[Google translation from French original]

"We must not celebrate the 20th anniversary of the Durban conference"

FIGAROVOX / TRIBUNE - As the United Nations prepares to celebrate the 20th anniversary of the conference against racism, which took place in Durban in 2001, Simone Rodan-Benzaquen recalls the violence of the anti-Semitism that prevailed there, in name of a pro-Palestinian anti-racism.

July 19, 2021

By Simone Rodan-Benzaquen

Le Figaro

<https://www.lefigaro.fr/vox/monde/nous-ne-devons-pas-celebrer-le-20e-anniversaire-de-la-conference-de-durban-20210719>

"The conference became an opportunity to attack Israel and invoke the infamous claim that Zionism is a form of racism." Wikimedia Commons

Simone Rodan-Benzaquen is director of the American Jewish Committee (AJC) for Europe.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yesterday, the Czech Republic was the 9th country to announce that it would not participate in the 20th anniversary of the infamous United Nations World Conference against Racism in 2001 in Durban (South Africa). The event is scheduled to take place on September 22 of this year, in accordance with a United Nations General Assembly resolution adopted on December 31, 2020.

How come countries such as the Czech Republic, Austria, Australia, Canada, Hungary, Israel, the Netherlands, the United Kingdom and the United States have decided not to participate at a conference supposed to unite around the noble cause of the fight against racism?

The reason was expressed in spectacular fashion by Canadian professor and former justice minister Irwin Cotler at the first lecture: "If September 11 was the Crystal Night of terror, then Durban would have been the Mein Kampf", he wrote.

The first Durban conference in 2001, which was held a few days before the terrorist attacks of September 11, indeed constituted a terrible setback for the universalist struggle against racism, perverting and instrumentalizing this cause against Zionism, Israel and the Jews.

Jewish human rights activists in Durban have been physically intimidated and threatened, with crowds shouting at them, "'You do not belong to the human race!'

The conference became an opportunity to attack Israel and invoke the infamous claim that Zionism is a form of racism. Even worse than the conference itself was the NGO Forum, in which many participants openly expressed their hatred towards Israel and towards the representatives of Jewish NGOs who attended the event. "We don't even go to the bar or the toilet alone anymore," wrote Joëlle Fiss, President of the Union of European Jewish Students (EUJS) at the time, in her "Durban newspaper" published by AJC at the era. "Some of the group no longer wear their badges. Others traded in their kippahs for caps. "Jewish human rights activists in Durban were physically intimidated and threatened, with crowds shouting at them," You do not belong to the human race! "

During the march led by “pro-Palestinian militants,” which had gathered thousands of participants, a sign read: “Hitler should have finished the job.” Nearby, some were selling the most famous anti-Palestinian leaflets. Jews, "The Protocols of the Elders of Zion". Most of those present were shocked and scared.

The head of the American delegation, the late Tom Lantos (D., Calif.), Declared: “For me, who lived the horrors of the Holocaust, it was the most sickening hatred of the Jews that I have seen since the Holocaust. Nazi period. "

The reality is that Durban marked a turning point or even a starting point in the way anti-Semitism manifests itself today.

Over the past twenty years, despite the incomprehensible perseverance of the United Nations and some of its member states to follow up on the first edition, the most important states of the "western bloc" have rightly refused to participate in the 2009 conference in Geneva and Durban III in 2011.

The reality is that Durban marked a turning point or even a starting point in the way anti-Semitism manifests itself today. Jews are no longer hated in the name of racism but in the name of anti-racism, embodying for these new militants the dominant and oppressive white par excellence.

During the last war between Israel and Hamas in Gaza, followers of “woke” or decolonial concepts, notably in the United States, were the first to condemn Israel in the name of “racial justice”, the deviation of the anti-racism being felt more than ever.

The anti-Semites have always placed the Jews at the center of their imagination by projecting on them all that is hateful and bad in the world. Today, it is Israel and Zionism which is for these ideologues at the heart of the main evils of the planet. To condemn the State of Israel as a "racist", "colonial" or "genocidal" state by assimilating it to the South African or sometimes Nazi apartheid regime is to ostracize it, even to condemn it to destruction. . We do not argue with the absolute enemy, we eliminate it.

70% of French Jews have already experienced an anti-Semitic aggression and (...) this reality is even more important among the youngest.

It is no wonder that over the past twenty years Jews have been attacked and even killed in the name of "defending the Palestinians". This was the motive of Mohamed Merah to kill Jewish students in Toulouse in 2012, it was the leitmotif of those who marched in the streets of several cities two years later shouting "Death to the Jews". For the past two decades, the question of the very existence of the State of Israel has been used as one of the ideological backbones of Islamists and the far left. As a result, anti-Semitism has grown across Europe and studies published over time have shown that Jews are not only increasingly worried, but that many have fallen victim to anti-Semitism. The latest study by AJC in partnership with the Foundation for Political Innovation (Fondapol) on the perceptions of Jews in France, published in 2020, revealed that 70% of French Jews have already experienced anti-Semitic aggression and that this reality is even more important among the youngest.

On numerous occasions over the past two decades, European leaders have pledged not only to combat anti-Semitism, but also to recognize the anti-Semitic nature of hatred linked to Israel.

When France adopted the IHRA's Working Definition on anti-Semitism, President Macron even went one step further by specifying that "anti-Zionism is one of the modern forms of anti-Semitism". In Germany, Chancellor Merkel, who had denounced anti-Semitism on numerous occasions, called anti-Zionism "not legitimate".

If these leaders, if the European nations are seriously determined to fight this "new anti-Semitism", if they are committed to the universalist fight against racism, then they have no choice but to follow the example of other European countries and boycott Durban 20.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Original :

«Nous ne devons pas célébrer le 20e anniversaire de la conférence de Durban»

FIGAROVOX/TRIBUNE - Alors que les Nations Unies s'apprêtent à célébrer le 20e anniversaire de la conférence contre le racisme, qui s'est déroulée à Durban en 2001, Simone Rodan-Benzaquen rappelle la violence de l'antisémitisme qui y sévissait, au nom d'un antiracisme pro-palestinien.

Par Simone Rodan-Benzaquen

Publié le 19/07/2021 à 14:39

<https://www.lefigaro.fr/vox/monde/nous-ne-devons-pas-celebrer-le-20e-anniversaire-de-la-conference-de-durban-20210719>

«La conférence est devenue l'occasion d'attaquer Israël et d'invoquer l'allégation infâme selon laquelle le sionisme est une forme de racisme.» Wikimedia Commons

*Simone Rodan-Benzaquen est directrice de l' AJC (American Jewish Committee) pour l'Europe.*

Hier, la République tchèque a été le 9e pays à annoncer qu'il ne participerait pas au 20e anniversaire de la tristement célèbre conférence mondiale contre le racisme organisée par les Nations unies en 2001, à Durban (Afrique du Sud). L'événement doit avoir lieu le 22 septembre de cette année, conformément à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le 31 décembre 2020.

Comment se fait-il que des pays tels que la République tchèque, l'Autriche, l'Australie, le Canada, la Hongrie, Israël, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis aient décidé de ne pas participer à une conférence censée rassembler autour de la noble cause de la lutte contre le racisme ?

La raison a été exprimée de façon spectaculaire par le professeur canadien et ancien ministre de la Justice Irwin Cotler lors de la première conférence : «*Si le 11 septembre a été la Nuit de Cristal de la terreur, alors Durban aura été le Mein Kampf*«, a-t-il écrit.

La première conférence de Durban en 2001, qui s'est tenue quelques jours avant les attaques terroristes du 11 septembre, a en effet constitué un terrible revers pour la lutte universaliste contre le racisme, pervertissant et instrumentalisant cette cause contre le sionisme, Israël et les Juifs.

Les militants juifs des droits de l'homme à Durban ont été physiquement intimidés et menacés, des foules leur hurlant : "« Vous n'appartenez pas à la race humaine ! ».

*Simone Rodan-Benzaquen*

La conférence est devenue l'occasion d'attaquer Israël et d'invoquer l'allégation infâme selon laquelle le sionisme est une forme de racisme. Pire encore que la conférence elle-même, il y a eu le Forum des ONGs, au cours duquel de nombreux participants ont ouvertement exprimé leur haine envers Israël et envers les représentants des ONGs juives qui ont participé à l'événement. «*Nous n'allons même plus au bar ou aux toilettes seuls*», a écrit Joëlle Fiss, Présidente de l'Union des Étudiants Juifs Européens (EUJS) à l'époque, dans son "*journal de Durban*” publié par AJC à l'époque. "*Certains membres du groupe ne portent plus leur badge. D'autres ont troqué leur kippa pour une casquette*". Les militants juifs des droits de l'homme à Durban ont été physiquement intimidés et menacés, des foules leur hurlant : «*Vous n'appartenez pas à la race humaine* !«.

Lors de la marche conduite par des «militants pro-Palestiniens», qui avaient rassemblé des milliers de participants, on pouvait lire sur une pancarte : «*Hitler aurait dû finir le travail*.« À proximité, certains vendaient le plus célèbre des tracts anti-juifs, «*Les Protocoles des Sages de Sion*«. La plupart des personnes présentes étaient choquées et effrayées.

Le chef de la délégation américaine, le regretté Tom Lantos (D., Calif.), déclarait : «*Pour moi, qui ai vécu les horreurs de la Shoah, ce fut la haine des Juifs la plus écœurante que j'ai vue depuis la période nazie.*«

La réalité est que Durban a marqué un tournant voire un point de départ dans la manière dont l'antisémitisme se manifeste aujourd'hui.

*Simone Rodan-Benzaquen*

Au cours des vingt dernières années, malgré l'incompréhensible persévérance des Nations unies et de certains de ses États membres pour assurer le suivi de la première édition, les états les plus importants du «bloc occidental» ont à juste titre refusé de participer à la conférence de 2009 à Genève ainsi qu'à Durban III en 2011.

La réalité est que Durban a marqué un tournant voire un point de départ dans la manière dont l'antisémitisme se manifeste aujourd'hui. Les Juifs ne sont plus haïs au nom du racisme mais au nom de l'antiracisme, incarnant pour ces nouveaux militants le blanc dominateur et oppresseur par excellence.

Lors de la dernière guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, des adeptes de concepts «woke» ou décoloniaux, notamment aux États-Unis, ont été les premiers à condamner Israël au nom d'une «justice raciale», le dévoiement de l'antiracisme se faisant plus que jamais ressentir.

Les antisémites ont toujours placé les Juifs au centre de leur imaginaire en projetant sur eux tout ce qui est haïssable et mauvais dans le monde. Aujourd'hui, c'est Israël et le sionisme qui est pour ces idéologues au cœur des principaux maux de la planète. Condamner l'État d'Israël comme un «état raciste», «colonial» ou «génocidaire» en l'assimilant au régime d'apartheid sud-africain ou parfois nazi, c'est l'ostraciser, voire le condamner à la destruction. On ne discute pas avec l'ennemi absolu, on l'élimine.

70% des Français juifs ont déjà vécu une agression antisémite et (...) cette réalité est encore plus importante chez les plus jeunes.

*Simone Rodan-Benzaquen*

Il n'est pas étonnant qu'au cours des vingt dernières années, des Juifs aient été attaqués et même tués au nom de la "défense des Palestiniens". Ce fut le motif de Mohamed Merah pour tuer des élèves juifs à Toulouse en 2012, ce fut le leitmotiv de ceux qui ont défilé dans les rues de plusieurs villes deux ans plus tard en criant «Mort aux Juifs». Au cours des vingt dernières années, la question de l'existence même de l'État d'Israël a été utilisée comme l'une des colonnes vertébrales idéologiques des islamistes et de l'extrême-gauche. En conséquence, l'antisémitisme a progressé un peu partout en Europe et des études publiées au fil du temps ont montré que les Juifs sont non seulement de plus en plus inquiets, mais que nombre d'entre eux ont été victimes de l'antisémitisme. La dernière étude de l'AJC en partenariat avec la Fondation pour l'Innovation Politique (Fondapol) sur les perceptions des Juifs en France, publiée en 2020, a révélé que 70% des Français juifs ont déjà vécu une agression antisémite et que cette réalité est encore plus importante chez les plus jeunes.

À de nombreuses reprises au cours des deux dernières décennies, les dirigeants européens se sont engagés non seulement à lutter contre l'antisémitisme, mais aussi à reconnaître la nature antisémite de la haine liée à Israël.

Lorsque la France a adopté la Définition de Travail de l'IHRA sur l'antisémitisme, le Président Macron a même fait un pas de plus en précisant que «l'antisionisme est l'une des formes modernes de l'antisémitisme». En Allemagne, la chancelière Merkel, qui avait dénoncé l'antisémitisme à de nombreuses reprises, a qualifié l'antisionisme de "non légitime".

Si ces dirigeants, si les nations européennes sont sérieusement décidées à combattre ce « nouvel antisémitisme », s'ils sont attachés à la lutte universaliste contre le racisme, alors ils n'ont pas d'autre choix que de suivre l'exemple d'autres pays européens et de boycotter Durban 20.