144 – 161 Whites and KKK and Woody  
  
Vincents text Portuguese My new book

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 144  Recording of a white man (top left) who picked me up close to Mary’s place in Alabama: - What do you think about integration? - I don’t go for it at all. Let them be on their own and go ahead. Hell, I don’t believe in mingling up with them, going to school with them, going to church with them. I’ve never had anything against niggers. They can’t help being a nigger any more than I can help being a white. They are a different race of people and let them be different... - You always voted for Wallace? - I sure have... but he has got nothing against niggers as far as them being niggers is concerned... There is a lot of niggers who vote for him... he gets lots of nigger votes...  - What did you think of Martin Luther King? - Who... Martin Luther King?... Why - (spitting out the window) he wasn’t nothing but a troublemaker... a communist agitator...  This Southern racist is a textbook example of the oppression we go through to become oppressors. The innocence of his childhood had been systematically oppressed by his parents’ irrational injunctions: “Niggers are dirty. Don’t play with those children; they’ll stab you.” As with children throughout the South, his natural zestfulness, appetite for life, and affection for others were suffocated. While he was being hurt, his mind shut down, and over the years the accumulation of additional pain became chronic distress patterns. Incessantly he now had to replay his unhealed distress experiences like a broken record: “nigger, nigger, nigger.” Listening to such voices of history, I knew that the bombing of Mary’s house was the extreme but logical consequence of this oppression. If he’d grown up in the North, he wouldn’t have ended up with such an evil mindset. And maybe even less so had he been raised in the Denmark of my youth (before today’s racism). When I showed him my pictures—of Mary in bed, for example—the degree of my crime (to a southern white) against this apartheid system dawned on me. As a “neutral” Scandinavian, I felt that Mary was extremely beautiful and attractive. I therefore got quite a shock when I saw the disgust this white man expressed at the thought of being next to her “dirty, dark, repulsive skin.” Little by little, I realized that this negative view was rooted in white supremacy and had ended up becoming an internalized deeply held honest conviction that had infected not only whites all over America, but also blacks’ view of dark-skinned beauty.  146  Vagabonds and blacks have a special relationship to poor whites. With their guns hanging inside pickup trucks as symbols of power, they’re the ones who shoot at hitchhikers late on Friday nights, throw beer bottles at you other nights, and try to run you over at all hours. While the better-off whites set the tone, the poor exercise much of the direct physical oppression of black people, who contemptuously call them “poor white trash.” It was they who were given the brutal and sadistic roles of slave overseers and catchers. Like poor whites today, the overseers sensed that they were held in contempt by plantation society and took out their insecurities and anger on the blacks through acts of relentless cruelty. It was to them that demagogic racist politicians addressed themselves, but when blacks got voting rights and swung the political pendulum toward more liberal politicians, poor whites lost much of their policing role and the little pride they had. Like blacks, they suffer from self-hatred and react violently against their surroundings by, for instance, throwing trash all over. They too have had their intelligence impaired by malnourishment and neglect and can be even more fearful than blacks.          147  When I approach their shacks, they often run inside and lock the doors. When I go hunting with them and see their cruelty to animals, I realize the source of their violence and abusive behavior was their own early oppression—beaten as helpless children into their insensitive and repressive social role.  This cycle of mistreatment is similar to that suffered by blacks, who tend to replay their violent experience on their own kind. Poor whites not only have their own children, but also blacks as a vulnerable and socially sanctioned target group.  Having always been told that whites are superior, they feel left behind when they see blacks with better jobs. They feel that “niggers have gotten too many rights” and that “no nigger can ever achieve the same status as even the lowest white.” They therefore sense that they fell off the wagon when they see that many blacks today live better and have better jobs than themselves.  148  They don’t understand the inner dynamics of our system, which often leaves them unemployed, and instead blame someone who’s a little different—just as similar groups in Europe use Muslim immigrants as scapegoats, Irish Protestants use Catholics, Israelis use Palestinians, Japanese use Koreans, Indians and Africans use lower castes and tribes, and everybody fantasizes about the Jew—especially where no Jews exist! Since no society or system has ever been free from oppression, we must in every new generation learn to embrace and heal patterns of anger before they accumulate and manifest as genocide. If we don’t dare to confront the dark sides of ourselves, we all too easily act out of displaced anger. With no cradle-to-grave equality and security in America, the poor are especially at risk here. Their racism, poor education, and our persistent insensitive smear campaigns against them as “rednecks” and “crackers” makes them even more rightwing than most Americans and against any social safety net that would also benefit blacks. Unable to attack the real targets of their frustration, white anger often turns to racial violence. Such bitterness caused poor whites to lynch almost 5,000 blacks.       152  The lynchings continue. Derrick Johnson was only 15 when he walked into a poor white area of New York. White parents generally instill xenophobia and racism in their children with guilt and subtlety, but here they stood in doorways, exhorting their children to “Kill the nigger” and “Kill the bastard.” The children attacked Derrick with baseball bats in broad daylight. When police questioned people in the neighborhood, no one would provide any information. We know from European experiences that such poor embittered whites can be manipulated toward fascism or communism, but their narrow-mindedness and authoritarian outlook often led them to embrace a violent rightwing radicalism that’s been far deadlier and more threatening to outcast minorities in Europe than in the United States over the last 100 years.        153  My Nazi friend here in Baltimore first joined the Communists, but discovered that they wanted equality for blacks and went over to the Nazis, who say whites are superior to blacks and they will “send all niggers back to Africa.” While the Nazis thus adhere to the general desire in the Northern states (similar to most white Europeans) to keep our outcasts out of sight (“evasive racism”), today’s Ku Klux Klan does not want to get rid of blacks, only to keep them “in their place” (“dominative racism”).  In the South I saw how the police worked with the Klan, disarming all the blacks in the area of a Klan meeting but not Klan members carrying pistols and submachine guns. One night, dressed in a white robe-like coat, I managed to sneak into one of their cross-burning ceremonies, where I taped this speech:         156-157  *“Yes, the conspiracy gives us a lot to think about ... and most of you are just thinking about them monkeys running around pulling their own tails. You are still aggravated and agitated by all them little monkeys running around yelling: “I’m discriminated against, I want that policeman fired,” and all that kind of junk. And it incites you to want to do something. But friends, the conspiracy is deeper than a bunch of wild jungle-infested Ubangi-lipped niggers. And there’s three things you can’t give them! Absolutely only three things: You can’t give a nigger a fat lip, a black eye and a job! (applause) ... On another occasion we ran these four niggers down and was ready to... to... (indicating rope-lynching) (applause)… and just when we were ready to launch our missiles towards their burr-head, somebody said, “Hold it, we have them and we thank you for catching them.” So they took them down and locked them up. And the next morning, the mayor said to our official: “Sir, we are sorry, but we had to let them go, because I don’t want my town torn up.” And these niggers jumped up laughing hysterical “Ha, Ha, Ha,” like monkeys jumping’n pulling their tails. (laughter)*  *Friends, some years ago the Klan was called to Washington to go before the investigating committee—believe it or not—on the assassination of King. They turned this committee over to two—not blacks. I will refer to them as niggers because they squandered five million of your hard-earned tax dollars to come up with an answer to the assassination of King! Well, first of all: You can’t assassinate a nigger! (applause) You can only assassinate a statesman or a man of renowned character and ability. You don’t assassinate trash!”*  Individually, these lonesome and despairing losers were often just as afraid of me as I was of them. In spite of all my prejudice, I couldn’t help but like them as individuals. Human beings ready to murder what they call “trash” are people whom society has perpetually indoctrinated with the basic feeling that they are themselves trash. Their insecurity and self-contempt gives them a strange categorical need to hate others.  Yes, that’s what I wrote in my book in 1984, when I was trying to understand the Klan after I’d picked up a poor hitchhiker on my lecture tour. During our long drive he revealed things that made me suspect he’d been a victim of incest. So in a loving way I asked about his childhood, and sure enough, he poured out how his father had raped him again and again. Yet, he tried to defend his father, which in my experience is how such victims begin redirecting their anger and scapegoating others. I also realized that, as with most of the abused children I deal with, he’d never received any help. We who are better-off don’t like the distrustful vibrations we get from the children of pain and reserve our love for children capable of radiating the love they themselves were shaped by. And nowhere do you have more time to give them emotional therapy than on America’s endless highways. They are always incredibly grateful and will do anything for you afterwards. And so, after showing him my book, he now begged me to come with him to this Klan gathering. First to the open daytime recruiting meeting, where I couldn’t help feeling compassion for the poor white sympathizers shown above. Before we went to the secret cross lighting (for members only), I gave him a meal and let him use my phone card to call his mother. But his face suddenly contorted in anger and pain as his mother told him that two blacks had just killed his uncle. He’d promised to protect me and cover me up in a hood, but did I now dare walk with him and 50 crazy Klansmen with guns deep into a dark forest when he knew I was antiracist (a “nigger lover”)? Would he betray me? I was so afraid that I called my family in Denmark to say, “If I don’t call back before midnight, alert the police.” How naïve! I’d already seen how they worked with the police. But he never betrayed me, which again taught me one of my most important lessons in life: ALL people in pain—and he was now in pain from both abuse and the murder of his beloved uncle—have a greater craving for OUR love than for expressing their pain and anger in the form of hate and violence.             160   In my vagabond years in the 70's most Americans seemed to feel good about themselves and I found hardly any Klan-activity. But the increasing mistreatment of children I have seen since then, seems to go hand in hand with the growth of the Klan and white supremacy groups under president Obama and Trump. Here is about how I came into a family of later Trump supporters. One night in 1991 I picked up Woody, this dirtpoor hitchhiker in Mississippi, who told me that he and his two brothers had personally killed so many blacks, that they had lost count of them.  *- I don't know if he killed the first two I got blood on me from, I know he busted his head open real bad.*  *- Hmm*  *- John busted open his head real, real bad... Took a big whole piece out of his head - and blood got on me then. That's cause I was holding the dude. Every time his heart would beat, blood would squirt out about 5-6 feet, man. The guy ran about ten steps, then just fell - face first. I'll even take you by the old post office tonight and show you it to you, right where it happened. Then they got a big sign says 'No Niggers Allowed' when you go in there on the highway.*  *- Still? What year is this?*  *- This is 91 now, fixing to be 92 and they got a sign saying 'No Niggers Allowed'.*  *- When you went out to kill them, would he talk about it all day before or did you just happen to...?*  *- No, it just happened. It just was one of those things. He was going down the street and he just felt like doing it. He'd seen them, so he did it....*  *- Right here is where this guy fell after my brother stabbed him. That may be the cops. Right here is where he fell. I'll show you where he got stabbed at. He got stabbed right on the other side of this telephone pole, right here. And then he ran ten feet and fell. Let's go before the cops are coming 'cause they are bad here at nighttime.*  *- What did he actually say?*  *- He actually said 'I'm gonna kill me a nigger tonight'. He said it all day long and when we'd come back from over the tracks Sammy told him, 'I bet you wont kill that one right there.' And this was a big nigger, you know. And John says 'Bet me!'. And Sammy says, 'I'll bet you.' And he goes, 'Never mind about the betting.' He walked over there and he says, 'Hey, did you meet your maker?' and he stabbed him. The guy's eyes rolled to the back of his head and John twisted the knife and then he pulled it out. The blood, when it came out, it hit me and Sammy.*  *- How did it happen when....?*  *- He goes out and he kills niggers for fun. He tells me he likes to see the fear in their face when they die. It was like when we was riding down River Road I was telling you about how Sammy called one over to the car and John jumped out and shot him. Well, two of them split, and one of them stayed there, you know, he was freaking out. I guess he was young or something, you know. Sammy started beating him in the head with some bottle that he had. And then John started kicking him and stuff - and when they had him on the ground bleeding and where he couldn't move, John just stomped him until he died. The only thing I've never seen John do, was go out and run over the niggers that he used to go out and run over. But I've seen blood on the car and....like I said, I took T shirts and shirts and stuff like that out from under the car after he ran them over. I've seen him beat up many, many niggers many times and leave them for dead.*  *- How many would you say?*  *- How many? More than I can count on my fingers and toes.*  As always with violent people, I asked about his childhood.  His eyes filled with tears when he told me how the three brothers had constantly been beaten and abused by their deeply alcoholic parents. *- From as early as I remember I've got whippings from my mom. She used to come in drunk.... She would hit you anywhere she could hit you. When she whips you with a board, if you move and it hits you somewhere else, you shouldn't have moved.......*  It is important always to give such children of pain all the love and affection we can muster.  In my travels I have often been amazed how little caring it takes to make these encapsulated and discouraged people raise their heads again and feel better about themselves.  People, who feel good about themselves will not intentionally hurt other people or even think badly of them. Only people in deep pain wish to harm others. All the violent racists I meet these days have without exception been mistreated or humiliated in childhood.  The cross burnings and swastikas are just their inept cry for our help and attention, and it takes so incredibly little nurturing from us to help them out of their oppressive patterns.  Five years later I found some of Woody's victims, such as Sarahs family, who had been stabbed by Woody in their sleep..(Read on page 213 what later happened).  Their shattered lives needed similar nurturing not to be be destroyed by the paralyzing fear and unforgiving hate they had developed toward fellow citizens. Knowing how easily such hatred perpetuates itself led the new black government in South Africa to pardon all racial crimes committed under apartheid.  My friend Woody is beginning to understand that since he has never had anybody to help him heal his pain, he had turned it outward against blacks in such a horrifying way that he could describe how they tortured and murdered every one of their victims and dumped them in Mississippi's rivers and swamps.  *- Did you usually get rid of them by throwing them in rivers and swamps?*  *- Oh, yeah, many times we dumped them in the swamps....*  *Here is to the state of Mississippi*  *for underneath her borders the devil draws no line.*  *If you drag her muddy rivers nameless bodies you will find.*  *Oh, the factories of the forests have hidden a thousand crimes.*  *The calendar is lying when it reads the present time.*  *Oh, here's to the land you have torn out the heart of:*  *Mississippi, find yourself another country to be part of!*  162 | 144  Gravação de um homem branco (canto superior esquerdo) que me pegou perto da casa de Maria no Alabama: - O que você acha da integração? - Eu não vou a lugar nenhum. Deixe-os por conta própria e vá em frente. Diabos, eu não acredito em me misturar com eles, ir à escola com eles, ir à igreja com eles. Eu nunca tive nada contra os negros. Eles não podem deixar de ser um negro, assim como eu não posso deixar de ser um branco. Eles são uma raça diferente de pessoas e os deixam ser diferentes. - Você sempre votou no Wallace? - Claro que sim... mas ele não tem nada contra os negros no que diz respeito a eles serem negros... Há muitos negros que votam nele... ele recebe muitos votos de negros...  - O que você achou de Martin Luther King? - Quem... Martin Luther King?... Por que - (cuspindo pela janela) ele não era nada além de um encrenqueiro... um agitador comunista...  Este racista sulista é um exemplo do opressor pelo qual passamos para nos tornar opressores. A inocência de sua infância havia sido sistematicamente oprimida pelas injunções irracionais de seus pais: "Os negros são sujos. Não brinque com essas crianças; eles vão esfaquear você". Como com as crianças de todo o Sul, seu natural zelo, apetite pela vida e afeição pelos outros foram sufocados. Enquanto ele estava sendo ferido, sua mente se fechou, e ao longo dos anos o acúmulo de dor adicional se tornou padrões de angústia crônica. Incessantemente ele agora tinha que repetir suas experiências de angústia não curadas como um recorde quebrado: "negro, negro, negro, negro". Ao ouvir tais vozes da história, eu sabia que o bombardeio da casa de Maria era a conseqüência extrema, mas lógica, desta opressão. Se ele tivesse crescido no Norte, não teria acabado com uma mentalidade tão má. E talvez menos ainda se ele tivesse sido criado na Dinamarca de minha juventude (antes do racismo de hoje). Quando lhe mostrei minhas fotos de Maria na cama, por exemplo - o grau do meu crime (para um branco do sul) contra este sistema do apartheid me atingiu. Como um escandinavo "neutro", senti que Maria era extremamente bela e atraente. Portanto, fiquei bastante chocado quando vi o desgosto que este homem branco expressou ao pensar em estar ao lado dela "pele suja, escura e repulsiva". Pouco a pouco, percebi que esta visão negativa estava enraizada na supremacia branca e acabara se tornando uma convicção profundamente internalizada e honesta que havia infectado não só os brancos em toda a América, mas também a visão dos negros sobre a beleza de pele escura.  146  Vagabundos e negros têm uma relação especial com os brancos pobres. Com suas armas penduradas dentro de caminhonetes como símbolos de poder, eles são os que atiram em caroneiros no final da noite de sexta-feira, jogam garrafas de cerveja em outras noites e tentam atropelá-lo a qualquer hora. Enquanto os brancos mais ricos dão o tom, os pobres exercem grande parte da opressão física direta dos negros, que desdenhosamente os chamam de "pobre lixo branco". Foram eles que receberam os papéis brutais e sádicos dos supervisores e apanhadores de escravos. Como os pobres brancos de hoje, os supervisores sentiram que eram desprezados pela sociedade das plantações e tiraram suas inseguranças e raiva dos negros através de atos de crueldade implacável. Foi a eles que políticos racistas demagógicos se dirigiram, mas quando os negros obtiveram o direito de voto e balançaram o pêndulo político em direção a políticos mais liberais, os pobres brancos perderam grande parte de seu papel de policiamento e o pouco orgulho que tinham.  Como os negros, eles sofrem com o ódio de si mesmos e reagem violentamente contra seu entorno, por exemplo, jogando lixo por toda parte. Eles também tiveram sua inteligência prejudicada pela desnutrição e negligência e podem ser ainda mais temerosos do que os negros.  147  Quando me aproximo de seus barracos, muitas vezes eles correm para dentro e trancam as portas. Quando vou caçar com eles e vejo sua crueldade para com os animais, percebo que a fonte de sua violência e comportamento abusivo foi sua própria opressão - batidas como crianças indefesas em seu papel social insensível e repressivo.  Este ciclo de maus-tratos é semelhante ao sofrido pelos negros, que tendem a repetir sua experiência violenta em sua própria espécie. Os pobres brancos não só têm seus próprios filhos, mas também os negros como um grupo alvo vulnerável e socialmente sancionado.  Tendo sempre sido dito que os brancos são superiores, eles se sentem deixados para trás quando vêem os negros com melhores empregos. Eles sentem que "os negros ganharam demasiados direitos" e que "nenhum negro pode jamais alcançar o mesmo status que mesmo os brancos mais baixos". Eles sentem, portanto, que caíram da carroça quando vêem que muitos negros hoje vivem melhor e têm melhores empregos do que eles mesmos.  148  Eles não entendem a dinâmica interna de nosso sistema, que muitas vezes os deixa desempregados, e em vez disso culpam alguém que é um pouco diferente - assim como grupos similares na Europa usam imigrantes muçulmanos como bodes expiatórios, protestantes irlandeses usam católicos, israelitas usam palestinos, japoneses usam coreanos, índios e africanos usam castas e tribos inferiores, e todos fantasiam com os judeus - especialmente onde não existem judeus!  Como nenhuma sociedade ou sistema jamais esteve livre da opressão, devemos em cada nova geração aprender a abraçar e curar padrões de raiva antes que eles se acumulem e se manifestem como genocídio. Se não ousarmos enfrentar os lados obscuros de nós mesmos, todos nós agimos com muita facilidade por causa da raiva deslocada. Sem igualdade de berço a berço e segurança na América, os pobres estão especialmente em risco aqui. Seu racismo, educação deficiente e nossas persistentes campanhas insensíveis contra eles como "saloios" e "crackers" os tornam ainda mais de direita do que a maioria dos americanos e contra qualquer rede de segurança social que também beneficiaria os negros. Incapazes de atacar os verdadeiros alvos de sua frustração, a raiva dos brancos muitas vezes se transforma em violência racial. Tal amargura fez com que os brancos pobres linchassem quase 5.000 negros.  152  Os linchamentos continuam. Derrick Johnson tinha apenas 15 anos quando entrou numa pobre área branca de Nova Iorque. Os pais brancos geralmente instilam xenofobia e racismo em seus filhos com culpa e sutileza, mas aqui eles ficaram de pé nas portas, exortando seus filhos a "Matar o negro" e "Matar o bastardo". As crianças atacaram Derrick com bastões de beisebol em plena luz do dia. Quando a polícia questionava as pessoas da vizinhança, ninguém dava nenhuma informação. Sabemos por experiências européias que tais pobres brancos amargurados podem ser manipulados em direção ao fascismo ou ao comunismo, mas sua visão tacanha e autoritária muitas vezes os levou a abraçar um radicalismo violento de direita que tem sido muito mais mortal e ameaçador para as minorias proscritas na Europa do que nos Estados Unidos nos últimos 100 anos.  153  Meu amigo nazista aqui em Baltimore primeiro se juntou aos comunistas, mas descobriu que eles queriam igualdade para os negros e foi até os nazistas, que dizem que os brancos são superiores aos negros e que eles "mandarão todos os negros de volta para a África". Enquanto os nazistas aderem assim ao desejo geral nos Estados do Norte (semelhante à maioria dos europeus brancos) de manter nossos marginalizados fora da vista ("racismo evasivo"), o atual Ku Klux Klan não quer se livrar dos negros, apenas mantê-los "em seu lugar" ("racismo dominador").  No Sul eu vi como a polícia trabalhava com o Klan, desarmando todos os negros na área de uma reunião do Klan, mas não os membros do Klan carregando pistolas e submetralhadoras. Uma noite, vestida com um casaco branco, consegui entrar sorrateiramente em uma de suas cerimônias de queima cruzada, onde gravei este discurso:  156-157  "Sim, a conspiração nos dá muito em que pensar... e a maioria de vocês está apenas pensando nos macacos que correm por aí puxando suas próprias caudas". Vocês ainda estão irritados e agitados por todos esses macaquinhos correndo por aí gritando: "Sou discriminado, quero aquele policial demitido", e todo esse tipo de lixo. E isso o incita a querer fazer algo. Mas amigos, a conspiração é mais profunda do que um bando de negros bêbados na selva. E há três coisas que você não pode dar a eles! Absolutamente apenas três coisas: Você não pode dar a um negro um lábio gordo, um olho negro e um emprego! (aplausos) ... Em outra ocasião, nós corremos esses quatro negros e estávamos prontos para... para... (indicando corda-linching) (aplausos) ... e justamente quando estávamos prontos para lançar nossos mísseis em direção a sua cabeça de rebarba, alguém disse: "Espere, nós os temos e agradecemos por pegá-los". Então, eles os derrubaram e os prenderam. E na manhã seguinte, o prefeito disse ao nosso funcionário: "Senhor, lamentamos, mas tivemos que deixá-los ir, porque não quero minha cidade arrasada". E estes negros saltaram sorridentes e histéricos "Ha, Ha, Ha", como macacos pulando suas caudas. (risos)  Amigos, alguns anos atrás o Klan foi chamado a Washington para ir antes do comitê de investigação - acreditem ou não - sobre o assassinato do Rei. Eles entregaram este comitê a dois negros, não a dois negros. Vou me referir a eles como negros porque eles esbanjaram cinco milhões de dólares de seus impostos, que foram muito bem ganhos, para chegar a uma resposta para o assassinato de King! Bem, antes de mais nada: não se pode assassinar um negro! (aplausos) Você só pode assassinar um estadista ou um homem de caráter e habilidade reconhecidos. Você não assassina lixo"!  Individualmente, estes solitários e desesperados perdedores tinham tanto medo de mim quanto eu tinha deles. Apesar de todos os meus preconceitos, não pude deixar de gostar deles como indivíduos. Os seres humanos prontos para assassinar o que eles chamam de "lixo" são pessoas que a sociedade doutrinou perpetuamente com o sentimento básico de que eles mesmos são lixo. Sua insegurança e autoconfiança lhes dá uma estranha necessidade categórica de odiar os outros.  Sim, foi isso que escrevi em meu livro em 1984, quando estava tentando entender o Klan depois de ter pegado uma pobre carona na minha turnê de palestras. Durante nossa longa viagem, ele revelou coisas que me fizeram suspeitar que ele havia sido vítima de incesto. Então, de uma forma amorosa, perguntei sobre sua infância e, com certeza, ele me contou como seu pai o havia violado repetidas vezes. No entanto, ele tentou defender seu pai, que na minha experiência é como tais vítimas começam a redirecionar sua raiva e a bode expiatório para os outros. Também percebi que, como a maioria das crianças abusadas com as quais lido, ele nunca havia recebido ajuda alguma. Nós que estamos em melhor situação não gostamos das vibrações desconfiadas que recebemos dos filhos da dor e reservamos nosso amor às crianças capazes de irradiar o amor pelo qual eles mesmos foram moldados. E em nenhum lugar você tem mais tempo para lhes dar terapia emocional do que nas intermináveis rodovias da América. Eles são sempre incrivelmente gratos e farão qualquer coisa por você depois.  E assim, depois de lhe mostrar meu livro, ele agora me implorou para ir com ele a esta reunião da Klan. Primeiro ao encontro de recrutamento aberto durante o dia, onde não pude deixar de sentir compaixão pelos pobres simpatizantes brancos mostrados acima. Antes de irmos à iluminação secreta da cruz (apenas para membros), dei-lhe uma refeição e deixei-o usar meu cartão telefônico para ligar para sua mãe. Mas seu rosto se contorceu de repente em raiva e dor quando sua mãe lhe disse que dois negros haviam acabado de matar seu tio. Ele tinha prometido me proteger e me cobrir em um capuz, mas será que agora eu ousava caminhar com ele e 50 Klansmen loucos com armas no meio de uma floresta escura quando ele sabia que eu era anti-racista (um "amante de negros")? Será que ele me trairia? Tive tanto medo que liguei para minha família na Dinamarca para dizer: "Se eu não ligar antes da meia-noite, alerte a polícia". Que ingênuo! Eu já tinha visto como eles trabalhavam com a polícia. Mas ele nunca me traiu, o que novamente me ensinou uma das minhas lições mais importantes na vida:  TODAS as pessoas que sofrem - e ele agora sofria tanto com os abusos quanto com o assassinato de seu querido tio - têm um desejo maior por NOSSO amor do que por expressar sua dor e raiva sob a forma de ódio e violência.  160  Nos meus anos vagabundos, nos anos 70, a maioria dos americanos parecia se sentir bem consigo mesmos e eu quase não encontrei nenhuma atividade Klan. Mas os crescentes maus-tratos às crianças que tenho visto desde então, parecem andar de mãos dadas com o crescimento dos grupos Klan e da supremacia branca sob o presidente Obama e Trump. Aqui está como entrei em uma família de apoiadores do Trump mais tarde. Uma noite, em 1991, peguei Woody, este pobre carona no Mississippi, que me disse que ele e seus dois irmãos haviam pessoalmente matado tantos negros, que perderam a conta deles.  - Não sei se ele matou os dois primeiros de quem eu tive sangue, sei que ele abriu a cabeça muito mal.  - Hmm  - John abriu a cabeça de verdade, muito mal... Tirou um grande pedaço inteiro de sua cabeça - e o sangue caiu sobre mim então. Isso é porque eu estava segurando o cara. Toda vez que seu coração batia, o sangue esguichava cerca de 1,5 a 6 metros, cara. O cara corria cerca de dez degraus, depois apenas caía - cara primeiro. Vou até mesmo levá-lo ao velho correio hoje à noite e mostrar-lho, exatamente onde aconteceu. Então eles receberam uma grande placa dizendo "No Niggers Allowed" quando você entra lá na rodovia.  - Ainda? Em que ano é isso?  - Estamos em 91 agora, consertando para ser 92 e eles receberam uma placa dizendo "Não são permitidos negros".  - Quando você saiu para matá-los, ele falaria sobre isso todo o dia anterior ou você simplesmente...?  - Não, apenas aconteceu. Foi apenas uma dessas coisas. Ele estava descendo a rua e só lhe apetecia fazer isso. Ele os tinha visto, então ele o fez....  - Aqui foi onde este cara caiu depois que meu irmão o esfaqueou. Pode ter sido a polícia. Aqui mesmo é onde ele caiu. Vou lhe mostrar onde ele foi esfaqueado. Ele foi esfaqueado bem do outro lado deste poste telefônico, bem aqui. E então ele correu três metros e caiu. Vamos antes que a polícia venha, porque eles são maus aqui à noite.  - O que ele realmente disse?  - Na verdade ele disse: "Vou matar um negro esta noite". Ele disse o dia todo e quando voltávamos das pegadas Sammy lhe disse: 'Aposto que você não vai matar aquele ali mesmo'. E este era um grande negro, você sabe. E John disse: 'Aposte comigo!'. E Sammy diz: 'Aposto contigo'. E ele diz: 'Não importa a aposta'. Ele andou até lá e disse: 'Ei, você conheceu seu criador?' e ele o esfaqueou. Os olhos do cara rolaram para trás da cabeça e John torceu a faca e depois a puxou para fora. O sangue, quando saiu, bateu em mim e no Sammy.  - Como isso aconteceu quando....?  - Ele sai e mata os negros por diversão. Ele me diz que gosta de ver o medo na cara deles quando morrem. Foi como quando estávamos descendo a River Road, eu estava lhe contando como Sammy chamou um para o carro e John pulou e atirou nele. Bem, dois deles se separaram, e um deles ficou lá, sabe, ele estava se assustando. Acho que ele era jovem ou algo assim, sabe. Sammy começou a espancá-lo na cabeça com uma garrafa que ele tinha. E então John começou a chutá-lo e outras coisas - e quando o tinham no chão sangrando e onde ele não podia se mover, John apenas o pisou até morrer. A única coisa que eu nunca vi John fazer, foi sair e atropelar os negros que ele costumava sair e atropelar. Mas eu vi sangue no carro e.... como eu disse, eu peguei camisas e camisas e coisas assim de debaixo do carro depois que ele as atropelou. Já o vi espancar muitos, muitos pretos muitas vezes e deixá-los para morrer.  - Quantos você diria?  - Quantos? Mais do que eu posso contar com meus dedos das mãos e dos pés.  Como sempre com pessoas violentas, eu perguntei sobre sua infância.  Seus olhos se encheram de lágrimas quando ele me contou como os três irmãos haviam sido constantemente espancados e abusados por seus pais profundamente alcoólatras.  - Desde que me lembro, recebi chicotadas de minha mãe. Ela costumava vir bêbada.... Ela te batia em qualquer lugar que pudesse te bater. Quando ela te chicoteia com uma tábua, se você se mexe e ela te bate em outro lugar, você não deveria ter se mexido.......  É importante sempre dar a tais filhos da dor todo o amor e afeto que pudermos reunir.  Em minhas viagens, muitas vezes me surpreendi com o pouco cuidado que é necessário para que estas pessoas encapsuladas e desanimadas levantem a cabeça novamente e se sintam melhor consigo mesmas.  As pessoas, que se sentem bem consigo mesmas, não vão ferir intencionalmente outras pessoas ou mesmo pensar mal delas. Somente as pessoas que sofrem profundamente desejam prejudicar os outros. Todos os racistas violentos que conheço nestes dias foram, sem exceção, maltratados ou humilhados na infância.  As cruzes e as suásticas são apenas seu grito inepto por nossa ajuda e atenção, e é preciso tão incrivelmente pouco carinho nosso para ajudá-los a sair de seus padrões opressivos.  Cinco anos depois, encontrei algumas das vítimas de Woody, como a família Sarahs, que haviam sido esfaqueadas por Woody durante o sono...(Leia na página 213 o que aconteceu mais tarde).  Suas vidas destroçadas precisavam de alimento semelhante para não serem destruídas pelo medo paralisante e pelo ódio implacável que haviam desenvolvido contra os concidadãos. Saber quão facilmente tal ódio se perpetua levou o novo governo negro na África do Sul a perdoar todos os crimes raciais cometidos sob o apartheid.  Meu amigo Woody começa a entender que como nunca teve ninguém que o ajudasse a curar sua dor, ele a tinha virado contra os negros de uma maneira tão horrível que podia descrever como eles torturaram e assassinaram cada uma de suas vítimas e as jogaram nos rios e pântanos do Mississippi.  - Você geralmente se livrava deles jogando-os em rios e pântanos?  - Oh, sim, muitas vezes os jogamos nos pântanos....  Aqui é para o estado do Mississippi  pois por baixo de suas fronteiras o diabo não desenha nenhuma linha.  Se você arrastar os corpos sem nome de seus rios lamacentos, você encontrará.  Oh, as fábricas das florestas esconderam mil crimes.  O calendário está mentindo quando lê o tempo presente.  Oh, um brinde à terra da qual você arrancou o coração:  Mississippi, encontre outro país para fazer parte!  162 |  |