240 – 245 Part Two – Ideological dipping  
  
Vincents text Italian New book

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 240  **Part Two**  Romans 7:15, 18-19  What happens to a dream deferred?  Does it dry up  like a raisin in the sun?  Or fester like a sore—  And then run?  Does it stink like rotten meat?  Or crust and sugar over—  like a syrupy sweet?  Maybe it just sags  like a heavy load.  Or does it explode?  241  **The Ghetto in our minds**  Thirty years of racism workshops for American students has reaffirmed my belief in people’s basically good intentions. They’ll gather food for the ghettos or hold hands all across America, as did the students seen below, for racism today has little to do with skin color or religion.  I often hear whites say they wish they could adopt black children “so they can become just like us.”  Thus, it’s their different behavior we “blame” and “distance ourselves from” in our racist thinking. The different behavior we form people with when we for centuries exclude blacks in the US or Roma in Europe. Or the different behavior from being shaped by oppressive cultures and dictatorships, as many of our immigrant Muslims – or our former Eastern European Jews – arrived with.  Our self-understanding as “liberal-minded” northerners is therefore put to the first real test when we suddenly face an immigrant from outside “our” territory, someone whose behavior is incomprehensible in terms of “our values.”  Here in Part 2 we’ll look at how, however good our intentions, we tend to react when millions of poor (Christian) blacks from the American South or immigrants from poor Muslim countries seek refuge in the north in the hope of finally being regarded as equals. Do we live up to our lofty ideals and include them in our community? Or do we escape from the challenge into “evasive racism” and force them into an oppressive ghetto, whether actual or mental?  244   **Ideological blinders**  (or Deuteronomy 15: 7-11)  Everywhere I go I meet a shocking lack of understanding among people toward the suffering which is all around them. People in the North talk about the poverty in the South, but are unable to see the poverty in their own ghettos. People in the East talk about the Indian poverty in the West without seeing their own black poverty; people in the West talk about the blacks’ poverty in the East, but don’t see the Indians’ poverty on their own doorstep. And in the South they don’t talk about poverty at all.  I saw the most striking example of this blindness in Mississippi when I got a lift with a representative of the usual optimistic type. He talked on and on about how this was a country with opportunities for all. Everyone can be successful, if only they want to. Anyone can become a millionaire in ten years. If you have the strength and desire you can pull yourself up by your bootstraps. I hear the same phrases so often while riding down a road with shacks on both sides, that I probably wouldn’t have paid any attention to it if we had not on that particular day been passing through a completely flooded stretch of the delta. It was in the poorest part of Mississippi, where you see almost nothing but tin-roofed shacks inhabited by poor tenant farmers, whose only property is often just a mule and a couple of pigs. The Mississippi River had recently overflowed its banks and a lot of drowned mules and pigs were lying along the road. People sat on the roofs of their shacks, and in some places only the chimney stuck up above water. Others rowed around their houses in boats trying to save their drowning mules.  After we had driven through these surroundings for about an hour, I asked him if he knew the expression “to let people paddle their own canoe,” after which I asked to be let off even though I knew it could be days before I got another ride in that part of Mississippi.  One day I was strolling down the street in Detroit with a black woman who had been a Black Panther when she was sixteen, but who was now a Trotskyite and a feminist. We were on our way to a Trotskyite meeting, so it must have been on a Friday. I always go to such meetings on Fridays in the big cities, as they usually serve free coffee and cake. On Sundays and Wednesdays I usually go to coffee get-togethers in the churches. At a church it normally takes only an hour before you get your coffee, but with the Trotskyites you really have to go through hell before you get your final reward. Often you have to sit through a stiff three-hour sermon about saving the “masses,” but then on the other hand you throw yourself upon the cake with that much more joy afterward. Well, on this Friday, when we were on our way to our cake-for-the-masses meeting, we passed a beggar on the street standing with outstretched hand. Then the thing I least expected happened: the woman totally spurned the beggar, knocking his hand away. I was rather shocked and asked her why she had not given him any money, since I knew she had some. “That kind of nonsense has to wait until after the revolution,” she replied. I thought it over a bit and then asked slightly provocatively, “Well, but what if the revolution doesn’t come in his lifetime?” There was no more talk on the subject.  In contrast to the middle class, from which these two instances come, people in the upper class are often touchingly helpful toward the poor and their sufferings, if they accidentally catch sight of them. I encountered a stirring example of this in Gainesville, Florida, when I lived with a rich man who owned an insurance company. One day I went with him when he was out helping a tenant farmer pull his only mule out of a mud hole it had fallen into. The tenant farmer was standing down in the mud hole in water up to his neck, struggling to keep the mule’s head above water, while the rich man sat up in his helicopter trying to hoist the mule out. The situation was so much like a cartoon in a communist newspaper that I couldn’t help laughing, but neither the proletarian nor the capitalist could see the fun in it. It would be perfect if the rich man himself fell into the mud hole, I was thinking. My pious hope in fact came true, for shortly after, when he landed and approached the water hole, he slipped in the mud and unluckily broke his leg. Since he would have to stay in bed for some time, I was allowed to borrow his Mercedes, and it was during one of my drives in it that I found Linda’s shack far out on a deserted back road.  One day the playboy millionaire Tommy Howard (page 170) picked me up in his Jaguar and took me to a fancy ski resort where he spent tons of money scoring “girls”. Yet he was so impressed by my vagabond slogan, “Security is being on the road with no money”, that he first gave me keys to his fancy home, but soon after found his dating life so empty that he sold all his business to “live by your vagabond philosophy” and spent the next 7 years hitchhiking and travelling all over the world. In Africa he made his first black friend ever. The irony was that he lived in a town 50% black but had never had a black in his house except for those I came hitchhiking with. et my vagabond sociology had long ago taught me that my outsider pocket philosophy of finding happiness and security would be an offense if turned into ideology. Whether you have nothing or too much money it is arrogant blindness towards all those who through misfortune have been forced into homelessness and poverty. That Tommy since could switch to a huge motorhome in which he wrote his travel book “The Freedom Machine” – while I since could travel around in my customized van lecturing on “the freedom to say yes” - again demonstrated our shared white privilege in an unfree society.  *From letters* 247 | 240  Parte seconda  Romani 7:15, 18-19  *Cosa succede a un sogno rimandato?*  *Si secca*  *come l'uva passa al sole?*  *O si inasprisce come una piaga?*  *E poi fugge?*  *Puzza come carne marcia?*  *O si crosta e si amalgama con lo zucchero?*  *Come un dolce sciropposo?*  *Forse si affloscia solo*  *come un carico pesante.*  *O esplode?*  241  **Il ghetto nelle nostre menti**  Trent'anni di workshop sul razzismo per gli studenti americani hanno riaffermato la mia fiducia nelle intenzioni fondamentalmente buone delle persone. Raccoglieranno cibo per i ghetti o si terranno per mano in tutta l'America, come hanno fatto gli studenti visti sotto, perché il razzismo oggi ha poco a che fare con il colore della pelle o la religione.  Sento spesso i bianchi dire che vorrebbero poter adottare bambini neri "per farli diventare come noi".  Così, è il loro diverso comportamento che "incolpiamo" e da cui "prendiamo le distanze" nel nostro pensiero razzista. Il diverso comportamento con cui formiamo le persone quando per secoli escludiamo i neri negli Stati Uniti o i rom in Europa. O il comportamento diverso dall'essere stati plasmati da culture e dittature oppressive, come molti dei nostri musulmani immigrati - o i nostri ex ebrei dell'Europa orientale - sono arrivati con.  La nostra autocomprensione come settentrionali "di mentalità liberale" è quindi messa alla prova per la prima volta quando improvvisamente ci troviamo di fronte a un immigrato esterno al "nostro" territorio, qualcuno il cui comportamento è incomprensibile in termini dei "nostri valori".  Qui, nella seconda parte, vedremo come, per quanto buone siano le nostre intenzioni, tendiamo a reagire quando milioni di poveri neri (cristiani) del sud americano o immigrati da poveri paesi musulmani cercano rifugio al nord nella speranza di essere finalmente considerati alla pari. Siamo all'altezza dei nostri nobili ideali e li includiamo nella nostra comunità? O fuggiamo dalla sfida nel "razzismo evasivo" e li costringiamo in un ghetto oppressivo, reale o mentale?  244  I paraocchi ideologici  (o Deuteronomio 15, 7-11)  Ovunque io vada, incontro una scioccante mancanza di comprensione tra la gente per la sofferenza che è intorno a loro. La gente del nord parla della povertà del sud, ma non è in grado di vedere la povertà nei propri ghetti. La gente dell'Est parla della povertà indiana nell'Ovest senza vedere la propria povertà nera; la gente dell'Ovest parla della povertà dei neri nell'Est, ma non vede la povertà degli indiani alle loro porte. E nel Sud non parlano affatto della povertà.  Ho visto l'esempio più eclatante di questa cecità nel Mississippi, quando ho avuto un passaggio con un rappresentante del solito tipo ottimista. Continuava a parlare di come questo fosse un paese con opportunità per tutti. Tutti possono avere successo, se solo lo vogliono. Chiunque può diventare milionario in dieci anni. Se hai la forza e il desiderio puoi tirarti su con le tue mani. Ho sentito le stesse frasi così spesso mentre guidavo lungo una strada con baracche su entrambi i lati, che probabilmente non ci avrei fatto caso se quel giorno non avessimo attraversato un tratto del delta completamente allagato. Era la parte più povera del Mississippi, dove non si vede quasi nulla se non baracche dal tetto di latta abitate da poveri fittavoli, la cui unica proprietà è spesso solo un mulo e un paio di maiali. Il fiume Mississippi aveva da poco straripato e molti muli e maiali affogati giacevano lungo la strada. La gente sedeva sui tetti delle loro baracche, e in alcuni posti solo il camino era al di sopra dell'acqua. Altri remavano intorno alle loro case in barche cercando di salvare i loro muli annegati.  Dopo aver attraversato questi dintorni per circa un'ora, gli chiesi se conosceva l'espressione "lasciare che le persone remino la propria canoa", dopo di che chiesi di essere lasciato andare anche se sapevo che potevano passare giorni prima di avere un altro giro in quella parte del Mississippi.  Un giorno stavo passeggiando per strada a Detroit con una donna nera che era stata una Pantera Nera quando aveva sedici anni, ma che ora era una trotskista e una femminista. Stavamo andando a una riunione trotskista, quindi doveva essere un venerdì. Vado sempre a queste riunioni il venerdì nelle grandi città, perché di solito servono caffè e torta gratis. La domenica e il mercoledì di solito vado alle riunioni di caffè nelle chiese. In una chiesa normalmente ci vuole solo un'ora prima di avere il caffè, ma con i trotskisti devi davvero passare l'inferno prima di avere la tua ricompensa finale. Spesso devi sorbirti un rigido sermone di tre ore sulla salvezza delle "masse", ma poi d'altra parte ti butti sulla torta con molta più gioia dopo. Ebbene, questo venerdì, mentre stavamo andando alla nostra riunione "torta per le masse", siamo passati davanti a un mendicante per strada che stava in piedi con la mano tesa. Poi è successa la cosa che meno mi aspettavo: la donna ha completamente respinto il mendicante, buttando via la sua mano. Ero piuttosto scioccato e le chiesi perché non gli avesse dato dei soldi, visto che sapevo che ne aveva. "Questo tipo di sciocchezze devono aspettare fino a dopo la rivoluzione", ha risposto. Ci pensai un po' su e poi chiesi in modo un po' provocatorio: "Bene, ma se la rivoluzione non arriva durante la sua vita? Non si parlò più dell'argomento.  In contrasto con la classe media, da cui provengono questi due esempi, le persone della classe alta sono spesso commoventemente disponibili verso i poveri e le loro sofferenze, se per caso li vedono. Ho incontrato un esempio commovente di questo a Gainesville, in Florida, quando vivevo con un uomo ricco che possedeva una compagnia di assicurazioni. Un giorno andai con lui mentre era fuori ad aiutare un contadino affittuario a tirare fuori il suo unico mulo da una buca di fango in cui era caduto. L'affittuario era in piedi nella buca di fango nell'acqua fino al collo, lottando per tenere la testa del mulo fuori dall'acqua, mentre l'uomo ricco era seduto sul suo elicottero cercando di issare il mulo fuori. La situazione era così simile a una vignetta di un giornale comunista che non potevo fare a meno di ridere, ma né il proletario né il capitalista potevano vederci il divertimento. Sarebbe perfetto se il ricco stesso cadesse nella pozza di fango, pensavo. La mia pia speranza in effetti si avverò, perché poco dopo, quando atterrò e si avvicinò alla pozza d'acqua, scivolò nel fango e sfortunatamente si ruppe una gamba. Siccome avrebbe dovuto rimanere a letto per un po' di tempo, mi fu permesso di prendere in prestito la sua Mercedes, e fu durante uno dei miei giri in macchina che trovai la baracca di Linda lontano su una strada secondaria deserta.  Un giorno il milionario playboy Tommy Howard (pagina 170) venne a prendermi con la sua Jaguar e mi portò in una stazione sciistica di lusso dove spendeva tonnellate di soldi per rimorchiare "ragazze".  Eppure fu così colpito dal mio slogan vagabondo, "La sicurezza è stare sulla strada senza soldi", che prima mi diede le chiavi della sua lussuosa casa, ma poco dopo trovò la sua vita sentimentale così vuota che vendette tutti i suoi affari per "vivere secondo la tua filosofia vagabonda" e passò i successivi 7 anni facendo l'autostop e viaggiando in tutto il mondo. In Africa si fece il suo primo amico nero. L'ironia era che viveva in una città al 50% nera ma non aveva mai avuto un nero in casa sua, tranne quelli con cui ero venuto in autostop. et la mia sociologia vagabonda mi aveva insegnato da tempo che la mia filosofia tascabile da outsider di trovare felicità e sicurezza sarebbe stata un'offesa se trasformata in ideologia. Che tu non abbia niente o troppi soldi è una cecità arrogante verso tutti coloro che per sfortuna sono stati costretti a vivere senza casa e in povertà. Il fatto che Tommy da allora abbia potuto passare a un enorme camper in cui ha scritto il suo libro di viaggi "The Freedom Machine" - mentre io da allora posso andare in giro nel mio furgone personalizzato facendo conferenze sulla "libertà di dire sì" - ha dimostrato ancora una volta il nostro comune privilegio bianco in una società non libera.  Da lettere  247 |  |