210 – 221 Roots of white hate – KKK II (old book no)

English text German DeepL Jörg Meyer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 210**Understanding the roots of white hate 2 :****Love disguised as hate - I.**In books about the KKK, Robert Moore is described as one of the most dangerous Grand Dragons in the US. He threatened that “his Klansmen would open fire to massacre counterdemonstrators if they dared to oppose” his rallies, “and God forbid if there’s any children there.” I grant that such inflammatory language can be dangerous for weak souls, so when I met Robert at a party at Klan headquarters, I was curious to find out what he was made of. Certainly this small fat timid and taciturn man could look scary with all his hateful tattoos, but, I thought, never judge people by their appearances; see what they hold in their hearts (all those layers of beer fat notwithstanding). I got my chance while we were drinking. He kept asking whether he could drive with me to Mississippi since I was on my way to New Orleans. “Why do you want to go there?” I asked. I was surprised since he lived in North Carolina and couldn’t even afford a bus ticket back home. He wouldn’t answer in front of other Klansmen. (You don’t brag about deeds of love in the Klan.) But after we’d drunk plenty of beer, he loosened up and quietly told me his story.Here’s the short version. A former truck driver, he’d been in the Klan his whole life. Recently, he’d had several dangerous heart operations, after which the doctors prohibited him from ever working again. He got on disability, which pays nothing in the US. So now he was dirt poor in Lexington, NC, and sleeping on the couch of his first ex-wife (he had four).One day on TV he saw how thousands of blacks had drowned during Hurricane Katrina. He was so moved he borrowed money from friends for a bus ticket to Mississippi. For two months he helped blacks rebuild their homes, cut up and remove fallen trees, etc. It was such hard physical work for the fat man that the Klan leader invited him up to the national headquarters, where we met, to recuperate. But now he wanted to go back and continue the work or as he sheepishly put it in Klan rhetoric, “to retrieve my belongings, such as the Klan robe, so I can show it to my 17-year-old son, who’s just out of prison.” Despite the doctor’s warning that Robert risked death if he did physical work, this Klansman had helped blacks rebuild their lives. Stories such as these have always inspired me. They remind me that underneath the stony façade many of us hide behind when we’ve suffered through adversity, you can always find, if you dig deep enough, a heart beating with goodness and love. I was so elated that I had to hug him again and again though it was difficult to reach around that beer belly. I was so inspired I made him my official driver in America.What have we got the Klan for if not for engaging them in constructive antiracist work? Robert was so proud now to come with me into elitist universities, to which he, as poor white trash, had never before had access. And you hardly get a better driver than a Klansman. Most of his life, from quitting time Friday to Monday morning, he’d driven all across America on weekends, going to these ridiculous Klan rallies for 30 powerless members out in the woods where their local black friends stood laughing at them (the next day they went hunting together as they always had). He could drive 24 hours without sleep, while I could nap and read in the bed in the back of my van. Robert so moved me that I later went with him home. He is one of the few in the Klan who still says “nigger” and uses empty rhetoric like “I stand up for my race!” “Then why do you lie down on that couch while your ex-wife is screwing a Mexican in the bedroom just behind you?” I teased, knowing that Mexicans are a bit worse for the Klan since they’d jobs away from the Klan. “That wetback,” he retorted, “has been a good stepfather to my sons all those years I neglected them.”To Nancy, his ex-wife, he said, “He only put up with you and your 600 pounds so he could get his green card.” They both laughed. Nancy claimed she’d just lost 400 pounds, so all three of them could now sit together on the couch. Over the next few days, she confirmed on tape the story Robert had already told me. All his childhood he’d been viciously beaten by his drunk stepfather. When he was 14, he slashed his stepfather’s stomach with a razor while he slept. He served five years for attempted murder. When he got out of prison, he met and married Nancy, but they were so poor they had to share his violent stepfather’s one-room shack. “Robert was completely wild,” Nancy said. They were both drug addicts, and their two sons were taken into custody by Child Protective Services. Practically all their friends were black, and Nancy never heard Robert utter a bad word about blacks. Nor did she understand why he joined the Klan. Although the KKK helped him out of drugs, she now wanted nothing to do with him and has only had black and Mexican boyfriends since they split up.Robert’s sister was equally abused and at 12 years old took a kitchen knife and cut their stepfather’s throat. He survived and she was removed from their dysfunctional family. Yet it was the oldest brother I found most interesting. A hermit hiding deep in the woods, he was surprised that I found him and wouldn’t let me photograph him. He’d been in and out of prison all his life for burning down homes—no matter the race of the owners. Being a pyromaniac was his way of burning crosses (or of burning his pain away).For abused children around the world do not, of course, all end up as Klansmen, Nazis, Islamists, or gang members. There are a thousand different ways they act out their anger and unhealed wounds. If they haven’t been subjected to physical abuse, it’s usually mental abuse. As Hitler said, the worst wasn’t all the beatings from his father but when he publicly humiliated him. And since little Adolf didn’t have a loving grandmother or saving angel, he ended up taking his anger out on millions of people. That’s why it’s so important that we with “surpluses” learn to be saving angels for those with “deficits,” such as our neighbor’s abused son.Take Robert and Nancy’s two unloved sons, whom Nancy and her Mexican husband have adopted. The oldest son, Thomas, is in prison for bombing houses, while Justin, who was just released, spent a year in prison for robberies he’d committed with his black friends. “He should’ve stayed in prison much longer,” Robert said of his mentally challenged son. Justin was 17 when I met him, and it was obvious he craved his father’s love. He was seeing him for the first time—the great returned Klan leader he’d admired and missed his entire life. Robert told him stories about his “formidable battles” as an “armored crusader,” and Justin fantasized about becoming a great Klansman, surpassing his father in “nigger-talk” and derogatory phrases—to such a degree it made Robert, who realized his naïve son actually took the phrases seriously, uncomfortable.So Justin was now running around school bragging about becoming a big Klan leader like his dad when he grew up. This didn’t help with his popularity: He was the only white kid in a ghetto school. Indeed, this son of a Klan leader had never in his life had a white friend! I’d already seen that Klan phenomenon, especially in the South; Klansmen have usually gone to schools up to 95% black. As “poor white trash,” they are the only whites who can’t afford to take their children out of schools or move away. This explains another contradiction I’d observed. People all over the world tend to hang onto their school friends later in life, so many Klansmen end up with far more black friends than most whites. As Barack Obama wrote in his books, most whites in America don’t have a single intimate black friend. Yet the Klan doesn’t brag about these friendships because then society won’t be able to scapegoat them as villains—the “bad guy” role they seek out in their pain and self-loathing. Growing up on the wrong side of the tracks and being stigmatized by our racist thinking gives them, especially after endless beatings by unemployed drunk stepfathers, a tremendous need to shout, “We are just as good as you whites out there in suburbia!” And they use the only language they know will make us listen—foul racist language. It was sad to sit with the three of them in Nancy’s rotten shack “across the tracks,” surrounded by blacks on all sides. They couldn’t afford to buy kerosene for the stove on the floor, so they kept warm in their overcoats and the love that flowed in the reunited family—most often expressed via the two boys teasing Nancy about her sex life with her Mexican boyfriend, Pedro, whom Robert grudgingly admitted he loves. “Blessed are the meek,” I always think when I’m with the Klan, “for they shall inherit the earth.”I followed Robert over the years and thought I now knew everything about him. I laughed when I saw him on the Jerry Springer show faking the “bad guy” role he’d learned so well. In front of hundreds of hateful spectators, he beat up Justin for having a black girlfriend, while Justin, the not-so-smart son, attacked his half-sister Tania for having a “Wetback baby” (she wept on stage, “But you love both him and your own Mexican stepfather and only act like this to get your father’s love”). All of them had been paid, driven in limousines, accommodated in the finest hotels, manipulated, and choreographed by Jerry Springer to make the whole world believe that they hate Mexicans and blacks in a gladiatorial show for us, the real haters.Well, ten years later Robert asked me to marry him to his fifth wife, Peggy, “a good Christian,” a minister’s daughter from up north trying to be his saving angel. So, I drove with a Danish TV-crew all the way to Arkansas. I had wedded Muslim and Jewish couples, so I felt that it could be fun also to marry a Christian-Klan couple. Here’s an extract of my wedding speech, filmed in front of Robert’s surprised Klan friends:214“Dear Robert and Peggy,Today, we are together with your friends because your marriage through civil matrimony shall now be confirmed. [… ] For you two, Robert and Peggy, it has been a long rocky road before you found each other and in some way saved each other.When I met you in the Klan, contrary to what I expected, I did not find any hate in your group, but very much love in the people whom I soon realized had not had much love in their own childhood. […] I hope you do not mind me telling it here, how you were brutally beaten and mistreated since you were four years old by your violent stepfather … and when you were 14, you cut up your stepfather’s stomach with a razor blade and got five years in prison. And then trouble started again. One day you were lynching a black….”Here I choked on my words, literally in deep pain. For during my jogging, the same morning, I fell and broke a rib and was hospitalized. When I went by with the film crew to tell Robert that I wasn’t sure whether I’d be able to make the wedding that evening and he saw my pain and bandaged wounds, he said that there was something he wanted to confess to me which he’d never told me before. “Well, Jacob, I have to lighten my heart and tell you first that I once lynched a black man. It started in North Carolina when he molested a little girl, four years old. The father of the little girl was a good friend of one of our members. So we picked him up one night when we were at a party drinking a lot of beer … just like we’re doing here today. We took him up to the mountains and put a rope around his neck and asked him if he had anything to say. He said, ‘May God be merciful upon my soul.’ That is when I hung him. He dropped. And then I cut his throat to make sure he was dead.” Robert, like me, was now visibly troubled. “I have nightmares.” I was in complete shock. “You do?” “Yes, sometimes when I close my eyes, I see that nigger there swinging. Yes, somebody who says they can kill somebody, and it don’t bother them, well, they are full of shit. After all these years I still wake up like somebody poured water all over me. It’s something I have to talk with Peggy about because it bothers me. The nightmares just keep coming back and keep coming back. It is a never-ending thing for me.”I was speechless and although I should have stayed with Robert, I decided to go back with the camera crew to their hotel to reflect on whether I could now conduct the marriage the same evening. I decided that I could not let him down even though we were now in double pain. I had to be lifted out of bed screaming with my broken rib.So here are pieces from the rest of my long wedding speech:“…. one day, Robert, you saw on TV how Hurricane Katrina devastated Mississippi and Louisiana, drowning thousands of people. You were so moved by seeing all the suffering and … there you worked to help people build their houses again … Hard physical work … here I saw how you put your own life at risk to save black people… This is what I call ‘love disguised as hate’ and it’s therefore people like you, Robert, who give my life inspiration …And so I want to end with a quote from St. Paul: ‘Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud … Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.’ I ask you, Robert, will you have Peggy as your spouse?”My speech released tremendous joy, surprise, and relief from the partying Klan members, who said they had learned so much about themselves. Since then I’ve continued my talk with Robert about the lynching.“Would you have done it also to a white pedophile?”“Yes, Jacob, you know that I don’t see in colors.”Hm, indeed a convincing answer from a committed Klansman. With my knowledge about the Klan’s tremendous hatred of pedophiles, which apparently also is politically correct in America, I understood his logic. Robert committed his crime in 1985, four years after the lynching of Michael Donald, officially the last recorded lynching. It brought one of the Klansmen to the electric chair while my old friend Morris Dees got a court to award $7 million to his mother, which literally bankrupted the United Klans of America. Robert was sentenced to only 10 years in prison, for it wasn’t considered a hate killing, just the murder of a pedophile. When Robert got out of prison in 1995, his punishment wasn’t over. His nightmares about the killing continued in a way psychologists today conclude is a classic example of PTSD. This makes me conclude two things.**1.**When I met him in 2005, he felt too ashamed of his crime to tell me about it despite being otherwise honest. It was no longer politically correct in the Klan to lynch blacks or even hurt them, only to demand “equal justice for all” by resisting affirmative action programs for blacks. As the Klan always laughingly said to me, “Everybody thinks we still go around hanging blacks from trees.”**2.**Still plagued by guilt and PTSD nightmares when Katrina hit in 2005, 10 years after his prison term, Robert must have felt that only by risking his own life to save black lives—giving back the life he took—could he redeem himself. Around the same time, I’d often heard him talk about how he’d reconciled with his violent stepfather, whom he’d hated his whole life. He’d driven a long way to be him on his deathbed, and it had given him much relief and validation to hear his dad finally say, “I am sorry.” In my talks with him and Nancy, I realized that he himself saw a direct line going from his violent childhood to the youthful rage that first turned him into a drug addict whose only friends were black, then to his rejection of both them and Nancy, terminating with the lynching of a black man.When you go through terror in childhood, you’re never free and, emotions killed, you disconnect from reality.No wonder I today see Robert post a lot about Jesus on Facebook. In some way I see him carrying the cross of his redeeming savior as well as those of the two crucified sinners at his sides.216**Trying to understand the roots of white hate 3 :****Love disguised as hate - II.**During my long work with the Klan, I never saw them commit violence against blacks, but I saw plenty of violence among their own. Raine, who belonged to another Klan group, had read what I wrote about the Ku Klux Klan on my website and invited me to her home in North Carolina since, she said, “I have a university degree in sociology and have studied the members of our group and came to the same conclusion as you about their abused childhood.” When she served me morning coffee in bed, she told me about her two prison sentences. “What for?” I asked. “Didn’t you know I’m a double murderer?” Hearing this from the sweet 20-year-old woman at my side, I almost spit out the coffee. She then told me how, as a 14-year-old, she ran away from her abusive racist father, became an antiracist skinhead, and lived in Los Angeles in a garage with some Mexican girls. One day, in self-defense, she killed an intruding Mexican drug gangster. After two years in prison and feeling betrayed by the Latinos, she returned home, and now 17, she had turned a Neo-Nazi and shot a white antiracist demonstrator, “also in self-defense.” Then “Good Christian Klan people” intervened, “teaching me that what mattered in life was to do good to others rather than kill them.” They sent her on missionary work in Africa for half a year.Raine loved Africa and was impressed to see for the first time how black children were disciplined and eager to learn in complete contrast “to the rowdy ghetto kids I went to school with at home.”Back home, her rise in the Klan was meteoric, and she set out to become America’s first female Klan leader. She was Klan leader Virgil Griffin’s speechwriter and brain. She’s also the only educated Klan member I’ve met. She was a declared feminist and pro-homosexual activist, saying “there’s too much homophobia and sexism in the Klan.”Raine invited me to a Klan fall rally in the woods to meet her friends, but later that year, when I asked whether I could post my photos from the rally on my website, she begged me to wait. The Klan usually loves when I put members on display and give them a shot at fame, which is what their membership is all about, but right then she was applying for “the dream job of my life as a counselor for [black] criminals in our local prison. But you can’t work for the state in NC if you’re a member of the KKK.”So, what was behind her desire to “do good to” blacks? As it turns out, a childhood injury (something she has in common with many other Klan members). Raine had grown up in the ghetto as a poor white, and her school friends were almost exclusively black.217Yet she was never allowed to take her playmates home because of father’s racism, which he justified by saying “They’re all criminals and drug addicts.” He wasn’t entirely wrong. Ghettoized children do not, as we know, behave like saints. So ever since childhood, Raine had dreamed of helping her former friends become “better people.” In Africa she’d started to understand how ghettoization in America caused blacks to behave in the way that so repelled her father. It wasn’t because they were “black.” She started deconstructing American racism, which associates blacks with crime. So after a short college education, she now got the chance to help them in prison, where so many of her black friends had ended up. Did she see any contradiction in this? No, “for when the blacks become ‘good people’ like us,” it’ll no longer necessary to have the Ku Klux Klan to “protect the white race from their crime and drugs,” she reasoned quite logically and, yes, lovingly. Shortly afterward, she excitedly called me up in Denmark: “Jacob, I got my dream job, so you can post your pictures on the Internet.”Well, half a year later, I saw articles all over the Internet about Raine’s “brutal rape and murder.” Shocked, I called her husband, Billy. He said that after many blood transfusions she’d miraculously survived the assassination attempt by two Klan members, David Laceter and Scott Belk. The Klan group had nothing against her counseling blacks in prison, but she’d warned me about Belk, whom I met one of the few times he was out of prison. He was extremely dangerous because he was a member of the Aryan Brotherhood prison gang, which didn’t approve of Raine’s being on the side of the black gangs, with whom they always had bloody fights. Shortly after I photographed Scott, he and David broke into Raine’s house, raped her, and shot her with a submachine gun. She later showed me the bullet scars. David was jailed as the one who’d “pierced Raine with bullets” and was murdered in prison. During the long hospital stay and trial, Raine could no longer hide her KKK membership from the prison and was fired in accordance with state laws. But the story’s not over.The black prisoners revolted and forced the prison to rehire their most popular social worker. Were they not aware that she was a member of the KKK, the prison asked? Yes, the blacks had known all along. Prisons have a program called “gang-awareness training” to help them stay out of gangs when they’re released, which isn’t easy with all the social control they’re subjected to. And in Southern prisons, the KKK is considered just a poor white-trash gang, which is exactly what it is. One day the prisoners had to watch a video of the local Klan group, and they immediately recognized Raine’s voluminous figure. This only made her more popular among the blacks: “Wow, she’s a gang member just like us!” Although Raine’s friends in the Klan had nothing against her work for the blacks, she knew she was in danger when Belk started spreading a rumor she was “snitching for the state.” She continued her idealistic work of “improving [the situations of] blacks” despite her knowledge that she was now putting her life on the line. This is again what I call love disguised as hate, a Klan member willing to risk her life to help blacks.I can’t meet a cold-blooded murderer, such as Scottland “Scott” Kevin Belk, without trying to understand his inner human being, and I learned a lot more about him through his later crimes. He was severely abused by a single mother, who, to keep him quiet, turned him into a drug addict at the age of 8. As an adult, he kept up his drug habit and in 1998, along with a girlfriend, whom he’d hooked on drugs, he robbed a bank of $3,000. While having sex with his black dealer, he told her about the heist. Apparently, she betrayed him to the police to escape prison herself, and Scott spent a few years behind bars. Here he entered the Aryan Brotherhood as revenge against his black snitch. When I met him at a KKK rally in 2003, right after prison, he was trying to get his life together, partly by joining a peaceful picnicking-partying KKK group and partly by getting a permanent job as a truck driver. Scott was married to Rhonda Belk at the time. To their great misfortune, his crack-smoking mother, Margarette Kalinosky, moved in with them and got them both addicted to crack, and their lives deteriorated again. Exactly two years after I met him, during an argument over money for drugs, he became desperate, hit his mother with a baseball bat, and strangled her. He then fled with his wife in one of his employer’s trucks, driving to New Orleans during Hurricane Katrina. Pretending to be a priest, he painted relief slogans on the truck and drove to Gainesville, TX, where he and Rhonda posed as Katrina refugees. A church helped them get to Seattle, where they rented an apartment from a woman who eventually recognized them from an FBI most-wanted poster. In 2007 Belk got 15 years in prison while Rhonda got five for the murder of his mother, who’d neglected him and forced drug addiction on him from the time he was 8. Scott’s life inspired a Hollywood TV series: I (Almost) Got Away with It: Got to Pose as Katrina Refugees, whereby he finally got the “moment of fame” all Klansmen dream of. Not only was his story being brought to the screen by famous actors, but he was allowed to be in the series himself, talking from prison about the drama of his life.Raine’s other would-be murderer, David Laceter, had a similar history as a drug addict and narco-gangster and, like Scott, had belonged to the Aryan Brotherhood as well as the World Church of the Creator, a Nazi group, until his murder in 2003. White hate always has deep roots.Taking into consideration how such hardcore killers and haters never got any help during their abused childhoods always reaffirmed my belief that it’s never too late to reach them—if only to protect ourselves and society from their rage. I got my chance when Raine arranged for me to meet the imperial wizard of her Klan group, Virgil Griffin, one of the most notorious and hateful Klan leaders. This was a severe test for me since I was deeply prejudiced against him. He was the Klan leader behind the 1979 Greensboro massacre, in which five anti-Klan demonstrators were killed. One of my old friends, Willena Cannon, helped organize the demonstration. One day, while sitting with her and her 4-year-old son, Kwame, in her kitchen on S. Eugene Street, she told me why she’d worked with Jesse Jackson in the Civil Rights Movement to integrate Greensboro’s businesses. At the age of 9, she’d witnessed a black man being burned alive in a barn. His crime had been to fall in love with a white woman. His screams filled the night, and she never forgot it.Thirty years later, both she and her son, Kwame, now 10, were almost killed by the Klan. Unfortunately, Sandy Smith, the ex-girlfriend of my co-worker Tony Harris, was among the dead. I’d hung out with them in Bennett College, a black women’s school, when Sandy was president of the student government. I was dating her friend Alfrida, who was just as proud of her beautiful afro as Sandy was of hers. Although Tony urged me to “make a move,” these well-educated black women had strong social control against “being with a honky.” So I always ended up only helping Alfrida write her term papers all night while Tony was sleeping with Sandy. We were young and free and thought society was moving toward more racial freedom. So no one was more shocked than Tony when just six years later, as he watched on Norwegian TV (while on tour with American Pictures), the Klan unpacked their guns and murdered his ex-girlfriend in his hometown. Tony and the other blacks in our Copenhagen work collective had resisted when I put pictures of the Klan into the slideshow, saying, “We fight racism today. The Klan is a thing of the past and will make your show look old fashioned.” Now they insisted that I put them into American Pictures. I was also shocked because the Greensboro massacre took place right outside the door of the Morningside Homes project, where I’d lived with Baggie, who can be seen with Nixon in my “beauty and the beast” photo on page 312. We were more shocked when the Klansmen were acquitted by an all-white jury—although the whole world had witnessed the murder. In other words, the KKK was still “politically correct” in 1979. In fact, the police had tipped them off about the demonstration, watched them pack weapons into their cars and stayed away while they used them on Tony’s and my friends—most of whom were children. But when one of the children in the protest, Kwame Cannon, turned 17 he was arrested for nonviolent burglaries and sentenced to two consecutive life sentences. This was partly because Tony’s uncle, Pinckney Moses, whom I’d often hung out with in law school, was too drunk to provide Kwame with adequate legal counsel. But also because his mother, Willena, was warned by the judge that, because of her roots in community activism, there would be dire consequences if Kwame didn’t accept a plea bargain.Well, times change, and in 2020 the city of Greensboro formally apologized for the Klan massacre and raised a memorial to the victims. When I had a chance to meet Virgil Griffin, the massacre’s mastermind, I decided not to let him in any way feel that I harbored deep negative thoughts about him. Tony Harris, however, wanted me to press him on why he’d ordered the killings. “I promise,” I said, “but I won’t let the past get in the way of trying to reach him and help him out of his anger.” The whole drive up from Atlanta, with Tony’s biracial son at my side, I thought the most positive loving thoughts I could muster: “Love him, smile at him, love him, so that he can really feel it.”I knew I only had one day to practice nonviolent communication with Virgil, so it would be a superficial experiment to see how much people are influenced by what we think about them. Admittedly, it wasn’t easy. When I met Virgil and his Klan group in a remote forest area one morning, I was more influenced, overwhelmed even, by what their hostile looks suggested they thought of me (Raine had told them she was bringing an antiracist). I started with Tony’s difficult question. The great imperial wizard gave the same answer that had gotten him acquitted in court: “We shot communists in Vietnam. So why shouldn’t we fight them here at home?” Oh, right, the demonstration had been organized by the local Textile Workers’ Union, known to be fairly “Communist” in name, so how could I possibly disagree with the all-white jury that his actions were “politically correct”? Especially in this reactionary southern state such a short time after the Vietnam War? Since Griffin saw no difference between “communists” and “antiracists,” I knew that I’d get nowhere with accusations about his past. Instead, for the rest of the day, I forced myself to send him my most loving thoughts and smiles—using unifying “giraffe” language against their violent and divisive “jackal” language. Of course, I had selfish reasons too—it makes a lot of sense when you’re alone among 50 raving-mad heavily armed Klansmen in a secluded forest. Oh no! Slip of tongue! Don’t label these “children of pain” mad. They’re victims whose entire lives have been tied up by our distancing or outright hateful thoughts about them. They’ve never felt our love, only our counterproductive “Death to the Klan” threats, like those the demonstrators shouted in Greensboro—with lethal results for the protesters. I knew they were no different from ghetto residents in their craving for our love and that it’s never too late to show them a little of our own so-called “humanity.” Still, a Klan leader, just like the leader of a black gang, has to play tough in front the members, so for a long time Virgil avoided me or spoke rhetorically to me if Klansmen were standing nearby. I spent that time slowly making “allies” among the members.As the day went on, Griffin was clearly more and more influenced by my “loving” thoughts (there’s far more to actual love). At first he nervously smiled back, but by afternoon he seemed almost flirtatious. This also loosened me up since I have my own desire to be loved. Late in the day, he suddenly asked whether I’d go for a walk with him in the woods “to talk under four eyes.” I agreed.His first imperative was to convince me he hadn’t burned down any black churches. He’d lost two gas stations because my Klan hunting friend Morris Dees had sued him after the police found an old membership card from Griffin’s Klan group on one of the arsonists. “You must believe me, Jacob. I’m a deeply religious person and could never dream of burning down a church.” It was so important to him that I believed him that by doing so I gained his friendship. And it wasn’t hard to believe him. I knew from Jeff Berry that Klan leaders make a good living by selling membership cards to young insecure men, who go around bragging about their cards, but the leaders never see these men in the Klan. The cards are a huge risk because if police find one on a person involved in a hate crime, the Klan leader is held responsible whether he was involved in the crime or not. Klan leaders are extremely wary of letting violent people into their group since they don’t want to go to prison. As Jeff once told me, “I can’t use 80% of the people who apply for membership. They’re nuts.” I knew what he was talking about since I pick up so many of these lost “nuts” on the highways. So, believe it or not, this is how the Klan has again become “politically correct,” pretty much hiding in small cozy beer rallies out in the woods. Trump took it further, sending the message that it was “politically correct” to come out of the woods and join his white movement in Charlottesville and elsewhere—even with their guns and violence.Griffin probably mistook my inside (but unspoken) knowledge about the Klan for loving forgiveness—something he’d never gotten from anyone before but clearly sought, for now he really opened up and told me the long story of how he’d been in the Klan since he began picking cotton as a 19-year-old during the Civil Rights Movement, “which was going too far too fast.” He’d had a long sad life, but it was coming to an end: He’d recently had three bypass surgeries. “I know I’m going to die soon,” he said. “But in February I turn 60, and it would mean so much to me if you could come to my birthday. Please, won’t you promise?” I was so surprised and moved that I promised to try. When the day ended, I said goodbye to all my new friends:“So I’ll see you again soon at Virgil’s birthday.”“What?” they asked in astonishment. I suddenly realized that not one of them had been invited to the birthday party! With all the self-loathing typical of Klan members, they’re often so disgusted by what they see in each other, of their own pain and misfortune, that Griffin wasn’t interested in inviting his own kind. What these children of pain are hungry for is the love from us, those with a surplus. Those outside their ghetto. For the human warmth they can’t readily find or express inside the Klan, whose emotionally stunted members I always see looking lonely during rallies. Over the years that I worked with Klan groups, I was often their longest-standing “member.” After less than a year, I usually saw them quit and join Alcoholics Anonymous, NA, or church groups—anywhere they could find a little of that love that the Klan philosophy didn’t allow to blossom in them.That’s why my little experiment in nonviolent communication, although I had only one day to conduct it, had succeeded even with Griffin, one of the most dangerous Klan leaders since the ’60s. Only a few months later, Griffin left “The Cleveland Knights of the KKK,” which he’d ruled most of his life, and the group fell apart. I’m not saying it was solely a result of my involvement; there are always many factors that help change people’s lives. But for a man who’d been on the defensive his whole life, including being confronted by a crowd chanting “Death to the Klan!”, for him to suddenly meet something he confused with real love can make a difference. This is especially true when it happens at a vulnerable moment, such as when he, as “a good Christian, have to meet my maker.”I always tell my students, “Try this loving method on your worst teacher … and see how fast your grades go up.” Clearly it worked on two of America’s worst Klan leaders. Moreover, my long travels among violent people have convinced me that positive thinking about people works on everybody and that it’s in our own self-interest, as well as society’s, that we genuinely try “to love our fellow man.”*222* | 210Die Wurzeln des weißen Hasses verstehen 2 :Liebe als Hass getarnt - I.In Büchern über den KKK wird Robert Moore als einer der gefährlichsten Großdrachen in den USA beschrieben. Er drohte damit, dass "seine Klansmänner das Feuer eröffnen und Gegendemonstranten massakrieren würden, wenn sie es wagten, sich seinen Kundgebungen zu widersetzen", "und Gott bewahre, wenn Kinder dabei sind." Ich gebe zu, dass eine solch aufrührerische Sprache für schwache Gemüter gefährlich sein kann, und als ich Robert auf einer Party im Klan-Hauptquartier traf, war ich neugierig, herauszufinden, woraus er gemacht war. Dieser kleine, fette, schüchterne und wortkarge Mann könnte mit seinen hasserfüllten Tätowierungen sicherlich furchterregend aussehen, aber ich dachte mir, man sollte Menschen nie nach ihrem Äußeren beurteilen, sondern sehen, was sie in ihrem Herzen tragen (ungeachtet all der Schichten aus Bierfett). Ich bekam meine Chance, während wir tranken. Er fragte immer wieder, ob er mit mir nach Mississippi fahren könne, da ich auf dem Weg nach New Orleans sei. "Warum willst du dorthin?" fragte ich. Ich war überrascht, denn er lebte in North Carolina und konnte sich nicht einmal eine Busfahrkarte nach Hause leisten. Vor den anderen Klanmitgliedern wollte er nicht antworten. (Im Klan gibt man nicht mit Liebestaten an.) Aber nachdem wir reichlich Bier getrunken hatten, wurde er lockerer und erzählte mir in aller Ruhe seine Geschichte.Hier ist die Kurzversion. Als ehemaliger Lastwagenfahrer war er sein ganzes Leben lang im Klan gewesen. Vor kurzem hatte er mehrere gefährliche Herzoperationen hinter sich, nach denen die Ärzte ihm verboten, jemals wieder zu arbeiten. Er bekam eine Invalidenrente, die in den USA nicht bezahlt wird. Nun lebte er völlig verarmt in Lexington, NC, und schlief auf der Couch seiner ersten Ex-Frau (er hatte vier).Eines Tages sah er im Fernsehen, wie Tausende von Schwarzen während des Hurrikans Katrina ertrunken waren. Er war so bewegt, dass er sich von Freunden Geld für eine Busfahrkarte nach Mississippi lieh. Zwei Monate lang half er den Schwarzen, ihre Häuser wieder aufzubauen, umgestürzte Bäume zu fällen und zu entfernen, usw. Die Arbeit war für den dicken Mann so anstrengend, dass der Klan-Führer ihn in das nationale Hauptquartier einlud, wo wir uns trafen, um sich zu erholen. Doch nun wollte er zurückkehren und die Arbeit fortsetzen oder, wie er es verlegen in Klan-Rhetorik ausdrückte, "meine Habseligkeiten zurückholen, wie z. B. die Klan-Robe, damit ich sie meinem 17-jährigen Sohn zeigen kann, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist." Trotz der Warnung des Arztes, dass Robert der Tod drohte, wenn er körperliche Arbeit verrichtete, hatte dieser Klan-Mann den Schwarzen geholfen, ihr Leben wieder aufzubauen. Geschichten wie diese haben mich immer inspiriert. Sie erinnern mich daran, dass man unter der steinernen Fassade, hinter der sich viele von uns verstecken, wenn wir unter Widrigkeiten gelitten haben, immer ein Herz finden kann, das vor Güte und Liebe schlägt, wenn man nur tief genug gräbt. Ich war so begeistert, dass ich ihn immer wieder umarmen musste, auch wenn es schwierig war, um seinen Bierbauch herumzukommen. Ich war so begeistert, dass ich ihn zu meinem offiziellen Fahrer in Amerika machte.Wozu haben wir den Klan, wenn nicht, um ihn in konstruktive antirassistische Arbeit zu verwickeln? Robert war so stolz darauf, mit mir in elitäre Universitäten zu gehen, zu denen er als armer weißer Abschaum nie zuvor Zugang gehabt hatte. Und es gibt kaum einen besseren Fahrer als einen Klansman. Die meiste Zeit seines Lebens, von Montagmorgen bis zum Feierabend am Freitag, war er quer durch Amerika gefahren, zu diesen lächerlichen Klan-Kundgebungen für 30 machtlose Mitglieder draußen in den Wäldern, wo ihre einheimischen schwarzen Freunde sie auslachten (am nächsten Tag gingen sie zusammen auf die Jagd, wie sie es immer getan hatten). Er konnte 24 Stunden lang fahren, ohne zu schlafen, während ich ein Nickerchen machte und im Bett auf der Rückbank meines Vans las.Robert hat mich so bewegt, dass ich ihn später nach Hause begleitete. Er ist einer der wenigen im Klan, die immer noch "Nigger" sagen und leere Sprüche wie "Ich stehe für meine Rasse ein!" verwenden. "Warum legst du dich dann auf die Couch, während deine Ex-Frau im Schlafzimmer hinter dir einen Mexikaner vögelt?" Ich stichelte, weil ich wusste, dass Mexikaner für den Klan ein bisschen schlechter sind, weil sie sich vom Klan abgesetzt haben. "Dieser Mexikaner", erwiderte er, "war ein guter Stiefvater für meine Söhne in all den Jahren, in denen ich sie vernachlässigt habe."Zu Nancy, seiner Ex-Frau, sagte er: "Er hat dich und deine 600 Pfund nur ertragen, damit er seine Green Card bekommen konnte." Sie lachten beide. Nancy behauptete, sie habe gerade 400 Pfund abgenommen, so dass sie nun alle drei zusammen auf der Couch sitzen könnten. In den nächsten Tagen bestätigte sie auf Tonband die Geschichte, die Robert mir bereits erzählt hatte. In seiner ganzen Kindheit wurde er von seinem betrunkenen Stiefvater brutal verprügelt. Als er 14 war, schlitzte er seinem Stiefvater im Schlaf mit einem Rasiermesser den Bauch auf. Er verbüßte fünf Jahre wegen versuchten Mordes. Als er aus dem Gefängnis kam, lernte er Nancy kennen und heiratete sie, aber sie waren so arm, dass sie sich die Einzimmerwohnung seines gewalttätigen Stiefvaters teilen mussten. "Robert war völlig wild", sagte Nancy. Sie waren beide drogenabhängig, und ihre beiden Söhne wurden vom Jugendamt in Obhut genommen. Praktisch alle ihre Freunde waren schwarz, und Nancy hörte Robert nie ein schlechtes Wort über Schwarze sagen. Sie verstand auch nicht, warum er dem Klan beitrat. Obwohl der KKK ihm aus dem Drogenmilieu half, wollte sie nichts mehr mit ihm zu tun haben und hatte seit ihrer Trennung nur noch schwarze und mexikanische Freunde.Roberts Schwester wurde ebenfalls missbraucht und nahm mit 12 Jahren ein Küchenmesser und schnitt ihrem Stiefvater die Kehle durch. Er überlebte, und sie wurde aus ihrer dysfunktionalen Familie entfernt. Doch der älteste Bruder war für mich am interessantesten. Der Einsiedler, der sich tief im Wald versteckt hielt, war überrascht, dass ich ihn gefunden hatte, und wollte sich nicht fotografieren lassen. Er hatte sein ganzes Leben lang im Gefängnis verbracht, weil er Häuser angezündet hatte - unabhängig von der Rasse der Besitzer. Pyromane zu sein, war seine Art, Kreuze zu verbrennen (oder seinen Schmerz wegzubrennen).Denn natürlich enden nicht alle missbrauchten Kinder in der Welt als Klans, Nazis, Islamisten oder Bandenmitglieder. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, wie sie ihre Wut und unverheilten Wunden ausleben. Wenn sie nicht körperlich misshandelt wurden, ist es meist psychischer Missbrauch. Wie Hitler sagte, war das Schlimmste nicht die Schläge seines Vaters, sondern die öffentliche Demütigung durch ihn. Und da der kleine Adolf keine liebende Großmutter oder einen rettenden Engel hatte, ließ er seine Wut schließlich an Millionen von Menschen aus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir, die wir "Überschuss" haben, lernen, rettende Engel für diejenigen zu sein, die "Defizite" haben, wie der misshandelte Sohn unseres Nachbarn.Nehmen wir die beiden ungeliebten Söhne von Robert und Nancy, die Nancy und ihr mexikanischer Ehemann adoptiert haben. Der älteste Sohn, Thomas, sitzt wegen Bombenanschlägen auf Häuser im Gefängnis, während Justin, der gerade entlassen wurde, ein Jahr lang wegen Raubüberfällen, die er mit seinen schwarzen Freunden begangen hatte, im Gefängnis saß. "Er hätte viel länger im Gefängnis bleiben sollen", sagte Robert über seinen geistig behinderten Sohn. Justin war 17, als ich ihn kennenlernte, und es war offensichtlich, dass er sich nach der Liebe seines Vaters sehnte. Er sah ihn zum ersten Mal - den großen zurückgekehrten Klanführer, den er sein ganzes Leben lang bewundert und vermisst hatte. Robert erzählte ihm Geschichten über seine "gewaltigen Schlachten" als "gepanzerter Kreuzritter", und Justin fantasierte davon, ein großer Klan-Mann zu werden, der seinen Vater in "Nigger-Talk" und abfälligen Ausdrücken übertreffen würde - und zwar in einem solchen Ausmaß, dass Robert sich unwohl fühlte, als er merkte, dass sein naiver Sohn diese Ausdrücke tatsächlich ernst nahm.So lief Justin nun in der Schule herum und prahlte damit, ein großer Klan-Anführer wie sein Vater zu werden, wenn er erwachsen war. Seiner Beliebtheit tat das keinen Abbruch: Er war der einzige Weiße in einer Ghettoschule. Tatsächlich hatte dieser Sohn eines Klanführers noch nie in seinem Leben einen weißen Freund gehabt! Ich hatte dieses Klan-Phänomen bereits gesehen, vor allem im Süden; Klansmen gingen gewöhnlich auf Schulen, die zu 95 % schwarz waren. Als "armer weißer Abschaum" sind sie die einzigen Weißen, die es sich nicht leisten können, ihre Kinder von den Schulen zu nehmen oder wegzuziehen. Dies erklärt einen weiteren Widerspruch, den ich beobachtet hatte. Überall auf der Welt neigen die Menschen dazu, ihre Schulfreunde auch im späteren Leben beizubehalten, und so haben viele Klansmenschen am Ende weit mehr schwarze Freunde als die meisten Weißen. Wie Barack Obama in seinen Büchern schrieb, haben die meisten Weißen in Amerika keinen einzigen vertrauten schwarzen Freund. Doch der Klan prahlt nicht mit diesen Freundschaften, weil die Gesellschaft sie dann nicht als Schurken zum Sündenbock machen kann - die Rolle des "Bösewichts", die sie in ihrem Schmerz und Selbsthass suchen. Auf der falschen Seite der Gleise aufzuwachsen und durch unser rassistisches Denken stigmatisiert zu werden, gibt ihnen, vor allem nach endlosen Schlägen durch arbeitslose, betrunkene Stiefväter, ein enormes Bedürfnis zu schreien: "Wir sind genauso gut wie ihr Weißen da draußen in der Vorstadt!" Und sie benutzen die einzige Sprache, von der sie wissen, dass sie bei uns Gehör findet - üble rassistische Sprache. Es war traurig, mit den dreien in Nancys schäbiger Hütte "auf der anderen Seite der Gleise" zu sitzen, umgeben von Schwarzen auf allen Seiten. Sie konnten es sich nicht leisten, Kerosin für den Ofen auf dem Boden zu kaufen, also hielten sie sich mit ihren Mänteln und der Liebe warm, die in der wiedervereinigten Familie floss - am häufigsten ausgedrückt durch die beiden Jungen, die Nancy über ihr Sexleben mit ihrem mexikanischen Freund Pedro neckten, den Robert widerwillig zugab, dass er ihn liebt. "Selig sind die Sanftmütigen", denke ich immer, wenn ich mit dem Klan zusammen bin, "denn sie werden das Erdreich erben".Ich habe Robert über die Jahre hinweg verfolgt und dachte, ich wüsste nun alles über ihn. Ich lachte, als ich ihn in der Jerry-Springer-Show sah, wie er die Rolle des "Bösewichts" spielte, die er so gut gelernt hatte. Vor Hunderten von hasserfüllten Zuschauern verprügelte er Justin, weil er eine schwarze Freundin hatte, während Justin, der nicht ganz so schlaue Sohn, seine Halbschwester Tania angriff, weil sie ein "Wetback-Baby" hatte (sie weinte auf der Bühne: "Aber du liebst sowohl ihn als auch deinen eigenen mexikanischen Stiefvater und benimmst dich nur so, um die Liebe deines Vaters zu bekommen"). Sie alle wurden bezahlt, in Limousinen gefahren, in den besten Hotels untergebracht, manipuliert und von Jerry Springer choreografiert, um die ganze Welt glauben zu machen, dass sie Mexikaner und Schwarze hassen, in einer Gladiatorenshow für uns, die wahren Hasser.Nun, zehn Jahre später bat Robert mich, ihn mit seiner fünften Frau Peggy zu verheiraten, "einer guten Christin", einer Pfarrerstochter aus dem Norden, die versuchte, sein rettender Engel zu sein. Also fuhr ich mit einem dänischen Fernsehteam den ganzen Weg nach Arkansas. Ich hatte schon muslimische und jüdische Paare getraut, also dachte ich, dass es auch Spaß machen könnte, ein christliches Klan-Paar zu trauen. Hier ist ein Auszug aus meiner Hochzeitsrede, die ich vor Roberts überraschten Klan-Freunden gefilmt habe:214"Lieber Robert und Peggy,heute sind wir mit euren Freunden zusammen, weil eure Ehe durch die standesamtliche Trauung bestätigt werden soll. [...] Für euch beide, Robert und Peggy, war es ein langer, steiniger Weg, bevor ihr euch gefunden und in gewisser Weise gerettet habt.Als ich euch im Klan kennenlernte, fand ich wider Erwarten keinen Hass in eurer Gruppe, sondern sehr viel Liebe in den Menschen, von denen ich bald erkannte, dass sie in ihrer eigenen Kindheit nicht viel Liebe erfahren hatten. [...] Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich hier erzähle, wie Sie seit Ihrem vierten Lebensjahr von Ihrem gewalttätigen Stiefvater brutal geschlagen und misshandelt wurden ... und als Sie 14 waren, haben Sie Ihrem Stiefvater mit einer Rasierklinge den Bauch aufgeschlitzt und bekamen fünf Jahre Gefängnis. Und dann ging der Ärger wieder los. Eines Tages hast du einen Schwarzen gelyncht...."Hier verschluckte ich mich an meinen Worten, buchstäblich in tiefem Schmerz. Denn am selben Morgen war ich beim Joggen gestürzt, hatte mir eine Rippe gebrochen und war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Als ich mit dem Filmteam bei Robert vorbeikam, um ihm mitzuteilen, dass ich nicht sicher war, ob ich am Abend zur Hochzeit kommen konnte, und er meine Schmerzen und verbundenen Wunden sah, sagte er, dass er mir etwas gestehen wollte, was er mir noch nie gesagt hatte. "Nun, Jacob, ich muss mein Herz erleichtern und dir zuerst sagen, dass ich einmal einen Schwarzen gelyncht habe. Es begann in North Carolina, als er ein kleines Mädchen, vier Jahre alt, belästigte. Der Vater des kleinen Mädchens war ein guter Freund von einem unserer Mitglieder. Also haben wir ihn eines Abends aufgegriffen, als wir auf einer Party waren und eine Menge Bier getrunken haben ... so wie wir es heute hier tun. Wir brachten ihn in die Berge, legten ihm einen Strick um den Hals und fragten ihn, ob er etwas zu sagen hätte. Er sagte: 'Möge Gott meiner Seele gnädig sein'. Da habe ich ihn aufgehängt. Er fiel um. Dann schnitt ich ihm die Kehle durch, um sicherzugehen, dass er tot war." Robert war nun, genau wie ich, sichtlich beunruhigt. "Ich habe Albträume." Ich war völlig geschockt. "Hast du?" "Ja, manchmal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich diesen Nigger dort schwingen. Ja, jemand, der sagt, er kann jemanden umbringen, und es macht ihm nichts aus, nun, der hat nur Scheiße im Kopf. Nach all diesen Jahren wache ich immer noch auf, als hätte mich jemand mit Wasser übergossen. Darüber muss ich mit Peggy sprechen, weil es mich beunruhigt. Die Albträume kommen einfach immer wieder zurück. Es ist für mich eine nicht enden wollende Sache."Ich war sprachlos, und obwohl ich bei Robert hätte bleiben sollen, beschloss ich, mit dem Kamerateam ins Hotel zurückzugehen, um zu überlegen, ob ich die Hochzeit noch am selben Abend durchführen könnte. Ich beschloss, dass ich ihn nicht im Stich lassen konnte, auch wenn wir nun unter doppelten Schmerzen litten. Ich musste mit meiner gebrochenen Rippe schreiend aus dem Bett gehoben werden.Hier sind also Ausschnitte aus dem Rest meiner langen Hochzeitsrede:".... Eines Tages, Robert, hast du im Fernsehen gesehen, wie der Hurrikan Katrina Mississippi und Louisiana verwüstet hat und Tausende von Menschen ertrunken sind. Du warst so bewegt, als du all das Leid gesehen hast, und ... dort hast du gearbeitet, um den Menschen zu helfen, ihre Häuser wieder aufzubauen ... Harte körperliche Arbeit ... hier habe ich gesehen, wie du dein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hast, um Schwarze zu retten ... Das ist es, was ich 'als Hass getarnte Liebe' nenne, und deshalb sind es Menschen wie du, Robert, die meinem Leben Inspiration geben ...Und so möchte ich mit einem Zitat des heiligen Paulus schließen: "Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich. Sie ist nicht neidisch, sie rühmt sich nicht, sie ist nicht stolz ... Die Liebe erfreut sich nicht am Bösen, sondern freut sich über die Wahrheit. Sie beschützt immer, vertraut immer, hofft immer, hält immer durch. Ich frage dich, Robert, willst du Peggy zu deiner Ehefrau nehmen?"Meine Rede löste bei den feiernden Klan-Mitgliedern große Freude, Überraschung und Erleichterung aus, denn sie sagten, sie hätten so viel über sich selbst gelernt. Seitdem habe ich mit Robert weiter über den Lynchmord gesprochen."Hättest du es auch mit einem weißen Pädophilen getan?""Ja, Jacob, du weißt, dass ich nicht in Farben sehe."Hm, in der Tat eine überzeugende Antwort von einem überzeugten Klansmann. Mit meinem Wissen über den ungeheuren Hass des Klans auf Pädophile, der offenbar auch in Amerika politisch korrekt ist, verstand ich seine Logik. Robert beging sein Verbrechen 1985, vier Jahre nach dem Lynchmord an Michael Donald, der offiziell der letzte aufgezeichnete Lynchmord war. Er brachte einen der Klan-Männer auf den elektrischen Stuhl, während mein alter Freund Morris Dees ein Gericht dazu brachte, seiner Mutter 7 Millionen Dollar zuzusprechen, was die United Klans of America buchstäblich in den Bankrott trieb. Robert wurde zu nur 10 Jahren Gefängnis verurteilt, da es sich nicht um einen Mord aus Hass handelte, sondern nur um den Mord an einem Pädophilen. Als Robert 1995 aus dem Gefängnis kam, war seine Strafe noch nicht vorbei. Seine Albträume über den Mord hielten an, und zwar in einer Weise, die Psychologen heute als klassisches Beispiel für eine PTBS ansehen. Dies lässt mich auf zwei Dinge schließen.1. Als ich ihn 2005 traf, schämte er sich zu sehr für sein Verbrechen, um es mir zu erzählen, obwohl er ansonsten ehrlich war. Im Klan war es nicht mehr politisch korrekt, Schwarze zu lynchen oder sie gar zu verletzen, sondern nur noch "gleiche Gerechtigkeit für alle" zu fordern, indem man sich gegen Förderprogramme für Schwarze wehrte. Wie der Klan immer lachend zu mir sagte: "Alle denken, wir hängen immer noch Schwarze an Bäumen auf."2. Als Katrina im Jahr 2005, 10 Jahre nach seiner Haftstrafe, von Schuldgefühlen und PTBS-Albträumen geplagt wurde, muss Robert das Gefühl gehabt haben, dass er sich nur dann rehabilitieren konnte, wenn er sein eigenes Leben riskierte, um das Leben von Schwarzen zu retten - und das Leben, das er genommen hatte, zurückgab. Etwa zur gleichen Zeit hörte ich ihn oft darüber sprechen, wie er sich mit seinem gewalttätigen Stiefvater versöhnt hatte, den er sein ganzes Leben lang gehasst hatte. Er war weit gefahren, um ihn an seinem Sterbebett zu sehen, und es hatte ihm viel Erleichterung und Bestätigung gebracht, seinen Vater endlich sagen zu hören: "Es tut mir leid." In meinen Gesprächen mit ihm und Nancy wurde mir klar, dass er selbst eine direkte Linie sah, die von seiner gewalttätigen Kindheit zu der jugendlichen Wut führte, die ihn zunächst zu einem Drogenabhängigen machte, dessen einzige Freunde Schwarze waren, und dann zu seiner Ablehnung von ihnen und Nancy, die mit dem Lynchmord an einem Schwarzen endete.Wenn man in der Kindheit Terror erlebt, ist man nie frei, und durch die getöteten Emotionen koppelt man sich von der Realität ab.Kein Wunder, dass ich Robert heute auf Facebook viel über Jesus posten sehe. In gewisser Weise sehe ich, dass er das Kreuz seines Erlösers ebenso trägt wie das der beiden gekreuzigten Sünder an seiner Seite.216Der Versuch, die Wurzeln des weißen Hasses zu verstehen 3 :Als Hass verkleidete Liebe - II.Während meiner langen Arbeit mit dem Klan habe ich nie gesehen, dass sie Gewalt gegen Schwarze ausübten, aber ich habe viel Gewalt unter ihren eigenen Leuten gesehen. Raine, die einer anderen Klan-Gruppe angehörte, hatte gelesen, was ich auf meiner Website über den Ku-Klux-Klan geschrieben hatte, und lud mich zu sich nach Hause in North Carolina ein, denn, so sagte sie, "ich habe einen Universitätsabschluss in Soziologie und habe die Mitglieder unserer Gruppe studiert und bin zu demselben Schluss gekommen wie Sie, was ihre missbrauchte Kindheit angeht." Als sie mir den Morgenkaffee im Bett servierte, erzählte sie mir von ihren beiden Gefängnisaufenthalten. "Weshalb?" fragte ich. "Wussten Sie nicht, dass ich ein zweifacher Mörder bin?" Als ich das von der süßen 20-jährigen Frau an meiner Seite hörte, hätte ich fast den Kaffee ausgespuckt. Dann erzählte sie mir, wie sie als 14-Jährige vor ihrem misshandelnden rassistischen Vater weglief, ein antirassistischer Skinhead wurde und in Los Angeles in einer Garage mit einigen mexikanischen Mädchen lebte. Eines Tages tötete sie in Selbstverteidigung einen eindringenden mexikanischen Drogengangster. Nach zwei Jahren im Gefängnis und dem Gefühl, von den Latinos verraten worden zu sein, kehrte sie nach Hause zurück. Mit 17 Jahren wurde sie zum Neonazi und erschoss einen weißen antirassistischen Demonstranten, "ebenfalls in Notwehr". Dann griffen "gute christliche Klan-Leute" ein und "lehrten mich, dass es im Leben darauf ankommt, anderen Gutes zu tun, anstatt sie zu töten". Sie schickten sie für ein halbes Jahr zur Missionsarbeit nach Afrika.Raine liebte Afrika und war beeindruckt, als sie zum ersten Mal sah, wie diszipliniert und lernbegierig die schwarzen Kinder waren - ganz im Gegensatz zu den rüpelhaften Ghettokindern, mit denen ich zu Hause zur Schule ging".Zurück in ihrer Heimat erlebte sie einen kometenhaften Aufstieg im Klan und machte sich auf den Weg, Amerikas erste weibliche Klanführerin zu werden. Sie war die Redenschreiberin und das Gehirn des Klanführers Virgil Griffin. Sie ist auch das einzige gebildete Klan-Mitglied, das ich kenne. Sie war eine erklärte Feministin und Pro-Homosexuellen-Aktivistin, die sagte: "Es gibt zu viel Homophobie und Sexismus im Klan."Raine lud mich zu einer Klan-Herbstkundgebung in den Wäldern ein, um ihre Freunde zu treffen, aber als ich später im Jahr fragte, ob ich meine Fotos von der Kundgebung auf meiner Website veröffentlichen könne, bat sie mich zu warten. Normalerweise liebt es der Klan, wenn ich Mitglieder vorführe und ihnen die Chance gebe, berühmt zu werden, denn darum geht es bei der Mitgliedschaft, aber zu diesem Zeitpunkt bewarb sie sich gerade für "den Traumjob meines Lebens als Betreuerin von [schwarzen] Kriminellen in unserem örtlichen Gefängnis. Aber man kann in NC nicht für den Staat arbeiten, wenn man Mitglied des KKK ist".Was steckte also hinter ihrem Wunsch, den Schwarzen "Gutes zu tun"? Wie sich herausstellte, eine Verletzung in der Kindheit (etwas, das sie mit vielen anderen Klan-Mitgliedern gemeinsam hat). Raine war als arme Weiße im Ghetto aufgewachsen, und ihre Schulfreunde waren fast ausschließlich schwarz.217Dennoch durfte sie ihre Spielkameraden nie mit nach Hause nehmen, weil ihr Vater rassistisch war, was er mit den Worten rechtfertigte: "Sie sind alle kriminell und drogenabhängig." Damit hatte er nicht ganz unrecht. Kinder aus dem Ghetto verhalten sich bekanntlich nicht wie Heilige. Seit ihrer Kindheit hatte Raine davon geträumt, ihren ehemaligen Freunden zu helfen, "bessere Menschen" zu werden. In Afrika begann sie zu verstehen, wie die Ghettoisierung in Amerika die Schwarzen dazu brachte, sich so zu verhalten, wie es ihr Vater getan hatte. Es lag nicht daran, dass sie "schwarz" waren. Sie begann, den amerikanischen Rassismus zu dekonstruieren, der Schwarze mit Verbrechen in Verbindung bringt. Nach einer kurzen College-Ausbildung bekam sie nun die Chance, ihnen im Gefängnis zu helfen, wo so viele ihrer schwarzen Freunde gelandet waren. Sah sie darin einen Widerspruch? Nein, "denn wenn die Schwarzen so 'gute Menschen' werden wie wir", dann brauche man den Ku-Klux-Klan nicht mehr, um "die weiße Rasse vor ihren Verbrechen und Drogen zu schützen", argumentierte sie ganz logisch und, ja, liebevoll. Kurze Zeit später rief sie mich aufgeregt in Dänemark an: "Jacob, ich habe meinen Traumjob bekommen, also kannst du deine Bilder ins Internet stellen."Nun, ein halbes Jahr später sah ich überall im Internet Artikel über die "brutale Vergewaltigung und Ermordung" von Raine. Schockiert rief ich ihren Ehemann Billy an. Er sagte, dass sie nach vielen Bluttransfusionen wie durch ein Wunder den Mordanschlag von zwei Klan-Mitgliedern, David Laceter und Scott Belk, überlebt hatte. Die Klan-Gruppe hatte nichts dagegen, dass sie Schwarze im Gefängnis beriet, aber sie hatte mich vor Belk gewarnt, den ich eines der wenigen Male traf, als er aus dem Gefängnis kam. Er war extrem gefährlich, weil er Mitglied der Gefängnisbande der Aryan Brotherhood war, die es nicht guthieß, dass Raine auf der Seite der schwarzen Banden stand, mit denen sie sich immer wieder blutige Kämpfe lieferten. Kurz nachdem ich Scott fotografiert hatte, brachen er und David in das Haus von Raine ein, vergewaltigten sie und erschossen sie mit einer Maschinenpistole. Später zeigte sie mir die Einschussnarben. David wurde als derjenige, der Raine "mit Kugeln durchbohrt" hatte, inhaftiert und im Gefängnis ermordet. Während des langen Krankenhausaufenthalts und des Prozesses konnte Raine ihre KKK-Mitgliedschaft nicht länger vor dem Gefängnis verbergen und wurde gemäß den staatlichen Gesetzen entlassen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende.Die schwarzen Gefangenen revoltierten und zwangen das Gefängnis, ihre beliebteste Sozialarbeiterin wieder einzustellen. Wussten sie denn nicht, dass sie Mitglied des KKK war, fragte das Gefängnis? Ja, die Schwarzen wussten es die ganze Zeit. In den Gefängnissen gibt es ein Programm namens "Gang-Bewusstseins-Training", das den Gefangenen helfen soll, sich nach ihrer Entlassung von Gangs fernzuhalten, was bei all der sozialen Kontrolle, der sie unterworfen sind, nicht einfach ist. Und in den Gefängnissen der Südstaaten gilt der KKK als eine arme weiße Abschaum-Gang, was er auch ist. Eines Tages mussten sich die Gefangenen ein Video der örtlichen Klan-Gruppe ansehen, und sie erkannten sofort Raines voluminöse Figur. Das machte sie bei den Schwarzen nur noch beliebter: "Wow, sie ist ein Bandenmitglied, genau wie wir!" Obwohl Raines Freunde im Klan nichts gegen ihre Arbeit für die Schwarzen hatten, wusste sie, dass sie in Gefahr war, als Belk das Gerücht verbreitete, sie würde "für den Staat spionieren". Sie setzte ihre idealistische Arbeit zur "Verbesserung [der Situation der] Schwarzen" fort, obwohl sie wusste, dass sie damit ihr Leben aufs Spiel setzen würde. Auch dies nenne ich als Hass getarnte Liebe: ein Klan-Mitglied, das bereit ist, sein Leben zu riskieren, um Schwarzen zu helfen.Während des langen Krankenhausaufenthalts und der Gerichtsverhandlung konnte Raine nicht länger vor dem Gefängnis verbergen, dass sie im KKK aktiv war, und wurde gemäß den staatlichen Gesetzen entlassen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die schwarzen Gefangenen revoltierten und zwangen das Gefängnis, sie, ihre beliebteste Sozialarbeiterin, wieder einzustellen. Wussten sie nicht, dass sie Mitglied des KKK war, fragte das Gefängnis? Ja, die Schwarzen wussten das die ganze Zeit. In den Gefängnissen gibt es ein Programm namens "Gang Awareness Training", das den Gefangenen helfen soll, sich nach ihrer Entlassung aus den Gangs herauszuhalten, was bei all der sozialen Kontrolle, der sie ausgesetzt sind, nicht einfach ist. Und in den Gefängnissen des Südens gilt der KKK als eine arme weiße Abschaum-Gang, und genau das ist er auch. Eines Tages mussten sich die Gefangenen ein Video über die örtliche Klan-Gruppe ansehen, und sie erkannten sofort Raines voluminöse Figur. Das machte sie bei den Schwarzen nur noch beliebter: "Wow, sie ist ein Bandenmitglied, genau wie wir!"Ich kann einem kaltblütigen Mörder wie Scottland "Scott" Kevin Belk nicht begegnen, ohne zu versuchen, seinen inneren Menschen zu verstehen, und ich habe durch seine späteren Verbrechen viel mehr über ihn gelernt. Er wurde von seiner alleinerziehenden Mutter schwer misshandelt, die ihn im Alter von 8 Jahren drogensüchtig machte, um ihn zum Schweigen zu bringen. Als Erwachsener blieb er drogenabhängig und raubte 1998 zusammen mit einer Freundin, die er drogenabhängig gemacht hatte, eine Bank um 3.000 Dollar aus. Während er mit seiner schwarzen Dealerin Sex hatte, erzählte er ihr von dem Überfall. Offenbar verriet sie ihn an die Polizei, um selbst dem Gefängnis zu entkommen, und Scott verbrachte einige Jahre hinter Gittern. Hier trat er aus Rache an seinem schwarzen Spitzel in die Arische Bruderschaft ein. Als ich ihn 2003 auf einer KKK-Kundgebung kennenlernte, versuchte er gerade, sein Leben in den Griff zu bekommen, indem er sich zum einen einer friedlichen KKK-Gruppe anschloss, die Picknicks veranstaltete, und zum anderen einen festen Job als Lkw-Fahrer fand. Scott war zu dieser Zeit mit Rhonda Belk verheiratet. Zu ihrem großen Unglück zog seine Crack rauchende Mutter, Margarette Kalinosky, bei ihnen ein und machte sie beide Crack-abhängig, und ihr Leben verschlechterte sich erneut. Genau zwei Jahre, nachdem ich ihn kennen gelernt hatte, wurde er während eines Streits über Geld für Drogen verzweifelt, schlug seine Mutter mit einem Baseballschläger und erwürgte sie. Dann floh er mit seiner Frau in einem der Lastwagen seines Arbeitgebers und fuhr während des Hurrikans Katrina nach New Orleans. Unter dem Vorwand, ein Priester zu sein, malte er Hilfsslogans auf den Lkw und fuhr nach Gainesville, TX, wo er und Rhonda sich als Katrina-Flüchtlinge ausgaben. Eine Kirche half ihnen, nach Seattle zu gelangen, wo sie eine Wohnung bei einer Frau mieteten, die sie schließlich auf einem FBI-Fahndungsplakat erkannte. Im Jahr 2007 wurde Belk zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, während Rhonda fünf Jahre für den Mord an seiner Mutter bekam, die ihn vernachlässigt und ihm die Drogensucht aufgezwungen hatte, seit er 8 Jahre alt war. Scotts Leben inspirierte eine Hollywood-TV-Serie: I (Almost) Got Away with It: Got to Pose as Katrina Refugees, wodurch er endlich den "Moment des Ruhms" bekam, von dem alle Klansmen träumen. Nicht nur, dass seine Geschichte von berühmten Schauspielern auf den Bildschirm gebracht wurde, er durfte auch selbst in der Serie auftreten und aus dem Gefängnis über das Drama seines Lebens sprechen.Der andere potenzielle Mörder von Raine, David Laceter, hatte eine ähnliche Vergangenheit als Drogensüchtiger und Drogengangster und gehörte wie Scott bis zu seiner Ermordung im Jahr 2003 der Arischen Bruderschaft sowie der Weltkirche des Schöpfers, einer Nazigruppe, an. Der Hass auf Weiße hat immer tiefe Wurzeln.Wenn ich bedenke, dass solche Hardcore-Mörder und -Hasser in ihrer missbrauchten Kindheit nie Hilfe bekamen, hat mich das in meiner Überzeugung bestärkt, dass es nie zu spät ist, sie zu erreichen - und sei es nur, um uns und die Gesellschaft vor ihrer Wut zu schützen. Ich bekam meine Chance, als Raine für mich ein Treffen mit dem kaiserlichen Zauberer ihrer Klan-Gruppe, Virgil Griffin, arrangierte, einem der berüchtigtsten und hasserfülltesten Klan-Führer. Das war eine harte Prüfung für mich, da ich ihm gegenüber sehr voreingenommen war. Er war der Klanführer, der 1979 für das Massaker von Greensboro verantwortlich war, bei dem fünf Anti-Klan-Demonstranten getötet wurden. Eine meiner alten Freundinnen, Willena Cannon, half bei der Organisation der Demonstration. Eines Tages, als ich mit ihr und ihrem vierjährigen Sohn Kwame in ihrer Küche in der S. Eugene Street saß, erzählte sie mir, warum sie sich zusammen mit Jesse Jackson in der Bürgerrechtsbewegung für die Integration der Geschäfte in Greensboro eingesetzt hatte. Im Alter von 9 Jahren hatte sie miterlebt, wie ein schwarzer Mann in einer Scheune lebendig verbrannt wurde. Sein Verbrechen war, dass er sich in eine weiße Frau verliebt hatte. Seine Schreie erfüllten die Nacht, und sie hat es nie vergessen.Dreißig Jahre später wurden sie und ihr Sohn Kwame, jetzt 10 Jahre alt, beinahe vom Klan getötet. Leider war auch Sandy Smith, die Ex-Freundin meines Mitarbeiters Tony Harris, unter den Toten. Ich war mit ihnen am Bennett College, einer Schule für schwarze Frauen, befreundet, als Sandy Präsidentin der Studentenvertretung war. Ich war mit ihrer Freundin Alfrida zusammen, die genauso stolz auf ihren schönen Afro war wie Sandy auf ihren. Obwohl Tony mich drängte, etwas zu unternehmen, hatten diese gebildeten schwarzen Frauen eine starke soziale Kontrolle gegen die "Beziehung mit einem Weißen". So endete es immer damit, dass ich Alfrida die ganze Nacht beim Schreiben ihrer Hausarbeiten half, während Tony mit Sandy schlief. Wir waren jung und frei und dachten, die Gesellschaft würde sich zu mehr Rassenfreiheit hinbewegen. Deshalb war niemand schockierter als Tony, als nur sechs Jahre später, als er im norwegischen Fernsehen zusah (während er mit American Pictures auf Tournee war), der Klan seine Waffen auspackte und seine Ex-Freundin in seiner Heimatstadt ermordete. Tony und die anderen Schwarzen in unserem Kopenhagener Arbeitskollektiv hatten sich gewehrt, als ich Bilder des Klan in die Diashow einfügte, und sagten: "Wir kämpfen heute gegen Rassismus. Der Klan gehört der Vergangenheit an und lässt eure Show altmodisch aussehen." Jetzt bestanden sie darauf, dass ich sie in American Pictures einfüge. Ich war auch deshalb schockiert, weil das Greensboro-Massaker direkt vor der Tür des Morningside Homes-Projekts stattfand, wo ich mit Baggie gelebt hatte, der mit Nixon auf meinem Foto "Die Schöne und das Biest" auf Seite 312 zu sehen ist. Noch schockierter waren wir, als die Klan-Männer von einer ausschließlich weißen Jury freigesprochen wurden - obwohl die ganze Welt Zeuge des Mordes geworden war. Mit anderen Worten: Der KKK war 1979 noch "politisch korrekt". Tatsächlich hatte die Polizei sie vor der Demonstration gewarnt, beobachtete, wie sie Waffen in ihre Autos packten und sich fernhielten, während sie sie gegen Tonys und meine Freunde einsetzten - die meisten von ihnen waren Kinder. Doch als eines der protestierenden Kinder, Kwame Cannon, 17 Jahre alt wurde, wurde er wegen gewaltloser Einbrüche verhaftet und zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Das lag zum Teil daran, dass Tonys Onkel Pinckney Moses, mit dem ich im Jurastudium oft zusammen war, zu betrunken war, um Kwame einen angemessenen Rechtsbeistand zu geben. Aber auch, weil seine Mutter, Willena, vom Richter gewarnt wurde, dass es aufgrund ihrer Wurzeln im Gemeindeaktivismus schlimme Folgen haben würde, wenn Kwame nicht auf einen Vergleich eingehen würde.Nun, die Zeiten ändern sich, und im Jahr 2020 entschuldigte sich die Stadt Greensboro offiziell für das Klan-Massaker und errichtete eine Gedenkstätte für die Opfer. Als ich die Gelegenheit hatte, Virgil Griffin, den Drahtzieher des Massakers, zu treffen, beschloss ich, ihn in keiner Weise spüren zu lassen, dass ich tiefe negative Gedanken über ihn hegte. Tony Harris wollte jedoch, dass ich ihn dazu drängte, mir zu erklären, warum er die Morde angeordnet hatte. "Ich verspreche es", sagte ich, "aber ich werde nicht zulassen, dass die Vergangenheit mich daran hindert, ihn zu erreichen und ihm aus seiner Wut zu helfen." Während der ganzen Fahrt von Atlanta, mit Tonys gemischtrassigem Sohn an meiner Seite, dachte ich die positivsten liebevollen Gedanken, die ich aufbringen konnte: "Liebe ihn, lächle ihn an, liebe ihn, damit er es wirklich spüren kann."Ich wusste, dass ich nur einen Tag Zeit hatte, um mit Virgil gewaltfreie Kommunikation zu üben, also würde es ein oberflächliches Experiment sein, um zu sehen, wie sehr Menschen von dem beeinflusst werden, was wir über sie denken. Zugegeben, es war nicht einfach. Als ich eines Morgens in einem abgelegenen Waldgebiet auf Virgil und seine Klan-Gruppe traf, war ich mehr davon beeinflusst, ja sogar überwältigt, was ihre feindseligen Blicke vermuten ließen, was sie von mir dachten (Raine hatte ihnen gesagt, dass sie eine Antirassistin mitbrachte). Ich begann mit Tonys schwieriger Frage. Der große kaiserliche Zauberer gab dieselbe Antwort, die ihm vor Gericht einen Freispruch eingebracht hatte: "Wir haben in Vietnam auf Kommunisten geschossen. Warum sollten wir sie also nicht hier zu Hause bekämpfen?" Ach ja, die Demonstration war von der örtlichen Textilarbeitergewerkschaft organisiert worden, die bekanntermaßen ziemlich "kommunistisch" ist, wie konnte ich also den ausschließlich weißen Geschworenen widersprechen, dass seine Aktionen "politisch korrekt" waren? Besonders in diesem reaktionären Südstaat, so kurz nach dem Vietnamkrieg? Da Griffin keinen Unterschied zwischen "Kommunisten" und "Antirassisten" sah, wusste ich, dass ich mit Anschuldigungen über seine Vergangenheit nicht weiterkommen würde. Stattdessen zwang ich mich für den Rest des Tages, ihm meine liebevollsten Gedanken und mein Lächeln zu schicken - und verwendete die vereinigende "Giraffen"-Sprache gegen die gewalttätige und spaltende "Schakal"-Sprache. Natürlich hatte ich auch egoistische Gründe - es macht viel Sinn, wenn man allein unter 50 verrückten, schwer bewaffneten Klanführern in einem abgelegenen Wald ist. Oh nein! Ein Versprecher! Bezeichnen Sie diese "Kinder des Schmerzes" nicht als verrückt. Sie sind Opfer, deren ganzes Leben durch unsere distanzierten oder geradezu hasserfüllten Gedanken über sie verpfuscht wurde. Sie haben nie unsere Liebe erfahren, sondern nur unsere kontraproduktiven "Tod dem Klan"-Drohungen, wie die, die die Demonstranten in Greensboro gerufen haben - mit tödlichen Folgen für die Demonstranten. Ich wusste, dass sie sich in ihrer Sehnsucht nach unserer Liebe nicht von Ghettobewohnern unterscheiden und dass es nie zu spät ist, ihnen ein wenig von unserer so genannten "Menschlichkeit" zu zeigen. Dennoch muss ein Klan-Führer, genau wie der Anführer einer schwarzen Gang, vor den Mitgliedern den harten Kerl spielen, so dass Virgil mir lange Zeit aus dem Weg ging oder mich rhetorisch ansprach, wenn Klan-Männer in der Nähe standen. Ich verbrachte diese Zeit damit, langsam "Verbündete" unter den Mitgliedern zu finden.Im Laufe des Tages ließ sich Griffin immer mehr von meinen "liebevollen" Gedanken beeinflussen (zu tatsächlicher Liebe gehört viel mehr). Zuerst lächelte er nervös zurück, aber am Nachmittag schien er fast zu flirten. Das lockerte auch mich auf, denn auch ich habe das Bedürfnis, geliebt zu werden. Am späten Nachmittag fragte er plötzlich, ob ich mit ihm im Wald spazieren gehen würde, "um unter vier Augen zu reden". Ich stimmte zu.Zunächst musste er mich davon überzeugen, dass er keine schwarzen Kirchen niedergebrannt hatte. Er hatte zwei Tankstellen verloren, weil mein Klan-Jagdfreund Morris Dees ihn verklagt hatte, nachdem die Polizei einen alten Mitgliedsausweis von Griffins Klan-Gruppe bei einem der Brandstifter gefunden hatte. "Du musst mir glauben, Jacob. Ich bin ein tief religiöser Mensch und würde nie im Traum daran denken, eine Kirche niederzubrennen." Es war ihm so wichtig, dass ich ihm glaubte, dass ich dadurch seine Freundschaft gewann. Und es war nicht schwer, ihm zu glauben. Von Jeff Berry wusste ich, dass die Klan-Führer gut davon leben, wenn sie Mitgliedskarten an junge, unsichere Männer verkaufen, die mit ihren Karten prahlen, aber die Führer sehen diese Männer nie im Klan. Die Karten sind ein großes Risiko, denn wenn die Polizei eine Karte bei einer Person findet, die in ein Hassverbrechen verwickelt ist, wird der Klan-Führer dafür verantwortlich gemacht, ob er an dem Verbrechen beteiligt war oder nicht. Klan-Führer sind äußerst vorsichtig, wenn es darum geht, gewalttätige Menschen in ihre Gruppe aufzunehmen, da sie nicht ins Gefängnis gehen wollen. Jeff hat mir einmal gesagt: "Ich kann 80 % der Leute, die sich um die Mitgliedschaft bewerben, nicht gebrauchen. Sie sind verrückt." Ich wusste, wovon er sprach, da ich so viele dieser verirrten "Spinner" auf den Autobahnen auflese. Ob Sie es glauben oder nicht, auf diese Weise ist der Klan wieder "politisch korrekt" geworden und versteckt sich in kleinen, gemütlichen Bierlokalen in den Wäldern. Trump ging noch weiter und sendete die Botschaft, dass es "politisch korrekt" sei, aus den Wäldern zu kommen und sich seiner weißen Bewegung in Charlottesville und anderswo anzuschließen - sogar mit ihren Waffen und ihrer Gewalt.Griffin verstand mein Insiderwissen über den Klan wahrscheinlich als liebevolle Vergebung - etwas, das er noch nie von jemandem bekommen hatte, aber offensichtlich suchte, denn jetzt öffnete er sich wirklich und erzählte mir die lange Geschichte, wie er im Klan war, seit er als 19-Jähriger während der Bürgerrechtsbewegung mit dem Baumwollpflücken begonnen hatte, "das zu schnell zu weit ging". Er hatte ein langes, trauriges Leben hinter sich, aber es ging zu Ende: Vor kurzem hatte er drei Bypass-Operationen hinter sich. "Ich weiß, dass ich bald sterben werde", sagte er. "Aber im Februar werde ich 60, und es würde mir so viel bedeuten, wenn du zu meinem Geburtstag kommen könntest. Bitte, versprichst du es mir nicht?" Ich war so überrascht und gerührt, dass ich versprach, es zu versuchen. Als der Tag zu Ende war, verabschiedete ich mich von all meinen neuen Freunden:"Wir sehen uns also bald wieder bei Virgils Geburtstag.""Was?", fragten sie erstaunt. Plötzlich wurde mir klar, dass nicht ein einziger von ihnen zur Geburtstagsparty eingeladen war! Bei all dem Selbsthass, der typisch für Klan-Mitglieder ist, sind sie oft so angewidert von dem, was sie in den anderen sehen, von ihrem eigenen Schmerz und Unglück, dass Griffin nicht daran interessiert war, seinesgleichen einzuladen. Was diese Kinder des Schmerzes brauchen, ist die Liebe von uns, von denen, die einen Überschuss haben. Diejenigen außerhalb ihres Ghettos. Nach der menschlichen Wärme, die sie innerhalb des Klans, dessen emotional verkrüppelte Mitglieder ich bei Kundgebungen immer einsam aussehen sehe, nicht ohne weiteres finden oder ausdrücken können. In den Jahren, in denen ich mit Klan-Gruppen gearbeitet habe, war ich oft das am längsten bestehende "Mitglied". Nach weniger als einem Jahr verließen sie in der Regel die Gruppe und schlossen sich den Anonymen Alkoholikern, NA oder kirchlichen Gruppen an - überall dort, wo sie ein wenig von der Liebe finden konnten, die die Klan-Philosophie nicht in ihnen aufblühen ließ.Deshalb hatte mein kleines Experiment in gewaltfreier Kommunikation, obwohl ich nur einen Tag Zeit hatte, auch bei Griffin, einem der gefährlichsten Klanführer seit den 60er Jahren, Erfolg. Nur wenige Monate später verließ Griffin die "Cleveland Knights of the KKK", die er die meiste Zeit seines Lebens angeführt hatte, und die Gruppe fiel auseinander. Ich behaupte nicht, dass dies allein auf mein Engagement zurückzuführen war; es gibt immer viele Faktoren, die dazu beitragen, das Leben von Menschen zu verändern. Aber für einen Mann, der sein ganzes Leben lang in der Defensive war und sogar von einer Menge konfrontiert wurde, die "Tod dem Klan!" skandierte, kann es einen Unterschied machen, wenn er plötzlich etwas trifft, das er mit echter Liebe verwechselt. Das gilt vor allem dann, wenn es in einem verletzlichen Moment geschieht, etwa wenn er als "guter Christ vor meinen Schöpfer treten muss".Ich sage meinen Schülern immer: "Versucht diese liebevolle Methode bei eurem schlechtesten Lehrer ... und seht, wie schnell eure Noten besser werden." Bei zwei der schlimmsten Klanführer Amerikas hat es offensichtlich funktioniert. Außerdem haben mich meine langen Reisen unter gewalttätigen Menschen davon überzeugt, dass positives Denken über Menschen bei jedem funktioniert und dass es sowohl in unserem eigenen Interesse als auch im Interesse der Gesellschaft ist, wenn wir wirklich versuchen, "unsere Mitmenschen zu lieben".222 | 210Die Wurzeln des weißen Hasses verstehen 2 :Liebe als Hass getarnt - I.In Büchern über den KKK wird Robert Moore als einer der gefährlichsten Großdrachen in den USA beschrieben. Er drohte damit, dass "seine Klansmänner das Feuer eröffnen und Gegendemonstranten massakrieren würden, wenn sie es wagten, sich seinen Kundgebungen zu widersetzen", "und Gott bewahre, wenn Kinder dabei sind." Ich gebe zu, dass eine solch aufrührerische Sprache für schwache Gemüter gefährlich sein kann, und als ich Robert auf einer Party im Klan-Hauptquartier traf, war ich neugierig, herauszufinden, woraus er gemacht war. Dieser kleine, fette, schüchterne und wortkarge Mann könnte mit seinen hasserfüllten Tätowierungen sicherlich furchterregend aussehen, aber ich dachte mir, man sollte Menschen nie nach ihrem Äußeren beurteilen, sondern sehen, was sie in ihrem Herzen tragen (ungeachtet all der Schichten aus Bierfett). Ich bekam meine Chance, während wir tranken. Er fragte immer wieder, ob er mit mir nach Mississippi fahren könne, da ich auf dem Weg nach New Orleans sei. "Warum willst du dorthin?" fragte ich. Ich war überrascht, denn er lebte in North Carolina und konnte sich nicht einmal eine Busfahrkarte nach Hause leisten. Vor den anderen Klanmitgliedern wollte er nichtantworten. (Im Klan gibt man nicht mit Liebestaten an.) Aber nachdem wir reichlich Bier getrunken hatten, wurde er lockerer und erzählte mir in aller Ruhe seine Geschichte.Hier ist die Kurzversion. Als ehemaliger Lastwagenfahrer war er sein ganzes Leben lang im Klan gewesen. Vor kurzem hatte er mehrere gefährliche Herzoperationen hinter sich, nach denen die Ärzte ihm verboten, jemals wieder zu arbeiten. Er bekam eine Invalidenrente, die in den USA nicht bezahlt wird. Nun lebte er völlig verarmt in Lexington, NC, und schlief auf der Couch seiner ersten Ex-Frau (er hatte vier).Eines Tages sah er im Fernsehen, wie Tausende von Schwarzen während des Hurrikans Katrina ertrunken waren. Er war so bewegt, dass er sich von Freunden Geld für eine Busfahrkarte nach Mississippi lieh. Zwei Monate lang half er den Schwarzen, ihre Häuser wieder aufzubauen, umgestürzte Bäume zu fällen und zu entfernen, usw. Die Arbeit war für den dicken Mann so anstrengend, dass der Klan-Führer ihn in das nationale Hauptquartier einlud, wo wir uns trafen, um sich zu erholen. Doch nun wollte er zurückkehren und die Arbeit fortsetzen oder, wie er es verlegen in Klan-Rhetorik ausdrückte, "meine Habseligkeiten zurückholen, wie z. B. die Klan-Robe, damit ich sie meinem 17-jährigen Sohn zeigen kann, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist." Trotz der Warnung des Arztes, dass Robert der Tod drohte, wenn er körperliche Arbeit verrichtete, hatte dieser Klan-Mann den Schwarzen geholfen, ihr Leben wieder aufzubauen. Geschichten wie diese haben mich immer inspiriert. Sie erinnern mich daran, dass man unter der steinernen Fassade, hinter der sich viele von uns verstecken, wenn wir unter Widrigkeiten gelitten haben, immer ein Herz finden kann, das vor Güte und Liebe schlägt, wenn man nur tief genug gräbt. Ich war so begeistert, dass ich ihn immer wieder umarmen musste, auch wenn es schwierig war, um seinen Bierbauch herumzukommen. Ich war so begeistert, dass ich ihn zu meinem offiziellen Fahrer in Amerika machte.Wozu haben wir den Klan, wenn nicht, um ihn in konstruktive antirassistische Arbeit zu verwickeln? Robert war so stolz darauf, mit mir in elitäre Universitäten zu gehen, zu denen er als armer weißer Abschaum nie zuvor Zugang gehabt hatte. Und es gibt kaum einen besseren Fahrer als einen Klansman. Die meiste Zeit seines Lebens, von Montagmorgen bis zum Feierabend am Freitag, war er quer durch Amerika gefahren, zu diesen lächerlichen Klan-Kundgebungen für 30 machtlose Mitglieder draußen in den Wäldern, wo ihre einheimischen schwarzen Freunde sie auslachten (am nächsten Tag gingen sie zusammen auf die Jagd, wie sie es immer getan hatten). Er konnte 24 Stunden lang fahren, ohne zu schlafen, während ich ein Nickerchen machte und im Bett auf der Rückbank meines Vans las.Robert hat mich so bewegt, dass ich ihn später nach Hause begleitete. Er ist einer der wenigen im Klan, die immer noch "Nigger" sagen und leere Sprüche wie "Ich stehe für meine Rasse ein!" verwenden. "Warum legst du dich dann auf die Couch, während deine Ex-Frau im Schlafzimmer hinter dir einen Mexikaner vögelt?" Ich stichelte, weil ich wusste, dass Mexikaner für den Klan ein bisschen schlechter sind, weil sie sich vom Klan abgesetzt haben. "Dieser Mexikaner", erwiderte er, "war ein guter Stiefvater für meine Söhne in all den Jahren, in denen ich sie vernachlässigt habe."Zu Nancy, seiner Ex-Frau, sagte er: "Er hat dich und deine 600 Pfund nur ertragen, damit er seine Green Card bekommen konnte." Sie lachten beide. Nancy behauptete, sie habe gerade 400 Pfund abgenommen, so dass sie nun alle drei zusammen auf der Couch sitzen könnten. In den nächsten Tagen bestätigte sie auf Tonband die Geschichte, die Robert mir bereits erzählt hatte. In seiner ganzen Kindheit wurde er von seinem betrunkenen Stiefvater brutal verprügelt. Als er 14 war, schlitzte er seinem Stiefvater im Schlaf mit einem Rasiermesser den Bauch auf. Er verbüßte fünf Jahre wegen versuchten Mordes. Als er aus dem Gefängnis kam, lernte er Nancy kennen und heiratete sie, aber sie waren so arm, dass sie sich die Einzimmerwohnung seines gewalttätigen Stiefvaters teilen mussten. "Robert war völlig wild", sagte Nancy. Sie waren beide drogenabhängig, und ihre beiden Söhne wurden vom Jugendamt in Obhut genommen. Praktisch alle ihre Freunde waren schwarz, und Nancy hörte Robert nie ein schlechtes Wort über Schwarze sagen. Sie verstand auch nicht, warum er dem Klan beitrat. Obwohl der KKK ihm aus dem Drogenmilieu half, wollte sie nichts mehr mit ihm zu tun haben und hatte seit ihrer Trennung nur noch schwarze und mexikanische Freunde.Roberts Schwester wurde ebenfalls missbraucht und nahm mit 12 Jahren ein Küchenmesser und schnitt ihrem Stiefvater die Kehle durch. Er überlebte, und sie wurde aus ihrer dysfunktionalen Familie entfernt. Doch der älteste Bruder war für mich am interessantesten. Der Einsiedler, der sich tief im Wald versteckt hielt, war überrascht, dass ich ihn gefunden hatte, und wollte sich nicht fotografieren lassen. Er hatte sein ganzes Leben lang im Gefängnis verbracht, weil er Häuser angezündet hatte - unabhängig von der Rasse der Besitzer. Pyromane zu sein, war seine Art, Kreuze zu verbrennen (oder seinen Schmerz wegzubrennen).Denn natürlich enden nicht alle missbrauchten Kinder in der Welt als Klans, Nazis, Islamisten oder Bandenmitglieder. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, wie sie ihre Wut und unverheilten Wunden ausleben. Wenn sie nicht körperlich misshandelt wurden, ist es meist psychischer Missbrauch. Wie Hitler sagte, war das Schlimmste nicht die Schläge seines Vaters, sondern die öffentliche Demütigung durch ihn. Und da der kleine Adolf keine liebende Großmutter oder einen rettenden Engel hatte, ließ er seine Wut schließlich an Millionen von Menschen aus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir, die wir "Überschuss" haben, lernen, rettende Engel für diejenigen zu sein, die "Defizite" haben, wie der misshandelte Sohn unseres Nachbarn.Nehmen wir die beiden ungeliebten Söhne von Robert und Nancy, die Nancy und ihr mexikanischer Ehemann adoptiert haben. Der älteste Sohn, Thomas, sitzt wegen Bombenanschlägen auf Häuser im Gefängnis, während Justin, der gerade entlassen wurde, ein Jahr lang wegen Raubüberfällen, die er mit seinen schwarzen Freunden begangen hatte, im Gefängnis saß. "Er hätte viel länger im Gefängnis bleiben sollen", sagte Robert über seinen geistig behinderten Sohn. Justin war 17, als ich ihn kennenlernte, und es war offensichtlich, dass er sich nach der Liebe seines Vaters sehnte. Er sah ihn zum ersten Mal - den großen zurückgekehrten Klanführer, den er sein ganzes Leben lang bewundert und vermisst hatte. Robert erzählte ihm Geschichten über seine "gewaltigen Schlachten" als "gepanzerter Kreuzritter", und Justin fantasierte davon, ein großer Klan-Mann zu werden, der seinen Vater in "Nigger-Talk" und abfälligen Ausdrücken übertreffen würde - und zwar in einem solchen Ausmaß, dass Robert sich unwohl fühlte, als er merkte, dass sein naiver Sohn diese Ausdrücke tatsächlich ernst nahm.So lief Justin nun in der Schule herum und prahlte damit, ein großer Klan-Anführer wie sein Vater zu werden, wenn er erwachsen war. Seiner Beliebtheit tat das keinen Abbruch: Er war der einzige Weiße in einer Ghettoschule. Tatsächlich hatte dieser Sohn eines Klanführers noch nie in seinem Leben einen weißen Freund gehabt! Ich hatte dieses Klan-Phänomen bereits gesehen, vor allem im Süden; Klansmen gingen gewöhnlich auf Schulen, die zu 95 % schwarz waren. Als "armer weißer Abschaum" sind sie die einzigen Weißen, die es sich nicht leisten können, ihre Kinder von den Schulen zu nehmen oder wegzuziehen. Dies erklärt einen weiteren Widerspruch, den ich beobachtet hatte. Überall auf der Welt neigen die Menschen dazu, ihre Schulfreunde auch im späteren Leben beizubehalten, und so haben viele Klansmenschen am Ende weit mehr schwarze Freunde als die meisten Weißen. Wie Barack Obama in seinen Büchern schrieb, haben die meisten Weißen in Amerika keinen einzigen vertrauten schwarzen Freund. Doch der Klan prahlt nicht mit diesen Freundschaften, weil die Gesellschaft sie dann nicht als Schurken zum Sündenbock machen kann - die Rolle des "Bösewichts", die sie in ihrem Schmerz und Selbsthass suchen. Auf der falschen Seite der Gleise aufzuwachsen und durch unser rassistisches Denken stigmatisiert zu werden, gibt ihnen, vor allem nach endlosen Schlägen durch arbeitslose, betrunkene Stiefväter, ein enormes Bedürfnis zu schreien: "Wir sind genauso gut wie ihr Weißen da draußen in der Vorstadt!" Und sie benutzen die einzige Sprache, von der sie wissen, dass sie bei uns Gehör findet - üble rassistische Sprache. Es war traurig, mit den dreien in Nancys schäbiger Hütte "auf der anderen Seite der Gleise" zu sitzen, umgeben von Schwarzen auf allen Seiten. Sie konnten es sich nicht leisten, Kerosin für den Ofen auf dem Boden zu kaufen, also hielten sie sich mit ihren Mänteln und der Liebe warm, die in der wiedervereinigten Familie floss - am häufigsten ausgedrückt durch die beiden Jungen, die Nancy über ihr Sexleben mit ihrem mexikanischen Freund Pedro neckten, den Robert widerwillig zugab, dass er ihn liebt. "Selig sind die Sanftmütigen", denke ich immer, wenn ich mit dem Klan zusammen bin, "denn sie werden das Erdreich erben".Ich habe Robert über die Jahre hinweg verfolgt und dachte, ich wüsste nun alles über ihn. Ich lachte, als ich ihn in der Jerry-Springer-Show sah, wie er die Rolle des "Bösewichts" spielte, die er so gut gelernt hatte. Vor Hunderten von hasserfüllten Zuschauern verprügelte er Justin, weil er eine schwarze Freundin hatte, während Justin, der nicht ganz so schlaue Sohn, seine Halbschwester Tania angriff, weil sie ein "Wetback-Baby" hatte (sie weinte auf der Bühne: "Aber du liebst sowohl ihn als auch deinen eigenen mexikanischen Stiefvater und benimmst dich nur so, um die Liebe deines Vaters zu bekommen"). Sie alle wurden bezahlt, in Limousinen gefahren, in den besten Hotels untergebracht, manipuliert und von Jerry Springer choreografiert, um die ganze Welt glauben zu machen, dass sie Mexikaner und Schwarze hassen, in einer Gladiatorenshow für uns, die wahren Hasser.Nun, zehn Jahre später bat Robert mich, ihn mit seiner fünften Frau Peggy zu verheiraten, "einer guten Christin", einer Pfarrerstochter aus dem Norden, die versuchte, sein rettender Engel zu sein. Also fuhr ich mit einem dänischen Fernsehteam den ganzen Weg nach Arkansas. Ich hatte schon muslimische und jüdische Paare getraut, also dachte ich, dass es auch Spaß machen könnte, ein christliches Klan-Paar zu trauen. Hier ist ein Auszug aus meiner Hochzeitsrede, die ich vor Roberts überraschten Klan-Freunden gefilmt habe:214"Lieber Robert und Peggy, heute sind wir mit euren Freunden zusammen, weil eure Ehe durch die standesamtliche Trauung bestätigt werden soll. [...] Für euch beide, Robert und Peggy, war es ein langer, steiniger Weg, bevor ihr euch gefunden und in gewisser Weise gerettet habt.Als ich euch im Klan kennenlernte, fand ich wider Erwarten keinen Hass in eurer Gruppe, sondern sehr viel Liebe in den Menschen, von denen ich bald erkannte, dass sie in ihrer eigenen Kindheit nicht viel Liebe erfahren hatten. [...] Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich hier erzähle, wie sie seit ihrem vierten Lebensjahr von ihrem gewalttätigen Stiefvater brutal geschlagen und misshandelt wurden ... und als sie 14 waren, haben sie ihrem Stiefvater mit einer Rasierklinge den Bauch aufgeschlitzt und bekamen fünf Jahre Gefängnis. Und dann ging der Ärger wieder los. Eines Tages hast du einen Schwarzen gelyncht……..“Hier verschluckte ich mich an meinen Worten, buchstäblich in tiefem Schmerz. Denn am selben Morgen war ich beim Joggen gestürzt, hatte mir eine Rippe gebrochen und war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Als ich mit dem Filmteam bei Robert vorbeikam, um ihm mitzuteilen, dass ich nicht sicher war, ob ich am Abend zur Hochzeit kommen konnte, und er meine Schmerzen und verbundenen Wunden sah, sagte er, dass er mir etwas gestehen wollte, was er mir noch nie gesagt hatte. "Nun, Jacob, ich muss mein Herz erleichtern und dir zuerst sagen, dass ich einmal einen Schwarzen gelyncht habe. Es begann in North Carolina, als er ein kleines Mädchen, vier Jahre alt, belästigte. Der Vater des kleinen Mädchens war ein guter Freund von einem unserer Mitglieder.Also haben wir ihn eines Abends aufgegriffen, als wir auf einer Party waren und eine Menge Bier getrunken haben ... so wie wir es heute hier tun. Wir brachten ihn in die Berge, legten ihm einen Strick um den Hals und fragten ihn, ob er etwas zu sagen hätte. Er sagte: 'Möge Gott meiner Seele gnädig sein'. Da habe ich ihn aufgehängt. Er fiel um. Dann schnitt ich ihm die Kehle durch, um sicherzugehen, dass er tot war." Robert war nun, genau wie ich, sichtlich beunruhigt. "Ich habe Albträume." Ich war völlig geschockt. "Hast du?" "Ja, manchmal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich diesen Nigger dort schwingen. Ja, jemand, der sagt, er kann jemanden umbringen, und es macht ihm nichts aus, nun, der hat nur Scheiße im Kopf. Nach all diesen Jahren wache ich immer noch auf, als hätte mich jemand mit Wasser übergossen. Darüber muss ich mit Peggy sprechen, weil es mich beunruhigt. Die Albträume kommen einfach immer wieder zurück. Es ist für mich eine nicht enden wollende Sache."Ich war sprachlos, und obwohl ich bei Robert hätte bleiben sollen, beschloss ich, mit dem Kamerateam ins Hotel zurückzugehen, um zu überlegen, ob ich die Hochzeit noch am selben Abend durchführen könnte. Ich beschloss, dass ich ihn nicht im Stich lassen konnte, auch wenn wir nun unter doppelten Schmerzen litten. Ich musste mit meiner gebrochenen Rippe schreiend aus dem Bett gehoben werden.Hier sind also Ausschnitte aus dem Rest meiner langen Hochzeitsrede:"……Eines Tages, Robert, hast du im Fernsehen gesehen, wie der Hurrikan Katrina Mississippi und Louisiana verwüstet hat und Tausende von Menschen ertrunken sind. Du warst so bewegt, als du all das Leid gesehen hast, und dort hast du gearbeitet, um den Menschen zu helfen, ihre Häuser wieder aufzubauen ... Harte körperliche Arbeit hier habe ich gesehen, wie du dein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hast, um Schwarze zu retten ... Das ist es, was ich 'als Hass getarnte Liebe' nenne, und deshalb sind es Menschen wie du, Robert, die meinem Leben Inspiration geben ...”“Und so möchte ich mit einem Zitat des heiligen Paulus schließen: "Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich. Sie ist nicht neidisch, sie rühmt sich nicht, sie ist nicht stolz ... Die Liebe erfreut sich nicht am Bösen, sondern freut sich über die Wahrheit. Sie beschützt immer, vertraut immer, hofft immer, hält immer durch. Ich frage dich, Robert, willst du Peggy zu deiner Ehefrau nehmen?"Meine Rede löste bei den feiernden Klan-Mitgliedern große Freude, Überraschung und Erleichterung aus, denn sie sagten, sie hätten so viel über sich selbst gelernt. Seitdem habe ich mit Robert weiter über den Lynchmord gesprochen."Hättest du es auch mit einem weißen Pädophilen getan?" "Ja, Jacob, du weißt, dass ich nicht in Farben sehe."Hm, in der Tat eine überzeugende Antwort von einem überzeugten Klansmann. Mit meinem Wissen über den ungeheuren Hass des Klans auf Pädophile, der offenbar auch in Amerika politisch korrekt ist, verstand ich seine Logik. Robert beging sein Verbrechen 1985, vier Jahre nach dem Lynchmord an Michael Donald, der offiziell der letzte aufgezeichnete Lynchmord war. Er brachte einen der Klan-Männer auf den elektrischen Stuhl, während mein alter Freund Morris Dees ein Gericht dazu brachte, seiner Mutter 7 Millionen Dollar zuzusprechen, was die United Klans of America buchstäblich in den Bankrott trieb. Robert wurde zu nur 10 Jahren Gefängnis verurteilt, da es sich nicht um einen Mord aus Hass handelte, sondern nur um den Mord an einem Pädophilen.Als Robert 1995 aus dem Gefängnis kam, war seine Strafe noch nicht vorbei. Seine Albträume über den Mord hielten an, und zwar in einer Weise, die Psychologen heute als klassisches Beispiel für eine PTBS ansehen. Dies lässt mich auf zwei Dinge schließen.1. Als ich ihn 2005 traf, schämte er sich zu sehr für sein Verbrechen, um es mir zu erzählen, obwohl er ansonsten ehrlich war. Im Klan war es nicht mehr politisch korrekt, Schwarze zu lynchen oder sie gar zu verletzen, sondern nur noch "gleiche Gerechtigkeit für alle" zu fordern, indem man sich gegen Förderprogramme für Schwarze wehrte. Wie der Klan immer lachend zu mir sagte: "Alle denken, wir hängen immer noch Schwarze an Bäumen auf."2. Als Katrina im Jahr 2005, 10 Jahre nach seiner Haftstrafe, von Schuldgefühlen und PTBS- Albträumen geplagt wurde, muss Robert das Gefühl gehabt haben, dass er sich nur dann rehabilitieren konnte, wenn er sein eigenes Leben riskierte, um das Leben von Schwarzen zu retten- und das Leben, das er genommen hatte, zurückgab. Etwa zur gleichen Zeit hörte ich ihn oft darüber sprechen, wie er sich mit seinem gewalttätigen Stiefvater versöhnt hatte, den er sein ganzes Leben lang gehasst hatte. Er war weit gefahren, um ihn an seinem Sterbebett zu sehen, und es hatte ihm viel Erleichterung und Bestätigung gebracht, seinen Vater endlich sagen zu hören: "Es tut mir leid." In meinen Gesprächen mit ihm und Nancy wurde mir klar, dass er selbst eine direkte Linie sah, die von seiner gewalttätigen Kindheit zu der jugendlichen Wut führte, die ihn zunächst zu einem Drogenabhängigen machte, dessen einzige Freunde Schwarze waren, und dann zu seiner Ablehnung von ihnen und Nancy, die mit dem Lynchmord an einem Schwarzen endete.Wenn man in der Kindheit Terror erlebt, ist man nie frei, und durch die getöteten Emotionen koppelt man sich von der Realität ab.Kein Wunder, dass ich Robert heute auf Facebook viel über Jesus posten sehe. In gewisser Weise sehe ich, dass er das Kreuz seines Erlösers ebenso trägt wie das der beiden gekreuzigten Sünder an seiner Seite.216Der Versuch, die Wurzeln des weißen Hasses zu verstehen 3 : Als Hass verkleidete Liebe - II.Während meiner langen Arbeit mit dem Klan habe ich nie gesehen, dass sie Gewalt gegen Schwarze ausübten, aber ich habe viel Gewalt unter ihren eigenen Leuten gesehen. Raine, die einer anderen Klan-Gruppe angehörte, hatte gelesen, was ich auf meiner Website über den Ku-Klux-Klan geschrieben hatte, und lud mich zu sich nach Hause in North Carolina ein, denn, so sagte sie, "ich habe einen Universitätsabschluss in Soziologie und habe die Mitglieder unserer Gruppe studiert und bin zu demselben Schluss gekommen wie du, was ihre missbrauchte Kindheit angeht." Als sie mir den Morgenkaffee im Bett servierte, erzählte sie mir von ihren beiden Gefängnisaufenthalten. "Weshalb?" fragte ich. "Wusstest du nicht, dass ich ein zweifacher Mörder bin?" Als ich das von der süßen 20-jährigen Frau an meiner Seite hörte, hätte ich fast den Kaffee ausgespuckt. Dann erzählte sie mir, wie sie als 14-Jährige vor ihrem misshandelnden rassistischen Vater weglief, ein antirassistischer Skinhead wurde und in Los Angeles in einer Garage mit einigen mexikanischen Mädchen lebte. Eines Tages tötete sie in Selbstverteidigung einen eindringenden mexikanischen Drogengangster. Nach zwei Jahren im Gefängnis und dem Gefühl, von den Latinos verraten worden zu sein, kehrte sie nach Hause zurück. Mit 17 Jahren wurde sie zum Neonazi und erschoss einen weißen antirassistischen Demonstranten, "ebenfalls in Notwehr". Dann griffen "gute christliche Klan-Leute" ein und "lehrten mich, dass es im Leben darauf ankommt, anderen Gutes zu tun, anstatt sie zu töten". Sie schickten sie für ein halbes Jahr zur Missionsarbeit nach Afrika.Raine liebte Afrika und war beeindruckt, als sie zum ersten Mal sah, wie diszipliniert und lernbegierig die schwarzen Kinder waren - ganz im Gegensatz zu den rüpelhaften Ghettokindern, mit denen ich zu Hause zur Schule ging".Zurück in ihrer Heimat erlebte sie einen kometenhaften Aufstieg im Klan und machte sich auf den Weg, Amerikas erste weibliche Klanführerin zu werden. Sie war die Redenschreiberin und das Gehirn des Klanführers Virgil Griffin. Sie ist auch das einzige gebildete Klan-Mitglied, das ich kenne. Sie war eine erklärte Feministin und Pro-Homosexuellen-Aktivistin, die sagte: "Es gibt zu viel Homophobie und Sexismus im Klan."Raine lud mich zu einer Klan-Herbstkundgebung in den Wäldern ein, um ihre Freunde zu treffen, aber als ich später im Jahr fragte, ob ich meine Fotos von der Kundgebung auf meiner Website veröffentlichen könne, bat sie mich zu warten. Normalerweise liebt es der Klan, wenn ich Mitglieder vorführe und ihnen die Chance gebe, berühmt zu werden, denn darum geht es bei der Mitgliedschaft, aber zu diesem Zeitpunkt bewarb sie sich gerade für "den Traumjob meines Lebens als Betreuerin von [schwarzen] Kriminellen in unserem örtlichen Gefängnis. Aber man kann in NC nicht für den Staat arbeiten, wenn man Mitglied des KKK ist".Was steckte also hinter ihrem Wunsch, den Schwarzen "Gutes zu tun"? Wie sich herausstellte, eine Verletzung in der Kindheit (etwas, das sie mit vielen anderen Klan-Mitgliedern gemeinsam hat).Raine war als arme Weiße im Ghetto aufgewachsen, und ihre Schulfreunde waren fast ausschließlich schwarz.217Dennoch durfte sie ihre Spielkameraden nie mit nach Hause nehmen, weil ihr Vater rassistisch war, was er mit den Worten rechtfertigte: "Sie sind alle kriminell und drogenabhängig." Damit hatte er nicht ganz unrecht. Kinder aus dem Ghetto verhalten sich bekanntlich nicht wie Heilige. Seit ihrer Kindheit hatte Raine davon geträumt, ihren ehemaligen Freunden zu helfen, "bessere Menschen" zu werden. In Afrika begann sie zu verstehen, wie die Ghettoisierung in Amerika die Schwarzen dazu brachte, sich so zu verhalten, wie es ihr Vater getan hatte. Es lag nicht daran, dass sie "schwarz" waren. Sie begann, den amerikanischen Rassismus zu dekonstruieren, der Schwarze mit Verbrechen in Verbindung bringt. Nach einer kurzen College-Ausbildung bekam sie nun die Chance, ihnen im Gefängnis zu helfen, wo so viele ihrer schwarzen Freunde gelandet waren. Sah sie darin einen Widerspruch? Nein, "denn wenn die Schwarzen so 'gute Menschen' werden wie wir", dann brauche man den Ku-Klux-Klan nicht mehr, um "die weiße Rasse vor ihren Verbrechen und Drogen zu schützen", argumentierte sie ganz logisch und, ja, liebevoll. Kurze Zeit später rief sie mich aufgeregt in Dänemark an: "Jacob, ich habe meinen Traumjob bekommen, also kannst du deine Bilder ins Internet stellen."Nun, ein halbes Jahr später sah ich überall im Internet Artikel über die "brutale Vergewaltigung und Ermordung" von Raine. Schockiert rief ich ihren Ehemann Billy an. Er sagte, dass sie nach vielen Bluttransfusionen wie durch ein Wunder den Mordanschlag von zwei Klan-Mitgliedern, David Laceter und Scott Belk, überlebt hatte. Die Klan-Gruppe hatte nichts dagegen, dass sie Schwarze imGefängnis beriet, aber sie hatte mich vor Belk gewarnt, den ich eines der wenigen Male traf, als er aus dem Gefängnis kam. Er war extrem gefährlich, weil er Mitglied der Gefängnisbande der Aryan Brotherhood war, die es nicht guthieß, dass Raine auf der Seite der schwarzen Banden stand, mit denen sie sich immer wieder blutige Kämpfe lieferten. Kurz nachdem ich Scott fotografiert hatte, brachen er und David in das Haus von Raine ein, vergewaltigten sie und schossen auf sie mit einer Maschinenpistole. Später zeigte sie mir die Einschussnarben. David wurde als derjenige, der Raine "mit Kugeln durchbohrt" hatte, inhaftiert und im Gefängnis ermordet. Während des langen Krankenhausaufenthalts und des Prozesses konnte Raine ihre KKK-Mitgliedschaft nicht länger vor dem Gefängnis verbergen und wurde gemäß den staatlichen Gesetzen entlassen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende.Die schwarzen Gefangenen revoltierten und zwangen das Gefängnis, ihre beliebteste Sozialarbeiterin wieder einzustellen. Wussten sie denn nicht, dass sie Mitglied des KKK war, fragte das Gefängnis? Ja, die Schwarzen wussten es die ganze Zeit. In den Gefängnissen gibt es ein Programm namens "Gang-Bewusstseins-Training", das den Gefangenen helfen soll, sich nach ihrer Entlassung von Gangs fernzuhalten, was bei all der sozialen Kontrolle, der sie unterworfen sind, nicht einfach ist. Und in den Gefängnissen der Südstaaten gilt der KKK als eine arme weiße Abschaum-Gang, was er auch ist. Eines Tages mussten sich die Gefangenen ein Video der örtlichen Klan-Gruppe ansehen, und sie erkannten sofort Raines voluminöse Figur. Das machte sie bei den Schwarzen nur noch beliebter: "Wow, sie ist ein Bandenmitglied, genau wie wir!" Obwohl Raines Freunde im Klan nichts gegen ihre Arbeit für die Schwarzen hatten, wusste sie, dass sie in Gefahr war, als Belk das Gerücht verbreitete, sie würde "für den Staat spionieren". Sie setzte ihre idealistische Arbeit zur "Verbesserung [der Situation der] Schwarzen" fort, obwohl sie wusste, dass sie damit ihr Leben aufs Spiel setzen würde. Auch dies nenne ich als Hass getarnte Liebe: ein Klan- Mitglied, das bereit ist, sein Leben zu riskieren, um Schwarzen zu helfen.Während des langen Krankenhausaufenthalts und der Gerichtsverhandlung konnte Raine nicht länger vor dem Gefängnis verbergen, dass sie im KKK aktiv war, und wurde gemäß den staatlichen Gesetzen entlassen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die schwarzen Gefangenen revoltierten und zwangen das Gefängnis, sie, ihre beliebteste Sozialarbeiterin, wieder einzustellen.Wussten sie nicht, dass sie Mitglied des KKK war, fragte das Gefängnis? Ja, die Schwarzen wussten das die ganze Zeit. In den Gefängnissen gibt es ein Programm namens "Gang Awareness Training", das den Gefangenen helfen soll, sich nach ihrer Entlassung aus den Gangs herauszuhalten, was bei all der sozialen Kontrolle, der sie ausgesetzt sind, nicht einfach ist. Und in den Gefängnissen des Südens gilt der KKK als eine arme weiße Abschaum-Gang, und genau das ist er auch. Eines Tages mussten sich die Gefangenen ein Video über die örtliche Klan-Gruppe ansehen, und sie erkannten sofort Raines voluminöse Figur. Das machte sie bei den Schwarzen nur noch beliebter: "Wow, sie ist ein Bandenmitglied, genau wie wir!"Ich kann einem kaltblütigen Mörder wie Scottland "Scott" Kevin Belk nicht begegnen, ohne zu versuchen, seinen inneren Menschen zu verstehen, und ich habe durch seine späteren Verbrechen viel mehr über ihn gelernt. Er wurde von seiner alleinerziehenden Mutter schwer misshandelt, die ihn im Alter von 8 Jahren drogensüchtig machte, um ihn zum Schweigen zu bringen. Als Erwachsener blieb er drogenabhängig und raubte 1998 zusammen mit einer Freundin, die er drogenabhängig gemacht hatte, eine Bank um 3.000 Dollar aus. Während er mit seiner schwarzen Dealerin Sex hatte, erzählte er ihr von dem Überfall. Offenbar verriet sie ihn an die Polizei, um selbst dem Gefängnis zu entkommen, und Scott verbrachte einige Jahre hinter Gittern. Hier trat er aus Rache an seinem schwarzen Spitzel in die Arische Bruderschaft ein. Als ich ihn 2003 auf einer KKK-Kundgebung kennenlernte, versuchte er gerade, sein Leben in den Griff zu bekommen, indem er sich zum einen einer friedlichen KKK-Gruppe anschloss, die Picknicks veranstaltete, und zum anderen einen festen Job als Lkw-Fahrer fand. Scott war zu dieser Zeit mit Rhonda Belk verheiratet. Zu ihrem großen Unglück zog seine Crack rauchende Mutter, Margarette Kalinosky, bei ihnen ein und machte sie beide Crack-abhängig, und ihr Leben verschlechterte sich erneut. Genau zwei Jahre, nachdem ich ihn kennen gelernt hatte, wurde er während eines Streits über Geld für Drogen verzweifelt, schlug seine Mutter mit einem Baseballschläger und erwürgte sie. Dann floh er mit seiner Frau in einem der Lastwagen seines Arbeitgebers und fuhr während des Hurrikans Katrina nach New Orleans. Unter dem Vorwand, ein Priester zu sein, malte er Hilfsslogans auf den Lkw und fuhr nach Gainesville, TX, wo er und Rhonda sich als Katrina-Flüchtlinge ausgaben. Eine Kirche half ihnen, nach Seattle zu gelangen, wo sie eine Wohnung bei einer Frau mieteten, die sie schließlich auf einem FBI-Fahndungsplakat erkannte. Im Jahr 2007 wurde Belk zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, während Rhonda fünf Jahre für den Mord an seiner Mutter bekam, die ihn vernachlässigt und ihm die Drogensucht aufgezwungen hatte, seit er 8 Jahre alt war. Scotts Leben inspirierte eine Hollywood-TV-Serie: I (Almost) Got Away with It: Got to Pose as Katrina Refugees, wodurch er endlich den "Moment des Ruhms" bekam, von dem alle Klansmen träumen. Nicht nur, dass seine Geschichte von berühmten Schauspielern auf den Bildschirm gebracht wurde, er durfte auch selbst in der Serie auftreten und aus dem Gefängnis über das Drama seines Lebens sprechen.Der andere potenzielle Mörder von Raine, David Laceter, hatte eine ähnliche Vergangenheit als Drogensüchtiger und Drogengangster und gehörte wie Scott bis zu seiner Ermordung im Jahr 2003 der Arischen Bruderschaft sowie der Weltkirche des Schöpfers, einer Nazigruppe, an. Der Hass auf Weiße hat immer tiefe Wurzeln.Wenn ich bedenke, dass solche Hardcore-Mörder und -Hasser in ihrer missbrauchten Kindheit nie Hilfe bekamen, hat mich das in meiner Überzeugung bestärkt, dass es nie zu spät ist, sie zu erreichen - und sei es nur, um uns und die Gesellschaft vor ihrer Wut zu schützen. Ich bekam meine Chance, als Raine für mich ein Treffen mit dem kaiserlichen Zauberer ihrer Klan-Gruppe, Virgil Griffin, arrangierte, einem der berüchtigtsten und hasserfülltesten Klan-Führer. Das war eine harte Prüfung für mich, da ich ihm gegenüber sehr voreingenommen war. Er war der Klanführer, der 1979 für das Massaker von Greensboro verantwortlich war, bei dem fünf Anti-Klan-Demonstranten getötet wurden. Eine meiner alten Freundinnen, Willena Cannon, half bei der Organisation der Demonstration. Eines Tages, als ich mit ihr und ihrem vierjährigen Sohn Kwame in ihrer Küche in der S. Eugene Street saß, erzählte sie mir, warum sie sich zusammen mit Jesse Jackson in der Bürgerrechtsbewegung für die Integration der Geschäfte in Greensboro eingesetzt hatte. Im Alter von 9 Jahren hatte sie miterlebt, wie ein schwarzer Mann in einer Scheune lebendig verbrannt wurde. Sein Verbrechen war, dass er sich in eine weiße Frau verliebt hatte. Seine Schreie erfüllten die Nacht, und sie hat es nie vergessen.Dreißig Jahre später wurden sie und ihr Sohn Kwame, jetzt 10 Jahre alt, beinahe vom Klan getötet. Leider war auch Sandy Smith, die Ex-Freundin meines Mitarbeiters Tony Harris, unter den Toten. Ich war mit ihnen am Bennett College, einer Schule für schwarze Frauen, befreundet, als Sandy Präsidentin der Studentenvertretung war. Ich war mit ihrer Freundin Alfrida zusammen, die genauso stolz auf ihren schönen Afro war wie Sandy auf ihren. Obwohl Tony mich drängte, etwas zu unternehmen, hatten diese gebildeten schwarzen Frauen eine starke soziale Kontrolle gegen die "Beziehung mit einem Weißen". So endete es immer damit, dass ich Alfrida die ganze Nacht beim Schreiben ihrer Hausarbeiten half, während Tony mit Sandy schlief. Wir waren jung und frei und dachten, die Gesellschaft würde sich zu mehr Rassenfreiheit hinbewegen. Deshalb war niemand schockierter als Tony, als nur sechs Jahre später, als er im norwegischen Fernsehen zusah (während er mit American Pictures auf Tournee war), der Klan seine Waffen auspackte und seine Ex- Freundin in seiner Heimatstadt ermordete. Tony und die anderen Schwarzen in unserem Kopenhagener Arbeitskollektiv hatten sich gewehrt, als ich Bilder des Klan in die Diashow einfügte, und sagten: "Wir kämpfen heute gegen Rassismus. Der Klan gehört der Vergangenheit an und lässt eure Show altmodisch aussehen." Jetzt bestanden sie darauf, dass ich sie in American Pictures einfüge. Ich war auch deshalb schockiert, weil das Greensboro-Massaker direkt vor der Tür des Morningside Homes-Projekts stattfand, wo ich mit Baggie gelebt hatte, der mit Nixon auf meinem Foto "Die Schöne und das Biest" auf Seite 312 zu sehen ist. Noch schockierter waren wir, als die Klan-Männer von einer ausschließlich weißen Jury freigesprochen wurden - obwohl die ganze Welt Zeuge des Mordes geworden war. Mit anderen Worten: Der KKK war 1979 noch "politisch korrekt". Tatsächlich hatte die Polizei sie vor der Demonstration gewarnt, beobachtete, wie sie Waffen in ihre Autos packten und sich fernhielten, während sie sie gegen Tonys und meine Freunde einsetzten - die meisten von ihnen waren Kinder. Doch als eines der protestierenden Kinder, Kwame Cannon, 17 Jahre alt wurde, wurde er wegen gewaltloser Einbrüche verhaftet und zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Das lag zum Teil daran, dass Tonys Onkel Pinckney Moses, mit dem ich im Jurastudium oft zusammen war, zu betrunken war, um Kwame einen angemessenen Rechtsbeistand zu geben. Aber auch, weil seine Mutter, Willena, vom Richter gewarnt wurde, dass es aufgrund ihrer Wurzeln im Gemeindeaktivismus schlimme Folgen haben würde, wenn Kwame nicht auf einen Vergleich eingehen würde.Nun, die Zeiten ändern sich, und im Jahr 2020 entschuldigte sich die Stadt Greensboro offiziell für das Klan-Massaker und errichtete eine Gedenkstätte für die Opfer. Als ich die Gelegenheit hatte, Virgil Griffin, den Drahtzieher des Massakers, zu treffen, beschloss ich, ihn in keiner Weise spüren zu lassen, dass ich tiefe negative Gedanken über ihn hegte. Tony Harris wollte jedoch, dass ich ihn dazu drängte, mir zu erklären, warum er die Morde angeordnet hatte. "Ich verspreche es", sagte ich, "aber ich werde nicht zulassen, dass die Vergangenheit mich daran hindert, ihn zu erreichen und ihm aus seiner Wut zu helfen." Während der ganzen Fahrt von Atlanta, mit Tonys gemischtrassigem Sohn an meiner Seite, dachte ich die positivsten liebevollen Gedanken, die ich aufbringen konnte: "Liebe ihn, lächle ihn an, liebe ihn, damit er es wirklich spüren kann."Ich wusste, dass ich nur einen Tag Zeit hatte, um mit Virgil gewaltfreie Kommunikation zu üben, also würde es ein oberflächliches Experiment sein, um zu sehen, wie sehr Menschen von dem beeinflusst werden, was wir über sie denken. Zugegeben, es war nicht einfach. Als ich eines Morgens in einem abgelegenen Waldgebiet auf Virgil und seine Klan-Gruppe traf, war ich mehr davon beeinflusst, ja sogar überwältigt, was ihre feindseligen Blicke vermuten ließen, was sie von mir dachten (Raine hatte ihnen gesagt, dass sie einen Antirassisten mitbrachte). Ich begann mit Tonys schwieriger Frage. Der große kaiserliche Zauberer gab dieselbe Antwort, die ihm vor Gericht einen Freispruch eingebracht hatte: "Wir haben in Vietnam auf Kommunisten geschossen. Warum sollten wir sie also nicht hier zu Hause bekämpfen?" Ach ja, die Demonstration war von der örtlichen Textilarbeitergewerkschaft organisiert worden, die bekanntermaßen ziemlich "kommunistisch" ist, wie konnte ich also den ausschließlich weißen Geschworenen widersprechen, dass seine Aktionen "politisch korrekt" waren? Besonders in diesem reaktionären Südstaat, so kurz nach dem Vietnamkrieg? Da Griffin keinen Unterschied zwischen "Kommunisten" und "Antirassisten" sah, wusste ich, dass ich mit Anschuldigungen über seine Vergangenheit nicht weiterkommen würde.Stattdessen zwang ich mich für den Rest des Tages, ihm meine liebevollsten Gedanken und mein Lächeln zu schicken - und verwendete die vereinigende "Giraffen"-Sprache gegen die gewalttätige und spaltende "Schakal"-Sprache. Natürlich hatte ich auch egoistische Gründe - es macht viel Sinn, wenn man allein unter 50 verrückten, schwer bewaffneten Klanführern in einem abgelegenen Wald ist. Oh nein! Ein Versprecher! Bezeichnen Sie diese "Kinder des Schmerzes" nicht als verrückt. Sie sind Opfer, deren ganzes Leben durch unsere distanzierten oder geradezu hasserfüllten Gedanken über sie verpfuscht wurde. Sie haben nie unsere Liebe erfahren, sondern nur unserekontraproduktiven "Tod dem Klan"-Drohungen, wie die, die die Demonstranten in Greensboro gerufen haben - mit tödlichen Folgen für die Demonstranten. Ich wusste, dass sie sich in ihrer Sehnsucht nach unserer Liebe nicht von Ghettobewohnern unterscheiden und dass es nie zu spät ist, ihnen ein wenig von unserer so genannten "Menschlichkeit" zu zeigen. Dennoch muss ein Klan- Führer, genau wie der Anführer einer schwarzen Gang, vor den Mitgliedern den harten Kerl spielen, so dass Virgil mir lange Zeit aus dem Weg ging oder mich rhetorisch ansprach, wenn Klan-Männer in der Nähe standen. Ich verbrachte diese Zeit damit, langsam "Verbündete" unter den Mitgliedern zu finden.Im Laufe des Tages ließ sich Griffin immer mehr von meinen "liebevollen" Gedanken beeinflussen (zu tatsächlicher Liebe gehört viel mehr). Zuerst lächelte er nervös zurück, aber am Nachmittag schien er fast zu flirten. Das lockerte auch mich auf, denn auch ich habe das Bedürfnis, geliebt zu werden. Am späten Nachmittag fragte er plötzlich, ob ich mit ihm im Wald spazieren gehen würde, "um unter vier Augen zu reden". Ich stimmte zu.Zunächst musste er mich davon überzeugen, dass er keine schwarzen Kirchen niedergebrannt hatte. Er hatte zwei Tankstellen verloren, weil mein Klan-Jagdfreund Morris Dees ihn verklagt hatte, nachdem die Polizei einen alten Mitgliedsausweis von Griffins Klan-Gruppe bei einem der Brandstifter gefunden hatte. "Du musst mir glauben, Jacob. Ich bin ein tief religiöser Mensch und würde nie im Traum daran denken, eine Kirche niederzubrennen." Es war ihm so wichtig, dass ich ihm glaubte, dass ich dadurch seine Freundschaft gewann. Und es war nicht schwer, ihm zu glauben. Von Jeff Berry wusste ich, dass die Klan-Führer gut davon leben, wenn sie Mitgliedskarten an junge, unsichere Männer verkaufen, die mit ihren Karten prahlen, aber die Führer sehen diese Männer nie im Klan. Die Karten sind ein großes Risiko, denn wenn die Polizei eine Karte bei einer Person findet, die in ein Hassverbrechen verwickelt ist, wird der Klan-Führer dafür verantwortlich gemacht, ob er an dem Verbrechen beteiligt war oder nicht. Klan-Führer sind äußerst vorsichtig, wenn es darum geht, gewalttätige Menschen in ihre Gruppe aufzunehmen, da sie nicht ins Gefängnis gehen wollen. Jeff hat mir einmal gesagt: "Ich kann 80 % der Leute, die sich um die Mitgliedschaft bewerben, nicht gebrauchen. Sie sind verrückt." Ich wusste, wovon er sprach, da ich so viele dieser verirrten "Spinner" auf den Autobahnen auflese. Ob sie es glauben oder nicht, auf diese Weise ist der Klan wieder "politisch korrekt" geworden und versteckt sich in kleinen, gemütlichen Bierlokalen in den Wäldern. Trump ging noch weiter und sendete die Botschaft, dass es "politisch korrekt" sei, aus den Wäldern zu kommen und sich seiner weißen Bewegung in Charlottesville und anderswo anzuschließen - sogar mit ihren Waffen und ihrer Gewalt.Griffin verstand mein Insiderwissen über den Klan wahrscheinlich als liebevolle Vergebung - etwas, das er noch nie von jemandem bekommen hatte, aber offensichtlich suchte, denn jetzt öffnete er sich wirklich und erzählte mir die lange Geschichte, wie er im Klan war, seit er als 19-Jähriger während der Bürgerrechtsbewegung mit dem Baumwollpflücken begonnen hatte, "das zu schnell zu weit ging". Er hatte ein langes, trauriges Leben hinter sich, aber es ging zu Ende: Vor kurzem hatte er drei Bypass-Operationen hinter sich. "Ich weiß, dass ich bald sterben werde", sagte er. "Aber im Februar werde ich 60, und es würde mir so viel bedeuten, wenn du zu meinem Geburtstag kommen könntest. Bitte, versprichst du es mir ?" Ich war so überrascht und gerührt, dass ich versprach, es zu versuchen. Als der Tag zu Ende war, verabschiedete ich mich von all meinen neuen Freunden:"Wir sehen uns also bald wieder bei Virgils Geburtstag.""Was?", fragten sie erstaunt. Plötzlich wurde mir klar, dass nicht ein einziger von ihnen zur Geburtstagsparty eingeladen war! Bei all dem Selbsthass, der typisch für Klan-Mitglieder ist, sind sie oft so angewidert von dem, was sie in den anderen sehen, von ihrem eigenen Schmerz und Unglück, dass Griffin nicht daran interessiert war, seinesgleichen einzuladen. Was diese Kinder des Schmerzes brauchen, ist die Liebe von uns, von denen, die einen Überschuss haben. Diejenigen außerhalb ihres Ghettos. Nach der menschlichen Wärme, die sie innerhalb des Klans, dessen emotional verkrüppelte Mitglieder ich bei Kundgebungen immer einsam aussehen sehe, nicht ohne weiteres finden oder ausdrücken können. In den Jahren, in denen ich mit Klan-Gruppen gearbeitet habe, war ich oft das am längsten bestehende "Mitglied". Nach weniger als einem Jahr verließen sie in der Regel die Gruppe und schlossen sich den Anonymen Alkoholikern, NA oder kirchlichen Gruppen an - überall dort, wo sie ein wenig von der Liebe finden konnten, die die Klan-Philosophie nicht in ihnen aufblühen ließ.Deshalb hatte mein kleines Experiment in gewaltfreier Kommunikation, obwohl ich nur einen Tag Zeit hatte, auch bei Griffin, einem der gefährlichsten Klanführer seit den 60er Jahren, Erfolg. Nurwenige Monate später verließ Griffin die "Cleveland Knights of the KKK", die er die meiste Zeit seines Lebens angeführt hatte, und die Gruppe fiel auseinander. Ich behaupte nicht, dass dies allein auf mein Engagement zurückzuführen war; es gibt immer viele Faktoren, die dazu beitragen, das Leben von Menschen zu verändern. Aber für einen Mann, der sein ganzes Leben lang in der Defensive war und sogar von einer Menge konfrontiert wurde, die "Tod dem Klan!" skandierte, kann es einen Unterschied machen, wenn er plötzlich etwas trifft, das er mit echter Liebe verwechselt. Das gilt vor allem dann, wenn es in einem verletzlichen Moment geschieht, etwa wenn er als "guter Christ vor meinen Schöpfer treten muss".Ich sage meinen Schülern immer: "Versucht diese liebevolle Methode bei eurem schlechtesten Lehrer ... und seht, wie schnell eure Noten besser werden." Bei zwei der schlimmsten Klanführer Amerikas hat es offensichtlich funktioniert. Außerdem haben mich meine langen Reisen unter gewalttätigen Menschen davon überzeugt, dass positives Denken über Menschen bei jedem funktioniert und dass es sowohl in unserem eigenen Interesse als auch im Interesse der Gesellschaft ist, wenn wir wirklich versuchen, "unsere Mitmenschen zu lieben". |