren Kindern Fremdenfeindlichkeit und Rassismus normalerweise mit Schuldgefühlen und Fingerspitzengefühl bei, aber hier standen sie in den Hauseingängen und forderten ihre Kinder auf, "den Nigger zu töten" und "den Bastard zu töten". Die Kinder griffen Derrick am helllichten Tag mit Baseballschlägern an. Als die Polizei die Menschen in der Nachbarschaft befragte, wollte niemand Auskunft geben. Aus europäischen Erfahrungen wissen wir, dass solche armen, verbitterten Weißen in Richtung Faschismus oder Kommunismus manipuliert werden können, aber ihre Engstirnigkeit und autoritäre Einstellung haben sie oft dazu gebracht, einen gewalttätigen Rechtsradikalismus anzunehmen, der in den letzten 100 Jahren in Europa weitaus tödlicher und bedrohlicher für ausgestoßene Minderheiten war als in den Vereinigten Staaten.  153  Mein Nazi-Freund hier in Baltimore schloss sich zunächst den Kommunisten an, entdeckte aber, dass diese die Gleichberechtigung der Schwarzen forderten, und ging zu den Nazis über, die sagen, dass die Weißen den Schwarzen überlegen sind und sie "alle Nigger zurück nach Afrika schicken werden". Während die Nazis damit dem allgemeinen Wunsch in den Nordstaaten (ähnlich wie die  meisten weißen Europäer) folgen, unsere Ausgestoßenen aus dem Blickfeld zu halten ("ausweichender Rassismus"), will der heutige Ku-Klux-Klan die Schwarzen nicht loswerden, sondern sie nur "an ihrem Platz" halten ("dominativer Rassismus").  Im Süden habe ich erlebt, wie die Polizei mit dem Klan zusammenarbeitete und alle Schwarzen in der Nähe eines Klan-Treffens entwaffnete, nicht aber Klan-Mitglieder, die Pistolen und Maschinenpistolen trugen. Eines Nachts gelang es mir, in einen weißen Mantel gekleidet, mich in eine ihrer Kreuzverbrennungszeremonien zu schleichen, wo ich diese Rede aufnahm:  156-157  "Ja, die Verschwörung gibt uns eine Menge zu denken ... und die meisten von euch denken nur an die Affen, die herumlaufen und sich selbst am Schwanz ziehen. Ihr seid immer noch verärgert und aufgeregt über all die kleinen Affen, die herumlaufen und schreien: "Ich werde diskriminiert, ich will, dass der Polizist gefeuert wird", und all so ein Quatsch. Und das spornt dich an, etwas zu tun. Aber Freunde, die Verschwörung geht tiefer als ein Haufen wilder, vom Dschungel verseuchter Ubangi-Lippen-Nigger. Und es gibt drei Dinge, die ihr ihnen nicht geben könnt! Absolut nur drei Dinge: Man kann einem Nigger nicht eine dicke Lippe, ein blaues Auge und einen Job geben! (Beifall) ... Ein anderes Mal haben wir vier Nigger aufgespürt und waren bereit, sie... (deutet auf die Lynchjustiz) (Beifall)... und gerade als wir unsere Raketen auf ihren Klettenkopf abfeuern wollten, sagte jemand: "Halt, wir haben sie und wir danken euch, dass ihr sie gefangen habt." Also nahmen sie sie herunter und schlossen sie ein. Und am nächsten Morgen sagte der Bürgermeister zu unserem Beamten: "Sir, es tut uns leid, aber wir mussten sie gehen lassen, denn ich will nicht, dass meine Stadt zerstört wird." Und diese Nigger sprangen auf und lachten hysterisch "Ha, Ha, Ha", wie Affen, die mit ihren Schwänzen springen. (Gelächter)  Freunde, vor einigen Jahren wurde der Klan nach Washington gerufen, um vor dem Untersuchungsausschuss - ob ihr es glaubt oder nicht - über die Ermordung von King zu sprechen. Sie übergaben diesen Ausschuss an zwei - nicht Schwarze. Ich werde sie als Nigger bezeichnen, weil sie fünf Millionen Ihrer hart verdienten Steuergelder verschwendet haben, um eine Antwort auf  die Ermordung von King zu finden! Nun, zunächst einmal: Man kann keinen Nigger ermorden! (Beifall) Man kann nur einen Staatsmann oder einen Mann von anerkanntem Charakter und Können ermorden. Auf Abschaum verübt man kein Attentat!"  Einzeln betrachtet hatten diese einsamen und verzweifelten Verlierer oft genauso viel Angst vor mir wie ich vor ihnen. Trotz all meiner Vorurteile konnte ich nicht umhin, sie als Individuen zu mögen. Menschen, die bereit sind, das zu ermorden, was sie als "Abschaum" bezeichnen, sind Menschen, die von der Gesellschaft mit dem Grundgefühl indoktriniert wurden, dass sie selbst Abschaum sind. Ihre Unsicherheit und Selbstverachtung verleiht ihnen ein seltsames kategorisches Bedürfnis, andere zu hassen.  Ja, das habe ich 1984 in meinem Buch geschrieben, als ich versuchte, den Klan zu verstehen, nachdem ich einen armen Anhalter auf meiner Vortragsreise mitgenommen hatte. Während unserer langen Fahrt erzählte er mir Dinge, die mich vermuten ließen, dass er ein Opfer von Inzest gewesen war. Also fragte ich ihn liebevoll nach seiner Kindheit, und tatsächlich, er erzählte mir, wie sein Vater ihn immer wieder vergewaltigt hatte. Dennoch versuchte er, seinen Vater zu verteidigen, was meiner Erfahrung nach dazu führt, dass solche Opfer ihre Wut umlenken und andere zum Sündenbock machen. Mir wurde auch klar, dass er, wie die meisten der missbrauchten Kinder, mit denen ich zu tun habe, nie Hilfe erhalten hatte. Wir, denen es besser geht, mögen die misstrauischen Schwingungen nicht, die wir von den Kindern des Schmerzes bekommen, und behalten unsere Liebe für Kinder, die die Liebe ausstrahlen können, von der sie selbst geprägt wurden. Und nirgendwo hat man mehr Zeit, sie emotional zu therapieren, als auf Amerikas endlosen Highways. Sie sind immer unglaublich dankbar und tun danach alles für dich.  Und so bat er mich nun, nachdem ich ihm mein Buch gezeigt hatte, mit ihm zu diesem Klan-Treffen zu kommen. Zuerst zum offenen Rekrutierungstreffen, bei dem ich Mitleid mit den armen weißen Sympathisanten (siehe oben) hatte. Bevor wir zur geheimen Kreuzbeleuchtung (nur für Mitglieder) gingen, gab ich ihm eine Mahlzeit und ließ ihn meine Telefonkarte benutzen, um seine Mutter anzurufen. Doch sein Gesicht verzerrte sich plötzlich vor Wut und Schmerz, als seine Mutter ihm erzählte, dass zwei Schwarze gerade seinen Onkel getötet hatten. Er hatte versprochen, mich zu  beschützen und mich in eine Kapuze zu hüllen, aber wagte ich es jetzt, mit ihm und 50 verrückten Klan-Männern mit Gewehren tief in einen dunklen Wald zu gehen, wo er doch wusste, dass ich ein Antirassist (ein "Nigger-Liebhaber") war? Würde er mich verraten? Ich hatte solche Angst, dass ich meine Familie in Dänemark anrief und sagte: "Wenn ich nicht vor Mitternacht zurückrufe, alarmiert die Polizei." Wie naiv! Ich hatte schon gesehen, wie sie mit der Polizei zusammenarbeiten. Aber er hat mich nie verraten, was mich wiederum eine meiner wichtigsten Lektionen im Leben lehrte:  ALLE Menschen, die Schmerzen haben - und er hatte jetzt Schmerzen aufgrund von Missbrauch und der Ermordung seines geliebten Onkels - haben ein größeres Verlangen nach UNSERER Liebe, als ihren Schmerz und ihre Wut in Form von Hass und Gewalt auszudrücken.  160  In meinen Vagabundenjahren in den 70ern schienen sich die meisten Amerikaner wohl zu fühlen, und ich fand kaum Klan-Aktivitäten. Aber die zunehmende Misshandlung von Kindern, die ich seither beobachtet habe, scheint Hand in Hand zu gehen mit dem Wachstum des Klan und weißer Vorherrschaftsgruppen unter Präsident Obama und Trump. Hier ist die Geschichte, wie ich in eine Familie von späteren Trump-Anhängern kam. Eines Abends im Jahr 1991 nahm ich Woody mit, diesen armen Anhalter in Mississippi, der mir erzählte, dass er und seine beiden Brüder persönlich so viele Schwarze getötet hatten, dass sie sie nicht mehr zählen konnten.  - Ich weiß nicht, ob er die ersten beiden getötet hat, von denen ich Blut an mir habe, aber ich weiß, dass er sich den Kopf ganz schön aufgeschlagen hat.  - Hmm  - John hat sich den Kopf aufgeschlagen... Er hat sich ein ganzes Stück aus dem Kopf gerissen - und dann war ich voller Blut. Weil ich den Kerl gehalten habe. Jedes Mal, wenn sein Herz schlug, spritzte das Blut etwa fünf bis sechs Meter weit, Mann. Der Typ rannte etwa zehn Schritte und fiel  dann einfach um - mit dem Gesicht voran. Ich bringe dich heute Abend sogar zum alten Postamt und zeige dir die Stelle, wo es passiert ist. Dann haben sie ein großes Schild mit der Aufschrift "Nigger verboten", wenn man dort auf dem Highway reingeht.  - Immer noch? Welches Jahr haben wir?  - Wir schreiben jetzt das Jahr 91, bald 92, und sie haben ein Schild mit der Aufschrift "Nigger verboten".  - Als du losgezogen bist, um sie zu töten, hat er den ganzen Tag vorher darüber geredet, oder hast du einfach zufällig...?  - Nein, es passierte einfach. Es war einfach so eine Sache. Er ging die Straße entlang und hatte einfach Lust, es zu tun. Er hat sie gesehen, also hat er es getan. ....  - Genau hier ist der Kerl gefallen, nachdem mein Bruder ihn erstochen hat.  Das könnten die Cops sein. Genau hier ist er gefallen. Ich zeige dir, wo er niedergestochen wurde. Er wurde genau auf der anderen Seite des Telefonmastes niedergestochen, genau hier. Dann rannte er drei Meter weit und fiel hin. Gehen wir, bevor die Bullen kommen, denn die sind hier nachts sehr gefährlich.  - Was hat er wirklich gesagt?  - Er sagte tatsächlich: "Ich bringe heute Nacht einen Nigger um. Er sagte das den ganzen Tag lang, und als wir von den Gleisen zurückkamen, sagte Sammy zu ihm: "Ich wette, den da wirst du nicht umbringen. Und das war ein großer Nigger, wisst ihr. Und John sagte: "Wette mit mir!". Und Sammy sagt: "Ich wette mit dir. Und er sagt: "Vergiss die Wette. Er geht rüber und sagt: "Hey, bist du deinem Schöpfer begegnet?" und sticht zu. Die Augen des Mannes rollten an seinen Hinterkopf, und John drehte das Messer und zog es dann heraus. Das Blut, als es herauskam, traf mich und Sammy.  - Wie ist das passiert, als ?  - Er geht raus und tötet Nigger zum Spaß. Er sagte mir, er mag es, die Angst in ihrem Gesicht zu sehen, wenn sie sterben. Als wir die River Road entlang fuhren, erzählte ich dir, wie Sammy einen  zum Auto rief und John heraussprang und ihn erschoss. Zwei von ihnen sind abgehauen, und einer von ihnen ist dageblieben, er war völlig durchgedreht. Ich schätze, er war noch jung oder so.  Sammy fing an, ihn mit einer Flasche, die er hatte, auf den Kopf zu schlagen. Und dann fing John an, ihn zu treten und so - und als er blutend am Boden lag und sich nicht mehr bewegen konnte, hat John ihn einfach so lange getreten, bis er starb. Das Einzige, was ich nie gesehen habe, war, dass John rausging und die Nigger überfuhr.  Nigger zu überfahren, die er früher überfahren hat. Aber ich habe Blut auf dem Auto gesehen und....  wie ich schon sagte, habe ich T-Shirts und Hemden und solche Sachen unter dem Auto hervorgeholt, nachdem er sie überfahren hatte. Ich habe gesehen, wie er viele, viele Nigger verprügelt hat und sie zum Sterben zurückgelassen hat.  - Wie viele würden Sie sagen?  - Wie viele? Mehr als ich an meinen Fingern und Zehen abzählen kann.  Wie immer bei gewalttätigen Menschen, fragte ich ihn nach seiner Kindheit.  Seine Augen füllten sich mit Tränen, als er mir erzählte, wie die drei Brüder von ihren stark alkoholabhängigen Eltern ständig geschlagen und misshandelt wurden.  - Seit ich mich erinnern kann, habe ich von meiner Mutter Prügel bezogen. Sie kam immer betrunken herein. Sie schlug dich überall, wo sie dich schlagen konnte. Wenn sie dich mit einem  Brett auspeitscht und du dich bewegst und es dich woanders trifft, hättest du dich nicht bewegen dürfen.......  Es ist wichtig, solchen Schmerzenskindern immer alle Liebe und Zuneigung zu geben, die wir aufbringen können.  Auf meinen Reisen war ich oft erstaunt, wie wenig Zuwendung es braucht, damit diese abgekapselten und entmutigten Menschen ihren Kopf wieder erheben und sich selbst besser fühlen.  Menschen, die sich selbst gut fühlen, werden andere Menschen nicht absichtlich verletzen oder gar schlecht über sie denken. Nur Menschen, die tiefes Leid erfahren, wollen anderen schaden. Alle gewalttätigen Rassisten, denen ich heutzutage begegne, sind ausnahmslos in ihrer Kindheit misshandelt oder gedemütigt worden.  Die Verbrennung von Kreuzen und Hakenkreuzen ist nur ihr unbeholfener Schrei nach unserer Hilfe und Aufmerksamkeit, und es braucht so unglaublich wenig Zuwendung von uns, um ihnen aus ihren unterdrückerischen Mustern herauszuhelfen.  Fünf Jahre später fand ich einige von Woody's Opfern, wie z.B. Sarahs Familie, die von Woody im Schlaf erstochen worden war...(Lesen Sie auf Seite 213, was später geschah).  Ihr zerrüttetes Leben brauchte ähnliche Unterstützung, um nicht durch die lähmende Angst und den unversöhnlichen Hass, den sie gegenüber ihren Mitbürgern entwickelt hatten, zerstört zu werden.  Die Erkenntnis, wie leicht sich solcher Hass verewigt, veranlasste die neue schwarze Regierung in Südafrika, alle unter der Apartheid begangenen Rassenverbrechen zu begnadigen.  Mein Freund Woody beginnt zu verstehen, dass er, da er nie jemanden hatte, der ihm bei der Heilung seines Schmerzes half, diesen auf so entsetzliche Weise gegen die Schwarzen gerichtet hatte, dass er beschreiben konnte, wie sie jedes einzelne ihrer Opfer folterten und ermordeten und sie in den Flüssen und Sümpfen Mississippis versenkten.  - Wurdet ihr sie gewöhnlich los, indem ihr sie in Flüsse und Sümpfe warfen?  - Oh ja, oft haben wir sie in die Sümpfe geworfen....  Auf den Staat Mississippi  denn unterhalb seiner Grenzen zieht der Teufel keine Grenze.  Wenn du die schlammigen Flüsse durchziehst, wirst du namenlose Leichen finden.  Oh, die Fabriken der Wälder haben tausend Verbrechen versteckt. Der Kalender lügt, wenn er die heutige Zeit anzeigt.  Oh, auf das Land, dem du das Herz herausgerissen hast:  Mississippi, such dir ein anderes Land, dem du angehören kannst!  156-157   ”Ja, die Verschwörung geht noch tiefer, meine Freunde. Viele von euch wollten nicht, daß wir den Panamakanal hergeben oder daß Bibeln und Gebete aus den Schulen verschwinden, oder? Hat das in Rußland angefangen? Nein, das alles hat in diesem Land angefangen. Meine Freunde, diese Nation ist der größte Förderer des Kommunismus von allen Nationen unter der Sonne. Da gibt es eine Menge nachzudenken... Und die meisten von euch denken nur an diese Affen, die herumlaufen und sich selber am Schwanz ziehen. Ihr seid noch verärgert und aufgeregt wegen dieser kleinen Affen, die herumrennen und schreien: Ich werde diskriminiert, ich will, daß dieser Polizist gefeuert, daß dieser Bürgermeister hinausgeworfen wird...” und diesen ganzen Mist. Und da­gegen wollt ihr etwas tun. Aber, Freunde, die Verschwörung geht tiefer als das - eine Bande wilder, nach Dschungel stinkender Nigger mit Ubangilippen. Und drei Dinge kann man ihnen nun einmal nicht geben. Absolut nur drei Dinge: Man kann einem Nigger keine dicke Lippe, kein blaues Auge und keinen Job geben! [Applaus] ... Ein andermal hatten wir diese vier Nigger aufgestöbert und wollten sie schon... [Er deutet Lynchen mit dem Strick an. Applaus]. Wir erwischten sie auf einer Wiese, und gerade als wir unsere Raketen gegen ihre Grindschädel abfeuern wollten, sagte jemand hinter uns: ”Halt, wir haben sie jetzt und danken euch fürs Einfangen. ” Sie nahmen sie also mit und sperrten sie ein. Und am nächsten Morgen kam der Bürgermeister zu unserem Mann und sagte: ”Tut mir leid, Sir, aber wir mußten sie laufen lassen, denn ich will nicht, daß man mir die Stadt auseinander­nimmt. ” Und diese Nigger hüpften herum und lachten, hahaha, und wurden hysterisch wie Affen, die herum­springen und sich selber am Schwanz ziehen [Gelächter]. Freunde, vor ein paar Jahren wurde der Klan nach Washington zitiert, um vor dem Untersuchungsausschuß für die Ermordung von King auszusagen, ob ihr's glaubt oder nicht. Sie übergaben diesen Ausschuß zwei, nein, nicht Schwarzen, ich werde sie Nigger nennen, weil sie fünf Millionen von euern hart verdienten Steuerdollars ver­schwendeten, um eine Antwort auf die Ermordung Kings zu finden! Also, vor allem: Man kann einen Nigger nicht ermorden! [Applaus] Man ermordet einen Staatsmann. Man ermordet einen Mann von Charakter und Fähigkeiten. Man ermordet keinen Abfall!” |