108 – 136 Hunger and inequality (old book 90-105)  
  
English text German DeepL Jörg Meyer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 108  The hunger, and the reasons for it, which I saw around the banker were not unique. Traditional American wisdom insists that if a man goes hungry, he has only himself to blame—because he’s unwilling to work. So why did I so often see the hungry work harder and longer than those causing their hunger?  It’s the children such social cynicism hurts most. Malnutrition gives them reduced resistance to disease, which is why starvation was usually called “pneumonia” on the death certificate. Everywhere in the South I saw these tiny tombstones hidden away in the fields. In many districts, infant mortality among black children was 8–10 times higher than among whites. In comparison, the black infant-mortality rate was only twice as high as among whites during slavery (as it is for the country as a whole today). In other words, more than 6,000 black babies die each year because they don’t have the same healthcare and nutrition as whites. Even more of the infants could be saved every year if they had access to the same weekly visits by nurses before and after birth, which we take for granted in a welfare state like Denmark. Bangladesh has a life expectancy longer in 2021 than in 10 counties in Mississippi.        109  I found it difficult to photograph hunger since few were visibly emaciated. Many people, in fact, were overweight because they had to eat a lot of carbohydrates to get enough protein, like Blondie Ecell’s mother (seen here). When I returned to give her a copy of the book, she was ashamed I’d referred to her as overweight. Since then, obesity has become so commonplace among the poor that much of the shame is gone. While we better-off whites previously criticized the lethargy of malnourished blacks, today we criticize their obesity. I’ve often wondered whether, as a photographer, I myself discriminated while trying to change white racists with my pictures—or because I myself was subject to their racist views. But there’s no excuse for hunger in a highly developed society. Contrary to racism, poverty and malnutrition are solely a result of how we vote. And since the 1970s Americans have voted in every election to widen the gap between rich and poor. They forget that countries such as Denmark, Sweden, and Japan, which have achieved the greatest income and health equality (and so don’t crush the initiative of quite as many), exhibited the greatest economic growth in the world during the 20th century.               114  The hunger we indirectly inflict on our outcasts reinforces our racist view of them. During the years I traveled, I found whites increasingly blaming the victims, rather than federal policy, for their lethargy. The deaths marked by tombstones only represented the tip of the iceberg. A poor diet leaves people listless and susceptible to numerous diseases, which is one reason why life expectancy for blacks is seven years shorter than for whites (as seen again under Covid-19 conditions). Historically, numerous black children have, due to hunger, suffered irreversible brain damage, which also causes laziness, apathy, alienation, and the inability to work. I found it difficult to get close to these sullen, withdrawn children—they were incredibly fearful of strangers. Again and again, while staying in run-down shacks, I ate cornbread, grits, and baked beans with lumps of fat. In better-off homes, I was served more traditional “soul food,” like pig knuckles, hog maw, chitterlings, pigs’ ears, feet, and tails, as well as similar fat crumbs from the white man’s table. Hundreds of thousands got less than the 3.5 pounds of bacon and pork a field hand received each week under chattel slavery. I found the worst hunger on remote backroads and among the urban elderly. A hungry dog is a sign there are hungry people nearby. In winter, when hunger was at its worst, I saw blacks digging up roots in white-owned fields. Many black women in the South eat dirt. When I first visited, nearly 50% of black women in Alabama, Mississippi, and North Carolina ate clay. According to the New York Times, it was still happening in 2000. This woman, exhausted from anemia, led me to a slope where she dug for the “food” she shared with her son.               115  *- Do you ever eat dirt?*  *- Sometimes... - Does it taste good?*  *- Yes. (With surprise) Have you never eaten it?*  *- No, but I would like to try. What kind is it, clay? Red clay?*  *- Yes, it is really red….*  *- What do you call it?*  *- We call it sweet dirt...*  *- I thought it was called Mississippi mud. That’s what they call it up north. (Many blacks in the North I found out had it mailed by family in the South).*  *- Do you ever eat laundry starch? - Sometimes.*  *- Who else eats dirt around here?*  *- My mother and my aunt over there. Everybody, I think.*  *118* The personal encounter with the constant whining, restlessness, and snotty noses of children who cry incessantly because they’re hungry seems almost a relief—is infinitely preferable to the empty eyes and dead silence of children whom hunger has made so apathetic they’re no longer able to cry. Are we ourselves able to cry? When I cooled off in the endless shopping malls with their numbing muzak, I almost cried over the contrast to the extreme poverty I’d just seen. Over how easily and blithely through such escapes we let that kind of hunger be chiseled into the experience of blacks throughout American history. I wasn’t born into this oppression, but how would it affect me, over the course of my life, to witness what happens to a people’s soul? To see mothers lay their children in the grave? Or to see mothers die at a brutal rate (13,600 black women die annually in childbirth)? Only 3,481 would die if they had access to white healthcare—fewer than 2,000 if they had European healthcare. How can we spend billions on designing new car models each year while condemning our children to rank only 15th lowest in child mortality (17,686 babies died unnecessarily in 1977)? Does being bombarded by ads for cars and other goods make us blind to human values and the suffering around us? What does it say about our priorities that the car graveyard in the background is fenced in, but not the human cemetery in the foreground? Priorities which let GM destroy the electric trolleys in American cities in 1936 in order to sell more cars, forever trapping us in concrete spaghetti mazes, like that of Los Angeles, which eventually caused 500 deaths a year thanks to the annual emission of 460,000 tons of car pollutants—not to mention crippling black children in the inner city with lead poisoning.               121  The ideological blinding that insists people “row their own boats” is upheld through persistent appeals to our selfishness and greediness. The laws of our system, invisible for most people, manipulate us with incessant Horatio Alger propaganda, with stories about Rockefeller and “the self-made man”—lessons in the attainability of success. The enormous exploitation and suffering necessary to create, for instance, a Jeff Bezos and his time-clock slaves is left out. The road to success is portrayed as a road with obstacles, which a determined man with the necessary qualities can overcome. The reward is waiting in the distance. The road is lonesome and to achieve success one must adopt wolf-like qualities: eat or be eaten. One can only succeed at the cost of the failure of others.  123  I was shocked in the 1970s to see America’s great inequality, but it was difficult to photograph the dynamics that created the many victims I saw in the streets. Still, I was sometimes quite visionary: This bank, E. F. Hutton & Co., engaged in money laundering for the mafia, lost millions on Black Monday and almost caused global capitalism to crash in 1987. Then it merged with Lehman Brothers and kicked off the financial crisis in 2008 almost succeeding in overthrowing global capitalism. Years of “Reaganomic” deregulation combined with worthless subprime loans, many given to the struggling black middle class, forced millions out of their homes. I now saw blacks like these in Harlem in food lines. After the crisis the average white became twenty times as wealthy as the average black although whites had only been six times wealthier when I arrived in 1970.         126-127  It’s easy to see how this wolf philosophy manifests itself. Gigantic money-palaces in the middle of black slums comprised just one of the more hideous aspects of this philosophy’s pathological nature. Today, the money is only located in white areas and surrounded by an army of homeless blacks who didn’t exist in the ’70s. Next to dirty neighborhoods infested with rats and violence, you can walk into banks built like marble castles with huge gold-trimmed vaults. Yes, there’s plenty of money in the banks, held by insurance companies, and among those who own them. But why then, I ask—with the morality of the street and the vagabond—is there no money for my crippled friend Lee, who must sit in the street every day and beg for pennies? Lee told me that he’d studied law at university in his youth but had to quit when he got polio. He still studies and I brought several books for him on the topic that most interested him, namely business law, which he still believed would be a way of pulling himself up by his bootstraps.  Lee wasn’t only a victim of his own pocket philosophy, but a caricature of the social disease that determines that American doctors will make so much money the poor can’t afford them. While all other wealthy countries have free health insurance, American doctors operate for profit, with the result that thousands die of causes that wouldn’t be fatal in Europe. Before Obamacare, 50 million people couldn’t afford health insurance at all. Why should the middle class pay less than 4% of their income on healthcare while the poor pay more than 15% (for dilatory third- and fourth-class care)? The result is that the most affluent white Americans are as healthy as the Danes, but the health of the (black) poor is comparable to that of populations in underdeveloped nations. Why are there fewer doctors per capita in black ghettos than in Central Africa? And why don’t they ever make house calls there?  In the Norfolk ghetto, I spent a whole day comforting a lonely, grief-stricken man whose wife had died the night before because he couldn’t get her to a doctor, and I couldn’t help being overwhelmed by guilt. I recalled the many mornings in my childhood when I asked to see a doctor for my “stomachache” because I hadn’t done my homework. Few can afford to cry wolf, as I had, in the midst of a wolf society, where healthcare for profit is a deadly business indeed: 24,000 blacks die annually from lack of “white medical care”; 39,500 American women a year die in childbirth for lack of “Scandinavian health care,” and the American man’s life expectancy ranks only 35th among U.N. member nations.  Since Americans pay almost twice as much for their privatized health care as Europeans and also have to pay more than the price of a house for just four years of university, you understand why most can no longer afford or have time for our six-week paid vacations. They don’t grasp that precisely because the Danes pay twice as much in tax, we have so much money left over, after all bills are paid, that even workers can afford to travel the globe. (I use Denmark as an example since so did Bernie Sanders when he ran for president in 2020).                                128  The death statistics only show the surface. Willie Williams here sits hunched up all day in an armchair staring blankly at the two men who’d once given him so much hope: Martin Luther King and Robert Kennedy. His wife, Julia, is lying in bed, sick and debilitated from hunger. She can’t afford special diabetic food as they only receive $72 a month. They’re alone, forgotten by society in a world of emptiness only interrupted by the cheerless dripping of rain through the ceiling.  The most pernicious of poverty’s diseases is, without a doubt, apathy, the state of mind into which millions of people are thrown when they realize they can’t hold their own in a world of the upward-climbing optimism of the wolf philosophy—and simply give up the struggle.        130  The needy in the United States are a minority and see affluence everywhere they look. As a result, the solidarity and pride often characterizing rural communities in poor countries are absent; poverty becomes crueler and much more psychologically destructive here than anywhere else in the world.  In America you’re constantly told that it’s your own fault if you’re poor. Thus you fall into violent self-hatred, a morbid state I find unequalled anywhere else in the world. This state of mind destroys societal love, the invisible threads of mutual interdependence and trust that bind people in a wholesome society. The destruction of love sows increasing distrust and fear. Although fear seems to direct everyone in such a society, first and foremost it paralyzes the poor.         132  One of the things I find most difficult getting used to in America is this ubiquitous fear—and its resulting reactions. Not only the primitive fear of other people but more frighteningly the institutionalized fear of old age, sickness, and insecurity, which seems to darken the golden years of so many people and leads them to think and act in ways that seem totally irrational and self-defeating when, like me, you’ve been shaped by “cradle-to-grave” welfare security. A desire to hold onto white supremacy is one of the resulting distress patterns among the victims of such fear. This in turn made blacks, such as this woman, who initially fled from me, fear whites.  *- Are you scared of whites around here?*  *- Man, see, I don’t mess with whites no kind of way.*  *- What’s wrong with the whites?*  *- Them whites, they mess you up, man. They make you lose your home, make you lose your man, make you lose your husband if you got one. They make you do everything that ain’t right ... I am talking about these around here... What is you?*  *- I’m not southern white...*  I always felt that blacks exaggerated a bit when they told me such things. I’ve always had a rather naïve faith in the goodness of people, probably because I haven’t grown up in poverty and insecurity. Without this faith I couldn’t have traveled the way I did since my faith usually encouraged the good sides of people. Consequently, I got along well with southern whites, whom I’m more fond of because of their warmth and honesty, than the more liberal but colder and less direct whites in the North.  134 | 108  Der Hunger und die Gründe dafür, die ich im Umfeld des Bankiers sah, waren nicht einzigartig. Die traditionelle amerikanische Weisheit besagt, dass ein Mensch, der hungert, nur selbst schuld ist - weil er nicht bereit ist zu arbeiten. Warum sah ich dann so oft, dass die Hungernden härter und länger arbeiteten als diejenigen, die ihren Hunger verursachten?  Es sind die Kinder, denen dieser soziale Zynismus am meisten schadet. Durch die Unterernährung sind sie weniger widerstandsfähig gegen Krankheiten, weshalb der Hungertod auf dem Totenschein meist als "Lungenentzündung" bezeichnet wurde. Überall im Süden sah ich diese kleinen Grabsteine, die auf den Feldern versteckt waren. In vielen Bezirken war die Säuglingssterblichkeit bei schwarzen Kindern 8-10 mal höher als bei Weißen. Im Vergleich dazu war die Kindersterblichkeitsrate bei den Schwarzen während der Sklaverei nur doppelt so hoch wie bei den Weißen (wie heute im ganzen Land). Mit anderen Worten: Jedes Jahr sterben mehr als 6.000 schwarze Babys, weil sie nicht die gleiche medizinische Versorgung und Ernährung erhalten wie Weiße. Noch mehr dieser Säuglinge könnten jedes Jahr gerettet werden, wenn sie Zugang zu denselben wöchentlichen Besuchen von Krankenschwestern vor und nach der Geburt hätten, die wir in einem Wohlfahrtsstaat wie Dänemark als selbstverständlich ansehen. Bangladesch hat im Jahr 2021 eine höhere Lebenserwartung als 10 Bezirke in Mississippi.  109  Ich fand es schwierig, den Hunger zu fotografieren, da nur wenige sichtlich abgemagert waren. Viele Menschen waren sogar übergewichtig, weil sie viele Kohlenhydrate essen mussten, um genügend Eiweiß zu bekommen, wie die Mutter von Blondie Ecell (hier zu sehen). Als ich zurückkam, um ihr ein Exemplar des Buches zu geben, schämte sie sich, dass ich sie als übergewichtig bezeichnet hatte. Seitdem ist Fettleibigkeit unter den Armen so alltäglich geworden, dass die Scham weitgehend verschwunden ist. Während wir besser gestellten Weißen früher die Lethargie unterernährter Schwarzer kritisierten, kritisieren wir heute ihre Fettleibigkeit.  Ich habe mich oft gefragt, ob ich als Fotograf selbst diskriminiert habe, als ich versuchte, weiße Rassisten mit meinen Bildern zu verändern - oder weil ich selbst ihren rassistischen Ansichten ausgesetzt war. Aber es gibt keine Entschuldigung für Hunger in einer hoch entwickelten Gesellschaft. Im Gegensatz zum Rassismus sind Armut und Unterernährung einzig und allein eine Folge unseres Wahlverhaltens. Und seit den 1970er Jahren haben die Amerikaner bei jeder Wahl dafür gestimmt, die Kluft zwischen Arm und Reich zu vergrößern. Sie vergessen dabei, dass Länder wie Dänemark, Schweden und Japan, die die größte Einkommens- und Gesundheitsgleichheit erreicht haben (und somit die Initiative vieler nicht unterdrücken), im 20. Jahrhundert das größte Wirtschaftswachstum der Welt aufwiesen.  114  Der Hunger, den wir unseren Ausgestoßenen indirekt zufügen, bestärkt unsere rassistische Sichtweise auf sie. In den Jahren, in denen ich reiste, stellte ich fest, dass die Weißen zunehmend die Opfer und nicht die Bundespolitik für ihre Lethargie verantwortlich machten. Die auf den Grabsteinen verzeichneten Todesfälle stellten nur die Spitze des Eisbergs dar. Eine schlechte Ernährung macht die Menschen träge und anfällig für zahlreiche Krankheiten, was ein Grund dafür ist, dass die Lebenserwartung von Schwarzen sieben Jahre niedriger ist als die von Weißen (wie unter den Bedingungen von Covid-19 zu sehen). In der Vergangenheit haben zahlreiche schwarze Kinder aufgrund des Hungers irreversible Hirnschäden erlitten, die auch zu Faulheit, Apathie, Entfremdung und Arbeitsunfähigkeit führen. Es fiel mir schwer, an diese mürrischen, zurückgezogenen Kinder heranzukommen - sie hatten unglaubliche Angst vor Fremden. Immer wieder aß ich in den heruntergekommenen Hütten Maisbrot, Grütze und gebackene Bohnen mit Fettklumpen.  In besser gestellten Häusern wurde mir traditionelleres Soul Food" serviert, wie Schweinshaxen, Schweinemagen, Kutteln, Schweineohren, -füße und -schwänze sowie ähnliche Fettkrümel vom Tisch des weißen Mannes. Hunderttausende bekamen weniger als die 3,5 Pfund Speck und Schweinefleisch, die ein Feldarbeiter in der Sklaverei pro Woche erhielt. Den schlimmsten Hunger fand ich auf abgelegenen Nebenstraßen und unter älteren Menschen in den Städten. Ein hungriger Hund ist ein Zeichen dafür, dass es in der Nähe hungrige Menschen gibt. Im Winter, wenn der Hunger am schlimmsten war, sah ich Schwarze, die auf den Feldern der Weißen Wurzeln ausgruben. Viele schwarze Frauen im Süden essen Dreck. Als ich das erste Mal dort war, aßen fast 50 % der schwarzen Frauen in Alabama, Mississippi und North Carolina Lehm. Nach Angaben der New York Times war dies auch im Jahr 2000 noch der Fall. Diese Frau, erschöpft von Anämie, führte mich zu einem Hang, wo sie nach dem "Essen" grub, das sie mit ihrem Sohn teilte.  115  - Essen Sie manchmal Dreck?  - Manchmal...  - Schmeckt er gut?  - Ja. (Überrascht) Hast du ihn noch nie gegessen?  - Nein, aber ich würde es gerne probieren. Was für eine Sorte ist das, Lehm? Roter Lehm?  - Ja, es ist wirklich rot. ....  - Wie nennt ihr ihn?  - Wir nennen es süßen Dreck...  - Ich dachte, man nennt es Mississippi-Schlamm. So nennen sie es im Norden. (Ich habe herausgefunden, dass viele Schwarze im Norden ihn von ihren Familien im Süden geschickt bekommen haben).  - Hast du jemals Wäschestärke gegessen?  - Ja, manchmal.  - Wer isst hier noch Dreck?  - Meine Mutter und meine Tante da drüben. Jeder, glaube ich.  118  Die persönliche Begegnung mit dem ständigen Jammern, der Unruhe und den Rotznasen von Kindern, die unaufhörlich weinen, weil sie Hunger haben, scheint fast eine Erleichterung zu sein - sie ist den leeren Augen und dem toten Schweigen von Kindern, die der Hunger so apathisch gemacht hat, dass sie nicht mehr weinen können, unendlich vorzuziehen. Sind wir selbst in der Lage zu weinen? Als ich mich in den endlosen Einkaufszentren mit ihrer betäubenden Musik abkühlte, hätte ich fast geweint über den Kontrast zu der extremen Armut, die ich gerade gesehen hatte. Darüber, wie leicht und unbekümmert wir durch solche Fluchten zulassen, dass diese Art von Hunger in die Erfahrungen der Schwarzen in der amerikanischen Geschichte eingemeißelt wird. Ich wurde nicht in diese Unterdrückung hineingeboren, aber wie würde es mich im Laufe meines Lebens beeinflussen, wenn ich miterleben müsste, was mit der Seele eines Volkes geschieht? Zu sehen, wie Mütter ihre Kinder ins Grab legen? Oder zu sehen, wie Mütter auf brutale Art und Weise sterben (13.600 schwarze Frauen sterben jährlich bei der Entbindung)? Nur 3.481 würden sterben, wenn sie Zugang zu weißer Gesundheitsversorgung hätten - weniger als 2.000, wenn sie europäische Gesundheitsversorgung hätten. Wie können wir jedes Jahr Milliarden für die Entwicklung neuer Automodelle ausgeben und gleichzeitig unsere Kinder dazu verdammen, bei der Kindersterblichkeit nur auf Platz 15 zu rangieren (1977 starben 17.686 Babys unnötigerweise)? Macht uns die Bombardierung mit Werbung für Autos und andere Waren blind für menschliche Werte und das Leid um uns herum? Was sagt es über unsere Prioritäten aus, dass der Autofriedhof im Hintergrund eingezäunt ist, aber nicht der menschliche Friedhof im Vordergrund? Prioritäten, die GM 1936 die elektrischen Straßenbahnen in amerikanischen Städten zerstören ließen, um mehr Autos zu verkaufen, und die uns für immer in Beton-Spaghetti-Labyrinthen gefangen hielten, wie das von Los Angeles, das dank des jährlichen Schadstoffausstoßes von 460.000 Tonnen jährlich 500 Todesopfer forderte - ganz zu schweigen von den Verkrüppelungen schwarzer Kinder in der Innenstadt durch Bleivergiftung.  121  Die ideologische Verblendung, die darauf besteht, dass die Menschen "ihr eigenes Boot rudern", wird durch ständige Appelle an unseren Egoismus und unsere Habgier aufrechterhalten. Die Gesetze unseres Systems, die für die meisten Menschen unsichtbar sind, manipulieren uns mit unaufhörlicher Horatio-Alger-Propaganda, mit Geschichten über Rockefeller und den "Selfmademan" - Lektionen über die Erreichbarkeit von Erfolg. Die enorme Ausbeutung und das Leid, die notwendig sind, um beispielsweise einen Jeff Bezos und seine Zeitsklaven zu schaffen, werden dabei ausgelassen. Der Weg zum Erfolg wird als eine Straße mit Hindernissen dargestellt, die ein entschlossener Mensch mit den nötigen Eigenschaften überwinden kann. Die Belohnung wartet in der Ferne. Der Weg ist einsam, und um Erfolg zu haben, muss man wölfische Eigenschaften annehmen: Fressen oder gefressen werden. Erfolg kann man nur auf Kosten des Scheiterns anderer haben.  123  In den 1970er Jahren war ich schockiert über die große Ungleichheit in Amerika, aber es war schwierig, die Dynamik zu fotografieren, die zu den vielen Opfern führte, die ich auf den Straßen sah. Dennoch war ich manchmal recht visionär: Die Bank E. F. Hutton & Co. war in die Geldwäsche für die Mafia verwickelt, verlor am Schwarzen Montag Millionen und hätte 1987 fast den Zusammenbruch des globalen Kapitalismus verursacht. Dann fusionierte sie mit Lehman Brothers und löste 2008 die Finanzkrise aus, die den globalen Kapitalismus fast zum Einsturz gebracht hätte. Jahre der "Reaganomic"-Deregulierung in Kombination mit wertlosen Subprime-Krediten, von denen viele an die kämpfende schwarze Mittelschicht vergeben wurden, zwangen Millionen von Menschen aus ihren Häusern. Jetzt sah ich Schwarze wie diese in Harlem in den Schlangen vor den Lebensmittelläden. Nach der Krise war der durchschnittliche Weiße zwanzigmal so wohlhabend wie der durchschnittliche Schwarze, obwohl die Weißen nur sechsmal so wohlhabend gewesen waren, als ich 1970 in die USA kam.  126-127  Es ist leicht zu erkennen, wie sich diese Wolfsphilosophie manifestiert. Gigantische Geldpaläste inmitten schwarzer Slums waren nur einer der abscheulichsten Aspekte des pathologischen Charakters dieser Philosophie. Heute befindet sich das Geld nur noch in weißen Gegenden und ist von einer Armee obdachloser Schwarzer umgeben, die es in den 70er Jahren noch nicht gab. Neben schmutzigen, von Ratten und Gewalt heimgesuchten Vierteln kann man in Banken gehen, die wie Marmorschlösser mit riesigen, goldverzierten Tresoren gebaut sind. Ja, es gibt viel Geld in den Banken, bei den Versicherungsgesellschaften und bei denjenigen, denen sie gehören. Aber warum, so frage ich, gibt es bei der Moral der Straße und der Vagabunden kein Geld für meinen verkrüppelten Freund Lee, der jeden Tag auf der Straße sitzen und um ein paar Cent betteln muss? Lee erzählte mir, dass er in seiner Jugend Jura an der Universität studiert hatte, aber aufgeben musste, als er an Polio erkrankte. Er studiert immer noch, und ich habe ihm mehrere Bücher zu dem Thema mitgebracht, das ihn am meisten interessiert, nämlich Wirtschaftsrecht, das er immer noch für eine Möglichkeit hält, sich an den eigenen Stiefeln hochzuziehen.  Lee war nicht nur ein Opfer seiner eigenen Taschenphilosophie, sondern eine Karikatur der sozialen Krankheit, die bestimmt, dass amerikanische Ärzte so viel Geld verdienen, dass die Armen sie sich nicht leisten können. Während alle anderen wohlhabenden Länder eine kostenlose Krankenversicherung haben, arbeiten amerikanische Ärzte aus Profitgründen, mit dem Ergebnis, dass Tausende an Ursachen sterben, die in Europa nicht tödlich wären. Vor Obamacare konnten sich 50 Millionen Menschen überhaupt keine Krankenversicherung leisten. Warum sollte die Mittelschicht weniger als 4 % ihres Einkommens für die Gesundheitsfürsorge aufwenden, während die Armen mehr als 15 % zahlen (für eine schleppende Versorgung der dritten und vierten Klasse)? Das Ergebnis ist, dass die wohlhabendsten weißen Amerikaner so gesund sind wie die Dänen, der Gesundheitszustand der (schwarzen) Armen aber mit dem der Bevölkerung in unterentwickelten Ländern vergleichbar ist. Warum gibt es in schwarzen Ghettos weniger Ärzte pro Kopf als in Zentralafrika? Und warum machen sie dort nie Hausbesuche?  Im Ghetto von Norfolk verbrachte ich einen ganzen Tag damit, einen einsamen, trauernden Mann zu trösten, dessen Frau in der Nacht zuvor gestorben war, weil er sie nicht zu einem Arzt bringen konnte, und ich wurde von Schuldgefühlen überwältigt. Ich erinnerte mich an die vielen Morgen in meiner Kindheit, an denen ich wegen meiner "Bauchschmerzen" einen Arzt aufsuchte, weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Nur wenige können es sich leisten, wie ich inmitten einer Wolfsgesellschaft zu schreien, in der das Gesundheitswesen aus Profitgründen ein tödliches Geschäft ist: 24.000 Schwarze sterben jährlich aufgrund mangelnder "weißer medizinischer Versorgung"; 39.500 amerikanische Frauen sterben jährlich bei der Geburt aufgrund mangelnder "skandinavischer Gesundheitsfürsorge", und die Lebenserwartung des amerikanischen Mannes rangiert unter den UN-Mitgliedsstaaten nur auf Platz 35.  Da die Amerikaner fast doppelt so viel für ihre privatisierte Gesundheitsfürsorge zahlen wie die Europäer und außerdem mehr als den Preis eines Hauses für nur vier Jahre Universität bezahlen müssen, verstehen Sie, warum die meisten sich unseren sechswöchigen bezahlten Urlaub nicht mehr leisten können oder keine Zeit dafür haben. Sie begreifen nicht, dass wir gerade deshalb, weil die Dänen doppelt so viel Steuern zahlen, nach Begleichung aller Rechnungen so viel Geld übrig haben, dass es sich sogar Arbeitnehmer leisten können, um die Welt zu reisen. (Ich nehme Dänemark als Beispiel, weil Bernie Sanders das auch tat, als er 2020 für das Präsidentenamt kandidierte).    128  Die Todesstatistiken zeigen nur die Oberfläche. Willie Williams sitzt hier den ganzen Tag zusammengekauert in einem Sessel und starrt ausdruckslos auf die beiden Männer, die ihm einst so viel Hoffnung gegeben haben: Martin Luther King und Robert Kennedy. Seine Frau Julia liegt im Bett, krank und geschwächt vom Hunger. Sie kann sich keine spezielle Diabetikernahrung leisten, da sie nur 72 Dollar im Monat erhalten. Sie sind allein, von der Gesellschaft vergessen, in einer Welt der Leere, die nur durch das freudlose Tröpfeln des Regens an der Decke unterbrochen wird.  Die schlimmste Krankheit der Armut ist zweifellos die Apathie, der Zustand, in den Millionen von Menschen geraten, wenn sie erkennen, dass sie sich in einer Welt des aufsteigenden Optimismus der Wolfsphilosophie nicht behaupten können - und den Kampf einfach aufgeben.  130  Die Bedürftigen in den Vereinigten Staaten sind eine Minderheit und sehen den Wohlstand überall, wohin sie schauen. Das hat zur Folge, dass die Solidarität und der Stolz, die ländliche Gemeinden in armen Ländern oft auszeichnen, fehlen; die Armut ist hier grausamer und psychologisch viel zerstörerischer als irgendwo sonst auf der Welt.  In Amerika wird einem ständig gesagt, dass man selbst schuld ist, wenn man arm ist. So verfällt man in einen gewalttätigen Selbsthass, ein krankhafter Zustand, der meines Erachtens nirgendwo sonst auf der Welt zu finden ist. Dieser Geisteszustand zerstört die gesellschaftliche Liebe, die unsichtbaren Fäden der gegenseitigen Abhängigkeit und des Vertrauens, die die Menschen in einer gesunden Gesellschaft verbinden. Die Zerstörung der Liebe sät zunehmendes Misstrauen und Angst. Obwohl die Angst in einer solchen Gesellschaft alle zu lenken scheint, lähmt sie in erster Linie die Armen.  132  Eines der Dinge, an die ich mich in Amerika am schwersten gewöhnen kann, ist diese allgegenwärtige Angst - und die daraus resultierenden Reaktionen. Nicht nur die primitive Angst vor anderen Menschen, sondern, was noch erschreckender ist, die institutionalisierte Angst vor Alter, Krankheit und Unsicherheit, die die goldenen Jahre so vieler Menschen zu verdunkeln scheint und sie dazu bringt, auf eine Art und Weise zu denken und zu handeln, die völlig irrational und selbstzerstörerisch erscheint, wenn man, wie ich, von der Sicherheit der "Wiege bis zur Bahre" geprägt wurde. Der Wunsch, an der weißen Vorherrschaft festzuhalten, ist eines der daraus resultierenden Leidensmuster bei den Opfern dieser Angst. Dies wiederum führte dazu, dass Schwarze, wie diese Frau, die zunächst vor mir floh, Angst vor Weißen hatten.  - Hast du Angst vor den Weißen hier?  - Mann, sehen Sie, ich lege mich nicht mit den Weißen an, auf keine Weise.  - Was ist denn mit den Weißen los?  - Die Weißen machen dich kaputt, Mann. Wegen ihnen verlierst du dein Zuhause, deinen Mann, wenn du einen hast. Sie bringen dich dazu, alles zu tun, was nicht in Ordnung ist... Ich spreche von denen hier... Was bist du?  - Ich bin kein Südstaaten-Weißer...  Ich hatte immer das Gefühl, dass die Schwarzen ein bisschen übertreiben, wenn sie mir solche Sachen erzählen. Ich hatte immer einen ziemlich naiven Glauben an die Güte der Menschen, wahrscheinlich weil ich nicht in Armut und Unsicherheit aufgewachsen bin. Ohne diesen Glauben hätte ich nicht so reisen können, wie ich es getan habe, denn mein Glaube ermutigte normalerweise die guten Seiten der Menschen. Daher kam ich gut mit den Weißen aus dem Süden aus, die ich wegen ihrer Wärme und Ehrlichkeit mehr schätze als die liberaleren, aber kälteren und weniger direkten Weißen im Norden.  134 | 108  Der Hunger und die Gründe dafür, die ich im Umfeld des Bankiers sah, waren nicht einzigartig. Die traditionelle amerikanische Weisheit besagt, dass ein Mensch, der hungert, selbst schuld ist - weil er nicht bereit ist zu arbeiten. Warum sah ich dann so oft, dass die Hungernden härter und länger arbeiteten als diejenigen, die ihren Hunger verursachten?  Es sind die Kinder, denen dieser soziale Zynismus am meisten schadet. Durch die Unterernährung sind sie weniger widerstandsfähig gegen Krankheiten, weshalb der Hungertod auf dem Totenschein meist als "Lungenentzündung" bezeichnet wurde. Überall im Süden sah ich diese kleinen Grabsteine, die auf den Feldern versteckt waren. In vielen Bezirken war die Säuglingssterblichkeit bei schwarzen Kindern 8-10 mal höher als bei Weißen. Im Vergleich dazu war die Kindersterblichkeitsrate bei den Schwarzen während der Sklaverei nur doppelt so hoch wie bei den Weißen (wie heute im ganzen Land). Mit anderen Worten: Jedes Jahr sterben mehr als 6.000 schwarze Babys, weil sie nicht die gleiche medizinische Versorgung und Ernährung erhalten wie Weiße. Noch mehr dieser Säuglinge könnten jedes Jahr gerettet werden, wenn sie Zugang zu denselben wöchentlichen Besuchen von Krankenschwestern vor und nach der Geburt hätten, die wir in einem Wohlfahrtsstaat wie Dänemark als selbstverständlich ansehen. Bangladesch hat im Jahr 2021 eine höhere Lebenserwartung als 10 Bezirke in Mississippi.  109  Ich fand es schwierig, den Hunger zu fotografieren, da nur wenige sichtlich abgemagert waren. Viele Menschen waren sogar übergewichtig, weil sie viele Kohlenhydrate essen mussten, um genügend Eiweiß zu bekommen, wie die Mutter von Blondie Ecell (hier zu sehen). Als ich zurückkam, um ihr ein Exemplar des Buches zu geben, schämte sie sich, dass ich sie als übergewichtig bezeichnet hatte. Seitdem ist Fettleibigkeit unter den Armen so alltäglich geworden, dass die Scham weitgehend verschwunden ist. Während wir besser gestellten Weißen früher die Lethargie unterernährter Schwarzer kritisierten, kritisieren wir heute ihre Fettleibigkeit.  Ich habe mich oft gefragt, ob ich als Fotograf selbst diskriminiert habe, als ich versuchte, weiße Rassisten mit meinen Bildern zu verändern - oder weil ich selbst ihren rassistischen Ansichten ausgesetzt war. Aber es gibt keine Entschuldigung für Hunger in einer hoch entwickelten Gesellschaft. Im Gegensatz zum Rassismus sind Armut und Unterernährung einzig und allein eine Folge unseres Wahlverhaltens. Und seit den 1970er Jahren haben die Amerikaner bei jeder Wahl dafür gestimmt, die Kluft zwischen Arm und Reich zu vergrößern. Sie vergessen dabei, dass Länder wie Dänemark, Schweden und Japan, die die größte Einkommens- und Gesundheitsgleichheit erreicht haben (und somit die Initiative vieler nicht unterdrücken), im 20. Jahrhundert das größte Wirtschaftswachstum der Welt aufwiesen.  114  Der Hunger, den wir unseren Ausgestoßenen indirekt zufügen, bestärkt unsere rassistische Sichtweise auf sie. In den Jahren, in denen ich reiste, stellte ich fest, dass die Weißen zunehmend die Opfer und nicht die Bundespolitik für ihre Lethargie verantwortlich machten. Die auf den Grabsteinen verzeichneten Todesfälle stellten nur die Spitze des Eisbergs dar. Eine schlechte Ernährung macht die Menschen träge und anfällig für zahlreiche Krankheiten, was ein Grund dafür ist, dass die Lebenserwartung der Schwarzen sieben Jahre niedriger ist als die von Weißen (wie unter den Bedingungen von Covid-19 zu sehen). In der Vergangenheit haben zahlreiche schwarze Kinder aufgrund des Hungers irreversible Hirnschäden erlitten, die auch zu Faulheit, Apathie,  Entfremdung und Arbeitsunfähigkeit führen. Es fiel mir schwer, an diese mürrischen, zurückgezogenen Kinder heranzukommen - sie hatten unglaubliche Angst vor Fremden. Immer wieder aß ich in den heruntergekommenen Hütten Maisbrot, Grütze und gebackene Bohnen mit Fettklumpen.  In besser gestellten Häusern wurde mir traditionelleres Soul Food" serviert, wie Schweinshaxen, Schweinemagen, Kutteln, Schweineohren, -füße und -schwänze sowie ähnliche Fettkrümel vom Tisch des weißen Mannes. Hunderttausende bekamen weniger als die 3,5 Pfund Speck und Schweinefleisch, die ein Feldarbeiter in der Sklaverei pro Woche erhielt. Den schlimmsten Hunger s a h ich auf abgelegenen Nebenstraßen und unter älteren Menschen in den Städten. Ein hungriger Hund ist ein Zeichen dafür, dass es in der Nähe hungrige Menschen gibt. Im Winter, wenn der Hunger am schlimmsten war, sah ich Schwarze, die auf den Feldern der Weißen Wurzeln ausgruben. Viele schwarze Frauen im Süden essen Dreck. Als ich das erste Mal dort war, aßen fast 50 % der schwarzen Frauen in Alabama, Mississippi und North Carolina Lehm. Nach Angaben der New York Times war dies auch im Jahr 2000 noch der Fall. Diese Frau, erschöpft von Anämie, führte mich zu einem Hang, wo sie nach dem "Essen" grub, das sie mit ihrem Sohn teilte.  115  - Essen Sie manchmal Dreck?  - Manchmal...  - Schmeckt er gut?  - Ja. (Überrascht) Hast du ihn noch nie gegessen?  - Nein, aber ich würde es gerne probieren. Was für eine Sorte ist das, Lehm? Roter Lehm?  - Ja, es ist wirklich rot. ....  - Wie nennt ihr ihn?  - Wir nennen es süßen Dreck...  - Ich dachte, man nennt es Mississippi-Schlamm. So nennen sie es im Norden. (Ich habe herausgefunden, dass viele Schwarze im Norden ihn von ihren Familien im Süden geschickt bekommen haben).  - Hast du jemals Wäschestärke gegessen?  - Ja, manchmal.  - Wer isst hier noch Dreck?  - Meine Mutter und meine Tante da drüben. Jeder, glaube ich.  118  Die persönliche Begegnung mit dem ständigen Jammern, der Unruhe und den Rotznasen von Kindern, die unaufhörlich weinen, weil sie Hunger haben, scheint fast eine Erleichterung zu sein - sie ist den leeren Augen und dem toten Schweigen von Kindern, die der Hunger so apathisch gemacht hat, dass sie nicht mehr weinen können, unendlich vorzuziehen. Sind wir selbst in der Lage zu weinen? Als ich mich in den endlosen Einkaufszentren mit ihrer betäubenden Musik abkühlte, hätte ich fast geweint über den Kontrast zu der extremen Armut, die ich gerade gesehen hatte.  Darüber, wie leicht und unbekümmert wir durch solche Fluchten zulassen, dass diese Art von Hunger in die Erfahrungen der Schwarzen in der amerikanischen Geschichte eingemeißelt wird. Ich wurde nicht in diese Unterdrückung hineingeboren, aber wie würde es mich im Laufe meines Lebens beeinflussen, wenn ich miterleben müsste, was mit der Seele eines Volkes geschieht? Zu sehen, wie Mütter ihre Kinder ins Grab legen? Oder zu sehen, wie Mütter auf brutale Art und Weise sterben (13.600 schwarze Frauen sterben jährlich bei der Entbindung)? Nur 3.481 würden sterben, wenn sie Zugang zu weißer Gesundheitsversorgung hätten - weniger als 2.000, wenn sie europäische Gesundheitsversorgung hätten. Wie können wir jedes Jahr Milliarden für die  Entwicklung neuer Automodelle ausgeben und gleichzeitig unsere Kinder dazu verdammen, bei der Kindersterblichkeit nur auf Platz 15 zu rangieren (1977 starben 17.686 Babys unnötigerweise)?  Macht uns die Bombardierung mit Werbung für Autos und andere Waren blind für menschliche Werte und das Leid um uns herum? Was sagt es über unsere Prioritäten aus, dass der Autofriedhof im Hintergrund eingezäunt ist, aber nicht der menschliche Friedhof im Vordergrund? Prioritäten, die GM 1936 die elektrischen Straßenbahnen in amerikanischen Städten zerstören ließen, um mehr Autos zu verkaufen, und die uns für immer in Beton-Spaghetti-Labyrinthen gefangen hielten, wie das in Los Angeles, das dank des jährlichen Schadstoffausstoßes von 460.000 Tonnen jährlich 500 Todesopfer forderte - ganz zu schweigen von den Verkrüppelungen schwarzer Kinder in der Innenstadt durch Bleivergiftung.  121  Die ideologische Verblendung, die darauf besteht, dass die Menschen "ihr eigenes Boot rudern", wird durch ständige Appelle an unseren Egoismus und unsere Habgier aufrechterhalten. Die Gesetze unseres Systems, die für die meisten Menschen unsichtbar sind, manipulieren uns mit unaufhörlicher Horatio-Alger-Propaganda, mit Geschichten über Rockefeller und den "Selfmademan" - Lektionen über das Erlangen von Erfolg. Die enorme Ausbeutung und das Leid, die notwendig sind, um beispielsweise einen Jeff Bezos und seine Zeitsklaven zu schaffen, werden dabei ausgelassen. Der Weg zum Erfolg wird als eine Straße mit Hindernissen dargestellt, die ein entschlossener Mensch mit den nötigen Eigenschaften überwinden kann. Die Belohnung wartet in der Ferne. Der Weg ist einsam, und um Erfolg zu haben, muss man wölfische Eigenschaften annehmen: Fressen oder gefressen werden. Erfolg kann man nur auf Kosten des Scheiterns anderer haben.  123  In den 1970er Jahren war ich schockiert über die große Ungleichheit in Amerika, aber es war schwierig, die Dynamik zu fotografieren, die zu den vielen Opfern führte, die ich auf den Straßen sah. Dennoch war ich manchmal recht visionär: Die Bank E. F. Hutton & Co. war in die Geldwäsche für die Mafia verwickelt, verlor am Schwarzen Montag Millionen und hätte 1987 fast den Zusammenbruch des globalen Kapitalismus verursacht. Dann fusionierte sie mit Lehman Brothers und löste 2008 die Finanzkrise aus, die den globalen Kapitalismus fast zum Einsturz gebracht hätte. Jahre der "Reaganomic"-Deregulierung in Kombination mit wertlosen Subprime- Krediten, von denen viele an die kämpfende schwarze Mittelschicht vergeben wurden, zwangen Millionen von Menschen aus ihren Häusern. Jetzt sah ich Schwarze wie diese in Harlem in den Schlangen vor den Lebensmittelläden. Nach der Krise war der durchschnittliche Weiße zwanzigmal so wohlhabend wie der durchschnittliche Schwarze, obwohl die Weißen nur sechsmal so wohlhabend gewesen waren, als ich 1970 in die USA kam.  126-127  Es ist leicht zu erkennen, wie sich diese Wolfsphilosophie manifestiert. Gigantische Geldpaläste inmitten schwarzer Slums waren nur einer der abscheulichsten Aspekte des pathologischen Charakters dieser Philosophie. Heute befindet sich das Geld nur noch in weißen Gegenden und ist von einer Armee obdachloser Schwarzer umgeben, die es in den 70er Jahren noch nicht gab. Neben schmutzigen, von Ratten und Gewalt heimgesuchten Vierteln kann man in Banken gehen, die wie Marmorschlösser mit riesigen, goldverzierten Tresoren gebaut sind. Ja, es gibt viel Geld in den Banken, bei den Versicherungsgesellschaften und bei denjenigen, denen sie gehören. Aber warum, so frage ich, gibt es bei der Moral der Straße und der Vagabunden kein Geld für meinen verkrüppelten Freund Lee, der jeden Tag auf der Straße sitzen und um ein paar Cent betteln muss? Lee erzählte mir, dass er in seiner Jugend Jura an der Universität studiert hatte, aber aufgeben  musste, als er an Polio erkrankte. Er studiert immer noch, und ich habe ihm mehrere Bücher zu dem Thema mitgebracht, das ihn am meisten interessiert, nämlich Wirtschaftsrecht, da er es immer noch für eine Möglichkeit hält, sich an den eigenen Stiefeln hochzuziehen.  Lee war nicht nur ein Opfer seiner eigenen Taschenphilosophie, sondern eine Karikatur der sozialen Krankheit, die bestimmt, dass amerikanische Ärzte so viel Geld nehmen, so dass die Armen sie sich nicht leisten können. Während alle anderen wohlhabenden Länder eine kostenlose Krankenversicherung haben, arbeiten amerikanische Ärzte hauptsächlich aus Profitgründen, mit dem Ergebnis, dass Tausende an Krankheiten sterben, die in Europa nicht tödlich wären. Vor Obamacare konnten sich 50 Millionen Menschen überhaupt keine Krankenversicherung leisten. Warum soll die Mittelschicht weniger als 4 % ihres Einkommens für die Gesundheitsfürsorge aufwenden, während die Armen mehr als 15 % zahlen müssen (für eine schleppende Versorgung der dritten und vierten Klasse)? Das Ergebnis ist, dass die wohlhabendsten weißen Amerikaner so gesund sind wie die Dänen, der Gesundheitszustand der (schwarzen) Armen aber mit dem der Bevölkerung in unterentwickelten Ländern vergleichbar ist. Warum gibt es in schwarzen Ghettos weniger Ärzte pro Kopf als in Zentralafrika? Und warum machen sie dort nie Hausbesuche?  Im Ghetto von Norfolk verbrachte ich einen ganzen Tag damit, einen einsamen, trauernden Mann zu trösten, dessen Frau in der Nacht zuvor gestorben war, weil er sie nicht zu einem Arzt bringen konnte, - und ich wurde von Schuldgefühlen überwältigt. Ich erinnerte mich an die vielen Morgen in meiner Kindheit, an denen ich wegen meiner "Bauchschmerzen" einen Arzt aufsuchte, weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Nur wenige können es sich leisten, wie ich inmitten einer Wolfsgesellschaft zu schreien, in der das Gesundheitswesen aus Profitgründen ein tödliches Geschäft ist: 24.000 Schwarze sterben jährlich aufgrund mangelnder "weißer medizinischer Versorgung"; 39.500 amerikanische Frauen sterben jährlich bei der Geburt aufgrund mangelnder "skandinavischer Gesundheitsfürsorge", und die Lebenserwartung des amerikanischen Mannes rangiert unter den UN-Mitgliedsstaaten nur auf Platz 35.  Da die Amerikaner fast doppelt so viel für ihre privatisierte Gesundheitsfürsorge zahlen wie die Europäer und außerdem mehr als den Preis eines Hauses für nur vier Jahre Universität bezahlen  müssen, verstehen sie, warum die meisten sich unseren sechswöchigen bezahlten Urlaub nicht mehr leisten können oder keine Zeit dafür haben. Sie begreifen nicht, dass wir gerade deshalb, weil die Dänen doppelt so viel Steuern zahlen, nach Begleichung aller Rechnungen so viel Geld übrig haben, dass es sich sogar Arbeitnehmer leisten können, um die Welt zu reisen. (Ich nehme Dänemark als Beispiel, weil Bernie Sanders das auch tat, als er 2020 für das Präsidentenamt kandidierte).  128  Die Todesstatistiken zeigen nur die Oberfläche. Willie Williams sitzt hier den ganzen Tag zusammengekauert in einem Sessel und starrt ausdruckslos auf die beiden Männer, die ihm einst so viel Hoffnung gegeben haben: Martin Luther King und Robert Kennedy. Seine Frau Julia liegt im Bett, krank und geschwächt vom Hunger. Sie kann sich keine spezielle Diabetikernahrung leisten, da sie nur 72 Dollar im Monat erhalten. Sie sind allein, von der Gesellschaft vergessen, in einer Welt der Leere, die nur durch das freudlose Tröpfeln des Regens an der Decke unterbrochen wird.  Die schlimmste Krankheit der Armut ist zweifellos die Apathie, der Zustand, in den Millionen von Menschen geraten, wenn sie erkennen, dass sie sich in einer Welt des aufsteigenden Optimismus der Wolfsphilosophie nicht behaupten können - und den Kampf einfach aufgeben.  130  Die Bedürftigen in den Vereinigten Staaten sind eine Minderheit und sehen den Wohlstand überall, wohin sie schauen. Das hat zur Folge, dass die Solidarität und der Stolz, die ländliche Gemeinden in armen Ländern oft auszeichnen, fehlen; die Armut ist hier grausamer und psychologisch viel zerstörerischer als irgendwo sonst auf der Welt.  In Amerika wird einem ständig gesagt, dass man selbst schuld ist, wenn man arm ist. So verfällt man in einen gewalttätigen Selbsthass, ein krankhafter Zustand, der meines Erachtens nirgendwo sonst auf der Welt zu finden ist. Dieser Geisteszustand zerstört die gesellschaftliche Liebe, die unsichtbaren Fäden der gegenseitigen Abhängigkeit und des Vertrauens, die die Menschen in einer gesunden Gesellschaft verbinden. Die Zerstörung der Liebe sät zunehmendes Misstrauen und Angst. Obwohl die Angst in einer solchen Gesellschaft alle zu lenken scheint, lähmt sie in erster Linie die Armen.  132  Eines der Dinge, an die ich mich in Amerika nur sehr schwer gewöhnen kann, ist diese allgegenwärtige Angst - und die daraus resultierenden Reaktionen. Nicht nur die primitive Angst vor anderen Menschen, sondern, was noch erschreckender ist, die institutionalisierte Angst vor Alter, Krankheit und Unsicherheit, die die goldenen Jahre so vieler Menschen zu verdunkeln scheint und sie dazu bringt, auf eine Art und Weise zu denken und zu handeln, die völlig irrational und selbstzerstörerisch erscheint, wenn man, wie ich, von der Sicherheit der "Wiege bis zur Bahre" geprägt wurde. Der Wunsch, an der weißen Vorherrschaft festzuhalten, ist eines der daraus resultierenden Leidensmuster bei den Opfern dieser Angst. Dies wiederum führte dazu, dass Schwarze, wie diese Frau, die zunächst vor mir floh, Angst vor Weißen hatten.  - Hast du Angst vor den Weißen hier?  - Mann, sehen Sie, ich lege mich nicht mit den Weißen an, auf keine Weise.  - Was ist denn mit den Weißen los?  - Die Weißen machen dich kaputt, Mann. Wegen ihnen verlierst du dein Zuhause, deinen Mann, wenn du einen hast. Sie bringen dich dazu, alles zu tun, was nicht in Ordnung ist... Ich spreche von denen hier... Was bist du?  - Ich bin kein Südstaaten-Weißer...  Ich hatte immer das Gefühl, dass die Schwarzen ein bisschen übertreiben, wenn sie mir solche Sachen erzählen. Ich hatte immer einen ziemlich naiven Glauben an die Güte der Menschen, wahrscheinlich weil ich nicht in Armut und Unsicherheit aufgewachsen bin. Ohne diesen Glauben hätte ich nicht so reisen können, wie ich es getan habe, denn mein Glaube ermutigte normalerweise die guten Seiten der Menschen. Daher kam ich gut mit den Weißen aus dem Süden aus, die ich wegen ihrer Wärme und Ehrlichkeit mehr schätze als die liberaleren, aber kälteren und weniger direkten Weißen im Norden.  134  136  ”Ißt du Erde?” ”Manchmal.. ”  ”Schmeckt sie gut?”  ”Ja.” (Überrascht:) ”Hast du nie welche gegessen?” ”Nein, aber ich möchte sie kosten. Wie nennt ihr sie?”  ”Wir nennen sie süße Erde….”  ”Ich dachte, sie heißt Mississippi-Schlamm. So nennt man sie oben im Norden. Ißt du nie Wäschestärke?”  ”Manchmal.. ”  ”Wer ißt hier sonst noch Erde?”  ”Meine Mutter und meine Tante da oben in dem weißen Haus. Ich denke, alle.” |