240 – 245 Part Two – Ideological dipping  
  
Vincents text Spanish 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    Segunda parte  Romanos 7:15, 18-19  ¿Qué sucede con un sueño aplazado?  ¿Se seca como una pasa de uva al sol?  como una pasa al sol?  O se encona como una llaga  ¿Y luego se escapa?  ¿Apesta como la carne podrida?  ¿O se encrespa y se azuza...  ¿como un dulce almibarado?  Tal vez sólo se hunde  como una carga pesada.  ¿O explota?  241  El gueto en nuestras mentes  Treinta años de talleres sobre racismo para estudiantes estadounidenses han reafirmado mi creencia en las buenas intenciones de la gente. Recogerán comida para los guetos o se darán la mano por toda América, como hicieron los estudiantes que se ven a continuación, porque el racismo hoy tiene poco que ver con el color de la piel o la religión.  A menudo oigo a los blancos decir que les gustaría poder adoptar niños negros "para que sean como nosotros".  Así, es su comportamiento diferente el que "culpamos" y del que "nos distanciamos" en nuestro pensamiento racista. El comportamiento diferente con el que formamos a las personas cuando durante siglos excluimos a los negros en EE.UU. o a los gitanos en Europa. O el comportamiento diferente de haber sido formados por culturas y dictaduras opresivas, como muchos de nuestros musulmanes inmigrantes -o nuestros antiguos judíos de Europa del Este- llegaron con.  Nuestra autocomprensión como norteños de "mentalidad liberal" se ve por tanto sometida a la primera prueba real cuando de repente nos enfrentamos a un inmigrante de fuera de "nuestro" territorio, alguien cuyo comportamiento es incomprensible en términos de "nuestros valores".  En la segunda parte veremos cómo, por muy buenas que sean nuestras intenciones, tendemos a reaccionar cuando millones de negros pobres (cristianos) del sur de Estados Unidos o inmigrantes de países musulmanes pobres buscan refugio en el norte con la esperanza de ser considerados finalmente como iguales. ¿Estamos a la altura de nuestros elevados ideales y los incluimos en nuestra comunidad? ¿O huimos del desafío hacia el "racismo evasivo" y les obligamos a entrar en un gueto opresivo, ya sea real o mental?  244  Cegueras ideológicas  (o Deuteronomio 15: 7-11)  En todos los lugares a los que voy me encuentro con una escandalosa incomprensión de la gente hacia el sufrimiento que les rodea. La gente del Norte habla de la pobreza en el Sur, pero es incapaz de ver la pobreza en sus propios guetos. La gente del Este habla de la pobreza de los indios en el Oeste sin ver su propia pobreza negra; la gente del Oeste habla de la pobreza de los negros en el Este, pero no ve la pobreza de los indios en su propia puerta. Y en el Sur no se habla de la pobreza en absoluto.  El ejemplo más llamativo de esta ceguera lo vi en Mississippi cuando me llevó un representante del tipo optimista habitual. Hablaba sin parar de que éste era un país con oportunidades para todos. Todo el mundo puede tener éxito, si sólo lo desea. Cualquiera puede hacerse millonario en diez años. Si uno tiene la fuerza y el deseo, puede salir adelante por sí mismo. Oigo las mismas frases tan a menudo mientras conduzco por una carretera con chabolas a ambos lados, que probablemente no le habría prestado atención si ese día en concreto no hubiéramos pasado por un tramo del delta completamente inundado. Estaba en la parte más pobre del Misisipi, donde no se ve casi nada más que chabolas con tejado de hojalata habitadas por pobres granjeros arrendatarios, cuya única propiedad suele ser sólo una mula y un par de cerdos. El río Misisipi se había desbordado recientemente y un montón de mulas y cerdos ahogados yacían a lo largo de la carretera. La gente se sentaba en los tejados de sus chozas, y en algunos lugares sólo la chimenea sobresalía del agua. Otros remaban alrededor de sus casas en botes tratando de salvar a sus mulas ahogadas.  Después de que hubiéramos conducido por estos alrededores durante una hora, le pregunté si conocía la expresión "dejar que la gente reme su propia canoa", tras lo cual pedí que me dejaran bajar aunque sabía que podrían pasar días antes de que me volvieran a llevar a esa parte del Mississippi.  Un día paseaba por la calle en Detroit con una mujer negra que había sido Pantera Negra cuando tenía dieciséis años, pero que ahora era trotskista y feminista. Íbamos de camino a una reunión trotskista, así que debía ser un viernes. Siempre voy a esas reuniones los viernes en las grandes ciudades, ya que suelen servir café y pastel gratis. Los domingos y los miércoles suelo ir a reuniones de café en las iglesias. En una iglesia, normalmente sólo se tarda una hora en tomar el café, pero con los trotskistas hay que pasar por un infierno antes de obtener la recompensa final. A menudo tienes que sentarte a través de un rígido sermón de tres horas sobre la salvación de las "masas", pero luego, por otro lado, te lanzas sobre el pastel con mucha más alegría después. Pues bien, este viernes, cuando íbamos de camino a nuestra reunión de la tarta para las masas, nos cruzamos con un mendigo en la calle con la mano extendida. Entonces ocurrió lo que menos esperaba: la mujer rechazó totalmente al mendigo, apartando su mano de un golpe. Me quedé bastante sorprendido y le pregunté por qué no le había dado dinero, ya que sabía que tenía algo. "Ese tipo de tonterías tienen que esperar hasta después de la revolución", respondió. Lo pensé un poco y luego pregunté de forma ligeramente provocativa: "Bueno, pero ¿y si la revolución no llega en su vida?". No se habló más del tema.  A diferencia de la clase media, de la que proceden estos dos ejemplos, la gente de la clase alta suele ser conmovedoramente servicial con los pobres y sus sufrimientos, si los ven por casualidad. Encontré un ejemplo conmovedor de esto en Gainesville, Florida, cuando vivía con un hombre rico que tenía una compañía de seguros. Un día le acompañé cuando estaba ayudando a un campesino a sacar su única mula de un agujero de barro en el que había caído. El campesino estaba sumergido en el pozo de barro, con el agua hasta el cuello, luchando por mantener la cabeza de la mula fuera del agua, mientras el hombre rico estaba sentado en su helicóptero intentando sacar a la mula. La situación era tan parecida a una caricatura de un periódico comunista que no podía evitar reírse, pero ni el proletario ni el capitalista le veían la gracia. Sería perfecto que el propio rico cayera en el pozo de barro, pensaba yo. Mi piadosa esperanza se hizo realidad, pues poco después, cuando aterrizó y se acercó al pozo de agua, resbaló en el barro y se rompió, por desgracia, una pierna. Como tendría que guardar cama durante algún tiempo, me permitieron tomar prestado su Mercedes, y fue durante uno de mis viajes en él que encontré la choza de Linda en una carretera secundaria desierta.  Un día, el millonario playboy Tommy Howard (página 170) me recogió en su Jaguar y me llevó a una lujosa estación de esquí en la que gastó toneladas de dinero para conseguir "chicas".  Pero le impresionó tanto mi lema de vagabundo, "La seguridad es estar en la carretera sin dinero", que primero me dio las llaves de su lujosa casa, pero poco después encontró su vida de pareja tan vacía que vendió todos sus negocios para "vivir según su filosofía de vagabundo" y pasó los siguientes 7 años haciendo autostop y viajando por todo el mundo. En África hizo su primer amigo negro. La ironía era que vivía en una ciudad con un 50% de negros, pero nunca había tenido un negro en su casa, a excepción de aquellos con los que venía haciendo autostop. et mi sociología vagabunda me había enseñado hace tiempo que mi filosofía de bolsillo de outsider para encontrar la felicidad y la seguridad sería una ofensa si se convertía en ideología. Tanto si no tienes nada como si tienes mucho dinero, es una ceguera arrogante hacia todos aquellos que por desgracia se han visto obligados a quedarse sin hogar y en la pobreza. El hecho de que Tommy pudiera mudarse a una enorme autocaravana en la que escribió su libro de viajes "La máquina de la libertad" -mientras que yo podía viajar en mi furgoneta personalizada dando conferencias sobre "la libertad de decir sí"- demostraba de nuevo nuestro privilegio blanco compartido en una sociedad sin libertad.  De las cartas  247 |  |