456 – 459 A personal afterword (old book 295-304)  
  
Vincents text German New book

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A personal afterword**  (here is one possibility, but to be written later after consultation with a publisher)     **THE END?**  Having been oppressed throughout this book you may now feel:  Guilty, paranoid, frustrated, drained, upset, numb, tense, angry, pissed, silenced, dumb, confused, unworthy, cautious, inferior, powerless, fearful, meek, passive......  Further oppression could also have made you... protective, inattentive, hostile, turned off, shrewd, playing games, deceitful, plotting, manipulative, retaliatory, superior, observant (of the oppressor), crafty, destructive, detached, cagy.... and finally, perhaps violent!  These emotions are like those experienced by ghettoized blacks living under the oppressive patterns in the USA and South Africa, by immigrants in Europe, Palestinians under Israel and in varying degrees by many other oppressed peoples. The hurt accompanying these emotions forces people into paralysis, hopeless and self consuming anger. The irrational and powerless behavior that results in turn fuels white racism. Being aware of how this vicious circle works gives us the power to work together to free ourselves from these oppressive patterns...  ...for the love of humanity and our own selves!  But we should not forget one important thing. Having been "oppressed" ourselves through this book we now run the risk of ending up in the other end of the oppression pattern:  Without an appropriate or constructive outlet for our pain, we may end up using our new knowledge to become even more sophisticated racists than before.  The pain, compassion, anger, guilt or sadness you may feel now demonstrates the human caring in each of us and our deep longing to see things made right. Many will feel the need to cry or laugh or let someone near you know what you are feeling. Sharing our feelings and deep concerns about racism is a meaningful first step toward breaking out of the fear and inhibition that keeps us stuck in hurtful patterns.  I will leave it to others to present viable governmental solutions on how to tackle our crushing institutional racism - the sum total of all our individual racism. I witnessed and personally benefitted from the progressive government policies which Gunnar Myrdal’s “An American Dilemma” once inspired. For years after the Civil Rights movement the government tried to change the oppressive white thinking since - as Myrdal rightly pointed out - only a lessening of white prejudice would lead to upward mobility of the oppressed. At the same time, I was depressed seeing how the European tendency in sharp contrast insists that the minorities first must change in order to become acceptable for the white majority – a view I fear has since taken over in America and plowed the way for Trumps divisive and destructive influence.  One beneficiary of the progressive government programs was my mentor, Dr. Charles King, whom the government employed in his “White people must change” seminars for employees in the military, CIA, FBI and many other government institutions and large corporations such as IBM, Federal Express etc. The idea was that only through a deprogramming of their divisive racism could their combined unified power “make America strong again”. After having seen my show Charles King invited me to participate in his seminars as a neutral observer, “I will not treat you like the others”, he said beforehand and placed me at his side without telling me anything about what was going to happen. Then he started abusing, dividing, scolding, accusing, oppressing, and pitting his participants against each other for two days while showing them how this was similar to what happens to blacks. As a white I felt he went too far and felt pity for these highly educated and fair-minded participants who had agreed with their employer not to escape his program – although we all at times felt tempted to do that. With his formidable insight in black and white psychology I saw him gradually break down these powerful leaders, so they ended up behaving and answering almost “like children”. He knew exactly what he was doing. He started the first day by just asking their names - nothing more – and then wrote something on a small piece of paper with their names on and put it in a box. After two days of oppression, he asked each of them to come up and read aloud the predictions he had written about how each of them would react to his oppressive behavior, how some of them would withdraw into a shell, how others, “the militants”, would fight back at first, and all the other escape roles people under oppression typically end up in. In the end he asked them all individually to write down the feelings they now had, and I was amazed how similar they all were – also to mine (if only because I had not been prepared for his oppression). Then he ended by saying that “those are the exact same feelings we blacks go around with every day because of white racism. ….But now I will stop oppressing you, I promise. …..Do you trust me?” In our brokenness after many such short-lived moments of seeing light at the end of the tunnel, of course none of us trusted that our great oppressor would ever chance, even if he “withdrew his knife from 4 to only 2 inches into our backs.” But he finally did change and ended the two hectic days by throwing a true liberation party afterwards with plenty of “Black and white Scotch blended whisky” during which I have never seen such gratitude pouring out toward a human being. Everyone felt that he had lifted them into a new and freer thinking. I myself had felt miserably lonesome during the whole emotional trial since the others now admitted that they had felt I was a spy or ally of Charles King even though in so many ways I was shocked experiencing how my inner emotional reactions had been similar to theirs – both those of the white and the black participants. As an outsider I was therefore incredibly proud when in the end he introduced me as “the only modern-day John Brown.” So in the years after I often took my students with me on excursions to Harper’s Ferry where John Brown had started his abolitionist insurrection.  Charles King was the first to make me realize that the emotions people had after his oppression were the same as those of people going through American Pictures and one reason, I therefore ended up stretching it over two days. His powerful approach, however, was unsuccessful on college campuses since students contrary to his normal government employees were not forced to be “locked up” during his oppression and would soon seek escapes and walk out. Luckily the mixture of powerful images and music made my students “captive” and “shell shocked” for five oppressive hours after which they were committed to a second day of healing liberation – during which they usually were totally quiet during the first couple of hours, but then – especially under the impact of my black assistant, Tony Harris, would start opening up and end in the first deep black-white dialogue they had ever had on campus. Soon they would be in such happy exchange of feelings with each other that they did not need us there any longer – and Tony and I would quietly sneak out and go to the next campus the same evening to start the whole program again. Usually, they would bring us back within a year to their “American Pictures Unlearning Racism” groups, but often I didn’t hear about what came out of our oppression/healing programs until 20 years later when these students met again to evaluate how American Pictures had changed their lives and they wanted us to come again.  So “oppressing” people to confront their deeper oppressive thinking about each other and bring them together in dialogue – eye to eye – is the only effective way I have seen for healing and combatting racism. The process is used in various forms by countless other anti-racism counselors whose workshops I have experienced over the years. Only one method I think is more effective; that is to move in with those you feel prejudice against. That I saw whenever I brought students or foreigners or even KKK members with me to stay with the people trapped in our ghettos and meet them on their own terms. Soon they would unlearn their fear and guilt patterns which is difficult in in the safe surroundings of an intellectual university setting. And in the process, they likewise helped the ghetto dwellers unlearn many of their deep-rooted anger and hostility patterns.   Please note. An afterword will eventually be written aften consultation with my eventual American publisher.  These are just some ideas....  .....For I do not have the necessary academic background to come up with great institutional solutions to the problem. From my limited experiences I can at most give readers some ideas how to tackle their own individual racism. Each reader must of course translate my “vagabond methods” of “moving in with those you feel prejudice against” according to his or her own abilities. Though it sounds so easy, from my workshops I know full well that “love” is not something people can easily learn or effectively “clothe yourself in” (Colossians 3:12-14) – at least not before they in healing groups have tried to free themselves from the various oppressions, traumas, and unhealed anger they each have been exposed to. Which literally includes all of us. So this is only my way to illustrate how we cannot achieve integration without a redeeming love for fellow citizens.  Well, since I’ve seen so many of my students over the years being motivated by “Christian guilt” to want to do something about their racism, let me just point out that I am not the first one to advocate such an approach. For without St. Paul, they would not even have been able to call themselves Christians. How did Paul and the other apostles succeed in preaching this bonding fellowship in a hostile and violent multicultural world speaking in so many tongues? Just think of the task that was given the apostles to go out and communicate with all the “Parthians, Medes, Elamites, Mesopotamians, Jews, Cappadocians, Phrygians, Pamphlies, etc.” about God’s love in their own tongues, - that is in thousands of local languages. Obviously only through speaking the language of the heart - the common language that melts all stone hearts. For again, all people are influenced by loving thoughts regardless of language or cultural barriers. Only through the convincing love that flowed through the disciples from above could they in a world of unloved people - deeply scarred from endless childhood mistreatment and wars - in a few decades reach so many with their weird message that all people are loved. For all people want to feel loved and included and something Paul and all the other missionaries quickly learned - to avoid being stoned to death - as Stephen had become by the same Saul (Paul’s former name as a “racist” Jew) - yes, it was that if they thought condescendingly and hostile about those to whom they wanted to pass on their values, then the audience closed in on themselves and became hostile themselves. For the language of love also includes “enemy love.” It is no art to love those who have so much surplus that they can reciprocate the love. So listen for a moment to the words, where Paul openly reveals his effective method of integration:  “If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing”  His disciples gradually growing to thousands of followers could learn to “clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony.” And so can we today.  When after a couple of years through the loving help of others I learned to overcome my fear and distrust of fellow citizens and saw how as a result they now opened up to me, I one day found this poem by Nis Petersen and felt challenged by it to further try to open up and trust those who still fueled my aversive fear of people. I illustrated it with my photos and carried it with me everywhere as an  inspiration and years later it became the introduction to all my lectures,” On saying yes to those we shun”.  ***With love Jacob Holdt***  *Lovest Thou Man ?*  *Man came towards me*  *– heavily - painfully –*  *behind him the path*  *with slimy tracks*  *of lies and festering sores -.*  *A voice boomed: Lovest thou Man?*  *No! I said – I can’t.*  *Love! Said the voice.*  *Man came –*  *nearer – crawling –*  *drooling of lust –*  *with flies and vermin*  *in the sores of his belly.*  *Hammered the voice :*  *- Lovest thou Man ?*  *No ! I said.*  *Love! said the voice.*  *Nearer – and slowly nearer –*  *inch by inch –*  *the stench was heavy*  *from Lie’s thousands of diseases –*  *and the voice threatened:*  *- Lovest thou Man ?*  *- No – I don’t love !*  *- Love! Said the voice.*  *Then he rose to his feet –*  *and he stretched his hands towards me,*  *and lo: the spike wounds oozed red –*  *the naked arms were covered to the shoulders*  *with black sores of sin –*  *and the man laughed :*  *- Thus did God love !*  *A blindfold fell from my eyes –*  *And I shouted :*  *- Mand – I love you !*  *And my mouth was full of blood –*  *the blood of Man.* | *456*  Ein persönliches Nachwort  (dies ist eine Möglichkeit, wird aber erst später nach Rücksprache mit einem Verleger geschrieben)  DAS ENDE?  Nachdem Sie während dieses Buches unterdrückt wurden, fühlen Sie sich jetzt vielleicht:  Schuldig, paranoid, frustriert, ausgelaugt, verärgert, gefühllos, angespannt, wütend, sauer, zum Schweigen gebracht, dumm, verwirrt, unwürdig, vorsichtig, minderwertig, machtlos, ängstlich, kleinlaut, passiv......  Weitere Unterdrückung könnte Sie auch... beschützend, unaufmerksam, feindselig, abweisend, gerissen, spielerisch, hinterlistig, intrigant, manipulativ, vergeltend, überlegen, aufmerksam (gegenüber dem Unterdrücker), verschlagen, zerstörerisch, distanziert, verschlossen.... und schließlich vielleicht gewalttätig machen!  Diese Emotionen ähneln denen, die Schwarze in den Ghettos der USA und Südafrikas, Immigranten in Europa, Palästinenser in Israel und in unterschiedlichem Ausmaß auch viele andere unterdrückte Völker erleben. Der Schmerz, der diese Gefühle begleitet, zwingt die Menschen zu Lähmung, Hoffnungslosigkeit und selbstverzehrender Wut. Das irrationale und ohnmächtige Verhalten, das daraus resultiert, schürt wiederum den weißen Rassismus. Wenn wir uns bewusst sind, wie dieser Teufelskreis funktioniert, haben wir die Kraft, gemeinsam daran zu arbeiten, uns von diesen unterdrückerischen Mustern zu befreien...  ...um der Menschheit und uns selbst willen!  Aber wir sollten eine wichtige Sache nicht vergessen. Nachdem wir durch dieses Buch selbst "unterdrückt" wurden, laufen wir nun Gefahr, am anderen Ende des Unterdrückungsmusters zu landen:  Ohne ein angemessenes oder konstruktives Ventil für unseren Schmerz könnten wir unser neues Wissen dazu nutzen, noch raffiniertere Rassisten zu werden als zuvor.  Der Schmerz, das Mitgefühl, die Wut, die Schuldgefühle oder die Traurigkeit, die Sie jetzt vielleicht empfinden, zeigen die menschliche Fürsorge, die in jedem von uns steckt, und unsere tiefe Sehnsucht, die Dinge richtig zu stellen. Viele werden das Bedürfnis haben, zu weinen oder zu lachen oder jemanden in ihrer Nähe wissen zu lassen, was sie fühlen. Unsere Gefühle und unsere tiefe Besorgnis über Rassismus mitzuteilen, ist ein wichtiger erster Schritt, um die Angst und die Hemmungen zu überwinden, die uns in verletzenden Mustern festhalten.  Ich werde es anderen überlassen, praktikable Lösungen für die Regierung zu präsentieren, wie wir unseren erdrückenden institutionellen Rassismus - die Summe all unseres individuellen Rassismus - bekämpfen können. Ich habe die fortschrittliche Regierungspolitik, die Gunnar Myrdals "Ein amerikanisches Dilemma" einst inspirierte, miterlebt und persönlich davon profitiert. Nach der Bürgerrechtsbewegung versuchte die Regierung jahrelang, das unterdrückerische Denken der Weißen zu ändern, da - wie Myrdal zu Recht feststellte - nur ein Abbau der weißen Vorurteile zu einer Aufwärtsmobilität der Unterdrückten führen würde. Gleichzeitig war ich deprimiert, als ich sah, wie die europäische Tendenz in scharfem Kontrast dazu darauf besteht, dass die Minderheiten sich erst ändern müssen, um für die weiße Mehrheit akzeptabel zu werden - eine Ansicht, von der ich fürchte, dass sie inzwischen in Amerika übernommen wurde und den Weg für Trumps spaltenden und zerstörerischen Einfluss geebnet hat.  Ein Nutznießer der fortschrittlichen Regierungsprogramme war mein Mentor Dr. Charles King, den die Regierung in seinen "Weiße müssen sich ändern"-Seminaren für Angestellte des Militärs, der CIA, des FBI und vieler anderer staatlicher Einrichtungen und großer Unternehmen wie IBM, Federal Express usw. beschäftigte. Die Idee war, dass nur durch eine Deprogrammierung ihres trennenden Rassismus ihre vereinte Kraft "Amerika wieder stark machen" könnte. Nachdem Charles King meine Show gesehen hatte, lud er mich ein, als neutraler Beobachter an seinen Seminaren teilzunehmen: "Ich werde Sie nicht wie die anderen behandeln", sagte er im Vorfeld und stellte mich an seine Seite, ohne mir etwas darüber zu sagen, was passieren würde. Dann begann er, seine Teilnehmer zwei Tage lang zu beschimpfen, zu spalten, zu schimpfen, zu beschuldigen, zu unterdrücken und gegeneinander auszuspielen, während er ihnen zeigte, wie ähnlich das mit den Schwarzen ist. Als Weißer fand ich, dass er zu weit ging, und ich hatte Mitleid mit diesen hoch gebildeten und fairen Teilnehmern, die mit ihrem Arbeitgeber vereinbart hatten, nicht aus seinem Programm auszubrechen - obwohl wir alle manchmal versucht waren, das zu tun. Mit seinem beeindruckenden Einblick in die Schwarz-Weiß-Psychologie sah ich, wie er diese mächtigen Führungskräfte nach und nach zermürbte, so dass sie sich schließlich fast "wie Kinder" verhielten und antworteten. Er wusste genau, was er tat. Am ersten Tag fragte er sie nur nach ihren Namen - mehr nicht - und schrieb dann etwas auf ein kleines Stück Papier mit ihren Namen und legte es in eine Schachtel. Nach zwei Tagen der Unterdrückung bat er jeden von ihnen, nach vorne zu kommen und die Vorhersagen vorzulesen, die er darüber geschrieben hatte, wie jeder von ihnen auf sein unterdrückerisches Verhalten reagieren würde, wie einige von ihnen sich in ein Schneckenhaus zurückziehen würden, wie andere, "die Militanten", sich zuerst wehren würden und all die anderen Fluchtrollen, in die Menschen unter Unterdrückung typischerweise geraten. Am Ende bat er sie alle einzeln, die Gefühle aufzuschreiben, die sie jetzt hatten, und ich war erstaunt, wie ähnlich sie alle waren - auch die meinen (wenn auch nur, weil ich auf seine Unterdrückung nicht vorbereitet war). Dann schloss er mit den Worten: "Das sind genau die gleichen Gefühle, mit denen wir Schwarzen wegen des weißen Rassismus jeden Tag herumlaufen. ....Aber jetzt werde ich aufhören, dich zu unterdrücken, das verspreche ich. .....Vertraut ihr mir?" In unserer Zerrissenheit nach vielen solch kurzlebigen Momenten, in denen wir Licht am Ende des Tunnels sahen, vertraute natürlich niemand von uns darauf, dass unser großer Unterdrücker jemals etwas ändern würde, selbst wenn er "sein Messer von vier auf nur zwei Zentimeter in unseren Rücken zurückzog". Aber er änderte sich schließlich doch und beendete die beiden hektischen Tage, indem er anschließend eine wahre Befreiungsparty mit reichlich "Black and white Scotch blended whisky" veranstaltete, bei der ich noch nie erlebt habe, dass einem Menschen so viel Dankbarkeit entgegengebracht wurde. Alle hatten das Gefühl, dass er sie in ein neues und freieres Denken versetzt hatte. Ich selbst hatte mich während des ganzen emotionalen Prozesses elendig einsam gefühlt, da die anderen nun zugaben, dass sie mich für einen Spion oder Verbündeten von Charles King hielten, obwohl ich in vielerlei Hinsicht schockiert war, als ich erlebte, wie ähnlich meine inneren emotionalen Reaktionen denen der weißen und schwarzen Teilnehmer waren. Als Außenstehender war ich daher unglaublich stolz, als er mich am Ende als "den einzigen modernen John Brown" vorstellte. In den Jahren danach nahm ich meine Studenten oft auf Exkursionen nach Harper's Ferry mit, wo John Brown seinen abolitionistischen Aufstand begonnen hatte.  Charles King war der erste, der mir klarmachte, dass die Emotionen, die die Menschen nach seiner Unterdrückung hatten, die gleichen waren wie die der Menschen, die die American Pictures durchlebten, und ein Grund dafür, dass ich sie schließlich auf zwei Tage ausdehnte. Sein kraftvoller Ansatz war jedoch auf dem College-Campus nicht erfolgreich, da die Studenten im Gegensatz zu den normalen Regierungsangestellten während seiner Unterdrückung nicht gezwungen waren, sich "einsperren" zu lassen, und bald die Flucht ergriffen und hinausgingen. Glücklicherweise machte die Mischung aus kraftvollen Bildern und Musik meine Studenten für fünf bedrückende Stunden "gefangen" und "geschockt", woraufhin sie zu einem zweiten Tag der heilsamen Befreiung verpflichtet wurden - an dem sie während der ersten paar Stunden in der Regel völlig still waren, sich dann aber - vor allem unter dem Einfluss meines schwarzen Assistenten Tony Harris - zu öffnen begannen und in den ersten tiefen schwarz-weißen Dialog mündeten, den sie je auf dem Campus geführt hatten. Bald waren sie in einem so glücklichen Austausch von Gefühlen miteinander, dass sie uns nicht mehr brauchten - und Tony und ich schlichen uns leise davon und gingen noch am selben Abend zum nächsten Campus, um das ganze Programm neu zu beginnen. Normalerweise brachten sie uns innerhalb eines Jahres zu ihren "American Pictures Unlearning Racism"-Gruppen zurück, aber oft erfuhr ich erst 20 Jahre später, was aus unseren Unterdrückungs-/Heilungsprogrammen geworden war, als diese Studenten sich wieder trafen, um zu bewerten, wie American Pictures ihr Leben verändert hatte, und sie wollten, dass wir wiederkommen.  Menschen zu "unterdrücken", damit sie sich mit ihrem tiefsitzenden unterdrückerischen Denken übereinander auseinandersetzen und sie im Dialog zusammenbringen - Auge in Auge - ist der einzige wirksame Weg, den ich für die Heilung und die Bekämpfung von Rassismus gesehen habe. Dieser Prozess wird in verschiedenen Formen von zahllosen anderen Anti-Rassismus-Beratern angewandt, deren Workshops ich im Laufe der Jahre erlebt habe. Es gibt nur eine Methode, die ich für noch wirksamer halte, nämlich sich auf diejenigen einzulassen, denen gegenüber man Vorurteile hat. Das habe ich immer dann erlebt, wenn ich Studenten, Ausländer oder sogar KKK-Mitglieder mitgenommen habe, um bei den Menschen zu bleiben, die in unseren Ghettos gefangen sind, und ihnen auf ihre Art zu begegnen. Bald lernten sie ihre Angst- und Schuldgefühle zu überwinden, was in der sicheren Umgebung einer intellektuellen Universität schwierig ist. Und in diesem Prozess halfen sie den Ghettobewohnern auch, viele ihrer tief verwurzelten Wut- und Feindschaftsmuster zu verlernen.  Bitte beachten Sie. Ein Nachwort wird in Absprache mit meinem eventuellen amerikanischen Verleger verfasst werden.  Dies sind nur einige Ideen....  ..... Denn ich habe nicht den notwendigen akademischen Hintergrund, um große institutionelle Lösungen für das Problem zu finden. Aus meinen begrenzten Erfahrungen heraus kann ich den Lesern allenfalls einige Ideen geben, wie sie ihren eigenen individuellen Rassismus angehen können. Jeder Leser muss natürlich meine "Vagabunden-Methoden" des "Zusammenziehens mit denen, gegen die man Vorurteile empfindet" nach seinen eigenen Fähigkeiten umsetzen. Obwohl es sich so einfach anhört, weiß ich aus meinen Workshops nur zu gut, dass "Liebe" nicht etwas ist, das Menschen leicht erlernen oder in das sie sich effektiv "einkleiden" können (Kolosser 3,12-14) - zumindest nicht, bevor sie in Heilungsgruppen versucht haben, sich von den verschiedenen Unterdrückungen, Traumata und der ungeheilten Wut zu befreien, denen sie jeweils ausgesetzt waren. Das gilt buchstäblich für jeden von uns. Dies ist also nur meine Art zu veranschaulichen, dass wir ohne eine erlösende Liebe zu unseren Mitbürgern keine Integration erreichen können.  Da ich im Laufe der Jahre erlebt habe, wie viele meiner Schüler durch "christliche Schuldgefühle" motiviert wurden, etwas gegen ihren Rassismus zu unternehmen, möchte ich darauf hinweisen, dass ich nicht der erste bin, der einen solchen Ansatz vertritt. Denn ohne den heiligen Paulus hätten sie sich nicht einmal Christen nennen können. Wie ist es Paulus und den anderen Aposteln gelungen, diese verbindende Gemeinschaft in einer feindseligen und gewalttätigen multikulturellen Welt zu predigen und dabei in so vielen Zungen zu sprechen? Man denke nur an die Aufgabe, die den Aposteln gestellt wurde, hinauszugehen und mit allen "Parthern, Medern, Elamitern, Mesopotamiern, Juden, Kappadoziern, Phrygern, Pamphleten usw." in ihren eigenen Sprachen, d. h. in Tausenden von Landessprachen, über Gottes Liebe zu sprechen. Offensichtlich nur durch das Sprechen der Sprache des Herzens - der gemeinsamen Sprache, die alle steinernen Herzen zum Schmelzen bringt. Denn auch hier gilt: Alle Menschen lassen sich von liebenden Gedanken beeinflussen, unabhängig von Sprach- und Kulturbarrieren. Nur durch die überzeugende Liebe, die die Jünger von oben durchströmte, konnten sie in einer Welt ungeliebter Menschen - tief gezeichnet von endlosen Misshandlungen in der Kindheit und Kriegen - in wenigen Jahrzehnten so viele mit ihrer seltsamen Botschaft erreichen, dass alle Menschen geliebt sind. Denn alle Menschen wollen sich geliebt und einbezogen fühlen, und etwas, das Paulus und alle anderen Missionare schnell lernten - um nicht gesteinigt zu werden, wie Stephanus von demselben Saulus (Paulus' früherer Name als "rassistischer" Jude) - ja, es war, dass, wenn sie herablassend und feindselig über diejenigen dachten, denen sie ihre Werte vermitteln wollten, die Zuhörer sich selbst verschlossen und selbst feindselig wurden. Denn zur Sprache der Liebe gehört auch die "Feindesliebe". Es ist keine Kunst, diejenigen zu lieben, die so viel Überschuss haben, dass sie die Liebe erwidern können. Hören wir also einen Moment auf die Worte, in denen Paulus seine wirksame Methode der Integration offen darlegt:  "Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber die Liebe nicht habe, so bin ich ein lärmender Gong oder eine klirrende Zimbel. Und wenn ich prophetische Kräfte habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis verstehe und allen Glauben habe, so dass ich Berge versetzen kann, aber die Liebe nicht habe, so bin ich nichts. Wenn ich alles gebe, was ich habe, und wenn ich meinen Leib hingebe, um verbrannt zu werden, und habe die Liebe nicht, so habe ich nichts gewonnen".  Seine Jünger, die allmählich zu Tausenden von Anhängern heranwuchsen, konnten lernen, "euch mit Liebe zu bekleiden, die uns alle in vollkommener Harmonie zusammenhält". Und das können wir heute auch.  Als ich nach einigen Jahren durch die liebevolle Hilfe anderer lernte, meine Angst und mein Misstrauen gegenüber Mitbürgern zu überwinden, und sah, wie sie sich mir daraufhin öffneten, fand ich eines Tages dieses Gedicht von Nis Petersen und fühlte mich dadurch herausgefordert, weiter zu versuchen, mich zu öffnen und denjenigen zu vertrauen, die noch immer meine abwehrende Angst vor Menschen schürten. Ich illustrierte es mit meinen Fotos und trug es als Inspiration überallhin mit mir.  Jahre später wurde es die Einleitung zu all meinen Vorträgen: "Über das Ja-Sagen zu denen, die wir meiden".  Mit freundlichen Grüßen Jacob Holdt  Liebst du den Menschen?  Der Mensch kam auf mich zu  - schwer - schmerzhaft -  hinter ihm der Weg  mit schleimigen Spuren  von Lügen und eiternden Wunden -.  Eine Stimme dröhnte: Liebst du den Menschen?  Nein! sagte ich - ich kann nicht.  Liebe! Sagte die Stimme.  Der Mensch kam -  näher - kriechend -  sabbernd vor Lust -  mit Fliegen und Ungeziefer  in den Wunden seines Bauches.  Hämmerte die Stimme:  - Liebst du den Menschen?  Nein! sagte ich.  Liebe! sagte die Stimme.  Näher - und langsam näher -  Zentimeter für Zentimeter -  der Gestank war schwer  von Lügens Tausenden von Krankheiten -  und die Stimme drohte:  - Liebst du den Menschen?  - Nein - ich liebe nicht!  - Liebe! Sagte die Stimme.  Dann erhob er sich.  und streckte seine Hände nach mir aus,  und siehe da: die Stachelwunden quollen rot hervor -  die nackten Arme waren bis zu den Schultern bedeckt  mit schwarzen Wunden der Sünde -  und der Mann lachte:  - So hat Gott geliebt!  Eine Augenbinde fiel von meinen Augen -  Und ich rief:  - Mand - ich liebe dich !  Und mein Mund war voller Blut -  dem Blut des Menschen. |  |