

$$
\begin{aligned}
& \text { عن المارد }
\end{aligned}
$$



©
دار التقدم
موسكو

> تر جمة الياس شاهين

В. И. Ленин<br>О КАРИКАТУРЕ НА МАРКСИЗМ<br>Н ОБ «ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОМ ЭКОНОМИЗМЕ»<br>Ha арабском лвнке

19vo التر جمة الى اللغة العربية - دار التقدم (C)
طبع فى الاتحاد السوفييتى
(ا ان احلدا لن يشوه سمعة الاشتر اكية_الديموقراطية الثورية اذا لم تشوه بنفسها سمعتها " . هذا القول المأثور يتعين دائما على الما المر اء ان ان الم يتذكره وان يستعيده فى مجال بصره حين تنتصر هذه الموضوعة
 توضع على الاقل فى جلول الاعمال ؛ وحين (ا ينقضن " عليها ، عدا الاعلداء اللافرين والجديين ، اصذقاء يشوهون سمعتها بلا مرد
 الاشتر اكية_الديموقراطية الروسية . فان انتصار الماركسية فى الحزكة الثورية قد رافقه ، فى مستهل العقد العاشر من القرن التاسع عشر ؛ ظهور الكار يكاتور عن الماركسية بصورة (ا الاقتصادية " فـى ذلك
 استطاعوا 6 بدون النضال المديد ضلدها ، ال ال يذودوا عن اسس النظرية

 التى انتصرت فى الحركة العمالية الجماهير ية فى عام مختلفة ، منهأ تطبيق شعار (1 مقاطعة. اللوما القيصرى " ( ع ) تطبيقا

صصحيحا فى مرحلة اهم معارك الثورة الروسية ، فى خخريف 0ه19 ؛ والتى تعين عليها ان تكابد - وتقهر فیى غمرة النضال ـ الكاريكاتور
 فى المرحلة التى اثار فيها الكسينسكى وغيره ضجة كبر ى ضد الاشتر اك

فى اللدوما الثالث (0) وهكذا هو الحال الآن ايضا . فان الاعتر اف بان هذه الحر الحا


 عن ظهر قلب هذه الكاليمة ، ويحملون الى العمال اشد الئشوش
 السابقة . ان الرأسمالية قد انتصرت، ــوالهنا لا داعى الى التفكير فى

 فى روسيا . ان الامبر يالية قل انتصر ت ، - ولهذا لا دالـا داعى الى التفكير
 الامبر ياليون " المعاصرون . ومثالا على هذه الامز جة ، على هبا الكار يكاتور عن الما ركسية ، تتبلى مقالة ب . المنشورة اعلاه ، والتى تعطى للمرة الاولى تجربة عرض ادبا نوعا لذبذبات الفكر التى لوحظات فى بعض حلقات حزبنا فیى الخارج

هن بن باية عام 1910 . ولو ان ( الاقتصادية الامبر يالية ) انتشرت فی صفو فن المار كسيين
 فى الازمة ال<برى المعاصرة (V) التى تعانيها الاشتراكية ؛ لكان

ذلك ضربة جاية جدا الى اتجاهنا ـ وحزبنا : ـلان ذلك كان من

 اهم الاخطاء على الاقل هن الاخططاء التى لا عد" لها الواردة فـى مقالة
 بححد ذاته ، ومهجما ادى ذلك فى اغلب الاحيان الى علك بالـى منتهى البدائية لحقائق اولية فى منتهى البدائية ، يعرفها ويغهمها القارئ




الامبريالية "الجديل .

1 - الموقف الماركسى من الحروب
ومن ( الدفاع عن الوطن هِ
ان ب . كيبيغسكى واثق هو نغسه ويريد ان يؤكد للقارئ


 العموم فى مسألة الديموقر اطية ، وانه (ا خائن ) ( الهالالان المزدو جان


 جزئية ومنفردة ، وعمل الى ايراد الحجج والاعتبارات وخالافها حتى تبين فى الحال انه ينحرف عن الماركسية على طول الخط

بالضبط . خذوا الفقرة ب ( القسم Y ) فى مقالة ب .




 يعنى ، بنظره ، (ا الموافقة على خيانة الاشتر اكيين_الوطنيين الفرنسيين والبلجيكيين الذين يدانعون عن هـر هذا الاستقلال " (استقالال فرنسا



 تقر ير الهيري ، ضلد الوطن ومعه " . هكذا يكتب ب . كييفسكى . ومن الو اضح انه لم يفهم قر ار ات اتنا

 اخرى معنى الككلام الروسى الواضح

 يبدأ بالكلمات التالية : ( ان جوهر الحرب الحان الحالية الفعلى يتلخص "

فى وفى ...
فالمقصود هنا الحرب الحالية . ومن المستحيل ان يقال هنا
 ينبغى التمييز بين الظاهرى والفعلى ، بين الظاهر والجوهر ، بين القول

والفعل . ان الاقوال بصلد الدفاع عن الوطن فى هذه الحر ب تصور.
 المستعمرات ، من اجل نهب اراضى الغير ، والخ . وطنية . ولكى لا تبقى اقل امكانية لتشويه نظراتنا : يضيف القا القرار متطعا خاصا عن (ا الحروب الوطنية فعلا " التى " وقعت على الاخلى الاخص

. " |NVI - IVA9 فى مرحلة سنوات يوضح القرار انه (॥ قامت فى اساس ") هذه الحروب الوطنية (ا فعلا ") (ا عملية مديدة من حركات وطنية جماهيرية ، ونضال ضد

الاستبداد والاقطاعية ، واطاحة بالنير القومى ... ". . هذا واضح ، على ما يبدو ؛ أليس كذلك والك الدفاع عن الوطن فى الحرب الامبريالية الحالية التى نجمت عن جميع

 الشُعب ، لانها حرب غير وطنية . ان كلمات (ا الدفاع عن الوطن " فى الحرب الوطنية فعلا ليِيت البتة خداءا ؛ ونحن لسنا البتة ضلد هذه الحرب . فان مثل هذه الاحروب؟ ( الوطنية فعلا ) قد وقعت (اعلى

 الوطنية فعلا عن الحرب الامبريالية المستورة بشعار ات وطنية كاذبة . ويعنى بالضبط : - لاجل التمييز 6 يجب ان ان نرى ما ما اذا كانت تقوم " فی الاساس " "( عملية مديدة من حركات وطنية جماهيرية " ،

من (ا اطاحة بالنير القومى ") . وفى القرار عن (ا المسالذة ") ، جاء صر احة : ه( ان الاشتر اكيين-
 ای الحروب التى ليست امبريالية بل التى وقعت ، مثلا " (لا حظوا
 الاطاحة بالنير القومى ..." . فهل كان ال هان بوسع قرار حز بنا فی عام 1910 ان انححدث عن الحروب الوطنية التى وقعت ميملات لها فى سنوات 1VVI - IVA9 ، ويشير الى اننا لا ننكر الاهمية الابيجابية لهذه الحروب ، اذا كان لا يعتبر نشوب مثل هذه الحروب امر امرا ممكنا فى الوقت الحاضر ايضا ؟ واضح انه لم يكن بوسعه . ان كراس لينين وزينوفييف ॥ الاشتر اكية والحرب") هو تعليق على قرارات حز بنا ، ای تفسير هبسبط لها ـ وفى هذا الكراس ، كـ كتب فى الصفحة ه بكل الوضوح ان (الاشتر اكيين كانوا يقرون ولا يزالون يقرون الآن بما يتسم به الدفاع عن الوطن او الحو الحر الو الدفاع الداعية
 (॥اسقاط النير الاجنبى ") . ويساق مثل : ايران على رانى روسيا ؛
 دفاعية 6 ايا كان البادئ ، وكل اشت اشتراك اكى سيتمنى انتصار الدول
 (( الكبر ى ) المضطهزة ، المستعبدة ، النهابة )" . صلر الكراس فى آب 1910 ، بالالمانية والفرنسية 6 وب.

 بصلد شعار الدفاع عن الوطن 6 ولا على القرار بشأن المان المسالمة 6 ولا على تفسير هذين القرارين فى الكر الـى واحلة ! وهنا نتساءل : هل نقترى ، يا ترى ، على بـ ب . كييفسكى
 النى لم يعترض منذ آذار 1910 على نظرات حز ات اتنا الى الحرب
 الهصير ؛ الى فى مقالة يزعم انها تتناول مسألة فألة جزئية ، عدم فـهم مذهل للمسألة العامة ؟
ان ب . ك كييغسكى ينعت شعار الدفاع عن الوطن بانه شعار

 يفهموا معناه ، دون ان يمعنوا الفكر فی القضية ، م مكتفين بحفظ الكلمات دون تحليل معناها
 مفهوم علمى ما من ميدان الاقتصاد او من ميدان الوان السياسة 6 وما ذلك ؟ كلا . انه بكل بساطة التعبير الاكثر رواجا الجميع 6 وهو احيانا مجرد تعبير تافه ضيق الافقت يعنى تبرير الحر الحر الا
 يكونها غير الامر التالى 6 وهو ان ان بمقدور التافهين الضيقى الافق ان
 فى حين ان الماركسية ، دون ان تهبط بنفسها الى درك التفاهة وضيق

 اللديموقراطية او البروليتاريا ؛ وبهذا المعنى حربا شا شاعية عادلة ؛ وما اللى ذلك .
ان شعار الدفاع عن الوطن هو فى اغلب الاحيان تبرير للحرب غير واع، تافه، ضيق الافق ، مرفق بالعجز عن اجراء تحن الحليل تار يخنى لاهمية ومعنى كل حرب بمفردها


 ( |NVI - IVへ9

 الغير ( وهكذا هى حرب 1918-1917 - الا 191 الاقاويل بصدد الدفاع عن الوطن هى فى هذه الحال (ا خداع كلى الش الشعب ") .
 الحر ب هى استمرار للسياسة. يِجب ان ندرس سياسة ما قبل الحِرب، السياسة التى تؤدى وأدت الى الحرب . اذا كانت السياسة امبريالية ، ایى اذا كانت تدافع عن مصالح الر أسمال المالى ، وتنهب وتضطهر الـن المستعمرات وبلدان الغير ، فان الحرب التى التى تنجم عن هذه الساع السياسة هى كذلك حرب امبريالية . واذا كانت السياسة وطنية تحررية ك اى اذا كانت تعرب عن حركة جماهيرية ضد النير القومى ، فان

الحرب التى تنجم عن سياسة كهذه هى حرب اوب وطنية تحررية . ان التافه الضيت الافق لا يغه الا
 بلادى " ، دون ان يستوضح لاى غرض تـخاض الحرب ، الى طـ طبقات
 مستوى هذا التافه الضيق الافق حين يقول : ها هم الالمان المان قد احتلوا بلجيكا ، وهذا يعنى من وجهة نظر حق الامم فى تقرير مصيرها ان ان الا (الاشتر اكيين-الوطنيين البلجيكيين على حق " ؛ ؛ او : ها ها هم الالمان المان


يسر") ، لان " الامر يبلغ ارضا تسكنها الامة المعنية " (لا ارض امة
انرى
من الهـم بالنسبة للتافه الضيق الافق ان يعرف اين تقف
 لاى غرض تخاض الحرب المعنية ، التى يمكن ان تنتصر فيها هذه

العساكر تارة وطورا تاللك
لاى غرض تخاض الحرب المعنية؟ لقد اشير الى هذأ فى قرارنا ( الذى يرتكز على سياسة الدول المتحار بة ، على السياسة التى انتهجتها
 تحارب من اجل الاحتفاظ بالمستعمر ات المغتصبة ومن اجل نهب تركيا ، وما الى ذلك . والمانيا تحارب لكى تلنى تنزع لنفسها المستعمر ات ات ، ولكى تنهب هى ذاتها تركيا ، وما الى ذلك . لنفترض انى ان الالما حتى باريس وبطرسبورغ . فهل يتغير طابع الحرب المعنية هن جراء


 مثلا ، بولونيا ، وما الى ذلك ، ولكنهما لن يتلخصا اطلاقا فى فرض الـو نير اجنبى على الفرنسيين او على الروس . ان جولى
 تجرى لان طرفا يطيح بالنير القوهى والطرف الآخر يدافع عنـ ونه . الحرب تجرى بين فريقين من الظالمين 6 بين فريقين من قطاع الطرق لتقرير كيفية تقاسم الغنيمة ، لتقرير من ذا الذئى سينهب تركيا

والمستعمرات
وبايجاز نقول ان الحرب بين الدول الكبرى الامبريالية ( ای

التى تظلم جملة كاملة من الشعوب الاخرى ، وتشبكها فى شباك التبعية للر أسمال المالى وoا الى ذلك ) او بالتحالف معها هى حر با امبر الا


هذه الحرب هو خلداع 6 هو تبرير لها .
 المظلومة ( مثلا ، شُعوب المستعمرات ) ، فهى حرب وبر وطنية فعلا .



 الوطنى التام 6 فى سبيل الاستقالال التام 6 ضد الالحاق هما الشى نفسه ، وليس بوسع الاشتراكيين ان يرفضوا خوض نضال كال كهذا


يكفوا عن ان يكونوا اشتراكيين ،
 يزعم ان بليخانوف قد اشار الى الصلة بين حق الامم فی تـ تقرير مصيرها والدفاع عن الوطن ! ان ب ب ـ كـييفساكى قلد صدق بليخانوف فى ان هذه الصلة هى كذلك بالفعل 6 مثلما يصورها بليخانوف . وحين صدق ب . كييغسكى بليخانون ، خاف وقر الـو انه يجب انكار حق الامم فى تقرير مصيرها لكى يتخلص من استنتاجات بليخانوف فـو ان الثقة ببليخانوف كبيرة ، والخوف كبير كذلك ، ولكا ولكنه لا اثر البتة لامعان الفكر فيما يقوم خطأ بليخانوض ! لاجل تصوير هذه الحرب بصورة حرب وطنية ، يستشهد الاشتر اكيونـالشوفينيون بحق الامم فن تقرير مصيرها . ان النضال

الصححيح ضلدهم واحلد لا غير : يـجب ان نبين الن هذه الحرب ليست نضالا يجرى لاججل تحرير الامم • بل لاجل تقرير من ذا


 والاشتر اكيين-الشوفينيين الفرنسيين يستشهلون بالجمهورية فى فرنسا

 الجمهورية واما ضد الحرب الجار ية فعلا لاجل الذود عن الجمهورية ! !
 العام وبتعليم الجميع الزاما القر اءة والكتابة فى المانمانيا لكى يبر الما لما


 لاجل صيانة الحرية السياسية من محاولات انتز اعها !
 ماركسيا ؛ وستبقى جملة كاملة من اهم مؤلفاته وتصر يحاته الى الابد

( Neue Zeit " بصدد الحرب الوشيكة والمحدقة يقول :


 («Neue Zeit», 28. Jahrg., Bd. 2,S.776) .

هذه صيغة ماركسية ممتازة تتطابق تهاما مع صيغتنا : صيغة تغضح كليا كاوتسكى الحالى ، الذى مال عن الماركسية الى الدفاع عن الاشتر اكية_الشوفينية ، وتوضح كليا •نبادئ الدوقف المار الماركسى الما من الحروب ( وسنعود مرة اخرى فى الصحافة الى هذه الصيغة ) . ان الحرب هى استهر ار .للسياسة ؛ ولهذا ها دام النضال يقوم من اج اجل الالدموقراطية ، فمن الممكن ايضا اليا ان تقوم الحرب


 السياسة الامبر يالية ، التى الحرب الامبر يالية استمرار لها ـ ان ان انكار ( الدفاع عن الوطن " ای الاشتراك فى الحرب اللديموقراطية ، هو

 بصورة حرب ديموقراطية ، يعنى خحداع العمال ، والانتقال الى جانب البرجوازية الرجعية .

## 

ان ب . كييفسكى الذى يعود اليه التعبير الوارد بين هلالين مزدو جين ، يتحدث على الدوام عن (ا العهد الجديد ") . ومن المؤسف ان محا كماته خاطئة هنا ايضا
فان قرارات حزبنا تتحدث عن هذه الحرب التى نشبت عن ظروف العهد الامبريالى العامة . . والعلاقة بين (ا العهد ) و ا( هذه
 فلكى يكون المرء ماركسيا ، يجب تقييم كل حر بـ بمفردها بصورة

ملموسة . ولكى يفهم المرء لماذا كان من الممكن. وكان لا با بل ان ان

 IVA9 والعداء للايموقر اطية من حيث معناها السياسى ، لكى يفهم الى هذا ، ينغى ان يغهم ظرو ف العهد الامبر يالى العامة اى عهـد تحول الر الر أسمالية

فى البلدان المتقدمة إلى امبريالية .



 وهذا امر لا جدال فيه . فلا يمكن فهم الى من حروب التا التحر ر

 كانت تحررية وطنية ؟ كلا ، بالطبع . والقول بذلك انما يعنى المضى الـى

 كذلك حروب استعمارية وحروب بين الامبراطوريات الرجعية ،
 وهنا نتساءل : من واقع انع ان الرأسمالية المتقلدمة الاوروبية (والاميركية ) دخلت في عهلد الامبريالية الجديد ، هل ينجه الن
 بذلك سيكون زعما اخرق ، وعدم قدرة على تمييز الظاهرة الملموسة المعنية عن كل مجمل ظاهر ات العهد الممكنة المتّوعة . ان ان العهد

يسمى عهـا لانه يشمل مجمل الظاهر ات والحروب المتنوعة ، سواء منها النموذجية ام غير النموذجية ، الكبيرة ام الصغيرة المارة ، الملانلازمة للبلدان المتقدمة ام الملازمة للبلدان المتأخرة ـ و وان التملص من هن المه

 و احدا من امثلة عديدة لكى لا نرمى الكالام على عو اهنه . ولكنه يجب التذكير فى البدء بان فرقة واحلـة من اليساريين ، ونع الالمانية ॥ انترناسيونال " (
 شباط 1917 ) رأيا من الجلى انه غير صحيح : ال فیى عصنر هذه






 فى آب 1917 وهذا ما يجب التنو يه به ، واليكم السبب : لو الو ان هذا الز الزعم النظرى ؛ او 0ا يماثله قد قيل ؛ لكان من الممكن فـ فـ هذه الحال


 استعمال لكلمة (ا العهـد ) فقط .







 الماركسى،" .

هذه المحاكمة نموذج عن الاستعمال الكاريكاتوزى لمنهوم
 السبب بالذات يجب النضال ضل الكار يحاتور ! فما هو المعصصود حين يقال ان اشكال اللدولة القومية صارت قيودا اليوا ، والخ . ؛ المتصود

 شىء. فنى هذه البلدان التى قادت البشرية حتى الآن الـن الامامْ ولا ولا سيما
 القومية فى هذه البلدان هى ماض لا عودة له ؛ ومن شأن بعثه ان يكون


 للنهب الامبريالى ، الى امم تعيش ( عشية هلالك الرألما ألمالية " . والامم الاخرى ؟
ان ب . كييفسكى يردد ، كقاعدة محفوظة غيبا ؛ انه يجب

* الديسياتين = 1,9 9 9 هكتار . الناشر .

على الماركسيين ان يحا كمو ا ( بصبورة ملموسة " ، ولكنه لا يطبق هذه القاعدة . اما نحن ، فقل اعطينا فى موضوعاتنا ( ؟| ) قصدا وعممدا نموذجا عن جواب ملموس، ولم يرغب ب. كي بيفسكى فى ان يدلنا على خطئنا ؛ لو كان رأى هنا خطاً . جاء فى موضوعاتنا (الفقرة السادسة) انه يجب ، لاجل المحا كمة بصورة ملموسة ، تمييز ثلاثة نماذج مختلفة على الاقل من البلدان فى مسأ لة الحق فى تقرير المصير • ( واضح انه كان من المستحيل التحخذث عن كل بلل بمفرده فى موضوعات عامة . )
 حيث الحركة القوية من الماضى . النموذج الثانى - شرق .اوروربا حيث هى من الحاضر . النهوذج الثالث ــا البلدان شبه المستعمرة والمستعمرات حخث هـى - بهقدار كبير - من المستقبل . أصحيح هذا ام لا يوجه نقله . ولكنه حتى لا يلحظ فيما تقوم المسائل النظرية ! انه لا يرى انه طالما لم يدحض الموضوعة المذكورة ( الموضوعة 7 ) من
 محا كماته بصلد (ا العهد ) تبادو مثل رجل (ا يلوح ") بالسيف ولكنه لا لا .يضرب به
 السسألة القومية لم تحل بالنسبة لاغلبية ( ! ) البلدان النربية (! ) "، ...

اذن، هل ينجم بالتالى ان الحركة القومية للفرنسيين والاسبان ك والانجليز والهولنديين و الالمان والايطاليين لم تنته فى القرن الساب عشر ، الثّامن عشر ، التاسع عشر وقبل ذالك ؟ ان ان مفهوم (1 عهد

الامبريالية ) مشوه فى مستهل المعالة بحيث يبدو ان الخركة القومية انتهت على العموم وليس فقط فى البلدان الغربية المتقدمة . اما فى
 البلدان الغربية على وجه الضبط ! ! أوليس هذا هو التشوش ؟
 فى انجلترا وفرنسا والمانيا والخ . 6 قد غنى اغنيته ، ولعب دوره
 يستنشض الى الحياة الاقتصادية والسياسية الجديادة جماهير جلايلا من الناس • فهنا يرد فى جدول اعمال التاريخ ، لا الانتقال من الاقطاعية او من الوحشية البطر يركية الى التقدم القومى ، الى الى الوطن


افرط فى النضج على الصعيد الرأسمالى ، الى الاشتراكية المر الما والحال آخر فى شرق اوروبا . فبالنسبة للاوكرانيين والبيلوروس ، مثلا : لا يمكن لغير العائش بالاحلام فى المريخ ان ينكر انه لا توجد بعد هنا حركة قومية منتهية ، وان ايقاظ الجماهير لامتلاكك



 اللديموقر اطية ، واللغة القومية ، والحرية السياسية ضا الانم الام الظالمة ضد القروسطية 6 فى حين ان الانجليز والفرنسيين والالمان والايطاليين يكذبون الآن ، حين يتحدثون عن الدفاع عن وطنهم فـى هذه الحرب 6 لأنهم يدافعون فى الو اقع 6 الـا لا عن اللغة القومية ، ولا


مستعمر اتهم ، و (ا مناطق نفوذ " رأسمالهم المالى فى البلدان الاخرىى،
وما الى ذلك .
ان الحر كة القومية فى اشباه المستعهر ات والهستعهر ات لا تز ال
تار يخيا افتى مها هى عليه فى شرق اورو با اما الى ما تعود الاقو ال عن (1 البُلدان العالية التطور ") وعن العهيهد
 الفصل الثانى عند ب . كييفسكى ) وليس روسيا وحدها ؛ اين حرَكمة التحرر الوطنى كلام كاذب واين هى واقع حى وتمّدمى : فانَ ب . كييغسحكى لم يغهم البتة شيئا من هذا .

ب- ما هو التحليل الالتصادى ؟

ان لب محاكمات اخصام حق تقرير المصير هو الاستشهاد

 متنوعة ، وغير محددة بدقة . ولهذا طالبنا فى موضوعاتنا بما هو

 نوضح هذا المعنى . ان جميع مطالب الديموقر اطية "ا غير قابلة لاتتحقيق " فى ظل الامبريالية بمعنى صعوبة التحقيق سياسيا او بمعنى عدم القابلية للتحقيق بدون جملة من الثور ات ات و بمعنى الاستحالة الاقتصادية ، من غير الصحيح اساسا القول بعدم قابلية تحقيق حق تقرير الديري . . تلك كانت موضوعتنا . وهنا لب الخالاف النظرى ؛ وهذه
"ا"مسألة كان ينبغى على اخصامنا ان يولوها كل الانتباه فى مناقشة . جدية نوعا
 فهو ينذ قطعا تغسير عدم قابلية التحقيق بمعنى (ا صعوبة !المتحقيق " لاسباب سياسية . وهو يجيب عن المسألة صر احة بمعنى الاستحالة الاقتصادية

كتب يقول : ॥ه هل ينى هذا ان حق تترير الدصير فى ظل الامبريالية غير




 حق تترِير إمصير مع الامبريالية ، .

مههما كانت رهيبة كلمة (پ المشعوذون " الحانقة هذه التى يو جهها الينا ب . كييغيسكى ، فانه يتعين علينا مع ذلك ان نتول اله له بانه بكل
 فى حالة التڭكير المنطتى الصحيح بالطبع ، - ينبغى ان لا يكون لا فى التحليل الاقتصادى ولا فى التحليل السياسى . ولهنا لا داعى البتة الى الاستشهاد " بالتناقضى المنطقى " على العهو
 سياسى . وفى عداد (ا الدقولات الاجتماعية ") يرد على حد سو سواء ها ما هو
 باجابته فى البدء بصورة قاطعة وصريحة : (ا اجل ، يعنى ") ( ایى ان حق تقزير المصير غير قابل اللتحقيق مثله مثل النتود العمالية فى ظل

الانتاج البضاعى ) ، انما اكتفى بالفعل باللف والدور اب ولم يعط
. تحليلا اقتصاديا
فبم يبرهن ان النقود العمالية غير قابلة للتحقيق فى ظل الانتاج البضاعى ؟ بالتحليل الاقتصادى . ان هذا التحليل ، النى لا يجيز
 الاقتصادية والاقتصادية وحدها ( وليس الدقولات (ا الاجتداءية )"
 الاول من " رأس المال "ه ، لا ترد اى كلمة لا عن ایى سياسة ولا عن ای شكل سياسى ، ولا عن ایى (ا مقولات اجتمهاعية " ؛ فا فان التحليل يتناول ما هو اقتصادى فقط ، تبادل البضائع • تطور ت تبادل البضائع • والتحليل الاقتصادى يبين - عن طريق الما 6 „ المنطقية ") ، بالطبع ، - ان النقود العمالية غير قابلة للتحقيق فى ظل

الانتاج البضاعى
 اقتصادى ! وهو يخلط بين جوهر الامبر يالية الاقتصادى وبين اتجاهاتها السياسية ، كما يتبين من الجملة الاولى بالذات من الفات الفقرة

الاولى بالذات من مقاله . اليكم هذه الجملة :



 الامبر يالية نظام سياسته الخار جية المناسب " .

ان هذا التعريف كله لا يصلح لشىء من الناحية الآتصادية؛ فهو يستعيض عن المقولات الاقتصادية الدقيمة بالجمل الفارغة وحدها .

ولكنه يستحيل التوقف عند هذا الآن . والمهم هو ان ب ب ـ ـ كييفسكى
 هذا ، اولا ، تكرار خاطئ من حيث جوهر الامر لفكرة
. كاوتسكى الخاطئة وهذا : ثانيا ، تعريف سياسى صرف ، سياس الا فقط
 ب . كييفسكى ان يتملص من التحلئل الاقتصادى الذى وعد باءطائه واعلن ان حق تقرير المصير غير قابل للتحقيق الى غير قابل اللاتحتّيق التا اقتصاديا ، فى ظل الامبريالية ، (1 مثله مثل ) النتود العمالية فـى ظل الي

الانتاج البضاءى * !
لقد اعلن كاوتسكى فى جداله مع اليساريين ان الامبريالية هى الهـ
 اعتبار الامبريالية طورا اقتصاديا معينا من الرأسمالية ، درجة من

تطورها
ان كاوتشكى على خطأ . ويقينا انه ليس من الذكاء فی شـ شی الجدال بصدد الكلمات . ومن المستحيل منع استعمال (پ كلمة ") الامبريالية بنحو او آخر . ولكنه يجب توضيح المعاهيم بدقة اذا الـيا اريد اجراء مناقشة .
 " الاساليب المنطية " ؟

 النى ينبنى اثباته بالذات . , ونكر ر اننا لا نستيمل تتبير ماركس الجارح بحتق ب. كييفسكى، بلـ نكتفى


ان الامبريالية (او (اعصر " الرأسمال المالى ، ولا عبرة
للالناظ ) هى ؛ من الناحية الاقتصادية ، الدرجة العليا لتطور الرأسمالية : هى بالذا وكبير ا جدا الى حد ان الاحتكار يحل محل حرية المنافسة . وهنا يكمن جوهر الامبر يالية الاقتصادى . ان الاحتكار يتجلى على السواء
 العملاقة ، وفى شراء مصادر الخامات وخلافها بالجملة ، وفى تمركز الرأسمال المصرفى ، والخ .. فالقضية كلها فى الاحتكار الاقتصادى الاني. ان البناء الفوقى السياسى على الاقتصاد الجديد ، على الرأسمالية اليالية



 يسعى الى السيطرة وليس الى الحرية " .
ان فصل (ا السياسة الخارجية ") عن السياسة على العموم او
بالاحرى معارضة السياسة الخار جية بالسياسة الداخلية هما ، اصلا ، فكرة غير صحيحة ، غير ماركسية ، غير علمية . ففى السياسة الخار جبة ، وفى السياسة الداخلية على حد سواء ، تسعى الامبريالية

 بكاملها : وليست البتة انكار الاحد مطالب الديموقر اطية ، الى بالذات حق الامم فى تقرير المصير . وبدا ان الامبريالية هـى " انكار " للديموقر اطية ، فهى " تنكر"، كذلك الديموقر اطية فى المسألة القومية (اى حق الامن فـى تقرير

المصير ) : " كذلك " : اى انها تسعى الى انتها كها : فان تحتيقها فى ظل الامبر يالية صعب بنغس قدر ونغس صعوبة تحقيق الجمهوزية . والميليشيا ، وانتخاب الموظغين من قبل الشعب والخ . . فى ظلى الامبر يالية ( بالمقارنة مع الر أسمالية ما قبل الاحتكار ). ولا يمكن حتى ان يتناول الكاللم عدم قابلية التحقيق " الاقتصادية "، .

 و اقع ان الالحاق ( اي ضم ارض اجنبية خلافا لار ادة نسكانها . الى الـا
 الافق معادلا („لامتداد " (توسع ) الرأسمال المالى المالى وشموله منطقة

اقتصادية اوسع . ولأكنه لا تمكن معالجة المسائل النظر ية بمغاهيم خِيقة الافق
 الاحتكاز


 طبعا . تتوفِر : انْ هذه الوسيلة انما هى التبعية المالية وشر اء مصادر

الإخامات بالجدلة ومن ثم جمنع مؤسسات المنافس .






الاقتصادية الصرف غير قابل التحقيق من الناحية الاقتصادية . بل بالعكس . فان الواقع يبين للدى كل خطوة پ قابلية تحقيق ") هذا : تنسف التروستات تسليف المنافس بواسطة المصارف (اصحاب التروستات هم اصحاب المصارف : شراء الاسهم بالجملة ) ؛ تنسف التروستات ايصال المواد الى المنافسين (اصار الصاب التراب التروستات هم اصحاب السكك الحديدية : شراء الاسهم بالجملة ) : : تخفض التروستات الاسعار لغترة من الزمندون الكلفة ، منفقة الملايين على هذا

 هذا هو التحليل الاقتصادى الصرف لقون القوة التروستات ولتوسعها
 والمشروعات ، ومصادر الخامات بالجملة .
 بالجملة مدتلكات المنافسين فى بلد آخر ، مستقل المّل سياسيا ، وهو يفعل ذلك دائما . وهذا قابل للتحتيق تماما من الناحية الاميا الاقتصادية

 الامبريالية تجدون دائما اشارات ، مثلا ، الى ان الار الارجنتين هى الـى

 الاقتصادية حيال المصارف البر يطانية ، واللديون المستحقة لبريطانيانيا




ان استقلال الامم السياسى يسمى بحقها فى تقرير مصيرها . والامبر يالية تسعى الى انتها كه ، لأن الالحاق الاقتصادى فیى الانى الا الالحاق السياسى هو فى كثير من الاحيان اكثر ملا مهة وارخص (من الاسهل رشوة الموظفين ؛ ونيل الامتيازات ، وتمرير قانير
 تسعى الامبريالية بالطريقة نفسها تماما الى الاستعاضة علا 6 الامن اللايموقر اطية عموماً بالاوليغاركية * . ولكن الكالام عن ( عدم قابلية ") حت تقرير المصير ("للتحقيق ") اقتصاديا فى ظل الامبريالية هو مجرد لغو

وهر اء .
ويتحاشى ب . كييفسكى المصاءب النظرية بواسطة اسلوب سهل وطائش للغاية يسمى بالالمانية بالتعابير (ا الصبيانية ) ایى التعابير الطالبية الساذجة ، الخشنة ، الرائجة ( والطبيعية ) فى مجالس السكر
الطابية . اليكم مثالا :

 للآمبريالية ، ولذلك كان تحقيعها فى منتهى الصسوبة ه .

ما كان لدينا قطعا اى اعتراض على التعبير الصبيانى :

 مدحاكمة بصدد مسأ لة جدية ، تحليل اقتصادى وسياسى على السو اء
 وتستر عدم وجوده

*     * الديمور الطية - حكم الشعب. الا وليغاركية - سكم القلة. - الـعرب ب

فماذا يعنى تعبير : " ال!جمهورية لا تبتسم للامبر يالية " ؟" ولــم ${ }^{-}$ذلك

 الظروف الباهنة . فالقول ان الإجمهورية "لا تبتسم " لا لامبر يالية يعنى القول انه يو جد تناقض بين الامبريالية والديموقر اطية . ومن

 وبعد . ما هو نوع هذا التناقض بين الامبر يالية والديموقر اطية ؟؛
 ( اهنطتى ") دون ان يمعن الفكر • ولذا لا يلحظ ان ان هذه الاكلمة
 عن عين الكاتب وذهنه ) تلك المسأ لة بالذات التى اخلذ على على عاتشه
 الظروف الاقتصادية والمضمون الاقتصادى للامبر يالية باحد الاشكا السياسية . ان ای (ا تناقض "هياحظ الح فى المحاكدات البشرية هو



 فقى ذلك يكمن جوهر الامر م ما دامت قد طرحت عام قابلية التحتيق او قابلية التحتيق اقتصاديا فى ظل هذا الشكا السياسى او ذاك ! ولو لم يتجنب ب . كييغسكى جوهر الامر هذا ؛ لرأى • اغلب

الظن ، ان التناقض بين الامبر يالية والجمهور ية هو تناقض بين اقتصاد

 يثبت يوما ان ای اجراء ديموقراطى كبير وجذرى (انتخاب الدوظثين او الخِباط من قبل الشعب : اكمل الحرية لا لجمعيات والاجتماعات وما الى ذلك ) يناقض الامبر يالية أقل ( (1 يبتسم " "لها اكثر ، اذا شئتم ) مما تناقضها الجمهورية . ونحصل على ذلك الإحكم بالذات الذنى الححنا عليه نحن فى الموضوعات : الامبريالية تناقض ، تناقض | منطقيا ") دجمهل
 كييفسكى ، لأنه يلمر تراكيبه غير المنطقية . والكن ما العمل ؛ ؛

 هذه الاحكام بالذات بواسطة تعبير : ال الجمهورية لا تبتسم للامبر يالية ) ؟
و بعد . لماذا لا تبتسم الجمهورية للامبر يالية ؟ وكيف " تجمع " الامبر يالية اقتصادها مع الجهوورية ؟
ان ب . كييفسكى لم يفكر فى ذلك . ونحن نذكره بحلمات انجلس التالية . فالمقصود هو الجمهورية الديموقراطية . والسؤال الالمطروح هو : هل تستطيع الثروة ان تسيطر فى ظل هذا الشُكل من
 والسياسة . يجيب انجلس : " ... ان الجمهورية الديموقراطية لV تعرف رسهيا اى شىء عن الفوارق " ( بين المواطنين ) ॥ من حيث الثروة . ففى ظلها تمارسن الثروة سلطتها بصورة غير مباشرة ، ولكن

بضمان اكبر . فمن ناحية ، بشكل رشوة الموظفين مباشرة ") ( ( والنموذج



 تحقيق " حق تقرير المصير فى ظل الامبريالية جزءا منها !
 اذ انها تساوى " رسميا " بين الغنى والفقير . وذلك هو التناقض بين النظام الاقتصادى والبناء السياسى . ولدى الجمهوزية مع الامبريالية نفس التناقض معمقا او مششددا بكون حلول الاحتكار محل الما المنافسة
 فكيف تقترن الرأسمالية هع الليموقر اطية ؟ عن طريت التط التطبيق غير المباشر لسلطة الرأسمال الشاملة ! وهناك وسيلتان اقتصاديتان لهذا الغرض : ( ) الرشوة المباشرة . Y ) تحالف الـحكوهة مع البو رصة .

 البر جوازى )
. فما دام الانتاج البضاعى والبر جوازية وسلطة النقود سائدة ، فان شرأء الذنم ( مباشرة او عن طريق الْورصة ) (ا قابل التحقيق ") فى الـى ظل ای شكل للحكم وفى ظل اية ديموقر اطية وهنا نتساءل : ما الذى يتغير بهذا الخصوصص لدن الاستا عن الر أسمالية بالامبر يالية : اى رأسمالية ما قبل الاحتكار بالر أسمالية الاحتكار ية ؟
لا شىء غير تزايد سلطة البو رصة ! وذلك لان الرأسمال المالى

هو الرأسمال الصناعى الكبير جدا الذى نما الى حد الاحتكار واندمج فى الرأسمال المصرفى . فالمصال الماز المالكا الكبرى تندمج فى البورصة
 البورصة ؛ ولكن فتط بمعنى ان ای مصرف جانبار هو بنغسه بورصة ).



 التى تتصرف بالمليارات لا تستطيع (" تحقيق ") سلطة الر أسمال المالى على جمهور ية اخرى ؛ الى مستقلة سياسيا ؟ ؟ ماذا؟ ؟ أرشوة الموظفين (॥ غير قابلة للتحقيق " فى دولة اجنبية ؟ ام ان |"تحالف الحكومة مع البورصة ") هو فقط تحالف داخل الف دولة المتكلم ؛

يرى القارئ من هنا ان فك الإشكال والشرح المبسط يحتاجان


 ولا. داعى لذلك : ما دام الاهر الرئيسى قد نوقش . اما الباةى فسنتناوله باقتضاب .

؟ - مثال النزوج
كانت النروج قد ( حققت " حق تقرير المصير ، غير القابل


جموحا . ولذا ليس الكلام عن (ا عدم قابلية التحقيق " امرا اخرق من الناحية النظرية فحسب ؛ بل ومئير لاضحلك . ويريد ب . كييفنسكى ان يدحض ذلك ، مططلقا علينا بحنق
 بالمحاكمة . بل المحاكمة المجردة : اما نحن فقد اشرنا الى واقع
 الداخلة بالشكل ... كيف نعبر عن ذلك دون ان نجرح الشعور ؛ّ ..


 " مظهر الظواهر وليس جوهرها الحقيقى " . فلنمعن النظر فی الجوهر

الحقيقى
يبدأ الدحض من مثال هو ان و اقع صدور قانوذ ضد التروستات .لا يشبت عدم قابلية تحقيق منع التروستات . هذا صـا صحيح . ها ولكن هذا المثال غير موفق . لانه ضد ب . كييغسكى . فالقانون هو اجراء سياسى ، انه سياسة ولا يمكن لاى اجر اء سياسى ان يمنغ الاقتصاد الا ولا يمكن لاى شكل سياسى لبولونيا : سواء كانت جز الـا القيصر ية او من المانيا ام منطقة ذات حكم ذاتى ام ام دولة مستقلة سياسيا، لا ان يمنغ ولا ان يلغى تبعيتها للر أسمال المالى اللـوال الامبالمبريالية وشر اء أسهـم مؤسساتها من قبل هذا الر أسمالن .
 استقلال سياسى فقط . ولم يكن هذا الاستقلال يستهد ف الم ولم
 موضوعاتنا . فقد اشرنا بالذات الى الن حت تقرير المصير يتناول السياسة

فقط ، ولذلك من الخطأ حتى مجرد طرح مسألة عدم قابلية التحقيق

 . وبعل

ران مثالا واحدا او حتى امثلة كثيرة لانتصار المؤسسات الصغيرة على المؤسسات الكيبية لا تكفى لدحض موضوءة ماركس الصائبة بشأن كون السير العام لتطور الرأسمالية مصسوبا بتمركز وتركز الانتاج على السواهاه .

وهذه الحجة هى ايضا عبارة عن مثال غير موفق اختير لغرض الهاء ( القارئ والكاتب ) عن الجوهر الفعلى للجدل . ان موضوعاتنا تعلن بان من الخطأ الكالام عن عدم قابلية التحا اقتصاديا لحق تقرير الدصير بنغس معنى عدم قابلية تحقيق النقود
 قابلية التحقيق هذه . ويعترف ب . كييفسكى ، صامتا ، بصوابِ رأينا بهذا الخصوص ، و وذلك لانه ينتقل الى تغسير (العدم قابلية التحقيق ) "مغاير" لذلكا . فلماذا لا يفعل ذلك بصورة صريحة ؟ و ولماذا لا يصوغ ودقة موضوعته: (ا ان حق تقرير المصير 6 الانى هو غير قابل اللانحقيق بمعنى امكانه الاقتصادى فى ظل الرأسمالية ، يناقض التطور 6 ولنلك فهو رجعى او هو مجرد استثناء ॥ ؟
ذلك لان الصياغة الصريحة للموضوعة المضادة من شأنها ان تفضح الكاتب رأسا ، الامر الذى يضطره الى الاختفاء . ان قانون التمركز الاقتصادى وانتصار الانتاج الكارير الانير على الانتاج الصغير معترف به فى برنامجنا وفى برنامج ارفورت ( IV ) . ويستر ب . كييغسكى واقع ان قانون التمركز السياسى او الحكونى غير اورير

معتِرف به فى اى مكان . فاذا كان ذلك قانونا مثل هذا ، او قانونا

 الكامل 6 بينما اكتشف هو هن هلا هلا القانون الجديد للتمركز الحكونى هذا القانون الذى يتسم بأهمية عملية ، لان من اكن أنه ان ان يخلص برنامجنا من الاستناجات الخاطثة ؟ ان ب . كييفسكى لا يقدم اية صيغة للقانون ، ولا يقترح اكمال برنامجنا ، وذلك لانه يشعر شعورا غامضا بانه سيكون مثارا للسخر ية لو فعل ذلك . ولتهته الجميع من ( الاقتصادية الامية الامبر يالية ") المضحكة لو ان وجهة النظر هذه طفت على السطح ، فوضع الى الى جانب قانون از احة الانتاج الكبير كلانتاج الصغير (ا قانون ") ( بالأرتباط معه او الى جانبه ) ازاحة اللدول الكبرى للدول الصغغىى !
 لماذا لا يتحدث الاقتصاديون بدون هلالين صغيرين عن (ا تفكك " التروستات الحلديثة او المصار ف الكبرى ؟ وعن امكان هنا التفكا وقابُلية تحقيقه ؟ فلماذا اضطر حتى " الاقتصادى الامبا
 الكبرى ، وليس التفكك عموما ، بل 6 وعلى سبيل المثال ، انفصال الا (ا الشعوب الصغيرة ه (لاحظوا ذلك ! ) عن روسيا ( الفقرة د فى

الفصل الثانى من مقالة ب . ك كييفسكى ) ؟ الـ واخيرا ، ولكى نبين بوضوح اكبر الى الى حد وصل كاتبنا فيما

 بعض ( امثلة ) (\| انتصار المؤسسات الصغيرة على المؤسسات الكبيرة )"

بانها ظاهرة رجعية . ولم يجرأ بعد احد من اخصام حتّ تّرير الصصير على وصف انفصال النروج عن اسوج بانه بانه رجعى ، مع اننا
 ان الانتاج الكبير غير قابل للتحقيق اذا بقيت ، مثلا ، الآلات الادوات اليدوية ؛ ومن السخف تماما التفكير " بتفكك "الان هصنع ميكانيكى الى مشاغل يلوية . ان الاتجاه الامبريالى نحو الامبر اطوريات الاكبرى امر قابل التحقيق تماما ، ولا يندر ان يتحقق عمليا بشكل تحالف امبريالى بين دول مستقلة بمعنى الكلمة السياسى . ان هذا التحالف ممكن ، وهو يلاحظ ، ليس فقط بشكل التحام اقتصادى بين الرساميل المالية لبلدين ، بل ايضا بشكل (ا تعاون ) عسكرى عف فـي الإرب الامبريالية . وان النضال الوطنى والانتفاضة الوطنية والانفصال
 بل وتشتد لان الامبريالية لا توقف تطور الرأسمالية وتنامى الميول

 ولا يمكن الا من وجهة نظر ( الاقتصادية الامبريالية " الا

 الامبر يالية الحالية امثلة على كيفية النجاح فى مر دور دولة صغيرة مستقلة سياسيا ، بقوة الارتباطات المالية والمصالح الاقتصادية ، الى الصراع بين الدول العظمى ( بريطانيا والبرتغال ) . ومن جهة ثالان الانية ، يستتبع
 الناحتين الاقتصادية والسياسية ) حيال (ا حماتها ") الامبرياليين تارة

( التشيكيون ) . ففى مثل هذه الحالة يصبح هنح الحر ية الأديهوقر اطية

 ونافعا احيانا بصورة مباشرة بالنسبة للتروستات ولسياستها ولحر بها الامبريالية وذلك بغية عدم المجازفة باحباط عهمليا ز (پ ها ") الحربية . ان نسيان الخاصية الفريدة الملازمة للعلاقة بين السياسة


وبغير مناسبة : (ا الامبريالية "ه لـيسا من الماركسية اطالاقا . ويخبرنا ب . كييفسكى عن النروج ، اولا ، بانها (ا كانت

 عام 0 • ا 1 لم تكن النروج دولة مستقلة 6 انما كانت تتمتع فقط بحكم ذاتى واسع للغاية . ولم تعترف اسوج باستةلال النر الروج السياسى الا بعد ان انفصلت النروج عنها . ولو ان النروج " كانت وان دائما دولة
 الاجنبية فى Y ذاك بالنروج بلدا مستقا . ثانيا ، يورد ب . كييفسكى جهلة من المقتطفات ليثبت ان النزوج كانت توجه انظارها الى الغرب 6 بينما كانت اسوج تو جه

 وهلمجرا . ومن هنا استنتاج مهيب : احن ان هذا المثال ( النروج ) ( ينطبق كليا مع مخططاتنا " .

ها هو ذا نموذج من منطق (॥ الاقتصادية الامبريالية « ! ان الم

 قابلية تحقيت " حق تقرير المصير من وجها ولى نظر الرأسمال المال المالى ليست بالتالى سوى بلبلة صرف . انهم يقدمون الينا معطيات تثبت رأينا بشأن دور الرأسمال المالى الاجنبى فى النروج قبل الانفصال وبعده على حلد سواء ، وذلك. بشكل كما لو كانت تدحسض رأينا ! ! فهل الحليث عن الر أسمال المالى ونسيان المسائل السياسية على 6 هذا الاساس ؛ يعنى 6 يا ترى ، المحاكمة عن المالماسة كلا . ان المسائل السياسية لم تندثر بسبب الاخلا


 ایى وضع سياسى كان فى بولونيا . ان هذا الامر بلديهى وبسيط رسا رساطة إلآبجلدية ، و"يس من اللائق تكراره ، ولكن ما العمل اذا كانو انوا ينسون الابجدية ؟
فهل تندثر بسبب ذلك المسأ لة السياسية المتعلقة بوضع النروج هذا او ذالك ؟ وبانتمائها الى اسوج ؟ مسألة الانغصال ؟
لقد تحاشى ب "الاقتصاديين " . ولكن هذه المسائل طرحت فى الحياة ولا تزال ال مطروحة . وطرح فى الحياة سؤال : هل يمكن لعامل اسوهى الانى لا ي夫ترف بحق النروج فى الانغصال ان يصبح اشتر اكيا ديموقر اطيا ؟

لا يمكن .

كان الاريستقراطيون الاسوجيون يؤيدون الحرب ضد النرو ج الو

 العامل الاسوجى النروجيين بالتصويت ضد الانغصال ( جرى التصويت الشعبى فیى
 فأيد الانغصال •• . فى التصويت حوالى •^٪ من الذين كانوا يتمتعون !ِحق الهشاركة فيه ) . ولكن لو انكر العامل الاسوجى، شالـى شأنه شأن الاريستقر اطية
 وبدون الاسوجيين ، وبغض النظر عن ار ادة هؤلاء ، لما كاه الان غان الا
 فى هذا بالذات يتلخص استخدام البند التاسع من برنامج حز الـا


 نظر الإممية ، بان يصوت مع الانفصان ؟ ابلدا . يصوت ضد الانفصال مع بقائه اشتر اكيادديمقر اطيا . وما كان الان خرق الا واجبه كعضو فى الحزب الاستر اكى_الديدوقراطى الا فى حالة ما اذا ملد يد العون الى عامل اسوجى رجعى يعارض حرية الن, وج فی فى الانفصال . وهذا الفرق البسيط فى موقف العامل النروجى والعامل الاسو جىى لا يريد البعض ان يروه . ولكنهم يفضهجون انفسهم بانفسهم عندما يتحاشون هذه المسألة التى هى اكثر المسائل السياسية المحددة

تحلديدا ، والتى نطرحها امامهم بصراحة . انهم يتملصون صامتين ؛ وبذلك يسلمون مواقعهم
 روسيا ، قدمنا عمدا الموضوعة التالية : للى توفر ظروف ذات ذات طاب عسكرى وستراتيجى صرف، يمكن تماما الآن إيضا وجوا ورو بولونية منفصلة . ويتوق ب . ك كييفسكى الى (ا المناقشة "ه ، والكنه يلز م الصنمت ! !
ونضيف الى ذلك : يمكن تماما لفنلنده ايضا ، لاعتبارات
 الحالية مآل معين ( مشل ضم اسوج الى الالمان وانتصارهم نصفيا ) ، ان تص:يح دولة منفصلة دون ان تنسف (ا قابلية تحقيق ") اية عملية للر آسمال المالى ودون ان تجعل شر اء اسهم السكلك الحك الحديدية الفنلندية
 ان ب . كييفسكى يتملص من مسائل السياسة غير الدستطابة له وراء ستار جّملة طنانة فارغة تميز: بصورة رائعة كل (| محاكمته ) :



 †خر ، تأسيس دولة جديلة كالدالدلة المجرية والتشيكية وهلمجرا .



 كبير جدا فى ای مكان من العالم . ان ب ب . ك كييفسكى لم يفهم ابدا ، ابدا علاقة الالمبريايلية بالديوقر اطية .
... (ا فى كل دقيقة ه ... ( هكذا ورد حرفيا فى آخر الفقرة ب من الذصل الاول ) ... (ا يمكن ان يسقط سيف داموكليس ويتطع


والنروج الصغيرة ) .
اليكم ، اغلب الظن ، الماركسية الحقيقية : منذ نحو الحو سنوات ، تتو اجد دولة نروجية منفصلة نعتت الحكومة الارية الاسوجية


 دمت تقطع ، فاقطع بضربات عنيفة - ان تزول دولة صغيرة.؟ هل هل يجلر الانتباه الى اننا قد شوهنا الماركسية وحولناها الى (پ اقتصا وحولنا سياستنا الى ترديد لكالام الشوفينيين الروس حقا ؟
 سعيهم وراء الجمهورية : ذلك ان الرأسمال المالى قد تمالـ الجند ضلدها فى فرنسا وفى انجلترا وخلافهما ، وكان من المهمكن ا" فی انى كل دقيقة ") ان يقطعها (ا بسيف داموكليس )" اذا ما انيثقت !
(ا ان مطلب حق الامم فى تقرير مصيرها ليس ... طوبويا فیى برنامج الحاب الادنى : فهو لا يناقض التطور الاجتماعى لأنه لِيس من شأن تحقيقه ان يوقف هذا التطور " . هذا المقطع من مارتو (1^) يجادله ب . كييغسكى فى ذات الفقرة من مقاله التى اورد
 يعرفه الجميع ، وهو ان (ا تقرير النزروج لمصيرها ") وانفصال النروج

لم يوقفا لا التطور بوجه عام ، ولا نمو عهمليات الرأسهال المالى بوجه خاص ، ولا شراء النروج من قبل الانجليز !

 مارتوف على حق ! فخلصنا ، يا رب ، ا من امثال هؤلاء (| الحلفاء ه ) !

ه - بصلد (ا الاحادية والاثنينة ه"
يلومنا ب . كييفسكى على (اتفسير المطلب تفسيرا اثنينيا ")؛
ويكتب قائلا :
"ان فعل الامبية الاحادى تحل محله اللعاية الاثينية ")





 وهذا يعنى انه لا يمكن الا عن الاشياء والخواص والظا والافعال الواحاة في الواقع الموضوعى القول بانها (ا واحدة ") . وهذا


 فقط - غير ما نطلبه من عمال الامب الظالمة



هل الوضع الفعلى للعمال فى الامم الظالمة والعمال فى الامم المظلومة واحد على صعيد المسألة القومية ؟ كلا ، ليس واحدا .
( ( ) اقتصاديا يقوم الفرق فى ان قسما من الطبقة العاملة فى البلدان الظالمة يتمتع بفتائت الارباح الز ائدة التى يتحصل عليان اليها
 عن ذلك ، تبين المعطيات الاقتصادية ان نسبة العمال من الامم الظالهة

 الطبقة العاملة * . وهذا واقع . انَ عمال الامة الظالمة يشتركون الى الى الى
 . الامة المظلومة (Y) سياسيا يقوم الفرق فى ان عمال الامم الظالمة يشغلون
 عمال الامم المظلومة . ( يتربون دائما سواء فى المدرسة او فى الحياة ، بروح الازدراء او او الاحتقار حيال عمال الامب المظلومة . مثلا . ان كا كلا من الرا الروس تربى او عاش بين الروس ، قد شعر بهذا .

 * * راجبوا ، مثلا ، كتاب غورفيتش الصادر بالانجليزية عن الهجرة ووضع

. الناشر )

فاى موقف يجب وقوفه بعل هذا من اقو ال ب . . كييفسڭى بصلد (| فعل الاممية الاحادى ") ؟
هذه جملة رنانة فارغة ، لا اكثر الا

 الغرض يننغى القيام باللعاية فى هذه الحال وتلك بصورة غير والحدة : هكنا تجب المحاكمة من وجهة نظر (الاحادية ) الفعلية (لا اللدوهرينغية ) ، من وجهة نظر مادية ماركس ! مشلا ؟ لقد سبق وسقنا مشلا ( فى الصحافافة العلنية منذ سنتين ونيف! ) - بصلد النزوج 6 ولم يحاول احلد دحضنا . ان فعل العمال النروجيين والاسوجيين لم يكن فى هذا الحال الملموس والمأخورذ من



 شركاء فى شوفينية الملاكين العقاريين الاسوجين الذين الران الرادوا ان " يحفظوا "النروج بالقوة ، بالحرب . . ولو ان العمال النرو جيين الم
 يصوت ويدعو ضد الانغصال اعضاء الحزب الاشتراكى الالديموقر اطى ايضا ، لكان العمال النروجيون خالفوا والفوا واجب الاممين وسقطوا فی
 لأن البرجوازية هى التى حققت الانفصال ، لا البروليتاريا ! لألن
 بلدها عن عمال البلد (ا الغزيب ") ! لأن كل مطلب ديموقراطى ( بما

فى ذلك ه.طلب الحق فى تقرير المصير ) يخضض بنظر العمهال الواعين للمصالح العليا للاشتراكية . فلو ان فصل النروج عن اسوج مثلا


 اشتراكيين 6 للتحريض فى مثل هذه الحال ضد الانفصال ، وذلك فقط اذا ناضلوا بدأب وانتظام وانسجام ودائما ضد الحا
 النروّجيون والشعب النروجى ولما كان بوسعها الن ان يصدقوا نصيحة

العمال الاسوجيين ان هصيبة اخصام حق تقوير المصير تنبع كلها من كونهم يتنصلون بتجريدات ميتة ، خوفا من ان يحاللوا الى النهاية مشالا ملموسا واحدا على الاقل من الحياة الفعلية . ان ان اشارتنا الملموسة فى الحى الموضوعات ، القائلة ان الدولة البولونية الجديدة (\| قابلة للمحقيق ") تدالما الآن ، فى حال تجمع معين لظروف حربية ، ستر اتيجية بو جه الحصر 6 لم تلق اعتر اضا لا من جانب البولونيين ولا من جانب

 دعاية الامميين لا يمكن ان تكون واحدة بين الروس وبين البولونيين


 الآن خادما لنيقولاى الثانى او لهندنبورغ غ . وبوسع العامل الـولونى ان ياععم الانفصال بصورة مشروطة فقط ، لأن من يعلق ( مثل

الفراكه ) ( (Y ) على انتصار هذه البرجوازية الامبريالية او تلك

 المسلحة الثورية على ان تنطلق من نيجنى الى الغرب، ومن سهولنسلك الى الشرق، وذلك لاجل (ا الفعل الاحادى ) ) ضد الجيش القيصرى الذى الِّ ير ابط مثلا بالقرب من موسكو

ثانيا ، يلومنا صاحبنا نصير الاحادية الدوهر ينغية الجديد لأننا لا نحرص على (ا اوثق التلاحم التنظيمى بين مختلف الفرو ع الوطنية للاممية " فى ظل الانقلاب الاجتماعى فى ظل الاشتر اكية ، يزول الحق فى تقرير المصير لأن الدولة

 اسطر -الاسطر الاخيرة الثلاثة من الفقرة الاولى من موضوءاتنا (الن الن
 زوال اللولة ) . وهذه الحقيقة بالذات يرددها - من اجل (ا دحضها)انا
 الاول ) ، علما بانه يرددها مشوها اياها . فقد كتب يقول : اٍ نحن
 بصورة نظام للاقتصاد ممركز ديموقراطيا تماما (! ! ! ؟ ) تزول فـى الانى

 القسم الآخر " ، هى ايضا دولة . الما فيما يقو م اضهححالال الدولة

بعد انتصار الاشتر اكية : وما هى ظروف هذه العهلية ، فهن الواضح
ان المؤلف لم يفهم هذا . ولكن الرئيسى انما هو (॥ اعتراضه ") بصدد عهلد الثورة الاجتماعية . فبعد ان شتمنا المؤلف بالكلمات الرهيبة للغاية (ا تلهوديىى الحق فى تقرير المصير " ، استطرد يقول : (1 هذه العملية ( الانقلاب الاجتماعى ) انما نفكر بها متصورينها بصورة عهل موحد لبر وليتاريىن اللا جميع ( ! ! ) البلدان الذين يدمرون حلود اللدولة البر جوازية ( ! ! ! ) ويسطون اعمدة الحلود ) ( بصرف النظر عن (ا تدمير الحدرد ) ؟ ) و (ا يفجرون ( ! ) الوحدة القومية ويقيهون الوحدة الطبقية ه" . .


كثرة من الكلام الفارغ ، ولا تو جد البتة اية (॥ افكار " . .
 لبروليتاريیى جميع البلدان للسبب البسيط التالى ، وهو ان انلان اغلبية البلدان واغلبية سكان الارض لم تبلغ الى الآن حتى درجة التطور الر أسمالية
 قلناه فى الفقرة السادسة من موضوعاتنا ؛ ولكن ب ب .

 التشويهات الكاريكاتورية عن الماركسية . فلأجل الاشتراكا وكية ، لم ينضّ غير البلدان المتقدمة فى الغرب وفى اميركا الشهالية ؛ وبوس الئ ب . كييفسڭאى ان يقر أ فى رسالة انجلس الى كاوتسكیى ( (ا هجموعة
 الفعلية وليس الموعود بها فتط - القائلة ان الحلم ״ بالعمل الموحدل

لبروليتاريى جميع البلدان " يعنى تأجيل الاشتراكية الى اجل غير
-هسمى ای (ا الى الابد " ( (Y) ) .
ان الاشتراكية تحققها الاعمال الموحدة للبروليتاريين ولكن لا البروليتاريين من جميع البلدان ، بل من اقلية البلدان التى وصلت

 فرنسا ، المانيا ، وغيرها ) حلت المسأ لة القومية من زمان ، وان والوحدا
 ولهذا يمكن الآن فى هذه البلدان فقط (ت تفجير "، الوحدة القومية ،

و اقامة الوحدة الطبقية .. والحال يختلف فى البلدان غير المتطورة ، فى تلك البلدان التى التى الـي افر زناها ( فى الفقرة السادسة من موضوعالتا فالتا ) فى القسمين الثانى والثالث ای فى كل شرق اوروبا وفى جميع المستعمرات واشا

 مهام قومية عامة ، ونعنى بها المهام اللديمقراطية ، مهام الاطاحة بالنير

ويورد انجلس الهند كنموذج على و جه الضبط عن هذه الامم ، ويقول ان بوسعها ان تقوم بثورة ضد الاشتر اكية الظافرة ـالـالأن انجلس كان بعيدا عن تلك (» الاقتصادية الامبريالية ) المضحكة التى التى تتصور


 يستحيل فعله دفعة واحلة ، كما انه يستحيل (ا قهر ") البر جوازية دلرا دفعة

واحدة . وقد تعمدنا الاشارة الى ذلك فى موضوعاتنا 6 ومرة اخرى لم يفكر ب . كييفسمى ليعرف لاى غرض اشرنا الى هذا بصلدد الهمسألة
. القومية
وما دامت بروليتاريا البلدان المتقدمة تطيح بالبر جوازية وتصد
 تنظر ، ولن تكف عن العيش ، ولن تزول . واذا كانت تستغل حتى
 الامبريالية 6 كحرب 6 الاصغ 1917-1910 الأجل الانتفاض 6 (المستعمرات ، ارلندا ) ، فلا ريب فی فـ انها ستستغل بالآ الاحرى الازمة الكبرى للحر ب الاهلية فى البلدان المتقدمة من اجل الإلان الإنغاض ان الثورة الاجتماعية لا يمكنها ان تحدث الا الا بصورة عهي الا يجمع الحرب الاهلية التى تشنها البروليتاريا على البر جوازية فى البلدان المتقدمة الى جملة كاملة من الحركات الديموقر اطية والثورية ، بما فيها حركات التحرر الوطنى ، فى الامم غير المتطورة والمتأخرة ، والمظلومة
لماذا ؟ لأن الر أسمالية تتطور بصورة متفاوتة ، ولأن الواقع الموضوعى يبين لنا ، الى جانب الامم الرأسمالية العالية التطور جملة كاملة من امم ضعيفة جدا من الناحية الاقتصادية وغير متطورة اطلاقا من الناحية الاقتصادية . ان ب . ب كييفسكى لم الم يمعن الفكر

 نحن (ا نختلق ") مكانا لتطبيق الحق فى تقرير الهصير ك ينطالق حقا

من عقل هر يض الى عقل سلم


عايدة استشهادات من ماركس وانجلس بصدد الفكرة القائلة انه يجب
 الظروف المادية المتوفرة ه الوسائل لانقاذ البشرية من هذه المصصائب الاجتماعية او تلك . وحين اقرأ هذه الاستشهادات الهـرادرة ؛ لا لا






هذا نغسه (॥ الاعتراف غير الهحترس ") التالى :
„ران مجرد كوننا ضد (خط التأكيد للمؤف ) الدفاع عن الوطن يدل بوضوح

 لا يجوز انتقاد مؤلف بعينه ، لا يجوز الرد عليه ، دوز ان نورد على الاقل "أهم موضوعات مقالته بكليتها . وما ان نوا نورد موضوعا
 دائما ان ايا من جمله تنطو ع على غلطتين او ثلاث او على حاليّ الين او
 1

 دون الامة الظالمة ، تدافع عن لغتها وارضها ونا ورطنها .



واذا كنا نلاحظ احيانا كثيرة (ولا سيها فى النهـا ورا ورسيا ) ان بر جوازية الامم المظلمومة لا تفعل غير ان تشرثر بشأن الانتياضة الا الوطنية ، بينما تعقد فى الو اقع صغقات رجعية مع برجو ازية الامة الظالمة من من
 انتقاد الماركسيين الثوريين ، لا ضلد إلحركة الوطنية : بل ضل افساده الوها وامتهانها وتشويهها فى مشاجرة تافهة . وللمناسبة نقولا ان ان كثيرين

 الصغير من نوع المجادلات والشجار بصدد لغة اسم الشار الشارع التّى





 هن اجل الحركات اللديموقراطية والاشتراكية الجدية . نحن نسخر ويجب علينا ان نسخخر من العرالك القومى التافه والشجار التافه بين قوميات فى روسا والنمسا ، ولكنه لا ينجم البتة من هنا انه من المسهو الو الو به الامتناع عن دعم الانتفاضة الوطنية ، او كل نضا روال جلى جلى ، شعبى شامل ضل النير القوهى
 الامبريالى " ، فليس من حق ب . ك كييفساكى التحدث عنها . و واذا
 وعن اننا (ا نختلق ") الامثلة عن الحق فـى تقرير المصير فی ظل

الامبريالية ، وهكذا دواليك وهلمجراً ، ــ ان كل هذا يتبدد هبا:


 فماذا يعنى هذا ؟
هذا يعنى ان العمل يأتى مزدوجا ، ه ا اثنينيا " اذا استعهمنا


 (ب) ثانيا ، (اعملل "البروليتاريا او القسم الواعى منها فی الانیا الامة الظالمة ضد البرجوازية وجميع العناصر السائر ين وراءها فى الآلامة الظالمة ان العلد اللامتناهى من الجمل ضد (ا الكتلة القومية "

 كييفسكى - كان عبارة عن ترهات وسفاسف ، لأن المؤلف ، الما اذ ينصح البروليتاريا فى البللدان الظالمة (ولا نسنى ان الدؤلف يعار ئتبر

 عمال البلدان المظلومة (1 مع البرجوازية ها هـ هـ . ب
 وتلك من الناحية السياسية ـ ان مؤرخى الحروب العان العسكريين على كامل الحق حين يصنفون الانتفاضات كذلك فى عداد الحروب . وب .





تقرير مصيرها فى ظل الامبر يالية .

 واذا كانت بروليتاريا الامة الظالمة قوة جلية ( كما يظن ويجا


 ان صاحبنا الناكر الجرىء (\| لقابلية تحقيق ") الحق فى تق تقرير المصير قد تمادى فى الكلام الى حد انه يتعين على البروليتاريا !إواءية فى البلدان المتقدمة ان تسهم فى تحقيق هذا التدبير (اغير القابل

لتحقيق " !
 الانتفاضة الوطنية ؟ ان ب . كييفسكى يورد حجة وانيان الاندة فقط :


 اسفين فى جسد البرجوازية الراجف " وما الى ذلك من تنميقات الاسلوب بروح الكسينسكى
 هى عدونا (ا الللدود ) مثلها مثل الر أسمالية ـ وهذا هو الحالـ ـ والكنه ما

من مازكسى ينسى ان الرأسمالية تقدمية بالنسبة للاقطاعية ، وان الان الامبر يالية تقدمية بالنسبة للرأسمالية السابقة للاحتكار . وهذا يعنا

 الطبقات الر جعية ضد الامبرُريالية والرأسمالية

وهذا يعنى انه اذا كان المؤلف يعترف بضرورة مساعدة انتفاضة
 الانتغاضة ) ، فانه يعتر ف بذلك بتقدمية الاانتغاضة الوطنية ، بتقلمية
 حالـ نجاح هذه الانتغاضة ان المؤلف يخلط الحابل بالنابل حقا وفعلا فى اى من محاكماته

ان الانتفاضة الارلندية التى نشبت فى عام 1919 ( 19 ) ،

 الانتغاضات الوظنية حتى فى اوروبا !

צ - بقية السانل السياسية التى تطرق اليها ب ـ كييفسكى وشوهها

قلنا فى موضوعاتنا ان تحرير المستعمرات ليس سوى حت الامم فى تقرير المصير . وغالبا ما ينسى الاوروبيون ان الشُعوب المستعمرة


„لا و جود للبروليتاريا بمعنى الكلمة الخاص") فى طراز المستعمرة الصرن

 ان يطرح الاششر اكيون (خط التشديد لب . كييفسكى ) حيال المستعرا
 لا يوجد فيها عمال " .
كيفما ارغى ب . كـييفسكى وازبل معلنا وجها وجه نظرنا من "الخرق "ه ، زجرؤ على كل حال ونعلن له باجالال ان حججه مغلوطة.
 حزب العمال "، تطرح للعمال وحدهم " . والحقيقة ان هذه الشعارات تطرح لجميع السكان الكادحين 6 للشعب كاح كله . فنحن نتو. الفهه بالجزء



لقد نسبنا الى شعوب المستعمرات واشباه المستعمرات ات الـ 6 ملمون من السكان ، ولم يكلف ب . ك كييفسنكى نفسه عناء دحض قولنا
 ( الصين ، الهند ، ايران ، مصر ) ينتسبون لبلاد يو جلذ فيها عمال . ولكن طرح (ا حق تقرير المصير ") حتى لتالك المستعمرات ات التى لا * ننصح ب . كييفسكى بان يعيد قراءة الكتابات التى حبرها أ . مارتينوت
 يوردها "ه هو ") . " * ان بعض الظرفاء من خصوم " احق الامم فى تقرير اللصير " يعترضون علينا



- الهطلق اللشبب " - المترجم )

يو جد فيها عمال ، والتى لا يوجل فيها غير مالكى العبيد والعبيد 6

 هذا الامر ولفهم ايضا ان "ا حق تقرير الهصير "، يطرح على الاهو الـام
(\# من اجل ") الامتين : المظلومة والظالمة .
اما (ا اعتراض "" ب. كييفسـكى الآخر ، فهو الآتى :
"ولذلك نكتفى نحن حيال الستعبرات بشعار سلبى ، ای بمطلب يطرحه
 القابل التحقيق نى نطاق الرأسمالية يشدد النضال ذد الامبريالية ، الالي والكنه لا ينافى التطور ، لان الهجتع الاشتر اكى لن يملك مستعمرات" .

ان عجز الكاتب او عدم رغبته فى اعمال الفكر ولو قليلا فى مضمون الشعارات السياسية النظرى لهو مما يدهش ! فهل يتغير فحوى الامر اذا استعملت عبارة من عبار ات الدعاية بلدلا من اصطالاح سياسى دقيق من الناحية النظرية ؟ ان هتاف : ( اخرجوا من المستعمرات ! ") يعنى على وجه الثدقيق الاختباء فى ظل عبار ات ات الدعاية هربا من التحليل النظرى ! يحق لكل داعية من دعاة حزبنا ، عنلدما يتكلم

 ذكى ينهم ان من غير الجائز طرح الشعار ات ات من اي ايجابية وسلبية بغية


 ضد شر معنى ان عبارة تشديد النضال هى عبارة فارغة لذاتيين ينسون ان

الماركسية تتطلب لتبرير اى شعار كان تحليلا دقيقا لهذا الشعار من حيث واقعه الاقتصادى وظرفه السياسى ومغز اه السياسى . يخجزلنا ان




 حدة ، وليس له من مضمون غير هذا المضمون ! واذا كانت قوانين



 عن النظرية
فى الاكثرية الكبرى من البلدان .المستعمرة يوجلد الانتاج البضاعى وتو جد ألر أسمالية وخيوط اتصالات الرأسمال السمال المالى . فكيف يمكن ان تدعى الدول ، كيف يمكنن ان تدعى حكومات البلدان
 و جهة نظر الانتاج البضاعى ’والر أنمالية والامبريالية مطلبا (اغير علمى " تفضل لينش وكونوف (Y乏) واضر ابهما و (\# دحضوه ") بانفسهم بوصفه من (| الطوباوية ) ؟ ليس فى مداكمات الكاتب ظل من تفكير !
 التحقيق ") فقط بمعنى : (| غير قابل التحقيق بالون جهملة من الثور ات ات). لم يصل به تفكيره الى انه قابل التحقيق بالارتباط مع الثو رة الاشتر اكية

فى اوروبا . ولم يصل به تفكيره الى ان (ا المجتهع الاشتراكى لن الم
 يصل به تفكيره الى انه لا يوجد اى فرق ، لا اقتصادى ولا سياسى ؛


 الانفصال الحر ، وليس البتة بمعنى نصحها بالانفصال . لتميزنا بين مسألة الحق فى الانفصال ومسأَلة ما اذا كنا ننصح نحن بالانفصال ، نعتنا ب . كييفسكى ب (| المشعوذين " ،

" ماذا يفكر العامل عندما يسأل الداعية عن الموقف. النى ينبنى للبروليتارى ان
 الاشتر اكيون بحق الانفصال و ينشرون الدعاية ضل الانفصال ؟ "،

اعتقد ان بوّسى اعطاء الجواب الدقيق على هذا السئال . (فى
 -لا يحسن التفكير
ان كل عامل ذكى " يفكر ") على النمط الآتى : ب . كييفسكى بالذات يعلمنا ، نحن العمال ان نصيح : (ا اخر جوا من المستعمرات)". معنى ذلك انه ينبغى لنا نحن العمال الروس ان نطالب حكومتنا بالخروج من مونغوليا ومن تركستان ومن ايران 6 وانه ينبغى للعمال الانجليز ان
 الخ .. ولكن هل يعنى ذلك اننا نريد نحن الإروليتاريين الانغصال عن ون العمال والفلاحين المصريين ، عن العمال والفلاحين المونغوليين او

التركستانيين او الهنود ؟ وهل يعنى ذلك اننا نحن ننصح جماهير الكادحين فى المستعمرات (پ بالانفصال )" عن البروليتاريا إلاوروبية
 !وثق التقارب والاندالدماج بين العمال الواعين فى البلدان المتانقدمة والعمال والفلاحين والعبيد فى جميع البلدان الدظلومة. وكنا على الدوان المان ننصح جميع الطبقات المظلممة فى جميع البلدان المظلومة 6 بها


تقترب منا وتندمج فينا ما امكن . واذا كنا نطالب حكوماتنا بان تخرج من المستعمرات 6 ات الـا
 وطالبناها بان تمنح المستعمر ات الحر ات الح التامة فى الانغصال تمنحها فعلا حق تقرير المصير ، واذا كاكا انفسنا سنطا على التأكيد وسنمنح هذه الحرية فور استيلائنا =لى السلطة ، نطلب ذلك من الحكومة الحالية وسنفعل ذلك عندما نصبح الحا
 لكى يصبح التقارب الديموقراطى بين الامنم والاندماج الديموقر اطـى بين الامم اسهل واسرع . اننا سنبذل قصارى جهودنا للتقارب مع المونغو!يين والايرانيين والهنود والمصريين والاندماج بـها ولم نعتقد ان من واجبنا ومصلحتنا ان نفعل ذلك ، والا تكون الان الاشتر اكية


 الانتقال الى استخلدام الماكينات وتسهيل العهل ، على الانتقال الى الليموقر اطية ، الى الاشتر اكية .

واذا كنا نطالب بحرية الانغصال للمونغوليين والايرانيين والمصر يين ولجميع الامم المظلومة المهضومة الحقوق دون الما استثناء 6 فنحن لا نفعل ذلك قط لاننا نؤيد انفصالها ، انما نفعل ذلك لمجرد كوننا نؤيد تقارب الامم واندماجها بملء حر يتها واختيارها ، لا عن

طريق القسر . وليس من سبب غير هذا السبب ! والفرق الوحيد النى نر اه نحن 6 من هن المد الناحية 6 بين الفلاح والعامل المونغولى او اللمصرى وبين الفلاح او العامل البولونى او الفنلندى
 والعمال الروس 6 واحسن استعدادا من الناحية الاقتصادية ، الخ . الخ ، 6 ولنلك من المحتمل ان يصلوا فی وقت قريب جلا التى تكره الروس الآن بحق لاضطالاعهم بلور الججاد بان شمل الع العمال
 المصلححة الاقتصادية تتطلب ، كالغريزة الاممية والليموقر اطية والوعى الاممى والديموقر اطى ، تقار ب جميع الامم واندماجما 6 الاجها فى مجتهع اشتر اكى باسرع .ما يمڭكن . وبما ان البولونيين والفنلنديين اناس ذا ذور
 هذا التفكير ، ولن يدوم انفصال بولونيا وفنلنده بعد انتصار الاشتراكية الا غير فترة قصيرة جلا . اما الفلاحون المصر يون والمونغوليون والايرانيون
 انفصالهم ملدة اطول ، ولكننا سنحاول تقصيرها كا كما قلنا بتقّلميم

المساعدة الثقافية النزيهة .
وليس فى موقفنا حيال البولونيين والمونغولين ایى فرق آخر
 بين اللدعاية لحر ية الامم في الانفصال والتصميم الراسخ على منح

هذه الحرية عندما نصبح نحن حكومة ، وبين الدعاية للتقارب بين
 هكذا (ا سيفكر ") ، على ما نعتقد، كل عل عامل فطن ك
 فى كل سطر من مقال بـ . كييفسكى يبرز بوضوح الاستغر اب الرئيسى التالى : لماذا ننشر اللدعاية لحرية الامث فى الانى الانفصال ، ولماذا نحقق ذلك عندما نصل الى الحكم 6 ما دام التطور كله يسير فى
 الدعاية لديكتاتورية البر وليتاريا ، ونحقق ديكتاتورية ال! البرويتاريا عندا نصل الى الحكم 6 بالرغم من ان التطور يسير باكمله فى اتجاه القضاء

 سيطرة تستند مباشرة الى العنف . ان ديكتاتورية البروليتاريا ، بوصفها

* يبدو ان ب . كييفسكى قد اخذ عن بعض الماركسيين الألمان والهولنديين
 الشعار لا من حيث مضمونه ومغز اه النظرى ولا منا من حيث الا


 - جلا ، جلى وحيوى



 يكتفى بمجرد التكرار ، لا بد ان يكون من الواضح ان ان مساولة ايجاد الى فرق جكى بين


ديكتانورية الطبقة الوحيدة الثورية حتى النهاية ، هى امر لا بلا بل منه

 بها بتاتا ، او لا يعترن بها الا قولا ان يكون عضوا فـى الحزب الاشتراكى.الديموقراطلى . بيد انه من غير الجائز ان ننكر ان من ان الا الممكن 6 فى حالات معينة ، استثنائية ، مثلا فى دولا دولة من الدا الصپغيرة تحققت الثورة الاجتماعية فى جارتها من الدول الكبيرة ، ان ان تتنازل البرجوازية عن السلطة بصورة سلمية اذا اقتعت بان مقاومتها امر لا جلدى منه ، واذا كانت تفضل الابقاء على روء وسها سليمة . والمحتمل اكبر الاحتمال بالطبع ان لا تا لتحقق الاشتراكية فی الا الدول الصغيرة ايضا بدون حرب اهلية ، ولذلك الكا فان برنامج الاشتراكية-
 وان كانت مثلنا العليا براء من استخدام العنف حيال الناس . والشىء نفسه mutatis mutandis ( مع التعديلات المناسبة ) يطبق حيال الامم نحن نؤيد اندماجها ، ولكن الانتقال من الاندمأج بالقسر ، من

 العامل الاقتصادى الشأن الاول ، ولكن تفسير ذلك على نمط ب كييفسكى يعنى الكاريكاتور عن الماركسية . فالتروستات نفسها 6
 ظل الرأسمالية المتطورة 6 تختلف فى ظرو الم الامن الامبريالية الراهنة من حيث اشكالها الملموسة فى شتى البلدان . فكم بالاحرى ان تختلفت
 وفرنسا والدانيا على الزغم من كونها ، فى الاصل ، واحلدة .

وسيظهر هذا التنوع فى الطريق الذى ستجتازه البشرية من الامبريالية



 البروليتاريا ، الى هذه السرعة او تلك فى تحويل مختلف وجوه الحياة
 وادعى للضحكك عمليا من ان نتصور المستقبل من هذه الناحية ،

 اظهر الواقع انه لن يتحرد وينفصل قبل اول انتصار تحرزه البروليتاريا الاشتراكية غير قبل آخر انتصار للبروليتاريا الاشتر اكية فى الدنيا ( ای انثاء ما سيهر من تقلبات الاحوال على الثو رة الاشتر اكية التى ابتدأت ) غير ايخا من !الامم المظلومة ، وان انفصالها سيكون لاقصر وقت 6 لسنظهر حتى فى هذه الحالة على حق من الناحيتين النظرية والعملية_السياسية ، اذ ننصح العمال بان يحولوا منذ الآن دون ولوج عتبة اخزابهم الاشتراكية.الديهوقراطية ودون اولئك الاشتراكيين من الباء الاء الانم الظالمة الذين لا ينسرون الذعاية لحرية جميع الامم المظلمةة فى الانفصال ولا يعترفون لها بهذه الحرية . ذلك لاننا لا نعلم فى الحقيقة
 الانفصال لكى يقدم قسطه فى تنوع. اشكال الديموقر اطية واشكالـ الانقال الى الاشتراكية . ونحن نیا! 6 نحن نرى ونحس يوميا ان

انكار حرية الانغصال هو اليوم زيف نظرى لا حلود له وخلدمة عملية للشوفينيين فى الامم الظالدة .


كليا مطلب (॥ همارضة الالحاقات بالغنغت ....") .
على قولنا الواضح تماما ان هذا „ المطلب " يعنى الاعتراف ان
 \# الالحاق ") دون حصره بالحق فى تترير المصير ، لا يرد المؤلف
 ايراد الموضوءات والمطالب ، لا اثباتها !

ويواصل ب . كييفسكى : (1 ... هناكُ على المهوم جملة من المطالب التى تشتحذ وعى البروليتاريا ضد الامبر يالية نأخذها كليا فى صيغتها السلبية ، علما بانه لا تونور
 الحرب ولكن لا من اجل صلح ديموقراطل ... " .

هذا غير ضحيح - من اول كلمة الى Tاخر كلمة ـ فان المؤلف



 الحكومات الحالية ، البرجوازية ، (ا بدون عدد من الثورات " ،
 النى لا يراعى الطبيعة الطبقية الفعلية ولا سيما الطبيعة الامبريالية
 صراحة فى موضوعات جريدة (| سوسيال_ديموقر اط " ( العدد V ع )

ان حزبنا سيقترح فى الحال صلحا ديموقر اطيا على جميع البلدان

 فى تقرير المصير ( ( فقط ") ، وليس البتة ضلد الديموقر اطية على العموم ،
 ولكن ، أليس هذا غريبا ؟ لا داعى الى التوقف عند كل من امثلة ب . كـي لا كيفسكى اللاحقة لأنه لا يجلر انفاق مكان لدحض مثل هذه الاخطاء المنطقية الساذجة
 يكون هناك شعار (ا سلبى ") عند الاشتر اكية_اللديموقر اطية يقصد فقط " شحذ وعى البروليتاريا ضد الامبريالية ه ، دون ان يعطى فى الوقت نفسه جوابا ايجابيا عن كيف تحل الاشتر اكية_الديموقراطية المسأ لة المعنية حين تكون هى ذاتها فى الحكم . ان الشعار ( السلبى ") ،


لأن هذا الشعار هو ترهة ، زعيق صرف ، انشاد الناد بلا مضمون الا ان الفرق بين النعارات التى (I تنكر ") او تصم البلايا السياسية والاقتصادية بقى غير مفهوم عند السيد ب . كييفساكى . ان هذا الفرق يقوم فى ان البلايا الاقتصادية المعروفة ملازمة للرأسمالية على العموم 6 ايا كانت الابنية الفوقية السياسية القائمة فوقها ، وفى انه انه من غير الممكن اقتصاديا القضاء على هذه البلايا دون القضاء على الرأسمالية ، وفى انه يستحيل ايراد ایى مثال على هذا القضاء . اما
 الديموقراطية التى هى ممكنة كليا اقتصباديا ( فى تربة النظام القائم " اى فى ظل الر أسمالية والتى تتحقت بصورة استثنائية فى ظلها فى الى دولة

ما بقسم منها ؛ وفى دولة اخرى بقسم آخر . ومرة اخرى ومن جلديل لم
 الديموقر اطية على العموم ! والشىء نفسه فى مسألة الطلاق . لنذكر القارئ بأ بان روزا لوكسمبورغ هى اول من تناول هذه المسأ لة خلال مناقن الشا القومية . وقد اعربت عن الر أى العادل القائل بانه يجب علينا الينا ، مع
 وما الى ذلك ) ، ان ندافع ؛ كاشتر اكيين-ديموقر اطيين •ن انصار الد.ركزية ، عن حل اهم شؤون الدولة ، بما فيها قوانين الطلاق كا
 الطلاق يبين بوضوح هil لا يسع المرء ان يُ المون ديموقراطيا واشتر اكيا اذا لم يطالب فورا بحرية الطلاق التامة ، لأن انعدام هذه الحرية الحرية هو جور فادح بحق الجنس المظاوم 6 بحق النساء 6 - رغم 6 هن الصعب ابلا ان يفهم المرء ان الاعتراف اللمرأة أة بحرية ترك زوجها لا يعنى دعوة جميع النساء الى ترك ازوراجهن ! الا

الا ان ب . كييفسسكى ( „عترض " قائلا :


 المعنية؟ نهل نملّ، يا ترى، لكى يصار الم اعلان مثل هذا الحت ؟ كا كلا ، طبعا ! "

ان هذا الاعتراض يبين عدم فهم تام للعلاقة القائمة بين الليموقر اطية بوجه عام والر آسمالية . فان الظرو الن التى يستحيل فيها على الطبقات المظللومة ان (ا تحقق )" حقوقها الديموقر اطية هى فی فى ظل البرأسمالية ظروف عادية ، لا كحالات منفردة ، بل كظاهرة

نموذجية . ان حق الطلاق يبقى فى اغلبية الحالات غير محقق فى ظل الرأسمالية لأن الجنس المظلوم مقموع اقتصاديا ، لأن الدر أة 'تقىى ، فىى ظل الرأسمالية ، ايا كانت الديموقراطية القائمة ، الا (ا عبلة بيتية " ، عبدة مهحبوسة فى غرفة النوم وغرفة الاولاد والمطبح

 اغلبية الاحوال فى ظل الرأسمالية وذلك على وجه الضبط


 الجمهورية الاوفر ديموقر اطية لا تؤدى فى ظل الر أسمالية الا الا الى رشوة
 ان العاجزين كليا عن التفكير او غير الملمين اطلاقا بالماركسية
 لا داعى الى حرية الطلاق ، لا داعى الى الليموقر اطية ، لا داعى
 الديموقراطية لا تقضى على الاضطهاد الطبقى ، ولا تفعل غير ان تجعل النضال الططقى اكثر نقاوة واتساعا وسفور الا وحدة ؛ وها ولا ولا ما نريده . وبقدر ما تكون حرية الطالاق أتم واكمل ،
 الحقوق . وبقدر ما يكون نظام الدولة اوفر ديموقراطية ، بقدر ما ما يتضح للعامل ان اصل الشر هو الرأسمالية وليس الحرمان من الحقوق ـ و وبقدر ما تكون المساواة فى الحقوق بين القونيات أتم وا اكمل ( وان تكا تكون كاملة بدون حرية الانفصال ) ، بقدر ما يتضح للعمال من ابناء الامة

المظلومة ان السبب يكمن فى الرأسمالية واليس فى الحرمان من الحقوق . وهكذا دواليك
ومرة ومرة اخرى : من غير اللائق مضغ الفباء الماركسية ، ولكن ما العمل اذا كان ب . كييفسكى لا يعرفها ؟ ان ب . كييفسكى يحاكم بصدد الطلاق مثلما كان يتحاكم 6

 يحاكم كما يلى : صحيح ان حرية الطلاق لا تا تعنى دعوة جميع النساء
 الازواج افضل من زو جكك ، يا سيدتى ، فان الامر يؤول الى المآل الى الى نفسه ! ! لقد نسى سيمكوفسمى 6 حين حاكم على هذا النحو 6 ان ان الا غرابة الاطوار لا تعنى مخالفة واجبات الاشتر اكى والديموقر اطى . ولو ان سيمكوفسكي شرع يقى


 عن شخص ينكر حرية الطلاق ، ويلجأ ، مثلا ، الى المحكمة او او الى البوليس او الى الكنيسة ضد زوجته التى تعتز م تركه ، وان ينع

 سيمكوفسكى 6 رغم انهم اشتر اكيون اردياء !
 الطالق ، فكشفا عدم فهمهما "لمسأ لة ، وتجاوزا لب" القضسة : ان ان

حق الطلاق ، مثل جميع الحقوق الديموقراطية بلا استثناء ، صعب
 والكن ای اششراكى-ديموقراطى مستقيم أن يعتبر مع ذلك من الـ ينكرون هذا الحق اشتراكيين ، وليس هذا وحسب ،


 الاعلان ، بدون النضال فى سبيل الحقوق على الفور وفى الٔلحال ؛ بدون تربية الجماهير بروح مثل هذا النضال .
 الرئيسية المتعلقة بفكرته الإخاصة ، ونعنى بها المسألة التالية : كيف نقضى ، نحن الاشتر! كيين.الديموقراطيين ، على النير القوىى ؟ الـى
 بحر من الدم ") وما الى ذلك ( الامر النى لا يتعلق البتة بالموضوع) . اما من حيث الجوهر ، فقد بتى امر واحلد : الثورة الاشتر اكية ستحل كل شىء ! او كما بتول انصار نظرات ب . بـ كييفسكى احيانا : الحق فى تقرير المصير مستحيل فى ظل الرأسمالية ونافل فى ظل
الاشتر اكية

هذه نظرة سخيفة نظريا ، وشوفينية عمليا وسياسيا . ان هذه النظرة تعنى عدم فهرم اهمية الديموقر اطية . فالاشتراكية اكية مستحيلة بلدون الديموقر اطية بمعنيين : 1 - لا يمكن اللبروليتاريا ان تقوم بالثو الثور

 الدولة بدون تحقيق اللديموقر اطية الكاملة . ولهذا ، حين يقال ان ان تقرير

المصير نافل فى ظل الاشتر اكية ، فان هذا لغو ، تشوش كلى كما او قال احدهم : اللديموقر اطية نافلة فى ظل الاشتراكية .
 من اللديموقر اطية على العموم ، وهو نافل فى ظل الاشتر اكية بقدرها . ان الانقلاب الاقتصادى يخخاق المقدمات الضرورية لأجل القضاء على الاضطهاد السياسى بجميع صوره . ولهزا السبب بالذات ليس من المنطق 6 (يس من الصنحيح التملص بالاستشهاد بالانقلاب الاقتصادى حين توضع المسألة على النحو التالى : كيف القضاء على النير القومى ؟ يستحيل التضاء عليه بدون انقالاب اقتصادیى . الاء هذا لا لا


الامبر يالية ) المضاححكة والحقيرة . يجب تحقيت المساواة فى الحقوق بين الامم ؛ اعلان وصياغة وتطبيق (ا حقوق ) هتساوية لجميع الامم . وعلى هذا يو افق الجميع ، ما علدا ب . كييفس, الىى وحله . ولكن هنا بالذات النات تنهض المسألة التى يتجنبونها . أليس انكار الحق فى دولة وطنية انكارا للمساواة فى الحقوق ؟ انه كذللك بالطبع • والديموقر اطية المسسجمة ، أى الاشتر اكية 6 تعلن وتصوغ وتطبق هذا الحق اللى لا سبيل بلونه الى التقارب و الاندماج الطوعى الكامل بين الامم م
v الخاتمة . اساليب الكسينسكى




عنده - اذا لم تكن هناك اخططاء فیى الارقام ـ ملاحظة واحدة فقط



 التشنجات " ، ( ليست البيانات والحقوق ، ولا اءهان حرية الشعوب هى التى ستكون الامر المقصود 6 بل اقامة علاق الاقات حرة 6 الا وتدمير العبودية المزمنة 6 والقضاء على النير الاجتماعى 6 اليو جوه عام
 ان هذه الجمل تستر (ا شئين ") وتفصح عنهما : اولا اولا ، ت تقوم

 واللديموقر اطية ، كما كانت عليهما (پ الاقتصادية ) السيئة الذكر هو من

$$
\text { اعوام } 19 \cdot r-1 \wedge 9 \varepsilon
$$

ثانيا $،$ فى هذه الجمل 6 نرى بام العين تار الكرارا لاساليب

 الفقرة ه : (ا وضع اليهود الخاص ") ) بهذه الاساليب بوجه الحصر .
 لندن عام 19•V (YV) ، و عندما عمد 6 للرد على الحجج النظرية 6 واخذ وضعة محرض 6 و زعق 6 خار جا تماما عن الموضو 6 علا




و (ا زعيقا " كهذا بالضبط نجلد عند ب . كييغسشكى . فعدم معرفته ما يرد به على جملة من المسائل والاعتبارات النظرية الواردة فى الموضوعات ، يأخذ وضعة المحرض ويشرع فى الزعيق بجهل عن اضطهاد اليهود ، مع انه من الواضح لكا لكل امريً قادر نوءا على


كييفسكى لا تمت البتة باى صلة الى الموضوع ع اله
ان اساليب الكسينسخكن لا تعود بالخير •

لينين . المؤلفات
، r الكاملة ، المجلد pr.-vv ص ص

كتب نى آب - تشرين الاول ( اغسطس 1919 اكتوبر ال

## مارحظات

1 ا^ الاقتصصادية « - تيار انتهازى فى الاشتر اكية_الديموقر اطية الروسية فى او اخر

 العاملة ان تكتفى بالنضال الاقتصادى من اجل تحسين ظروف وشروط العمل ، و زيادة الاجرة ، والخ .. دافع " الاقتص.اديون ه عن موضوعة خأطهة تشوه مذهب

 تتطور بصورة عفوية على و جه الجصر ؛ و انكرو ا اللاو ر القيادى للحزب و اهمية النظر ية الهاركسية فى الحركة العمالية .
 مقالات نشرتها „ الايسكرا "، وفى اعمال اخرى . انتهى النضال الفكرى الذى خاضهه الاشتر اكيون_الديموقر اطيون الثوريون ضد انصار „ الاقتصادية ") بهز يمة




 جدا فى تاحم الاششر اكيين-الديموقر اطيين ألروس الفكرى وفى العـى اعداد توحيد

r - الثمبية - تيار فكرى سياسى انبق فى روسيا فى القعد الثانم من القرن التاسع




 الاتطاعية والقنانة فى الريف الروسى ، خلية الاشتر اكيه ، والخ .. كانـ النت

ولأنها لم تكن اكثر من جملة ، وحلم ، و امنية طيبة . - ص r .

を - المقصرد هنا مقاطة ما اسسى بدوما الدولة، دوما بولينين، التى نظهها البلاشفة فى عام 19 . 19 (19)


 الدولة مجرد هيئة استشار ية ، لا هيئة تشر يعية ، وكان المهال والفلاحون لا يتمتونون بحقوق الانتخاب .
دعا حزب البلاشفة الطبقة العاملة وجميع الكادحين الى معاطسة دورا

 تخت شهار ॥ لتسقط الاوتورَ الطية ! " ؛ وفى تشرين الاول (ا اكتوبر ) نشب
 بنشبت انتفاضة مسلحة فى موسكو . كنست النورة دوما بوليغين ، فلم ينعقد . ـ ـ

 الانسحابيون بوغدانوف والكسينسكى وغيرهما على اتباع تكتيك غير صالح


 الجمع بين العل العلنى والعل السرى ، واعلنوا انه يجب على الحزب ان يكتفى

بالمهل السرى ، غير الشُرعى . لم يكن بوس شهار ات الانسحابيين ان تودى الا الى ضعف صاوت الحز ب بالجماهير ضهفا شديدا و الى تحويله الى منظمة انعزالية
 الرد القاطع من جانب لينين والاغلبية الساحقة من اعضاء الحزب البلشفى . - ص \&.

Y المقصود هنا مقالة ب . كييفسكى ( بياتاكوف ) ״ البر وايتار يا و و حق الامم فى تقر ير مصيرها " فى عهد الر أسمال الهالى " .
 و بصلد " الاقتصادية الامبر يالية " ") ومقالة ب ب .
 لم يصلر آنذاك ، ولم تصدر المقالتان . - ص ع ع
v
 الحر ب الامبريالية اللالمية، خان اغلبية زعماه الاحزاب الاشتراكية المنضمة الى

 الاشتر اكيون_الايموقر اطيون اليسار يون الالدان كارل ليبكنغت ورو الا الا الوكسمبورغ وغيرهما و بیض الجماعات فى الاحز الاب الارن الاشتر اكية الاخرى الاري ظلوا امناء لمبادئ الاممية ودعوا عمال بلدانهم الى النضال ضد حكوماتهم الامبريالية وضد الحر ب
الامبر يالية . - ص \& .


فى تقرير مصيرها . - ص • .

Q - مجلس برن العام 9 مؤتمر لفروع حزب العدال الاششراكى_الديموقراطى نى روسيا فى الخارج 6 انعقد فى برن من


 ( ( سوسيال - ديموقر اط ") ) ، وقاد عمل الیجلس العام ، وقدم تغريرا فى

السألة الاساسية الواردة فى جلول الاعمال - „ الحرب وبهمات الحزب" . صادت الهجلس العام على مشاريع القرارات عن الحر با التى كتبها لينين . -

 الحكوبة الفرنسية البرجوازية . - ص • • الـ
 الحركة المالية الروسية والمالمية ؛ اورل داعية للماركسية فى روسيا . ابان الحرب


 دانع عن الاشتراكية_الشوينية وراه ستار من الجمل والتعابير الامية . ـ ص
r| -


 الايمورراطية الالمانية الانين انتقلوا الى جانب الامبريالية .لالية . تعرضت فرقة
 بسبب نشاطها الثورى . ولكن روزا لوكا لـوكسبورغ


 ابتداء من كانون الثانى ( يناير )

 § (1 المقصود هنا موضوعات (الثورة الاشتراكية وحق الامم فى تقرير مصيرها " التى كتبها لينين فى كانون الثانى - شباط (يناير - فبراير ) ها 1919 ونشرت


1 10 - . ايلين . اسم مستعار لفلاديمير ايليتش لينين . -ص 1 |.
17 - 1 ر اجموا فريدر يك انجلس . اصل العانلة والملكية الخاصة والدولة . الفصل التاسع •
-
IV


ابوسى . احل زعماء المنشفية . - ص • ع .
 ايديولوجى البر جوازية الصغيرة . انتقد انجلس نظرات دور دورينغ انتقادا قاطعا فى مزلفه (اضد دوهر ينغ • السيد يفغينى دوهرينغ يحلث انقراث انقلابا فى العلم I). . \& 1 -

- • حزب قومى اصلاحى تأسس عام I^9r . .
 . \&V ص-
- r - يونيوس - اسم مستعار لروزا لوكسمبورغ ، المناضلة البارزة فى الحركة العمالية الالمانية والبولونية . ه ص ه

ب ب - فی نيسان (ابريل ) 1917 6 نشبت النتفاضة الشعب الارلندى ضد السيادة

 اليساريون فى حركة التحرر الوطنى الارلندى -على السلطة فى دوبلين و اعلنوا الجمهور ية الارلندية . وفى الوقت نفسه 6 بدأت اعمال الالى مسلحة فى المدن والمقاطعات .الاخرى من ألباد

و جهت الحكومة البريطانية ضل الثوار وحدات من القوات المسلحة والمدفية . وقصفت السفن الحربية الانجليزية دو بلين . دام نضال وليا دو بلين البطولى ضد القوات المتفوقة عليهم بالعدد والعدة حوالى اسبوع . بعلهد هز الانتفاضة ، نكلت الحكومة الانجليزية بالارلنديين تنكيلا وحشيا . وز جت ببضعة آلان فی السجون ، و اعدمت قادة الانتفاضة . - ص
 اشتر اكيان_ديموقر اطيان المانيان يمينيان متطرفان 6 مدحا الامبر يالية ؛ وعارضا مطلب منح المستعمر ات الاستقلال . - ص 7 ه 9.

0 0 - شحورة سوزدالية - عمل منفذ بفظاظة و رداءة. قبل الثورة 6 عرفت ناحية سوزدال بايقوناتها الرخيصة المرسومة رسما رديئا . ومن هنا انبثق تعبير " شحورة سوزدالية " .
.



المقصود هنا المؤتمر الخامس لحزب العمال الاشتر اكى_الديموقر اطى فی دوسيا الذى انعقّد فى ليلدن من • ايار الى اول حزيران - يونيو ( $19 \cdot V$. .

## مهتويات



ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تفضلتم وابديتم


 مرسكو - الاتهاد السونيتي

