Badirudi albiste direla eraso matxistak. Albiste dira, gure aurkako biolentzia desnaturalizatzea lortu dugulako. Indarkeria sinbolikoa arrakalatzen ari garelako. Normala deitzen ziotena jada ez delako hainbeste. Ez dago disputan albistea atera edo ez: garaipen feministen adierazle. Ez dago disputan esan ala ez, baina bai *nola*esan. Zein den kontakizuna, errelatoa. Zein den errealitatea, zein fikzioa. Medioak aparatu funtsezkoa baitira hegemonia patriarkala indartzen eta mantentzen jarraitzeko.

Baina, azken boladan badirudi garaipen horien atzerakada ere ikusteko tartea izan dugula. Mezu eta jarrera erreakzionarioak indarra hartzen ari direla konturatu gara, borroka feministaren lorpenekiko erantzun gisa. Gizonek euren pribilegioak arriskuan ikusten dituzte, eta jarrera gero eta oldarkorragoak hartzen dira. Batez ere sare sozialetan zabaltzen ari den mezua da hau, izan ere, mezu faltsuak modu azkarrean zabaltzeko, iraintzeko, gorputzen gaineko kontrolerako bideak ere badira sare sozialak.

Askotan esan dugun moduan emakumeok jasandako indarkeriak ugariak dira, baina erro bakarra dute. Sistema heteropatriarkal kapitalista eta koloniala. Izan ere, neoliberalismoak buru asko dituen monstruo bakar batek bezala ekiten du munduko emakumeon eta herrion kontra. Eta guk, aurre egiten diogu eta aldarrikatzen dugu; eremu ideologikoan, politikoan, kulturalean, juridikoan, ekonomikoan… makroan eta mikroan. Ez da jarrera bat, pribilegioak dira. Indarkeriarik gabeko gorputz eta lurraldeen alde errebelatzeko beharra jartzen dugu mahaigainean.

Era berean, indarkeria forma berriek autodefentsarako tresnak birpentsatzearen beharra ekartzen dute. Eta, guk argi daukagu aliantza feministetatik, antolakuntzatik, borrokatik jarraitu behar dugula konponbidea osatzen. Izan ere, gizon askok, oraindik, konplizitatea, justifikazioa eta indarkeria matxistak desagerrarazteko eta salatzeko konpromiso falta izaten jarraitzen duzue. Argi esaten dizuegu: konponbidea ez bazarete arazoa zarete. Eta, zer da ba arazoa izatea? Eraso bat salatzean gure hitza zalantzan jartzea, erasoren bat jasan dugunean errua guregan jartzea. Erasotzailea seinalatu, baina zuen jokaerak ez errebisatzea, indarkeriaren aurrean erantzukizunik ez hartzea.

Eta, erantzukizuna hartzea, ardura hartzea, ez da soilik modu indibidualean ulertu beharreko kontua. Modu kolektiboan ere ardurak hartu behar dira: beharrezkoak dira norabide honetan inbertsioak egitea; inbertsioak hezkuntzan, esparru anitzetako profesionalentzako formakuntzan, erasotuak direnentzako baliabide erreal eta efektiboak ezartzea ere ardura hartzea da. Ez dugu polizia gehiago behar segurtasunaren izenean, ez dugu kontrolean inbertsiorik nahi.

Justifikazio gisa beldur izan behar dugula kontatzen digute. Kontuz ibiltzeko. Ekiditeko leku eta pertsona ezezagunak, saihesteko desorduak. Badaezpada ere, etxeratze kolektiboetan egiteko bueltako bidea. Hartzeko ardura eraso ez diezaguten. Kontatzen digute haserrearen eta amorruaren kudeaketa pedagokikoa dela beti gure bidea eta patua. Antortxak ateratzea ez omen da zilegi, eta, bapatean, gure erantzuna eraso bihurtzen da. Berriro diogu, konponbidea ez bazarete, arazoa zarete. Errelato patriarkalei salaketa feministarekin erantzungo diegu. Izuaren eta menderakuntzaren saiakerari boteretze kolektiboarekin aurre egingo diegu.

Borroka eta errelatoa elkarrekin egiten ditugun bitartean etorkizuna egongo da, eta gurea izango da!

Gora borroka feminista!

Parece que son noticia las agresiones machistas. Son noticia porque hemos conseguido desnaturalizar la violencia contra nosotras. Porque estamos agrietando la violencia simbólica. Porque lo que llamaban normal ya no lo es tanto. No está en disputa sacar o no la noticia: un indicador de victorias feministas. No está en disputa si decirlo o no, pero sí cómo decirlo. «Cuál es el relato». Cuál es la realidad, cuál la ficción. Los medios son un aparato fundamental para seguir fortaleciendo y manteniendo la hegemonía patriarcal.

Pero, últimamente parece que también hemos tenido margen para ver el retroceso de esas victorias. Nos hemos dado cuenta de que los mensajes y actitudes reaccionarias van cobrando fuerza como respuesta a los logros de la lucha feminista. Los hombres ven peligrar sus privilegios y se adoptan actitudes cada vez más agresivas. Este es un mensaje que se está difundiendo sobre todo en las redes sociales, ya que las redes sociales también son vías para difundir mensajes falsos de forma rápida, para insultar, para ejercer control sobre los cuerpos.

Como hemos dicho muchas veces, las violencias sufridas por las mujeres son numerosas, pero sólo tienen una raíz. El sistema heteropatriarcal capitalista y colonial. Porque el neoliberalismo actúa como un solo mónstruo con muchas cabezas contra las mujeres y los pueblos del mundo. Y nosotras, lo combatimos y lo reivindicamos; en el ámbito ideológico, político, cultural, jurídico, y económico. No es una actitud, son privilegios. Ponemos encima de la mesa la necesidad de rebelarnos en favor de cuerpos y territorios sin violencia.

Asimismo, las nuevas formas de violencia conllevan la necesidad de repensar los instrumentos de autodefensa. Y, nosotras tenemos claro que la solución se conforma desde las alianzas feministas, desde la organización y desde la lucha. Y es que todavía hay muchos hombres que siguen teniendo complicidad, justificación y falta de compromiso para erradicar y denunciar las violencias machistas. Os lo decimos claro: si no sois la solución sois el problema. Y, ¿qué es ser el problema? Cuestionar nuestra palabra al denunciar una agresión, poner la culpa sobre nosotras cuando hemos sufrido una agresión. Señalar al agresor, pero no revisar las propias conductas, no asumir responsabilidades ante la violencia.

Y, asumir la responsabilidad, responsabilizarse, no es sólo una cuestión individual. También hay que asumir responsabilidades colectivas: son necesarias inversiones en esta dirección; inversiones en educación, en formación para profesionales de diferentes ámbitos, es también responsabilizarse creando recursos reales y efectivos para las agredidas. No necesitamos más policía en nombre de la seguridad, no queremos inversiones en control.

Nos cuentan, como justificación, que debemos tener miedo. Que tengamos cuidado. Que evitemos lugares y personas desconocidas. Nos cuentan que la gestión pedagógica de la ira y la rabia es siempre nuestro camino y destino. Dicen que no es lícito sacar las antorchas y, de repente, nuestra respuesta se convierte en un ataque. Insistimos, si no sois la solución, sois el problema. Responderemos a los relatos patriarcales con denuncia feminista. Combatiremos el intento del terror y la dominación con el empoderamiento colectivo.

Borroka eta errelatoa elkarrekin egiten ditugun bitartean etorkizuna egongo da, eta gurea izango da!

Gora borroka feminista