

الانضـال الصبقـ ون فرنسا 1 1


يا عمال العالم ، اتحلدوا !

##  

## 国回

دار التقدم
مو سكو

## ترجمة الياس شاهين

## طبع في الاتحاد السوفييتي

## مثّلمة

## (انجلس لطبعة عام 1190)

هذا البحث الذي يعاد طبعه هنا كان اول محاولة قام بها ماركس لتفسير مرحلة معينة من التاريخ ، على اساس مفان مفهومه المادي ، وانطلاقاً من وضع اقتصادي معين . وقد سبــق ان طُبِبِّت هذه النظرية في (البيان الشيوعي" بخطوطها الكبرى على
 (Y) "Neue Rheinische Zeitung" الى هذه النظرية لأجل توضيح الاحداث السياسية الجارية . اما
 للاحداث السياسية "التي وقعت في سياق مرحلة مديدة من التطور
 لاورو با برمتها ، و كان المقصود بالتالي ، وفقاً لمفهوم المؤ لف ، تفسير الاحداث السياسية بفعل اسباب هي اقتصادية في آخر تحليل
عند الحكم على الاحداث وسلسلة الاحداث في التاريــــخ الجاري ، لا يمكن التوصــــل ا ابداً الى الاسباب الاقتصاديــــة النهائية . وحت في الوقت الحاضر ، اذ تعطي الصحف المختصة المناسبة هذه الكمية الضخمة من الموار المواد ، يستحيل حتى في انجلترا تتبع سير تطور الصناعة والتجارة في السوق العالمية ، تتبـــعـع
 بحيث يمكن في كل لحظة استخلاص النتيجة العامة لهذه العوام العامل الشديدة التعقد والمتغيرة باستمرار ، التي يفعل قسمها الاكبر

والاهم ، فضلا" عن ذلك ، بصورة خفية ، في غضون زمن مديد ، ون


 عليها الا بعد مرور حقبة من الزمن ، بعد جـد جمع المادة والا والتحقق

 الجارية ، يتعين احيانٌ كثيرة جداً اعتبار هذا العامل الذي يتسم بأهمية حاسمة عاملا" دائماً ، واعتبار الوضع الاقتصار المادي الذي تكوَّن قبل بداية المرحلة المبحوثة وضعاً معطياً ثابتاً لا يتغير بالنسبة للمرحلة كلهـــا ، او الاقتصار على مراعاة تلــــــك الا التغيرات في هذا الوضع التي تنبع من الاحداث الجارية الجلية
 جداً على الطريقة المادية ان تكتفي هنا بحصر النزاعات الساع السياسية في الصراع بين مصالح الطبقات الاجتماعية القائمة ومصالئلح الكتر الكتل الطبقية التي خلقها التطور الاقتصادي ، وباعتبار مختلف الاحزاب السياسية كتعبير سياسي ملائم الى هذا الحد او الـي ذاك عن هذه

الطبقات نفسها وعن كتلها وغني عن البيان انه لا بد لهن الهنا التجاهل الذي لا مناص منه
 على هذا الاساس الحقيقي لجميع التطورات المبار المو ثة ، ان ليكون
 الجارية تنطوي ، لا مناص ، على دصادر للاخطاء ، الامر الذا لا يجبر احداً ، مع ذلك ، على الامتناع عن كتابة تاريخ الاحداث الجارية وعندما عكف مار كس على كتابة هذا البحث ، كان من غير الممكن بمقدار اكبر تجنب مصدر الاخطاء المذكور آنفاً . زمن ثورة الم الا التغيرات الاقتصادية الطارئة في الوقت نفسه او حتى ابقاؤها في مجال البصر . كذلك كان هنا هنا من .المستحيل في الاشهر الاولى من الهجرة القسريــة في لندن ، اي في خريف وشتاء
(10* على وجه الضبط • ورغم هذه الظروف غير الملائمة ، استطاع ماركس ، بفضل معرفته الدقيقة سواء للوضع الاقتصادي في فرنسا عشية ثورة شباط (فبراير) او لتاريــــخ هذه البار الباد السياسي بعد ثورة شباط ، ان يقدم عرضاً للاحداث يكشف صلتها الداخلية بكمال يستحيل التفوق عليه حتى الآن ؛ وهذا
 الامتحان الاول أجري ارتباطاَ بالواقع التالي وهو ان ان مار كس

 التاريخ الاقتصادي للسنوات العشر الاخيرة . وبالنتيجة اتضح لكه تمامآ من الوقائع ما استخلص نصفه قبل ذالك على البديهة من

 نشوب ثورتي شباط (فبراير) وآذار (مارس) ، وان النهو

 الاورو بية التي قويت من جديد . وقد كان لهان الانـا الامر اهميـة حاسمـة . فاذا كان لا يزال يتبدى في المقالات الثلاث الاولى (التي صدرت في اعداد كانون الثاني وشباط وآنار النار ينايسر "Neue Rheinische Zeitung. وفبراير ومارس - من مجلــة
 نهوض جديد في العزيمة الثورية في القريب العاجل ، فان اللمحة الثار التاريخية (ايار - تشرين الاول ، مايو - اكتو بر) التير التي كتبناها ماركس وانا ، لأجل العدد المزدوج الاخير الذي صدر في خريف
 جديدة غير ممكنة الا اثر ازمة جديدة . ولكن نـن الثو بها محتم مثله هثل نشوب هذه الازمة،)* . . ولكن هذا كان التا التغيير الجوهري الو حيد الذي ادخلناه . لم يكن هناك قطعاً ما يجب تغييره في تفسير

الاحداث الوارد في المقالات السابقــــة وفي الصاتلات السببيـــــة المعروضة فيها ، كما تبين بقية السرد من • ا آذار (مارس) الى اله خريف •1^0 المدرجة في اللمحة نفسهـا . ولهذا ادرجت هذه
 وكان الامتحان الثاني اشد صرامة . ففور الانقاب الاب الناب الذي قام به لويس بو نابرت في درس ماركس من جديد تاريخ فرنسا من شباط الا الحدث الذي اختتم المرحلة الثورية لفترة من الزمن (״الثامن عشر

 اوجز ، المرحلة المدروسة في بحثنا المعاد طبعه . فقارنوا هذا العرض الثناني المكتوب على ضوء الحدث الحاسم الذي وقع بعد اكثر من سنة بقليل ، بالعرض الاول ، تقتنعوا بان الكاتب لم
. يغير الا قليلا" جداً
هناك عامل يضفي على هذا البحث اهمية خلاصة الا

 الاقتصادي : امتلاك المجتمع لوسائل الانتاج • وقد جاء في الماء الفصل
 الخرقاء الاولى التي تلخص بها المطالب الثورية للبروليتارياه : "و لكن وراء الحق في العمل تكمن السلطة على اللـأسمال العال ، ووراء
 للطبقة العاملة المنظمة في جمعياتها ، والقضاء بالتالي على العمل ولما ولا

 بصورة حادة سواء عن جميع انواع الاشـرئ الاكية ، الاقطاعــــي

 العما لية العفوية ـ واذا كان مار كس قدشمل بهذه الصيغة فيما بعد

* راجع هذا الكتاب 6 ص TV . . الناشر

امتلاك وسائل التبادل ايضاً ، فان هذا التوسيع للصيغـة ، الناجم ، فضلا" عن ذلك ، من تلقاء ذاته من ״البيان الثيوعي" ، لم يكن غير استنتاج من الموضوعة الاساسية . ومؤخراً اضاف اله بعض الحكماء في انجلترا الى هذا انه تنبغي الحالة (ووسائـــــل التوزيح" ايضاً الى المجتمع • ومن المشكوك فيه ان يكون في مستطاع هؤلاء السادة ان يوضتوا مالـئ ماهية وسائل التوزيــعـع


 والاعانات الاخرى ؟ ولكن وسائل التوزيع هذه هي ، اولا" ، في
 المشاعة ، وهي ثانياً الوسائل التي نريد القضاء عليها

عندما انفجرت ثورة شباط ، كنا نحن جميعنـا متأثرين في تصوراتنا حول شروط الحركات الثورية وظروفها وسيرهــــــــا



 طابع وسير الثورة (الاجتماعية)، ، ثورة البرو ليتاريا ، التي أُعلنت
 النماذج المسبقة في مرحلة الماط
 وميلانو وبرلين ؛ وعندما اجتذبت اوروبا كلها ولهـــا حتى الحدود
 (يونيو) في باريس اول معركة كبيرة من اجبــل الاريل السيادة بين
 انتصار الطبقة البرجوازية ذاته هز البرجوازية في جميع البلدان الى درجة انها ارتمت من جديد في احضان الرجعيــة الملكيــــة

الاقطاعية التي كانت قد أ'سقطت للتو ، - لم يكن من الممكن في ظروف ذلك الوقت ان يخالجنا اي شك في ان المعر كة الفاصلة الكبرى قد بدأت وانه يجب السير بها الم النهايـة في سياق مرحلة ثورية طويلة وحافلة بالتقلبات ، وانه لا يمكن اله مع ذلك لهنه المعركة ان تنتهي الا بانتصار البروليتاريا النهائي


 ونهائي يحرزه (الثعب") على (الطغاة") ، اما نحن فاننا كنا نأمل بنضال مديد ، بعد ازالــــة "الطغاة" ، بين العناصر المتضادة
 تتوقع يومآ بعد يوم انفجاراً جديداً ؛ اما نحن ، فقد المد صرحنا في في خريف ••1 ان ان الطور الاول من المرحلة الثورية قد انتهى على
 جديدة . ولهذا تعرضنا للحرم كخونة للثورة من من قبل نفس اولئك الذين اقدموا جهيعهم تقريباً بلا استثناء على التصالح فيما بعد مع بيسمارك لأن بيسمارك تككَّمَ عليهم بهذا .
 وجهة النظر التي كنا نتمسك بها كار انت وهماً من الاوهام . ان التاريخ سار الى ابعد ، فهو لم يبدد ضلالنا آنذاك الك وحسب ، بل غير ايضاً تمامأ الشروط والظروف التي ينبغي للبروليتاريا خوض النضال في ظلها . فان وسيلة النضال التي استخدمت في
 تستحق ، والحالة هذه ، دراسة اكثر اسهابَا ان جميع الثورات السابقة كانــت تقتصر على الحلال سيادة طبقة معينة محل سيادة طبقة اخرى ، ولكن جميع الطبقات التي سادت حتى الآن لم تكن تشكل غير اقلية ضئيلة بالقياس الى سواد الشعب المحكوم . وعليه كانت اقلية سائدة تسقط ،

- In partibus infidelium * او في الههجر . الناشر

وتحل اقلية اخرى محلها في دست الحكم وتغير نظم الدولة وفقات لمصhلحها . وفي كل مرة ، كانت السيادة تعود الم ذلك الفريق من الاقلية الني كان ، في ظل الحالة المعنيــــة مــــنـ التطور الاقتصادي ، قادراً عــلى السيادة ومدعواً اللى السيادة ، ولهذا السبب بالذات ، - و لهنا السبب وحده - كانت الانـوا الاغلبية المحكومة تعمد عند حدوث الاتقلاب ، اما الى الاشترالك الك في الانقلاب في صالح الح هذا الفريق ، واما الى الرضوخ بهدوء للانقلاب . ولكن الاذ الا طرحنا
 لجميع هذه الثورات قد تلخص في انها كانت ثورات الات الاقلية
 ذلك - عن وعي او عن غير وعي - الا في مصلحة الاقلية ؛ ولكن هذا على وجه الضبط او حتى مجرد سلوك الاغلبية الخامــلـو ، انعدام المقاومة من جانبها ، هو الذي جعل هذه الاقليـة تبدو كأنها تمثل الشعب بأنسا بعد اول نجاح كبير ، كانت الاقلية المنتصرة تنقسم على نفسها عادة ، فكان قسم منها يرضى بها تم التوصل اليه ، وكان القسم الآخر يرغب في المضي قدماً ، ويتقدم بمطالب جديدال المال تناسب ، جزئياً على الاكثر ، المصالح الحقيقية او الموهومة للجماهير الشعبية الواسعة . وفي بعض الحالات ، كانت هذه المطالب ، وهي اكثر جذرية ، تتحقق ولكن في معظــم الاحوال اللا
 الغلبة من جديد ، فاذا المكتسبات الاخيرة تزول كليـيــيـا او جزئياً وآنذاك كان المغلو بون يشرعون في الزعيق بالنيانـــــــة او او يفسرون الهزيمة بالصدفة . اما في الواقع ، فان الامور كاني معظم الاحوال تسير كما يلي : كان ما ما يتم الظفر به به بنتيجـة
 اكثر راديكالية ؛ وما ان كان يتم التوصل اله هنا ، الا
 الراديكاليون يغادرون الحلبة من جديد مع منجزاتهم في جميع ثورات الزمن الجديد ، ابتداء من الثورة الانجليزية الكبرى في القرن السابع عشر ، تبدت هذه السمات التي كانت

تبدو سمات ملازمة لكل نضال ثوري ، لا تنفصم عنه . و وقد


 الشيء ، في اي اتجاه ينبغي البحث عن هنا هنا التحرد • وحتى في



 ان تتكلر في ظله بالنجاح ثورة تقودها الاقلية ، والحق يلا ولكن لا في مصلحة الاقلية هذه المرة ، بل في مصلحة الاغلبة الانبية ، في مصلحتها الحقيقية ، الاصيلة ؟ واذا كانت الجماهير الشعبية
 الثورية الطويلة نوعاً بان تجذ بها مغريات فارغة كاذبة الان رمت بها اليها جماعات من الاقلية مندفعة الى امام يا ترى ، ان تكون اقل تقبلا" لافكار كانت ادق انعكاس لوضعها
 عن مطالبها التي لا تفهمها بعد ، و لكن التي تشعر بها هي ان انـاتها شعوراً مبهماً ؟ صحيح ان مزاج الجماهير الثوري هذا كان ان يحل محله دائماً تقريباً ، وبعد فترة وجيزة جداً في معظم الاحوال ،

 بالمغريات الكاذبة ، بل بتحقيق مصالح الاغلبيــــة الهائلة الانة الانـة
 بعد آنذاك واضحة على الاطلاق لهنه الاغلبية الهائلة . و لكنه
 الكافي في سياق تحقيقها عملياً ، و بنعل الجلاء المقنع • واذا كان تطور الجمهورية البرجوازية التي انبثقـــت عـن ثورة
 برهن ماركس في مقالته الثالثة ، الى انحصار السيادة الفعلية في يد البرجوازية الكبيرة ، التي كانت بالاضافة ملكية المزاج

بينا جميع الطبقات الاجتماعية الاخرى ، الفلاحون والبرجوازيون الصغار ، قد التفت بالعكس حول البروليتاريا ، بحيث النا الها كان لا بد" ان يكون العنصر الحاسم في حال النصر المشترك وبار وبعده ،

 تتحول ثورة الاقلية الى ثورة الاغلبية ؟ لقد بيّن التاريخ اننا نحن وجميع الذين يفكرون الانيرن مثلنا كنا على غير حق • فقد بيّن بوضوح ان حال ال التطور الاقتصادي في القارة الاورو بية كانت في ذلك الوقت ابعد من ان تكالئ الكون ناضية الى حد يتيح الغاء اسلوب الانتاج الرأسمالي ؛ و بيّن هنا بت بتلك
 ووطدت بالفعل للمرة الاولى الصناعة الكبيرة في فرنسا والنمسا والمجر وبولونيا ، ومؤخرآ في روسيا ، وحو لت الما المانيا مباشرة الى بلد صناعي من الدرجة الاولى ، - و كل هذا على اساس الم ألما

 هي التي حملت في كل مكان الوضوح الى العلاقات بين الطبقات :
 المانيفاكتورة ، وولدت في اوروبا

 نزى ان النضال بين هاتين الطبتتين الكبيرتين ، الذي جرى فـي
 في بعض المراكز الصناعيـة الكبيرة ، قد انتشر الآن في عموم اوروبا وبلغ قدراً من القوة لم يكن بعد من الممكن تصوره في في
 لشتى الملر مع ترياقاتها الشاملة ؛ اما الآن ، فهناك نظر الـالـويـة واحدة يعترف بها الجميع ، وواضحة غاية الوضوح ، هي نظرية ماركس ، التي تصوغ اهداف النضال النهائية بدقة ؛ آنذاك ،
 والقومية ، ولا يجمع بينها غير الثعور بالآلام المشتركة ، جماهير
 الآن ، فهناك جيش اممي كبير واحد موحد من الاشتراكيين يزحف


 عوضاً عن احراز النصر بضر بة حاسمة واحلدة ، الى التحرك الى المام ببطءء ، كاسباً موقعاً تلو الآخر في غمرة مـــن النضال العنين الـيد القاسي ، فان هذا يثبت نهائياً الى اي حد لم يكن يكن من الممكن في إی^ التوصل الى التحول الاجتماعي بمجرد الهِجوم المفاجى' برجوازية منقسمة الى كتلتين ملكيتين سلاليتين (V) ، لا لا لا و لكنكها تطالب قبل كل شىء بالهدوء والأمن لاجل شؤؤونهـــــا المالية ، وضدها برو ليتاريا . صحيح انها مغلو بة على امرها ولا ولكنها لا لا تزال رهيبة ، ويلتف حولها اكثر فاكثر البرجوازيون إلصغار والفلاحون ، - خطر دائم بانفجار عنيف لم يبعث مع ذلك الكا الي
 انشى " لأجل انتلاب الطامع الثالث ، الديموقراطي المزيف ، لويس


 فانتهت موقتاّ مرحلة الثورات من القاعدات ، وعقبتها مرحلـــــة الثورات من القمة .
 جديداً على عدم نضج التطلعات البروليتارية في ذلك الزمن الـون ولكنه تعين على الامبراطورية ذاتها ان تخلق الشروط ولئلـة والظروف
 الهدوء الداخلى قد أمن المجال الرحب لنهوض الصن الصناعة من جديد ؛

 بواسطتها ، وبذريعة الدفاع عن "(مبدأ القوميات") ، ان يحقق
 بيسمارك السياسة نفسها في صالح بروسيا ؛ ففى 1A77 ، قام

بانقلا به ، بثورته من القمة حيال الحلف الالماني وحيال النمسا (9) ، و كذلك حيال المجلس البروسي الذي دخل في نزاع مع الحكومة . و لكن اورو با كانت صغيرة جداً على بو نابرتين ، وخا واذا بيسمارك يطيح بيو نابرت ، لما فيه • سـخرية التاريـــن ، و واذا
 وحسب ، بل ينشى المشتر كة ، فقد تلخصت في ان استقلال الامم الاورو بية الكبيرة ووحدتها الداخلية ، باستثناء بو لو نيا ، اصبـحا امرآ واقعـا
 ضمن حدود على قدر من الاتساع يكفي لكي لا يتعرقل مجرى تطور
 حفارو قبر ثورة \^E^ منفذي وصيتها . والى جانبهم كان ينهو

. * بشخص الاممية
بعد حرب 1 اختفى بو نابرت عن المسرح ، و تبين ان رسالة بيسمارك قد تحققت ، فندا بامكانه ان يتحول من
 هذه المرحلة . فان محاولة تيير الغادرة لسرقة مدفعية الحرس الوطني الباريسي "(IT) استتبعت انتفاضة مظفرة • و تبين من جديد انه لم يبت من الممكن ان تقوم في باريس اي ثورة غير الثورة البرو ليتارية • و بعد النصر ، عادت السيـادة الى الى الطبقة
 الى اي حد كانت سبيادة الطبقة العاملة هذه غير ممكنــة حتى آنذاك ، اي بعد انتضاء عشر ين سنـة على المرحلة المو صو فة فـة في هذا الكراس • فمن جهة تركت فر نسا باريس وشأنها لحكـــــم
 ماكـماهون ؛ ومن جهة الخرى ، استنفدت الكوهو نة قو اها في صراع عقيم بين حز بين انقسمت اليهما هما : حزب البلانكيين (الاغلـبية)

*     * المقصود هنا الاممية الاولى التي اسسهها ماركس وانجلس ؛


وحزب البرودونيين (الاقلية) ، ولم يكن لا هؤلاء ولا او لئك يعرفون ما ينبغي فعله . وهكذا تبين ان الانتصار السهـهـل الا ولا في

 البرو ليتاريا المناضلة . و لكن نهوضها الاقوى يبدأ ، على العكس تماماً ، منذ الكوموزة والحرب الفرنسية البروسية . ثم ان تجنيد
 كانـت تضم آنذاك ملايين الجنود ، واستعمال السلان الصن الناري وقذائف المدفعية والمتفجرات التي تتميز بقوة •فعـــلـل لا سابق

 من الحروب وأمن التطور الصناعي السلمي ، وجعل من المستحيل
 ويستحيل اطلاقاً التكهن بمآلها . ومن جهــــهـة اخرى ، ادى هذا
 بصورة لا ندحة عنها ار تفاع الضرائب ارتفاعاً فاحشاً وقذف بالتا التا لتا لي الطبقات غير الميسورة من السكان الى احضان الاشتراكية . الـية وقد

 البرجو ازية الفرنسية والبرجوازية الالمانية حيال بعضهما بعضاً ،
 اخرى • وقد غدا يوم الذكرى السنوية لكومو نة باريس اول عيد

عام مشترك للبرو ليتاريا بأسرها
ان حرب •\AV\-IAV وهزيمة الكومونة قد نقلتا موقتـا مر كز ثقل الحر كة العمالية الاورو بية ، كما تنبأ ماركس ، فس الما مـن فرنسا الى المانيا . ففي فرنسا كان لا لا بدّ من سنوات ات وسنوات لأجل التعافي من عملية اراقة الدم التي أ'جريت في ايار (مايو)
 ، الصناعة التي أمنت لها المليارات الفرنسية المفيدة (IM)
 الديمو قراطية ، على العكس ، تتنامى بمزيد من السرعة والدأب

والثبات . و بفضل تلك المهارة التي استغل بها العمال الالمان الحق الانتخابي العام المقرد في عام المار الما المدهش واضحاً للعالم كله من الارقام التاليــــــة التي لا لا مراء

 بهذه النجاحات من اعلى بشكل القانون ضد الاشتراكيين (یاء (I) ، فتحطم الحزب موقتاً ، وهبط عدل عدد الاصوات ات التي نالها الها فـى عام اヘN1 الوضع ، واذا زمو سريع حقاً وفعلا" يبدأ في ظل كا كا بوس القانون الاستشنائي ، بدون صحافة ، و بدون منظمة علنية ، و بدون حق




 عبثاً ، سدى ، هباء . واضطرت السلطات ، ابتداء من الحارس


 الدو لــــة في مأزق ؛ اما العمال ، فقد شرعوا للتو يسيرون في -طريتهم و لكن الى جانب هذه الخدمة الاولى التي قدمها العمال الالمان
 الاشتراكية واكثرها انضباطاً واسرعها نمواً ، قدموا لها ايضا خدمة كبيرة اخرى . فقد اعطوا رفاقهم في جميع البلدان سلاحاً جديداً - من امضى الاسدلحة - بتبيانهم لهم كيف ينبغي استغلال الهال الها الحق الانتخابي العام
ان الحق الانتخابي العام كان قائماً من زمان في فرنسا و لكنه كسب هناك شهرة سيئــــة بعد ان ان اساءت الحكو مــــــــة
 عمالي في وسعه استخدامه . وفي اسبانيا ، كان هذا الحق مقرراً

ايضاً في عهد الجمهورية ، ولكن الاستنكاف عـــن الاشتراك الانتخابات كان من زمان في اسبانيا قاعدة عامة تتبعها جميــــع

 الحزب العمالي ؛ وكان العمال الثوريون فى البلدان اللاتينية قد اعتادوا اعتبار الحق الانتخابي فناً واداة الحبال بيد الحكومة للكنذب والخداع • اما في 'المانيا ، فقد كان الحال آخر • فان ״ البيان الثيوعي" كان قد اعلن ان نيل الحق الانتخابي العام ، نيـيـل

 وعندما اضطر بيسمارك الل اقرار الوار الحق الانتخا بي العام بوصفه
 اخذ عمالنا فوراً المسألة على محمل الجدّ وارسلوا اولاو اوغست بيبل
 الانتخابي الى حد ان هذا عاد عليهم بالذات الات بنفع جزيل ولا وصار مثالا" لعمال جميع البلدان . فان البان الحق الانتخابي ، كما جاء transformé de في البرنامج الماركسى الفرنسى ، تم بفضلهم الا moyen de duperie qu'il a été jusqu'ici en instrument d'éتrو يله من وسيلة للخداع كما كانها حتى الآن
 الانتخابي العام لم يعد باي نفع غير النفع الناجم من كونه قد اتاح لنا ان زحسب قوانا مرة كل ثلاث سنوات ؛ ؛ وانه ، بفضل نمو عدد الاصوات نمواً فجائي السرعة وملحوظاّ بانتظام ، قوّى بالقدر نفسه ثقة العمال في النصر وذعر الاعداء ، وصار بالتالي افضل وسيلة بين وسائلنا للدعاية ؛ وانه اعطانا معال وعلومات دقيقة عن قوانا بالذات وعن قوى جميع احزاب اخصامنا ، وافسِح
 وتصرفنا ، ووقانا سواء من التردد في غير اوانه ام من الجرألأة الطائشة في غير اوانها ، -حتى لو كان هن هنا هو النفو الوحيد الذي اعطانا اياه حق التصويت ، ، لكان هذا اكثر من من كا كاف ولكنه اعطانا اكثر بكثير • ففي حقبة التحريض قبل الانتخابات ،

اعطانا هذا الحق افضل وسيلة للاتصال بالجماهير الشعبية حيث كانت لا تزال بعيدة عنا ، ولاجبار جميع الاحزاب على الدالـا امام الشعب كله عن آرائها وتصرفاتها فيا في وجه الا حملاتنا ؛ ناهنيك بانه قدم لممثلينا في الريخستاغ منبراً كان فيا في وسعهم ان يخاطبوا منه خصومهم في البرلمان والجماهير وراء جدراء ونانه على السواء بقدر اكبر بكثير من الهيبة والنفوذ والحرية مما في في الصحافة وفي الاجتماعات . واي فائدة كانت للحكومة والبا والبرجوازية
 الانتخابات والخطابات الاشتراتيّية في الريخستاغ تشق فيه الثغرات بلا انقطاع 9 ولكن مع هذا الاستغلال الناجح للحق الانتخابي العام ، اخذ يوضع موضع التطبيق اسلوب جديد تماماً من الاساليب
 فقد وجدوا ان مؤسسات الدولة التي تنظم البرجوان البوازية سيادتها بواسطتها ، توفر كذلك امكانيات اخرى لأجل نضال الطور الطبقة العاملة ضد هذه المؤسسات بالذات . فشرى العمال يشتركون
 والى البلديات ومحاكم العمل ، وطفقوا اينافسون البرجوازية الوا على

 تخافان من النشاط العلني لحزب العمال اكثر بكثير مما تخافان من نشاطه غير العلني ، اي من النجاحات في الانتخابات اكثر بكثير من النجاحات في الانتفاضة .
فان ظروف النضال تغيرت هنا ايضاً بصورة جوهرية الان فان الانتفاضة من الطراز القديم ، اي النضال في الشارع من

في المسألة في آخر المطاف قد ولّى زمنه بصورة ملحوظل . ولن نعلر انفسنا بالاوهام في هذا المجال : فار فان انتصار الانتفاضة الفعلي على القوات المسلحة في نضال الشارع ، اي انتصاراً كالذي يحدث في معركة بين جيشين ، هو امر نادر للغاية . ولكن الثوار نادراً للغاية ايضاً ما أملوا في انتصار

كهذا . فان القضية كلها كانت تتلخص بالنسبة لهم في زعزعة
 دور في النضال بين جيشي بلدين متحار بين او يضنلـ على كل كل حال بدور اقل بكثير • فاذا امكن هذا ، فان الجنود يرفضون اطلاق الاق


 وعن التقيد بالانضباط تور تفعل فعلها في صالح القوات الح المسلحة حتى وان كان عدد افرادها اقل . واكثر ما تستطيع الانتفاضة بلوغه بالمعنى التكتيكى الصرف انما هو بناء متراس اس منفرد ما ما و الدفاع عنه حسب جميع قواعد الفن العا

 الضروريين حتى لأجل الدفاع عن دائرة واحدة

 مستحيل المنال اطلاقاً ، وهنا يزول ولا من تمن تلقاء ذاته عنصر حشد

 مكان ما ، فلا يشن الا من قبيل الاستثناء ، لأجل الهجمات الصدفية والحملات الجانبية ؛ الما على العموم ، فان الهجا الانوم يقتصر
 بان القوات المسلحة تملك المدافع والوحدات الهندسية الحسنة
 تقريباً وسائل النضال هنده . المعارك من معارك المتاريس التي ضر بت في فيها اعظم آيات

 إی६q المسلحة المهاجمة جمينع الاعتبارات السياسية جانبيا وشرع وعوا

يعملون انطلاقاً من وجهة النظر الحربية الصرف ، وامكنهم الاعتماد على جنودهم
ان النجاحات العديدة التي احرزها الثوار قبل عام تفسرها اسباب متنوعة جداً . ففي باريس في في تموز (يوليو) الشوا الشوارع في اسبانيا ، كان يقف الحرس الوطني بين الثوار والجنود ، و كان اما ينتقل مباشرة اله جانب المنتفضين ، واما يثير بسلوكه الخامل والمتردد التذبذلات ولات في صفوف الجنود
 هذا الحرس الوطني منذ البداية بالذات ضد الانتفاضة ، كما حدث




 المنتفضين كانوا يحرزون النصر في جميع الاحوال الا لأن الجنود كانوا يرفضون اطلاق النار ، ولأن الآمرين كانوا يفقدون الحزم والتصميم ، او لأن ايديهم كانت مقيدة .
 كان تأثير المتراس المعنوي اكبر من تأثيره المادي . فقد الوا كان
 يصمد حتى بلوغ هذا الهدف ، فقد كان الن يتم احراز النصر ؛
 الرئيسية التي يجب اخذها بالحا بالحسبان كذلك عند دراسة احتمالات النجاح والاخغاق ، عند دراسة معارك الشوارع الممكنة الوقوع
 مكان كانت البرجوازية قد انتقلت الى جانب الحكومات ؛ وكان "Die Neue Zeit" هذه الجملة لم ترد في النص الصادر في مجلة وفي طبعة „النضال الطبقي في فرنسا ه الصادرة على حدة في 1190 -الناشى

ممثلو (التنوير والملكية)" يحيون ويضيـِّفون الجنود العاملين على قمع الانتفاضات . وكان المتراس قد فقد جاذبيته : فلم يعد
 والمشاغبين ، والنها بين ، وانصار التقاسم ، ونفايان الـات المجتمع ؛
 القتال فى الشوارع : فكفوا عن المضي رأساً وبلا تغطية الى
 والبيوت • واخذ هنا ، اذا ما اقترن بيعض الحذق ولا والده
 و لكن تغيرات كثيرة اخرى طرأت ايضاً مذ ذاك ، و كلها في
 ملحوظة ، فان عدد افراد الجيشى قد نما بصورة اكبر • فمنذ
 بينا ازداد عدد افراد حاميتيهما الى اكثر من ار بعة امثاله اما و بفضل السكك الحديدية ، يمكن ، في ع
 ساعة الى عدد افراد جيوش ضخمة . وسالاح هذا الجيش الذي نما
 البندقية الزنادية الملساء الماسورة ، التي التي تعبأ من الفوهة ؛ والآن البندقية الصغيرة العيار وذات الخزنة المنة ، التي تعبأ من الخزنة ، وهي بندقية تطلق ابعد من القديمة بار بع مرات وادق واسرع بعشر مرات . من قبل ، مدفعية ذات كـلِ و وقذائف ضعيفة الفعالية نسبيا ؛ والآن رمانات متفجرة تكفي الواحدة منها لتدمير خير متراس • من قبل معول عسكرى الهندسة لشت جدار صامد للنار ؛ والآن اصبع ديناميت
 تغيرت ، على العكس ، نحو الاسوأ . فمن المشكوك فيه ان تتكرر الانتفاضة التي تعطف عليها جميع فئات الشعب ال الـئ ؛ ويجب الظن ان الفئات المتوسطة لن تلتف ابداً جميعها بلا استثناء ، في غمرة النضال الطبقي ، حول البروليتاريا بحيث اليزول تقريبا الحزب الرجعي الملتف حول البرجوازية . وعليه ، سيعمـــــــلـ
»الشعب" دائماً بصفوف متفرقة ، ولن يكون هناك بالتالي ذلك
 ما انضم الى جانب المنتضضين عدد اكبر من الجنود الذين مروا
 ثم ان بنادق الصيد والبنادق الغالية الصنع من مخازن الاسلحة -
 في حال الاطلاق عن مسافة قريبة ، لا يمكن ان تضاهي ان ان ان المادق الجنود ذات الخزنات . قبل عام 1 الا 1 ، يصنع بنفسه من البارود والرصاص الشاص الشحنة الضرورية ؛ الوان الوا الآن فان بندقية تتطلب خراطيش خاصة لا يشبه بعضها بعضاً الا لا لا من حيث انها كلها من منتوج الصناعة الكبيرة المعقد ، ولا يمكن بالتالي صنعها على الفور بلا ابطاء ، ولذا تبقى البنادق بمعظمها غير نافعة اذا لم تتوفر لها خراطيش حربية منا واخيراً ، يبدو كأن الشوارع الطويلة ، المستقيمة ، العريضة


 الاحياء العمالية الجديدة في القسمين الشمالي والشر الشرقي من برلين


 المدنيين ، واكثر ملاءمة بكثير للجنود . وهكذا لا يمكن ان يؤدي نضال الشوارع المقبل الى النصر الا اذا جاءت عناء توازن هذه النسبة غير الملائمة بين القوى . ولهنا سيحدث الار اليّ نضال الشوارع في مستهل الثورة الكبيرة اقل مما سيحدث المان في مجراها اللاحق ، وسيتعين القيام به بقوى اكبر بكثير • وينبغي الظن ان هذه القوى ستفضل ، كما في سياق الثورة الفرنسية الكبرى كلها ، وكما في ع ايلول (سبتمبر) وان تشرين الاوول
(اكتو بر) •\^V في باريس (17) ، الهجوم السافر على تكتيك المتاريس الخامل فهل يفهم القارى' الآن لماذا تريد الطبقات السائدة ان تستدرجنا من كل بد" الى حيث تنطلق البنادق وتقطع السيوف ؟ لماذا يتهووننا الآن بالجبانة لالننا لا نزغب في الخروج الى الشار الشارع على الفور دون روية واحتراس ، حيث تنتظرنا الهزيمة ، كما نعرف سلفاّ ؟ لماذا يتوسلون الينا بمثل هذا الالحاح لنوا لافق في آخر الامر على الاضطلاع بدور طعام للمدافع ؟
 وتتحدياتهم . فلسنا اغبياء الى هذه الدرجة. . .وبنفس القدر من النجاح يمكنهم ان يطلبوا في حرب مقبلة من عدوه ان ان ان يصف قواته في خط كما في عهد فريتز العجوز ** * او في طوابير من فرق كاملة كما في وغرام وواترلو (IV) ، ناهيك بان ان يسلحها. ببنادق بقداحة صوانية . واذا كانت قد طرأت تغ تا تغيرات على الظروف والشروط لأجل الحرب بين الشعوب ، فلم تطرأ تغيرات اقل على الظروف والشروط لأجل النضال الطبقي • وقد ولى زمن الهجمات المفاجئة ، وزمن الثورات التي تقوم بها اقلية واعية ضئيلة تترأس الجماهير غير الواعية . وحيث يكو يكون المقصود
 بالذات ان تشترك في هذا ، ينبغي عليها بالذات ان ان تدرك الهدف الذي يدور النضال من اجله ، الهدف الذي تهرق دماءها وتضحتي بحياتها من اجله *** . . وههذا ما عـَلَّمنا الياه تاريخ السنوات الخمسين الاخيرة . ولكنه لا بدّ مّ من عمل مديد دائب لكي تفهم الجماهير ما يجب فعله ، وهذا العمل على وجه

 - (IVAr-IVIY) الملك فريدريك الثاني او فريدريك الكبير ** الناشر
 الصادرة على حدة في 1190 ، الهد ورد (الهدف الذي ينبغي عليها النضال من اجلهه) عوضا عن (الهدف الذي تهرق دماءها وتضحي بحيانها من -اجله . . الناشر

الضبط هو ما نقوم به الآن ، ونقوم به بنجاح يدفع خصومنا اله احضان الئس والقنوط وفي البلدان اللاتينية ايضاً اخذوا يفهمون اكثر فاكثر انه تنبغي اعادة النظر في التكتيك القديم • والمثال الالماني لاستيا المتغلال الحق الانتخابي وللاستيلاء على جميع المواقع التي في منالنالنا يجد تطبيقات له في كل مكان ؛ وفي كل مكان تراجعت الحملات غير
 من الثورات منذ مائة سنة ونيف ، وحيث لا وا يوجد حزب لم يكن له ضلع فـى المؤامرات والانتفاضات وشتى الاعمال الثورية الاخرى ؛ في فر نسا حيث الحكومة لا تستطيع البتة ، من جراء هذا ، لا لا لا ان تعتمد بثقة على الجيش ، وحيث الاحوال على العمهوم لأجل الانتفاضات المفاجئة اكثر ملاءمة بكثير مما في المانيا ، - احتى في فرنسا يزداد الاشتراكيون اقتناعاً يومآ بعد يوم بانهر لا لا لا يستطيعون ان يحرزوا نصرأ راسخأ الا اذا اجتذبوا مسبقاً اله جانبهم جمهوراً واسعاً من الشعب ، اي من الفلاحين في الحالة المعنية . وهناك ايضاً يُعتبر العمل الدعائي الصبور والئي النشا البر لماني اقرب مهام الحزب . ولم تلبث النجاحات ان ال ظهرت فلم يتم الظفر بجملة كاملة من البلديات وحسب ، بل هلم المناك ايضاً •0 اشتراكياً في المجلسين ، وقد اسقطوا حتى الآن ثلاث وزارات ، ورئيساً للجمهورية . وفي بلجيكا ، ظفر العمال في السنة الماضية بالحق الانتخابي واحرزوا النصر في ربع الدا وائرائر الانتخا بية . وللاشتراكيين في سويسرا وايطا واليا ليا والدانمارك وحا وحتى في بلغاريا ورومانيا ، ممثلون عنهم في البر لمانات • وفي النمسا ، خلصت جميع الاحزاب بالاجماع الى استنتناج مفاده انه لم الما يبق من الممكن قطع الطريق امامنا الى الريخسرات . وسنتسرب لا لا محالة الى هناك ، وينحصر النقاش في معرفة اي باب سنتسرب

 الصادرة على حدة في 1190 ، لم ترد كلمات (وفيّ كل مكان تراجعت الحملات غير المحضرة الى المؤخرة هل . الناشر • ** * اللاتينية . الناشى

هذه الجمعية الوطنية التي يعارض نيقولاي الشاب عبثاَ في دعوتها الى الانعقاد ، - ففي وسعنا ان نأمل عن ثقة ويقين في انه سيكون لنا هناك ايضاً ممثلون عنا وغني عن البيان ان رفاقنا في الخارج لا يتخلون ، من جراء هذا ، في اي حال من الاحوال ، عن حقهم في الثورة . ذلك ان ان الحق في الثورة هو (الحق" الوحيد (التارينى" فعلا" ، الحق الوحيد
 مكلنبورغ حيث انتهت ثورة النبلاء في IV00 "بمعاهدة حول الحار الوالي الوراثةه) ، بهذه الوثيقة الاقطاعية المشهودة التي لا تزال الوال سارية المفعول في الوقت الحاضر . ان الحق في الثورة قد ترسخ في في
 يستخلص من هذا الحق الشعبي وحده الحق في اجراء انتلاب في . مصلحة امبراطوره
ولكن ، مهما جرى في البلدان الاخرى ، فان الاشتراكيةـ الديموقراطية الالمانية تشغل وضنعاً خاصاً ، وهذا ما ما يحدد مهمتها الخاصة للمستقبل القريب العاجل على الاقل . فان المليو الما النذين ترسلهم الى صناديق الاقتراع ، و كذلك الشباب والنـ النساء
 عدداً والاشد تراصاً ، »الفصيلة الصدامية،) الحاسمة في الجيش

 الانتتابات الاضافية الى الريخستاغ والانتخابات الى اللاندتاغات
 ونموها يجري بصورة عفوية ، وبلا انتطاع ، و بلا مردّ ، وليّ ولي الوقت نفسه بهلوء ، تماماً مثل اي تطور يجري في الطبيعة وقد باءت بالفشل جميع محاولات الحكومة لعرقلة هذا النمو النمو و وبوسنا ان نأمل الآن في كسب مليو نين وربع مليون نانـو واذا استمر الحال على هذا النحو ، فاننا سنكسب في الاون اواخر هنا القرن القسم الاكبر من الفئات المتوسطة في المجتمع ، البرجوازية
 غعلى جميع القوى الاخرى ان تنحني امامها شاءت ام أبت . ومهمتنا

الرئيسية ، الاسهام بفائق الجهد في هذا النمو الى ان يعلو من تلقاء ذاته فوق رأس النظام الحكومي السائد ، وعدم القضاء على هذه الفصيلة الصدامية المتزايدة قوة يومأ بعد يوم في في اشتباكات امامية ، بل الاحتفاظ بها في حرمة وحصانة حتى ونى اليوم الحاسم * . هناك وسيلة واحدة فقط من شأنها ان تو نو موقتاً وحتى ان تدفع الى الوراء الواء لفترة من الزمن نمو القوى الكفاحية الاشتراكية المتواصل في المانيا ، وهنذه الونا الوسيلة هي صدام كبير مع القوات المسلحة ، واهراق الدماء كما فما في (AV| الزمن اذا ما حدث . فمن المستحيل محو حزب يضم المارياين من على وجه الارض ؛ فلهنذا الغرض لا تكفي جميع البنادق
 المجرى العادي للتطور ، وان يبقينا في اللحظة الحرجة ، كما
 الهاسمة ** وتبتعد وتكلف تضحيات اشلد وطأة وارهاقأ . ان سخرية التاريخ العالمي تقلب كل شىء رأساً على عقب .
 الشرعية اكثر مما نحرز بالاساليب غير الشرعية او بالان الانتلاب اما الاحزاب التي .تسمى نفسها باحزاب النظام ، فانها تها تلابك من الوضع الشرعي الذي خلقته بنفسها . وبدافع اليأس تزعق مع اوديلون بارو : la légalité nous tue ، الشرعية تقتلنا ، في حين اننا نحن زكتسب في ظل هنا هنه الشرعية عضلات مرنة وخدوداً حمراء ، و ونزهر كالحياة الابدية . واذا ما النز القنا لـنا نحن في لجة الحماقة الى حد ان ننجر" الى نضال الشبوارع لما فيه
 الصادرة علل حدة في 1190 ، لم ترد كلمات (اوعدم القضاء على هذه الفصيلة الصدامية المتزايدة قوة يوما بعد يوم في اشتباكات امامامية بل الاحتفاظ بها في حرمة وحصانة حتى اليوم الحاسم" . الناشر •
 فرنسا" الصادرة على حدة في 1190 6 لم ترد كلمات (اوان يبقينا في
 كلمة „القراد) عوضا عن كلمتي (المعركة الحاسمة) • الناشى •

صالح هذه الاحزاب ، لا يبقى لهذه الاحزاب في آخر المطاف



 انقلابيين ، ترى ، هل نحن الذين الذين استثرنا الحرب الاهلية فلا


 وهؤلاء الذين قلبوا الاتحاد الالماني وثلاثة تيجان مي من نعمة اللـــه يتذمرون الآن من الانقلاب ! الالـاني الـا ومن ذا الذي يمكنــــه ان يسمح de seditione querentes? لانصار بيسمارك بشتم الانقلاب ؟
 وليجعلوها اشلد وحشية وضراوة ، وليحو لوا جميع القوانين
 جديداً على عجزهم . فلاجل ايذاء الاشتراكية_الديمو قراطية جدياّ الانـ
 الانتلاب الاشتراكي_الديمو قراطي الذي يعمل في صالحه في الظرف الراهن التقيد بالقوانين على وجه الدقة ، لا يلا يمكنهم اللجوء الا الىانتلاب تقوم به احزاب النظام ، الى انقلاب لا يمكن ان يتحق الن بدون انتهاك القوانين . ان السيد روسلر ، البير البيروقراطــــــيـي


 مخالفة الدستور ، الديكتاتوريــــــة ، العودة الى الحكم المطلق الـق regis voluntas suprema lex! ** السادة ، فلا مجال هنا للثرثرة ، هنا يجب العمل !
" ترى ، مل يمكن الصبر عندما يغتاظ غراكوس من الفتنة § (يوفينال ، الإمجية الثانية) . الناشى •

-     *         * ارادة الملك مي القانون الاعلى ! الناشر

ولكن لا تنسوا ان الامبراطورية الالمانية ، مثلها مثل جميع الدول الصغيرة ومثل جميع الدول الحديثة على العموم ، هم الا نتاج اتفاق : اولا اتفاق بين الملوك ، وثانياً ، اتفاق بين الملوك الاق والشعب . فاذا خالف احد الطرفين الاتفاق ، فان الاتفاق بمجمله يفقد قوته ، ويتحرر الطرف الآخر ايضاً من التزاماته . وهذا ما الانا
 وعليه ، اذا خالفتم دستور الامبراطورية ، فان الانر الاشتراكيةـ الديمو قراطية ستتحرر هي ايضاً من التزاماتها وسيكون بوسعها ان تتصرف حيالكم حسبما تراه ضرورياً . اما ما ما ستفعله على الى الـلى وجه التدقيق ، فهذا سر من المشكوك فيه ان تفشيه لكم الآن * . منذ قرابة •17 سنة ، عمل في الامبراطورية الرومانية حزب للانقلاب شديد الخطر . فقد قوض هـ هنا الحزب الد الدين وجميع اسس الدولة ، وانكر صراحة ان تكون ارادة الامبراطور
 اقاليم الامبراطورية ، من بلاد الغال الا الى آسيا ، وتسرب الى ما وراء حدودها . وزمناً طويلا" جاهد خال خفية وعمل سراً ، و لكنهه
 العمل جهاراً وعلننا . فان حزب الم الانقلاب هذا ، المعروف باسم حزب المسيحيين ، قد كسب لنفسه عدها عداً كبيراً من الانصار في
 مسيحية . وعندما كانوا يرسلونها الى حضور احتفالات الكنيسة السائدة الوثنية من اجل اداء المراسم العسكرية المرية ، كان الجنود
 علامات خاصة هي الصلبان ، دليلا" على احتجاجهم • بل ان ان المضايقات العادية في الثكنات من جانب الرؤساء كانت تبقى بلا جدوى • ولم يبق بوسع الامبراطور ديو قليسيانوس ان ان يرى بهدوء كيف يتقوض النظام والطاعة والانضباط في صفوف قواته ، فاتخذ تدابير حازمة قبل فوات الاوان . فقد اصدر قانوناّ ضد * في نص Die Neue Zeit" وفي طبعــة (النضال الطبقــــي في فرنسا" الصادرة على حدة في 1^90 6 لم ترد الجمل الثلاث الاخيرة - من هذا المقطع • الناشر

الاشتر اكيين－اي ضد المسيحيين ．ومنعت اجتماعات الانقلا بيين ، وأ＇غلقت اماكن اجتماعاتهم بل انها دُمِّرت ، ومسْنعت الشارات
 المناديل الجيبية الحمراء • وحُرم المسيحيون من حق شن الوظائف الحكومية ، ولم يكن بوسعههم ان يكو نوا حتى جنودأ اولين ．و بما انه لم يكن هناك بعد في في فلك الوقت قضاة مروضون كما ينبغي حسب اصول＂（التحيـــزز＂）، قضاة يرتأي وجو．دهم مشروع القانون الذي تقدم به السيد فون كيللِ بشأن
 المسيحيين ان يفتشووا عن الحماية في المحكمة ．و لكن هن هـا القا القانون الاستثنائي بقي هو ايضاً بلا جدوى • وبدافع التهكم والازدراء ، كان المسيحيون ينزعون نص القانون عن الجدران ، بل انهم كما يقال ، حرقوا في نيقو ميديا قصراً كان يقيم فيه الامنرن المبراطور حينذاك • وحينذاك انتقم من المسيحيين باضطهادوهم بالجمه الجملة في عام r．r بعد الميلاد ．وقد كان ذلك آخر اضطهاد من هذا النوع • و كان اثره قويآ الى حد ان الاغلبية الساحقة من الجيش كانت تتألف بعد IV سنة على انقضائه من المسيحيين ، والى الى حد ان قسطنطين ، الحاكم المطلت التالي لعموم الامبراطورية الرومانية ، الذي لقتَّبه رجال الكنيسة بقسطنطين الكبير ، اعلن ．المسيحية دين الدولة

فريذويك انجّلس
．1＾90 لندن 7 آذار（مارس）

كتب باللغة الامانية

صدرت（مع اختصارات）في مجلة
6 r ${ }^{\text {r }} 6$＂Die Neue Zeit＂ العــددان ry
－ 6 リヘ90＿1ヘ9を
Karl Marx．＂Dic Klassenkämpfe． in Frankreich 1848 bis 1850＂． Berlin， 1895

## النضال الطبقي في فر نسا <br> 

ان كل باب هام الى هذا الحد او ذاك من تاريخ الثورة في ( هزيمة الثورة !
ولكن ليست الثورة هي التي هلكت في هذه الهزائم . فقد هلكت بقايا التقاليد مما قبل الثورة ، ونتائج العلاقات الاجي الاجتماعية
 وهلك الاشخاص ، والاوهام ، والتصنورات ، والمشاريع التي لم يتحرر منها حزب الثورة قبل ثورة شباط (فبراير) ، والتي لم يكن من الممكن ان يحرره منها انتصار شباط ، بل فقط جملة من الهزائم
و بكلمة ، سارت الثورة الى الامام وشقت الطريق لنفسها ، لا بمكاسبها المضحكة المبكية المباشرة ، بل بالعكس ، بلا بكو نور نها ادت الى نشوء ثورة مضادة متراصة وقوية ، ادت الى ظهور عدو كان حزب الانقلاب يتحول في سيــاق النضال ضده بالنات الى حزب ثوري حقاً
وان الغاية من المقالات التالية هي تقديم البرهان على ذلك .

ا^ی^^ هزيمة خزيران
بعد ثورة تموز (يو ليو) (19) ، حين كان الهصرفي الليبيرالي
 المظفر الى دار البلدية ، أفلتت منه الجملة التالية : (ههن الآن
 وفي عهد لويس فيليب ، لم تحكم البرجوازية الفرنسية ، ولمئ بل فئة واحلة منها فقط - المصرفيون ، وملوك البِورصة والسكك الحديدية ، واصحاب مناجــم الفحـــــم الحجري ومناجم الحديد والغابات ، والقسم المنضم اليهم من الصحاب الماب الملكية العقارية الكبيرة - اي ما يسمى بالاريستقراطية المالية . فقد اعتلت هذه الفئة العرش ، واملت القوانين في المجلسين ، ووزعته المراكز الوز


الدخان الحكومية
وكنت البوجوازية الصئاعية الصرف جزءاً من المعارضــــــة
 الاقلية . و كانت معارضتها تشتد بقدر ما كانت اوت اوتو قراطيـــــة الاريستقراطية المالية تتخذ شكلا" اصفى فأصفى ، و وبقدر ما الطا كانت تتصور ان سيادتها على الطبقة العاملة قد اصبحت الـا

 المتعصب الاشد تطرفآ وضراوة بين رجال الرجعية البرجوازية في الجمعية الوطنية التأسيسية والجمعية الوطنية التشريعية ، كان
 الذي اشتهر فيما بعد بمساعيه العقيمــــة للنهوض الـو الى مستوى غيزو الثورة المضادة الفرنسية ، يشن في المن اواخر عهد لويس فيليب حربآ كلامية دفاعاً عن الصناعة وضد المضار بة وذنبها -

* تعني ا ـ الاشبين 6 r ـ العراب 6 r ـ الشريك في دسيسة او - في مغامرة . الناشر

الحكومة . وكان باستيا يحرض باسم بوردو وجميع صناع الخمور الفرنسيين ضد النظام السائد وكانت البرجوازية الصغيرة بجميع فئاتها ، وكذلك الفلاحون

 علماؤها ومحاموها واطباؤها ، والخ . ، - اي ، بالخار الختصار ، من يسمون "بنوابغاهها ، يقفون في صفوف المعارضة الرسمية او
. خارج pays légal تمام و كان العوز المالي قد وضع ملكية تموز ، منذ بادى في حال تبعية ازاء الاوساط العالي العليا من البرجوازية ، واذا تبعيتها
 ينضب معينه لعوز مالي مشتد أبداً . فلا يمكن الخضاع ادارارة

 يبعث هذا التوازن بدون تخفيض ننقات الدولة ، اي بدون المس بمصالح اعمدة النظام السائد و بدون تعديل نظام الضرائب ، اي بدون القاء قسم كبير من عبء الضرائب على كاهـل الاوساط العليا من البرجوازية ؟
 المباشرة لتلك الفئة من البرجوازية التي كانت تسود وتشترع
 الموضوع الرئيسي لمضار بتها والمصدر الأهم لاثرائها . فـفـي
 قرض جديد . والحال ، كان كل قرض جديد يو فر كلاريستقراطينة المالية فرصة مناسبة جديدة لنهب الدولة ، المالة المسنودة بصورة مصنطنعة الى عتبة الافلاس ، - كان يتعين على الدولة الد ان تأخن قروضاً من المصرفيين بأجهف الشروط . وفضلا" عن ذلك ، كا كان كل قرض جديد يوفر فرصة اضافية لنهب الجمهور الذي ويو رساميله في اوراق الدولة المالية ذات الفائدة المئوية ، وذلك * خارج حلقة الاشخاص الذين يتمتعون بحق الانتخاب . الناشى .

عن طريق عمليات البورصة ، التي كانت الحكومة والاغلبيـــــة
 والاطلاع على اسرار الدولة ، ذلك هو ، على العموم ، ما كا كان يؤمن للمصرفيين وشر كائهم في المجلسين وفي العرش امكا نـانـيـة
 المالية ، كانت تستتبع حتماً ، في كل مرة ، خراب عدد كار كبير من صغار اللرأسماليين واثراء كبار رجال البورصة بسرعة لا تا تصدق الو
 من البرجوازية ، يفسر لماذا كانت نفقات الدوالو الدولة الاستثننائية في السنوات الاخيرة من عهد لويس فيليب توازي اكثر من ضعفيا


 السنة . وكانت المبالغ الضخمة التي تمر بهنه الطريقة في يد الدولة ، تخلق ، علاوة على ذلك ، فرصة ملائمة لالأجل الملي المقاولات الاحتيالية وعمليات الرشوة والاختلاسات والحيل من كل شلا شاك وطراز . ان زهب الدولة الذي كان الـان يجري بالجملة عن طريـق القروض ، كان يتكرر بالمفرق عن طريق المقاولات الحكومية وما كان يقع في العلاقات بين المجلس والحكو الحومة كان يتكرد مراراً في العلاقات بين مختلف الدوائر الحكومية ومختلف ار باب الاعمال و كما ان الطبقة السائدة كانت تستغل نفقات الدوا
 الحديدية . وكان المجلسان يلقيان العبء الرئيسي من النفقات
 للاريستقراطية المالية المضناربة . والجميع يتذكرون الفضائح التي تفجرت في مجلس النواب عندما تبين صدفة ان جميع نواب
 بوصفهم مساهمين ، في مشاريع بناء السكك الحديدية الوية ذاتها التي
 تنفيذها على نغقتها
وكان اقل اصلاح مالي يتحطم ، بالعكس ، على مقاومــــة

المصرفيين . مثلا" . الاصلاح البريدي . فقد احتج روتشيلد . فهل تجرأت الدولة ، يا ترى ، على تخفيض تلك الك المصاحير من دخلها التي كان ينبغي ان تدفع منها الفوائد عن دينها المتعاظم باستمرار ؟
ان ملكية تموز لم تكن غير شركة مساهمة لأجـلـ استثمار الثروة الوطنية الفرنسية ؛ وكانت ارباحها توزع على الوزراء ،
 فيليب مديراً لهنه الشركة - ضربآ من رو بير ماكير (YY) ولى ولى

 الصناعيــــة التـــي سجلـــت على رايتهـــــ في ايام تموز - وouvernement à bon marché و بما ان الاريستقراطية المالية كانت تسن القوا انين ، وتصرف شؤون الدولة ، وتتصرف بكل السلطة الاجتماعية المنظمة ، و بما
 ذاته وعن طريق الصحافة ، ففي جميع الميادين ، ابتداء مـنـ البلاط، الملكي وانتهاء ! زنفسه ، والكنب الوقح نفسه ، والولع نفسه بالاثراء الاء ، لا عن طريق الانتاج ، بل عن طريق اختلاس ثروة الغير المتوفرة وسرقتها بحذاقة وشطارة . وفي الاوساط العليا من المجتمع البرجوازي على الاخص ، كانت تتبدى مطامع جامحة ، غيـــر
 البرجوازية ، وتفتش فيها الثروة المكتسبة بالمضاربة لنفسها ، بالطبع ، عن ترضية تصبح فيها المتعة خلاعة ويتمازج فيها النهب والقذر والدم معأ . ان الاريستقراطية المالية ليست ، من حيث اسلوب اثرائها ، ومن حيث متعاتها ، غير المار انبعاث المار الما
لحثالة البروليتاريا في الاوساط العليا من المجتمع البرجوازي .
 البرجوازيـــة الفرنسيـــة : "يا للفساد !") وصاح الشعـب

- باو كار الدرجة السفلى . الناشى
"A bas les grands voleurs! A bas les assassins!" * كانت تمثل في عام ا\ミV ، على اعلى حلبات المجتمع البرجوازي ، نفس تلك المشاهدل التي تسوق حثالة البرو ليتاريا ، عادة ، والـي الى او كار الدعارة والى مآوى العجز والى دور المجانين ، وتقودها الى قفص الاتهام والى الاشغال الـالـ الشاقة والى المقصلة .

 الشعب مستاء . وكانت باريس غارقــــة في اهاجي من نوع : *** "Les juifs rois de و ** "La dynastie Rothschild" l'époque" الفكاهة والظرافة ، سيادة الاريستقراطية المالية . !
 الاوراق المالية ذات الفائدة r اوع بالمئة ! - ذلك ما سجلته

 الفر نسية . و لقد غضبت هنذه الكرامة بقوة خاصة لضم كراكو فـيا الى النمسا الذي انجز زهب بو لو نيا ، ولأن غيزو وقف بنشاط الى جانب الحلف المقدس (YY) في حرب زو ندر بو ند الـن السو يسرية



 ذكرياته ومشاعره الثورية العظيمة (** . .
 - ( (ا سلالة روتشيلد «* ***

- 


 تشرين الثاني (نوفمبر) \^EY ؛


واخيراً تسارع انفجار الاستياء العام ، وتحول التذم الى انتفاضة بفضل حادثين اقتصاديين عالميي الشأن
 التذم العام في صفوف الشعب . وفي اNEV ، اد ادی غلاء الاسعار
 الى جانب افراط الاريستقراطية المالية بلا حياء في العر بدة والقصف

 الجياع ، وفي باريس تنتزع العائلة الملكيـة مــنـ يد القضاء النصابين المتخمين العاع وكانت الازمة التجارية والصناعية العامة في بريطانيا الحادث الاقتصادي الثاني الكبير الذي عجل في انفجار الثورة . فقد سبق

 جملة من الظروف العرضية كالغاء رسوم الحبوب المتوقـــــع ، وانفجرت اخيرأ ، في خريف العِ الئر ، بصورة الافلاسات التـي حلت بكبار تجار لندن المتاجرين ببضائع المستعمرات ، والتي تبعتها على الفور افلاسات المصارف العقارية واغلاق المار المصانع في الدوائر الصناعية .يف بريطانيا . وقبل ان تنعكس في القارة القارة الى
 ان الو باء الاقتصادي الذي اصاب التجارة والصنار الصناعة ، قد زاد من وطأة حكم الاريستقراطية المالية المطلق فوق ما فا هـو عليه من وطأة لا تطاق . فشسنت البرجوازية المعارضة في فر فرنسا كلها حملة من المآدب دعماً للاصصلاح الانتخابي كان المقصود منار منها ان تؤمن لها الاغلبية في المجلسين وتطيح بوزارة البورصة . و وفي
 اخرى : فقد اجبرت جمهور الصناعيين وكبار التجار الذين لم يبق في وسعهم ، بحكم الظروف الناشئة ، ان يسيِّروا امورهـــــم في
(يناير) (1^£^ ؛ قصف المدينة بالمدافع مدة تسعة ايام في اواخر كانون الثاني من قبل قوات نابو لي . (ملاحظة انجلس لطبعة 1190) .

السوق الخارجية ، على الاندفاع الى السوق الداخلية . فأسسوا
 وهذا ما يفسر الافلاسات العديدة في هذا القسم من البرجوازية الباريسية ومسلكه الثوري في ايام شباط . والمجلسين ردوا على اقتراحات الاصلاحات بتحد لا لبس فيه ولا ابهام ، وان لويس فيليب اعتزم تعيين وزارة بارو بعد فوات الاوان بكثير ، وان الامور بلغت حد الاصن الاندام بين الشعـب
 الذي سلكه الحرس الوطني ؛ وان ملكية تموز اضطرت الى اخلاء المكان للحكومة الموقتة
ان الحكومة الموقنة التي نشأت على متاريس شباط كانت ، الاني لا مناص ، من حيث قوامها ، أنعكاساً لمختلف الاحناراب المار التي تقاسمت فيما بينها ثمار النصر . ولم يكن من الممكن ان تكا الا مساومة بين مغتلف الطبقات التي اطاحت بملكية تموز بتضافر
 الساحقة من الحكومة الموقتة تتألف من ممثلـــــي البرجوازية اليا

 ودن (Y) "National" ودوبون دي لور وغيرهما . وكان للطبقة العاملة ممثلان فقط
 الموقتة معبراً حقاً وفعلا" عن مصلحة فعليا فلية ما ما ، عن طبقة معينة
 العامة باوهامها وشعرها ومضمانو نها الخيالي وتعا لـيا بيرها . وعلى
 حيث آراؤه ، ينتمي الى البرجوازية واذا كانت باريس تسود على فرنسا بفضـــــلـ المر كزيــــــــة السياسية ، فان العمال يسودون على باريس في اري ازمان الهزات الثورية . وقد كانت اول خطوة قامت بها الحكومة الموقتة انهـا حاولت ان تتخلص من هذا النفوذ الساحق بالاحتكام الى فرنسا الصافية الذهن ضد باريس الثملــة بنشوة النصر . فقد نازع

لامارتين مجاهدي المتاريس الحق في اعلان الجمهورية . وقال انه لا يمكن ان يفعل ذلك غير اغلبية الامة الفرنسية ، وانه يجب انتظار تصويتها ، وانه يجب على بروليتاريا باريس ان لا لتا تشوه
 باغتصاب واحد فقط ، هو اغتصاب النضال في Y0 شباط (فبراير) ، عند الظهر ، لم تكن الجمهورية قد أ'علنت بعد ، ولكن جميع الحقائب الوزارية كانت قد وزع الوع الون بين العناصر البرجوازية في الحكومة الموقتة والجنرالات والمات والمصرفيين
 لا يسمحوا هذه المرة بهذا الخداع كما حدث في تا تموز (يوليو)
 الجمهورية بقوة السلاح • ولابلاغ ذلـك راح واس الـاسباي الى دار
 بان تعلن الجههورية ؛ واذا لم تنفذ مشيئة الشعـب هـار المه في
 جثث المجاهدين المستثههدين لم تبرد بعد ، ونا ونانت المتاريس
 الحرس الوطني القوة الوحيدة التي كان من الممكن معارضتارضتهـم بها • وفي هذه الاوضاع ، تبددت على الفور اعتبارات الحكمــة السياسية والحساسية الشرعية عند الحكومة الموقتة . وقبـل انتضاء مدة الساعتين ، وكانت جميع جدران الجار باريس تزدهـي بالكلمات الجبارة التاريخية :
République française! Liberté, Egalité, Fraternité! * ومع اعلان الجمهور ية على اساس الحق الانتخا بي العام زالت ايضاً ذكىى تلك الاهداف والبور واعث المحدودة التي دفعت البرجوازية الى ثورة شباط. . فعوضاً عن بضع كتل من البرجوازية ، توفرت الـو فجأة لجميع طبقات المجتمع الفرنسي امكانية الوصول الى الـو السلطة السياسية ، واضطرت اللى ترك اللوجات والصالة والشرفة والى اللى الظهور على الحلبة الثورية بوصفها اشخاص المسرحية ! ومـــع علـع

* الجمهورية الفرنسية ! الحرية ، المساواة ، الاخاء ! الناشر .

الملكية الدستورية ، زال ايضاً استقلال الدولة الظاهري حيال المجتمع البرجوازي ، ومع هذا الاستقلال زالت جميع المصادمات الثانوية ، الناجمة عن هنا الوهم ! وما ان اجبرت البروليتاريا الحكومة الموقتة ، ومن خلا لها لها فرنسا كلها ، على القبول بالجمهورية ، حتى برزت على الفـل الفور في
 فرنسا البرجوازية . لقد كسبت فقط التربة لأجل النضال في سبيل تحررها الثوري ، ولكنها لم تكسب البتة هذا التحرد نفسه .لاني
 ان تجعل سيادة البرجوازية أكمل من ذي قبل : فبيضلها توفرت

 اغلبية ملاكي الاراضي الكبـــار ، والشرعيين (الليجيتيميين - الـيم الـيم (legitimes
 مع جرائد المعارضة بصوت واحد ، وليس عبثاً وقف لاروشجاكلين في جلسة مجلس النواب في عץ شباط (فبراير) اله جانب الثورة . فلقد وضع الحق الانتخابي العام مصير فرنسا في ايدي المالكين
 الفرنسي - في ايدي الفلاحين . واخيراً ، حطمت جمهورية شباط. التاج الذي كان يختفـــي الرأسمــــال وراءه ، فظهرت سيادة البرجوازية الآن على المكشوف .
و كما ظفر العمال في ايام تموز بالملكية البرجوازية ، كذلك ظفروا في ايام شباط بالجمهووية البرجوازية . . وكمـا اضـا اضطرت ملكية تموز الى اعلان نفسها ملكية مطوقة بمؤسسات جمارية المهورية ، كذلك اضطزت جمهورية شباط. الى اعلان نفسها جمهورية مطوقة بمؤسسات اجتماعية . فان بروليتاريا باريس قد انتزعت هذا التنازل ايضاً .
وقد أملى مارش ، العامل ، المرسوم الذي تعهدت بموجبه الحكومة الموقتة المشكلة للتو بان تؤمن للعمال والمكا وسائل عيشهم بالعمل ، وتضمن العمل لجميع المواطنين ، وهكنا دواليـك . لـيـ

وعندما نسيت الحكومة وعودها بعل بضعــة ايام ، وغابــــــ البرو ليتاريا عن با لها كلياً ، على ما يبدو ، تحرك جمع مـن وز و F.... وزارة خاصة للعمل ! و بعد مناقشات طويلة ، عينت الحكومة ، غصباً عنها ، لجنة دائمة خاصة ولاصة عهدت اليها بالبحث ولة عن الوسائل لتحسين اوضاع الطبقات الکادحة . وقد تألفت هنه اللان مندو بي الطوائف الحرفية في باريس برئاسة لو ويس بلان ولان وألبر وقد وضـ قصر اللو كسمبورغ تحت تصرفها لعقد جلساتها وهكذا طرد ممثلو الطبقة العاملة من المبنى الذي كانت تع تعقد فيه الحكومة الموقتة جلساتها ، وقبض القسم البرجوازي من هذه
 الفعلية وعلى مقاليد الحكم • والى جانب وزا وارات الى الما المالية والتجارة
 الاثثتراكي الذي كانت مهمــــــة كاهنيه الاولين ، لويس ولا ولان الان وألبر ، فتح ارض الميعاد ، والتبشير بالانجيل الجديد ، وتو ونو فير

 عليهما ان يحطما بجبهتيهما دعائم النظام البرجوازي الوا كانوا يبحثون في "قصر اللو كسمبورغ عن الحجر الفلسفي ، كانوا يصكون في دار البلدية النقود المتداولة
 مطالب بروليتاريا باريس الا لا بشكــل لجنــــــة اللو كسمبورغ الغامض لانها كانت تتجاوز اطار الجمهورية البرجوازية .
 حاولوا ان يذودوا عن مصالحهم الى جانب البرجوازية ، - اذ انهم قد اجلسوا عاملا" واحداً في قلب الحكومة المو قتــــة الى الى جانب الاغلبية البرجوازية . تنظيم العمل ! ولكالكن العمل العلم المأجور - انما


 ترى ، وزارات برجوازية للعمل ؟ والى جانبها ، لم يكن مـن الـن

الممكن ان تكون وزارة العمل البروليتارية غير وزارة العجز ،
 آمنوا بامكان تحررهم جنباً الى جنب مع البرجوازية ، كانوا
 جنباً الى جنب مع سائر الامم. البرجوازية . ولكن الانتاجية تشسترطها تجارتها الخارجية ، ووضعهـــــا في السا العالمية وقوازين هذه السوق . وهل يسع فرنسا ، تخالف هذه القوانين دون ان تستثير حرباّ ثورية اورو بية يتردد صداها في بريطانيا ، سيدة السوق العالمي هنذه ؟ حين تثور طبقة تتر كز فيها مصالح المجتمع الثورية المالمور ، تجد مباشرة في وضعها بالذات المضمون والمادة لأجل نشاطها الثوري :
 النضال ، وعواقب اعمالها تدفعها الى ابعد . لها وهي لا تنصرف اله اله
 في مثل هذا الوضع ، ولم تكن قادرة بعد على تحقيق ثور تها بالذات . ان تطور البروليتاريا الصناعيـة مشروط ، على العـلـ العوم ، بتطور البرجوازية الصناعية . ففي ظل سيادتها فقط ، تكتسب البروليتاريا الصناعية وجوداً قومياً واسعاً قادراً على رفع ثور تها الى مستوى ثورة وطنية عامة ، وفي ظل سيادتها فقط تصنا البروليتاريا الصناعية وسائل الانتاج العصرية التي تشكل فيا الوقت نفسه وسائل تحررها الثوري . فقط سياعيادة الماديا البرجوازية الصناعية تستأصل جذور المجتمع الاقطاعي الماديــــــة وتمها التربة التي يمكن عليها وحدها قيام الثورة البروليتارية . البارية ان الصناعة الفرنسية هي الاكثر تطوراً في القارة كلها ، والبرجوازية الفرنسية هي الاكثر ثورية . ولكن ، ألم تكـن ثورة الما شباط موجهة مباشرة ، يا ترى ، ضد الاريستقراطية الارية المالية ؟ ان هذا الواقع قد بين ان البرجوازية الصناعية لم تكن سائدة في فر فـنسا فلا يمكن ان تقوم سيادة البرجوازية الصناعية الا حيث الصا حيث حولت الصناعة العصرية جميع علاقات الملكية على هواها الها ؛ و ولكنه لا لا
 بالسوق العالمي ، لأن الحدود الوطنية لا تكفي لأجل تطورها . اما

الصناعة الفرنسية ، فانها لا تحتفظ لنفسها بالسوق الداخلي بدرجة معينة الا بفضل نظام من الرسوم المانعة معدل الى هذا الحد او ذاك . ولهذا ، اذا كانت الوا لار البروليتاريا الفرنسبية تملك في باريس في زمن الثورة قوة فعلية ونفوذاً فعلياً يدفعانها الى الى الهِ
 متمركزة الا في بعض المراكز الصناعية المتفرقة ، ضائعة تقريباً في وسط الاغلبية الساحقة من الفلاحين والبرجوازية الصنير الصيرة . الن النضال ضد الرأسمال ، بشكله العصري ، بطوره الاعلى ، نضال العامل المأجور الصناعي ضد البرجوازي الصناعي هو الو في في فرنسا
 قبل ، ان يكون بمثابة مضمون وطني للثورة خصوصصا وان النضال ضد اساليب الاستثمار الرأسمالي الثانوية - نضال الفلاح ضد الربا والرهن العقاري ، نضال البرجوازي الصغير ضد التاجـر الكبير والمصرفي الكبير والصناعي الكبير ، وبكلمـــــة ، ضد الـالـد
 الاريستقراطية المالية . ولهذا لا غرابة الا الا باريس قد هاولت ان تذود عن مصالحها جنباً الى جنب مع المصالح الح البرجوازية ، عوضاً عن تقديمها بوصفها المصلحة الثوريـا للمجتمع نفسه ؛ "ولا غرابة اذا كانت قد الما نكست اللماية الحمراء العاء
 الفرنسيين ان يسيروا اي خطوة الى الامام ، ولم يكن بوسعهم ان الم
 يستنهض مجرى الثورة ضده ، ضد ميادة اليار الرأسمال ، جمهور الامة الواقف بين البروليتاريا والبرجوازيـة ، جمهور الفلاحين
 البرو ليتاريا ، والاعتراف بها مناضلهم الطليعي • ولم يستطــع

 هذه ، مأثرة مفادها انها كشفيت من على منبر اوروربا سر ثور ورة القرن التاسع عشر ، ألا وهو تعزير البروليتاريا . لقد احمر وجه "Moniteur" "(Y) عندما اضطرت الى الترويج رسمياً "بالهذيا انات

الوحشية، التي كانت حتى ذالك مدفونــة في تآليف الاشتراكيين المشكوك في صحتها والتي لم تكن تصل الى مسامع البرجوازية الا بين الفينة والفينة بصورة اساطير ما ، بعيدة ، رهيبة نصفياً ، مضحكة زصفياً . واذا اوروبا المندهشة تستيقظ فـجانة اليأة مـــن نعاسها البرجوازي . وهكذا اذن ، أزيلت سيادة البرجوازية ، عند تأسيس الجمهورية ، من تصورات البرو ليتاريناريين الذين كانيانوا

 ذاته او كانوا يعتبرونها ، في احسن الالحوال الين ، ، عاقبة للملكية الدستورية ؛ ومن الجمل والتعابير المنافقة لتلك الفئات الـئ مـن البرجوازية التي كانت قد أقصيت حتى ذاك عن الحكم . وفي ذلك الحين ، تحول الملكيون جميعهم الى جمهوريين ، واصحاب الما الملايين

 العلاقات الطبقية . هذا الانصراف الرغيد عن التناقضات الطان الطبقية ، هذا التو فيق العاطفي بين المصالح الطبقية المتضادة ، هذا التحو التيم
 ذلك ما كان شعار ثورة شباط الحقيقي • كل ما في الامر ، ان

 "un gouvernement qui sus pende ce malentendu terrible qui " existe entre les différentes classes" باريس بهذه النفحة السمحاء من الاخوة العامة . المان الحم
اما الحكومة الموقتة التي اضطرت الى اعلان الجمهورية ، فقد

 المقترفة في عهد الجمهورية الفرنسية الاولى (־ّ) بالغائها عقو بة
 الصحافة عن جميع النظرات بكل حرية ؛ وبقي الجيش والقضاء * * (حكومة تضـــع حدأ لسوء • الفهم الرهيب القاثم بين مختلف الطبقات) . الناشر

والادارة ، سوى بعض الاستثناءات ، في ايدي الموظفين القدامى ؛ و لم يحل الى المحاكمة اي من كبار مجرمي ملكية تموز • وتعلر
 استعاضوا عن الاسمماء والالبسة الملكية بالاسماء والالبســـــة
 حلة جديدة لحفلة راقصة من اجل المجتمع البرجو ازي القديم واعتبرت الجمهورية الفتية ان رسالتها الرئيسية تقوم ، لا في
 و الذود عن وجودها ونزع سلڭح الاعداء بالللطف والليو نة وعدم المقاومة . واعلنت بطبل وزمر عن مسالمتها للطبقات المميزة داخل البلد و للدول الاستبدادية في الخارج • عشى ودع الاخرين يعيشون - ذلك كان شعارها • وفي ذلك الوقت على وجـــــهـ
 و النمساويون والمحريون والايطاليون - كل شعب وفقاً لظروف
 للتدخل ، - فالاخيرة كانت هي نفسها قد شـملتنها الحركــــة ، و كانت الاولى تخاف من هذه الحر كة . و لهذا لم تلق الج الجمهورية في طريقها اي عدو وطني • وهذا يعني انه لم تقم هنالك تلا تعقيدات خارجية كبيرة من "شأنها ان تلهب العز الثورية ، .وتدفع الحكومة الموقتة الى الامام او تلقي بهــا الى الى الى البحر • ان برو ليتاريا باريس ، التي رأت في الجمهورية و ليدها الـيا
 الحكو مة في توطيد مكانتها في المجتمع البرجوازي • و بطيبة خاطر
 وعهدت الى لويس بلان بامر فض الخلافات بين العمال وار باب
 تُبقي شرف الجمهورية البرجوازي في عيون اورو با نقياً لا تشو به شائبة ولم تلق الجمهورية اي مقاومة لا من الخارج ولا من الداخل .

- من الشرف . الناشر

وهذا ما نزع سلاحها . وعليه غدت مهمتها ، لا تحويل العالم
 البرجوازي . اما باي تعصب عكفت الحكومة الموقتة على اداء هذه المهمة ، فان اجراءاتها المالية هي خير ما يبين ذلك .
 فان تسليف الدولة يرتكز على الثقة بان الدولة الد تد الد الدولة المالين المرابين يستثمرونها . ولكن الدولة القد القديمة ستطت ، وكان المانت الثورة موجهة قبل كل شيء ضد الاريستقراطية المالية . وكا ونا ونت تشنجات الازمة التجارية الاوروبيـة الانيرة لم تتوقف بعد الار وكانت الافلاسات لا تزال تتعاقب الواحد تلو الآخر اذن ، كان التسليف الخاص مشلولا" ، والدورة التجاريــة
 الثورية تقو"ي الازمة التجارية . فاذا كان التسليف الخاض



 البورصة بابي الهول في اللو كسمبورغ \& ان تاريرير البروليتاريا يعني القضاء على التسليف البرجوازي لأنه يعني القضاء الياء عـلى الانتاج البرجوازي والنظام البرجوازي • والحال ، ان الناريليف الدولة والتسليف الخاص ، انما هما ميزان الحرارة الاقتصادي الذي يشير الى شدة الثورة . فبقدر ما يهبط التنسليف ، بقدر ها ترتفع حرادة الثودة وتتنامى قوتها الخلاقة لقد ارادت الحكومة الموقتة ان تكشف عن ون وجه الجه قناع العداء للبرجوازية . ولهنا الغرض كان ان ينبغي قبل كـر شيء ان تؤمن لشكل الدولة الجديد قيمة تبادلية ، سعراً في البورصة . ومع تسعير الجمهورية في البورصــة ، كان لا لا بد" بالضرورة ان يرتفع التسليف الخاص من جديد ولتبديد ادنى شك بك بان الجمهورية لا تريد او لا تستطيـع اداء الالتزامات التي اخذتها ارثار غن الملكية ، ولبعث الثيد الثقة في ايفائية الجمهورية وفي نزاهتها البرجوازية ، لجأت الحكومة الموقتة

الى تبجح غير لائق بقدر ما مو صبياني . فقد دفعت قبل الموعد القانوني لدائني الدولة فوائد الاوراق المالية ذات القيمة ه وـالـي
 البرجوازية بالنفس وكل زهوهم البرجوازي بالنفس عنديا باي تسرع وجبن يجهدون لشراء ثقتهم
يقيناً ان المصاعب المالية التي تواجهها الحكومة الموقتة لم تقل من جراء هذه النزوة المسرحية التي افقدتها احتياطيها من النقد السائل • ولم يبق من الممكن الخفاء العوز النقدي النقاري زمناٌ اطول ، فاضطرت البرجوازية الصغيرة والنادمات والعمال الى ان يسددوا من جيوبهم ثمن المفاجأة الطيبة التي فوجى' بها دائنو الدولة
وقد اعلنت الحكومة ان صناديق الادخار لن تدفع بعد الآن
 صودرت المبالغ المودعة في صناديق الادخار ، وحولت بمرسوم من الحكومة الى دين على الدولة لا يترتب تسديده . الامر الذي أثار على الجمهورية حقد البرجوازية الصغيرة التـــي تـتخبط ، فضلا" عن ذلك ، في وضح حرج • واذا بها ، وقد تلقت سندات الـد دين على الدولة عوضاً عن دفاتر الادخار ، تضطر الى بيع هذه السندات في البورصة ، وتسليم نفسها على هذا النـا مرابي البورصة الذين كانت ثورة شباط موجهة ضدهم الما كان المصرف (البنلك) هيكل الاريستقراطية المالية التـي كانت سائدة في ملكية تموز . وكما تقبض البورصة في يدرا لما لما على قرض الدولة ، كذلك المصرف يسيّر التسليف التجاري ان ثورة شباط لم تهدد سيادة المصرف مباشرة وحسب ، بلم بل هددت كذلك وجوده بالذات ؛ ولهنا حاول بادى يشوه سمعة الجمهورية ، بجعله العجز عن التسليف ظاهر ولهرة
 والتجار . ان هذه المناورة لم تستتبع على الفور ثورة مضادة ،
 الرأسماليون نقودهم المحفوظة في 'اقبية المصرف . واندفع مالكو

البنكنوت * الى صندوق المصرف ليبادلوها بالذهب وكان بمقدور الحكومــــة ان تكرن المـوه المصرف على الاولاس
 كان حسبها ان تبقى مكتوفة اليدين وتد افالاس المصرف كان من شأنه ان يكون بمثابة طوفان يطهر في لحظة واحلدة التربة الفرنسية من الاريستقراطية المالية ، من هذه القاعدة الذهبية لملكية تموز ، من هذا العدو الاقوى واليد والاخطر للجمهورية . ولو افلس المصرف ، لتعين على البرجوازية نفسها ان تقف من تأسيس الحكومة للمصرف الوطنــــي ومن اخضاع الواع التسليف الوطني لمراقبة الامة موقفها من آخر محاولة يائسة للخلاص
ولكن ، عوضاً عن هذا ، اقرت الحكومـة الموقتـة سعرأ الزامياً للبنكنوت . وفضلا" عن ذلك ، حولت الت جميع إلمصارف الاقليمية الى فروع لمصرف فرنسا ، ونسا واتاحت
 ورهنت له غابات الدولة على سبيل الضمانة . وهـا وهكنا وطدت ثورة شباطه ووسعت مباشرة نفس تلك البنكو قراطية ** التي

كان ينبغي عليها الاطاحة بها ولكن الحكومة الموقتة كانت تنوء اكثر فاكثر تحـت عبء العجز المتفاقم • وعبثا الحت في السؤال ، مستعطفة التضحيات
 اللجوء اللى وسيلة بطو لية - الى فرض ضريبة جديلدة .
 ودائني الدولة واصحاب الريع ، والصناعيين ؟ و لكنه لم الميكن
 وكان هذا يعني تقو يض تسليف الدولة والتسليف التجاري بيد ، وتحميله تضحيات مذلة انليد اليان الاخرى • ولكنه كان لا بد" من ان يفتح احد صرته . فمن ذا الذي ضـُحي به على مذبح

-     * البنكنوت - الورقة المصرفية 6. الورقة النقدية . الناشر
-     *         * البنكوقراطية - سلطة او حكم المصرف . الناشى .

، (YI) Jacques le bonhomme التسليــــف البرجـوازي \&
-الفلاح
فقد اقرت الحكومة الموقتة ضريبة اضافية على جميع الضرائب
 الحكومية على بروليتاريا باريس زاعمة ان ان هذه الضريبة تقـع الما بصورة رئيسية على الملكيــــة الكبيرة للارض ، على اصحاب
 الواقع ، فقد أصابت الضريبة في المقام الاول الفلاحين اي الاغلبية الساحقة من الشعب الفرنسي . واضطر الفلاحون الى تتحمل نفقات ثورة شباط ، - ولذا شكلوا جيش الثورة المضادة الرئيسي كانت الضريبة الجديدة من 0 ع سنتيماً قضية حياة بالنسبــــة للفلاح الفرنسي ، فجعل منها بدوره قضية حياة او موت بالنسبة

 برو ليتاريا باريس تبدو له مبذراً يتنعم على حسابه
 الاقطاعية ، كان اول عمل قامت به ثورة الا جديدة على سكان الريف لكي لا تلحق ضرراً بالرأسمـال ولكي تؤمن سمير آلة دولته ولم يكن بوسيع الحكومة الموقتة ان تزيل جميع هذه الما المصاعب وتحرف الدولة عن مجراها القديم الا بطريقة واحدة فقط ، واعني بها اعلان افلاس الدولة ـ ان الجميع يتذكرون كيف تشدق ليدرو-رولان
 من هذا القبيل تقدم به صقر البورصة ، المرابي فولد الد ، وزير
 شجرة المعرفة القديمة
و بما ان الحكومة الموقتة اعترفت بالكمبيالات التي حررها
المجتمع البرجوازي القديم على الدولة ، فقد وقعت تحت تأثيره ولقد وقعت في وضع مدين متورط للمجتمع البرجوازي ، بدلارّمن ان تظهر بالنسبة اليه في دور دائن رهيب يسترد ديونه الثورية القديمة . كان ينبغي عليها ان توطد العلاقات البرجوازيــــة

المتزعزعة لكي تؤدي الالتزامات التي لا يمكن اداؤها الا في
 بينما غدت التنازلات في صالح البروليتاريا والوعود المغدقة عليها قيوداً كان ينبغي تحطيمها مهما كلف الامر • ان تحريــــر


 الوطيد الراسخ بالعلاقات الطبقية الاقتصادية القائمة . و لهنا كان ينبغي تحطيم العمال
كانت ثورة شباط قد طر طردت الجيش من باريس الحرس الوطني اي البرجوازية على اختلاف فئاتها ، يشكل القوة
 القوة للتغلب على البروليتاريا . ناهيك بانه اضن النطر ، وان بعد مقاومة بالغة العناد ، وان بعد مئات العوائق من كل شار شاكلة وطراز ، لان يفسح المجال ، شيئاً فشسيئأ ، امام البروليتاريين المسلحين للانضمام الى صفوفه . وعليه ، ولمالم الم يبق غير مخرج واحد هو استعداء قسم من البروليتاريين على قسم آلخر • العر و لهذا الغرض شكلت الحكومة الموقتة ع ب كتيبة من الحرس المتنقل من شبان تتراوح اعمارهم بين الخامسة عشرة والعشرين كون

 اختلافاً بيناً عن البرو ليتاريا الصناعية . الصنا فان هذه الفئنة التي تقدم اللصوص والمجرمين من كل نوع تأتألف من عناصر تعيش من فتائت مائدة المجتمع ، من اناس ليست لديهم مهن معينة ، من أفاقين - gens sans feu et sans aveu ؛ وهم يتميزون بعضهم عن بعض تبعاً للمستوى الثقافي للامة التي ينتسبون اليها و لكنهم يحتفظون في كل مكان وزمان بسمات اللاتساروني المميزة ( الش) . وفي تلك السن التي جندتهم فيها الحكومة الموقتة ، سن الفتوة ، كانوا متقلقلين للغاية ، فكان بمقان اليوورهم الاقدام على
 واللصوصية وعلى اقذر عمليات الارتشاء وبيع الذات . وقد

دفعت الحكومة الموقتة لهم في اليوم الواحد فرنكن واحدأ و.0. سنتيماً اي انها اشترتهم • والبستهم معطفاً عسكرياً خاصاً ، اليان اي انها فرقتهم من حيث الهيئة الخارجية عن ذوي القمصان
 ضباط القوات النظامية ، واما اختاروهم بانفسهم جزئياً من بين الشبان البرجوازيين المدللين الننين أسروهم بالكلمات المدرين
 وعليه ، كان يقف ضد برو وليتاريا ونا باريس جيش منتخب من بيئتها ومؤلف من ع وقد حيت البروليتاريـا الحرس المتنقـــلـ في شوارع باريس بالهتافات المدوية (هور"ّا) . فقد رأت فيه مناضليها
 الحرس الوطني البرجوازي . وكانت غلطتها غلطا غلطة تغتفر والى جانب الحرس المتنقل ، قررت الحكومة ان تجمع حو لها كذلك جيشاً من عمال الصناعة . فقد وظف الون الوزير ماري مائة الف عامل كان مرمى بهم الى الشارع من جراء الازمة والثوري الورة الواء فيما يسمى بالمشاغل الوطنية . ووراء هذا الاسم المدوري ، كان يكمن امر واحد فقط ، هو استخدام العمال في اعمال العال حفر وردم مملة ، رتيبة ، غير منتجة ، بأجر قدره " ("ييوت عمل) (ץ) انجليزية في الهواء الطلق - هذا ما كانته هذه المشاغل الوطنية . وقد ظنت الحكومة الموقتة انها وجدت فيها جيشاً بروليتارياً ثانياً ضد العمال انفسهم • ولكن البرجوازية اخطأت هذه المرة بصدد المشاغ الوال الوطنية مثلما اخطأ العمال في الحرس المتنقل . فقد انشأت جيشاً للقتنة . و ولكن هدفاَ واحداً قد تحقق الحن
المشاغل الوطنية -هكذا كانت تسمى المشاغل الشعبيــــة التي بشر بها لويس بلان في قصر اللو كسمبورغ . اما مشاغل ماري ، فقد انشئت حسب خطة معارضة تماماً لخطة اللو كسمبورغ ، الما و وكنها فسحت المجال ، بفضل وحدة الاسم ، لكبة من الاخطاء جديرة بكوميديا اسبانية حافلة بحيل الخدم وشيطناتهم • بل الان ان الحكومة الموقتة نفسها نشرت سراً اشاعة مفادها ان هذه

المشاغل الوطنية هي من اختراع لويس بلان ، وقد بدت هذه
 المشاغل الوطنية ، كان عضورآ في الحكومة الموقتة . وقد كانت بيوت العمل هذه ، بالنسبة للبرجوازية الباريسية التي خلطت
 العام في فرنسا واوروبا المطبوخ بمهارة ، أول خطوة نحو تحقيق الاشتراكية ، الامر الذي جعل الاشتراكية موضع تشهير وتجريح

 والتسليف البرجوازي والجمهورية البرجوازية . فانصب عليها كل حقد البرجوازية ؛ فقد رأت فيها تلك النقطة التي يمكنها ان توجه اليها ضر بتها ، ما ان تبلغ من الق القوة ما يكفي لكي تقطع
 الصغار كل استيائهم ، كل كدرهم ضد المد المشاغل الوطنية التي
 مبالغ النقود التي ابتلعها العمال الطفيليون ، بينما كان وضعهم

 تلك هي الاشتراكية ! ورأوا في المشاغل الوطنية وفي بيانات اللو كسمبورغ ، وفي مظاهرات عمال باريس في الشوارارع سبب حالتهم البائسة . وما من احد كان يستشيط غضباً من دسائس الشيوعيين الموهومة مثل البرجوازي الصغير الواقف على شفير الافلاس ، دون اي امل في الخلاص • الار وهكذا كانت جميع ألافضليات ، جميع المواقع الفائقـــــة الاهمية ، جميع فئات المجتمع المتوسطة فيّ يد البرجوازية اليار في الاشتباك العتيد بين البرجوازية والبروليتاريا ـ وفي هذا الوا الوقت بالذات ، كانت موجات ثورة شباط تتدفق عالياً فوق اوروبا اليا وكان كل بريد يحمل الجديد تلو الجديد من انباء الثورة تارة

 البراهين الجديدة على انتصاره الذي كانت ثماره قد افلتت من يديه .

كان IV آذار (مارس)و71 نيسان (ابريـل) الاشتباكين
 الجمهورية البرجوازية
ففي IV آذار ، تكشف وضع البروليتاريا ذو الوجهين ، الذي

 عند الاقتضاء ، على طرد الاعضاء البرجوازيين من قوامها الوا ، وتأجيل موعد الانتخابات الى الجمعية الوطنية والحرس الوطني البرجوازية الممثلة في الحرس الوطني ، نظمت في 17 آذار مظاهرة ضد الحكومة الموقتة . وقد تحر كت المظاهرة نحو دار
 الشعب على الهتاف في IV آذار : ״عاش ليدرو-رولان ! عاشت الانت
 الدفاع عن الجمهورية البرجوازية التى خيل اليه انها في خطر الير الير
 وانتهى IV آذار بمشهد ميلودرامي • صحيح ان ان بروليتاريا باريس قد عرضت مرة اخرى قوتها العملاقة ، الا ان ان هذا لم ينعل غير ان قو"ى البرجوازية - داخل الحكومة المو قتة وخارجها . في عزمها على تحطيم البروليتاريا
وكان 17 نيسان سوء فهم خلقته الحكومة الموقتة بالتحالف
مع البرجوازية . ففي ميدان مارس وفي ميدان سباق الخيل العيل
 هيئة الاركان العامة للترس الوطني . واذا اشاعاعة تنتشر فجأة

 لويس بلان وبلانكي وكابيه وراسباي ، بتصد السير الى الي دار
 ويقرعون اجراس الاحتشاد العام ، - وفيما بعد الخا ولا ليدا ليدوورولان وماراست ولامارتين يتنازعون فيما بينهم شرف هذه

المبادرة ، - واذا •• • • ال رجل يقفون بعد ساعة تحت السلاح والحرس الوطني يحتل جميع مشارف دار البلدية ، والهتافات "اليسقط الشيوعيون ! ليسقط لويس بلان وبلانكي وراسباي و وكابيه !) تدوي في عموم باريس • وتتدفق على الحكومة الموقتة وفود لا عدّ لها للاعراب عن اخلاصه الها وعن استعدادها لانقاذ الوطن
 يسلموا الحكومة الموقتة حاصل التبرعات النقدية الوطنية التي جرت في ميدان مارس ، علموا ، لما فيه دهشتهم ، ان برجوازية باريس قد احرزت للتو نصراً على ظلههم في صبراع موهوم محاط باعظم اجراءات الاحتراس • و لقد كان الاعتداء الرهيب في 17 نيسان ذريعة لأجل اعادة الجيش الى باريس ، - الامر الذي كان حقآ وفعلا" هدف كل هلذه المهز لة الفظة ، - ولأجل مظاهرات انصار الاتحاد الرجعية فى الاقاليم وفى ع ايار (مايو) ، التأمت الجمعية الوطنية * الار الناجمة عن الانثنابات العامة والمباشرة . ان الحق الانتخا بي العام لم يكن يملك
 القديم • فان هؤلاء كانوا يرون في عموم فرنسا او على الاقل في

 ولكن الانتخابات اظهرت ، عوضاً عن شعبهم المنتخيل ، الشعب الفعلي ؛ ای ممثلي مختلف الطبقات التي ينقسم اليها • ونحن نعرف لماذا سار الفلاحون والبرجوازية الصغيرة فى الانتخابات
 المتحرقين الى عهد العودة *** . العام تلك العصا السحرية التي كان يعتبره اياها الجمهوريون

* هنا وفيما بعد 6 حتى ص •9 6 يقصد بالجمعية الوطنيـــــــــة الجمعية التأسيسية (Constituante) التي دامت مـــن ع ع ايار (مايو)
 - مو اطنون • الناشر - عود **

السذج ، فانه كان يتحلى بميزة اخرى ، اعلى بما لا يقاس :
 المتوسطة في المجتمع البرجوازي على التخلي بسرعة عن اوهامها وخيباتها ؛ ورفع دفعة واحدة الى قمة الدولة جميم الديع كتل الطبقة الاستثمارية كانشفاً بالتالي عن وجوهها اقنعتها الكاذبة ، في
 كتل معينة من البرجوازية ، واتاحت للكتل الاخرى التخغي الماري وراء
 في الجمعية الوطنية التأسيسية التي افتتتحت فى ع ع ايار ، كان يهيمن الجيموويون البرجواذيون ، الجمهوريون من جماعية "National" البدء على الظهور الا بقناع النزعة الجمهورية البرجوازية . الجمهورية فقط ، كان يمكن شن الثار النضال ضد البروليتاريا من £ ايار ، لا من الجمهورية ، اي الجمهورية المعترف بها من الشعب الشا الفرنسي ؛
 برو ليتاريا باريس على الحكومة الموقتة ، وليست الجمهورية ذات

 الجمهورية التي نادت بها الجمعية الوطنية ، لم تكن سلاحا ثوريا ضد النظام البرجوازي ، بل كانت ، بالبا بالعس ، اعادي لبنيانه السياسي توطد المجتمع البرجوازي سياسياً من جديد ،اي انها كانت ، بالاختصار ، جمهودية برجوازية . وهذا التأكيد دوى من على منبر الجمعية الوطنية ، وتردد صدار الياه في كل الصحافة البرجوازية ، الجمهورية منها والمعادية للجمهورية
 الممكن ان تكون الا جمهورية برجوازية ، وان الحان الحكومة الموقتة اضطرت ، تحت ضغط البرو ليتاريا المباشر ، الى اعلانزها جمهورية ذات مؤسسات اجتماعية ؛ وان بروليتاريا باريس لم تكن بعد الاري قادرة على الخروج من اطار الجمهورية البرجوازية الا في الحلامها ، في النيال ، - وانها كانت في الواقع تخدمها في كل مكان بكل
;شاطها ؛ وان الوعود التي أغدقت عليها صارت خطرآ لا يطاق على الجمهورية الجديدة ، وان كل وجود الحكومة الحو الموقتة اقتصر على النضال المتو اصل ضد مطالب البروليتاريا . وني شخص الجمعية الوطنية كانت فرنسا كلـنـا برووليتاريا باريس • ولقد بددت الجمعية على الفود جميـــــع الاوهام الاجتماعية لثورة شباط ونار ونادت على المكشوف بالجمهورية
 ممثلي البروليتاريا ، لويس بلان والبألبر ، البر من اللجنة التنفيذية
 خاصة للعمل وقابلت بالاستحسان العاصف كلمات الوزير تريلا : ("ان المقصود الآن واحد فقط ، وهو اعادة العمل الى ظروفـــــهـ . السابقةه
ولكن كل هذا لم يكن كافياً . فان جمهورية شباطّ قد ظفر بها العمال بتأييد البرجوازية الضمني . وعن حق ون وصواب ، اعتبر البروليتاريون انفسهم المنتصريـــنـن في نضال اليال شباط وتقدموا بمطالب المنتصر المتعالية . فكان لا بد من من التغلب عليهم في
 سيمنون بالهزيمة حين يقاتلون ضل البرجوازية ، لا بالتحالف
 مع تنازلاتها (لاشتراكية ، معركة البرو ليتاريا المتحلدة مـــــــع البرجوازية ضد الملكية ؛ اما الآن فقد كان الان الحال يقتضـــــــي معركة جديدة لأجل تحرير الجمهورية من التنازلات التي اجرتالتانها في صالح الاشتراكية ، لأجل توطيد سيادة الجمهورية البرجوازية الجية


 وقد عجلت البروليتاريا النهاية باقتحامها الجمعية الوطنية في 10 ايار ، و بقيامها بمحاولة فاشلة لاستعادة نفو ذها الثا الثوري السابق ، - و لكنها لم تبلغ غير امر واحد ، هو وقوع زعمائها
 يجب وضع حد لهذا ! في هذا الهتاف ، تجلي عزم الجمعية الوطنية
. الراستخ على اجبار البروليتاريا على دخول المعركة الحاسمة
 كالمرسوم بمنع التجمعات الشعبية ، مثلا" ، والخ . . . ومن على الـي منبر الجمعية الوطنية التأسيسية ، تعالت التحديات التحات السافرة والشتائم والسخريات الموجهة الى العمال . و ولكن المشاءل الوال الوطنية هي التي كانت ، كما رأينا ، الموقع الرئيسي لأجل الهجوم • وعليها دلت الجمعية التأسيسية ، بلهجة آمرة ، اللجنة التنفيذية التي كانت تنتظر وحسب ان تصادق الجمعية الوطنية بصيغة الامر على خطتها بالذات . بدأت اللجنة التنفيذية بان صعّبت الدنول الانول الى المشاغل الوطنية ، وأحلت الاجرة بالقطعة محل الاجرة باليوم ، والبعدت العـد

 العمال ، الذين عادوا من هناك خائبي الأمل ، لرفاقهم ، - كان الانت مجرد صيغة بيانية ينبغي لها ان تلطف طردن انـوهم • وانيراً ، في M بطرد جميع العمال العازبين من المشاغل الوطنيــــة بالقوة او بتجنيدهم في الجيش . ولم يكن لدى العمال مجال مجال للاختيار : كان ينبغي عليهم
 الـو اللتين ينقسم اليهما المجتمع الحديث . كان ان ذلك نضالاء من اجل بقاء او فناء النظام البرجوازي • وتمزق اللحاف الذي كانت تلتحف
. به الجمهورية
ومعلوم باي شجاعة لا نظير لها وباي نبوغ طوال خمسة ايام ، دون ان يكون لهم زعماء ، دون ان ان تكون
 في معظم الاحوال ، في وجه الجيش والحرس المتنقل ، والحرس الوطني الباريسي ، ورجال الحرس الوطني القادمين من الاقاليم اليم


باعمال وحشية لم يسمع بمثلها من قبل, ، وذبحت اكث من باعـا
 متأثرين بالايديو لوجية الجمهورية الى حد انهم لم يشرعورا لمر في استشفاف اهمية معركة حزيران الا بعد مرور بضعة الانـي اسابيع عليها . فكأنما قد اعمى ابصارهـمـ دخان البارود الذي تبددت فيه جمهوريتهم الخيالية
"Neue Rheini- وان القارىء ليسمح لنا بان ننقل باقوال اليال sche Zeitung" ("الجريدة الرينانية الجديدة")) .الانطباع المباشر الذي احدثته هزيمة حزيران في نفوسنا : "لقد تلاشت البقية الرسمية الاخيرة من ثورة شباط - اللجنة التنفيذية - كالشبح ، امام جدية الحدث الما ؛ والعاب لامارتين
 الخاء الطبقتين المتضادتين اللتين تستثمر احداراهما الاخرى ، هنا
 باريس ، على كل سجن ، على كل ثكلنة . تعبيره الحقيقي ، غير الوا المقلد ، العادي انما هو الحرب الاهلية ، الحرب الاهلية بكل


 من الانوار بينما كانت باريس البروليتاريا تحترق في النار ، وانيار وتطلق الانين ، وتنزف دماً • ولم يستمر الاخاء الا حيث كاريانت - وصالح البرجوازية تتطابق مع مصالح البرو ليتاريا

 البرجوازية والذين كان يجوز لهم القاء المواعظ الطون الطويلة وتشويه


 حملت لهم الصدفة انهيار الاسرة عوضاً عن تغيير الوزارة ؛ وا والشرعيين الذين يجهدون لكي لا يخلعوا بزتهم المميزة ، بل لتغيير تغصيلها
 بشباطه . .
ان ثورة شباط كانت ثورة جميلة ، ثورة العواطف العامة ، لأن التناقضات التي تكشفت فيها بسطوع ضد السلطة الملكية ، كانت لا تزال تغفو بأمان ، جنباً الى جنب بشكل غير متطور ، لأن النضال الاجتماعي الذي يشكل خلفيتها كان لا يزال الا يعيش عيشة الاشباح ، عيشة الاقوال والكلمات . اما ثورة حزيران الان فهي ، على العكس ، ثورة كريهة ، منفرة ، لأن الفعل حل محل القول ، لأن الجههورية كشفت رأس المسخ نفسه ، المس ، بخلعها عنه التاج الذي يقنعه ويخفيه . النظام ! - هكذا كانت صيحة غيزو الحربية . النظام ! - صاح سيباستياني ، نصير غيزو ، عندما استولى الروس على فرصوفيــــا . النظام ! - يصيـــــح
 والبرجوازية الجمهورية . النظام ! - لعلع رصاصه ممزقآ جسد البروليتاريا . ما من ثورة من الثورات العديلا
 لأن جميع هذه الثورات لم تمس البتة السيادة الطبقية وعبودية العمال والنظام البرجوازي ، وان كان تغير احيانةّ كثيرة الشكل السياسي لهذه النسيادة وهذه العبودية . و ولكن حزيران الن تطان

 الويل لحزيران ! - يردد الصدى الاوريور الوروبي
لقد اجبرت البرجوازية برو ليتاريا باريس على القيام بانتفاضة
 بالانخفاق . وليست الحاجة المباشرة ، الوان الواعية هي التي دفعت البروليتاريا الى هذه المحاولة لقلب البرجوازية بالعنف الما نا لاهيك
 ان تعلن لها "Moniteur" رسمياً انه انقضى ذلك الزمن الذي

* ماركس وانجلس • المؤ لفات . الطبعة الروسية الثانية . المجلد -

كانت الجمهورية فيه بحاجة الى اخــــن اوهامها في الحسبان ؛ والهزيمة وحدها هي التي كشفت لها هله الها الحقيقة ، وهي ان ان الـو اقل تحسن في وضعها في الظار الجمهورية البرجوازية يبقى طوبوية
 و آنذاك ، عوضاً عن المطالب التي شاءت البروليتاريا ان تجبر
 ولكن التافهة وحتى البرجوازية من حيث الجوهر ، ظهر الشعر الجار الثوري الجريء : اسقاط البرجوازية ! ديكتاتوديــــة الطبقــــة العاملة
ان البروليتاريا ، اذ حولت قبرها الى مهد للجمهوريــــــــة

 وعبودية العمل • و كان لا بد لسيادة البرجوازية ، المثررة من جميع القيود ، والتي ترى دائماً امام عينيها عدوأ مثخناً بالندوب والجراح ، لدوداً ، غير مقهور ، - غيـر مقهور ، لان الن وجوده حاجة حيوية للبرجوازية ذاتها ، - ان تصبح على الفور النـرا ارهاب البرجوازية . و بعد ان غادرت البرو البرو ليتاريا المسرح لفترة مـن الون
 للفئات المتوسطة من المجتمع البرجوازي - البرجوازية الصغيرة


 البرو ليتاريا ، كذلك كان لا بدّ لها ان ان تراه الآن في هزيمــــــــة
البرو ليتاريا .

واذا كانت انتفاضة حزيران قد عزار الئت في كل مكان في القارة ادراك البرجوازية لوضعها وحملتها على الدخول في حلف سان الفا مع الملكية الاقطاعية ضد الشعسب ، فمن ذا الـو الذي كان ان الو اول

 راضياً جزئياً ، خائب الأمل جزئيــــا ، فى اسغل دركات الثورة . البرجوازية

واخيراً ، كشفت هزيمة حزيران امام الدول الاستبداديــة في اوروبا هذا السر وهو انه من الضروري لفرنسا ان تحافظ
 ان تخوض غمار الحرب الاهلية في ارضها بالذا والذات . و وقد وضع
 في سبيل استقلال لها الوطني ، و لكن مصير هور هذه الثورات وات الوطنية صار في الوقت نفسه مرهونآ بمصير الثورة البرو ليتارية ، وزال استقلالها الظاهري عن الانقالاب الاجتماعي العظيم • فلا المجري ، الا ولا
 واخيرأ ، غيرت انتصارانت الحلف المقدس اورووبا الى حد
 حوباً عالمية . ان الثورة الفر نسية الجديدة ستكون ملزمة ولور بان تتخطى على الفور النطاق الوطني وتظفر لنفسها بالحلبة النا الاودو بية التي لا يمكن ان تتحقق ثورة القرن التاسع عشر الاجتماعيـــــة - الا عليها

وهكذا اذن ، كانت هزيمة حزيران وحدها هي التي خلقت
 مبادرة الثورة الاورو بية . ان الراية المثلثة الالوان الار ، اذ تغمست بدم عصاة حزيران ، قدرة الاور صارت راية الثورة الاوروبية - راية
حمراء !

واننا لنهتف : ماتت الثورة ، عاشت الثورة !

 حزيران فرض عليها الثورة . و ولكن الثورة صارت تعني بعا حزيران : السقاط المجتمع البرجوازي ، في حين انها كانت تعني
 ان الكتلة الجمهودية من البرجوازية هي التي قادت نضال

حزيران ، فوضع النصر بالطبع السلطة في يدها . وقد طرحت
 العاجزة عن المقاومة ؛ وفي الاقاليم ساد الجو المعنوي لحالـــة

 تعصب الملكية الخاصة . وهكذا ، لم يكن هناك اي خطل يتهدد

ومـــع قدرة العمال الثوريــــــة ، حُطم نفوذ الجمهوريين الديموقراطين السياسي ، اي نفود الجون الجمهوذيين البرجوازيين الصغار ، الذين كان ليدرو-رولان ممثلهم في اللجنة التنفيذية ،
 (الصّ) "Réforme" حاكوا في 17 نيسان (ابريل) مؤامرة ضد البروليتاريا : ومعهم قاتلوا ضدها فی ايام حزيران . الـوان وهكذا قوضوا بانفسهم ذلك الاساس الذى كانت ترتكز عليه قوة حزبهم ، لأن البرجوازية الصغيرة لا تستطيع الصمود في المواقع الثورية ضد البرجوازية
 الديموقراطيون على الاقالة . لقد فسخ الجمهوريون البرجواريون البيون على المكشبوف ذلك الحلف الموهوم الذي عقدوه مع الجمهوريين الديموقراطيين غصباً عنهم ولدافع خفي في عهد الحكومة الموقتة

 الشخصيين للجمهوريين المثلثي الالوان ، مع العلم انه لم الم يكن
 ذلك ، ملزمين بان يدافعوا عن سيادتهم كلما كان الخطر يتها يتهد هذه السيادة ويتهدد معها الجمهورية ، على ما يلمدي الكتل المعادية للجمهورية من البرجوازية . واخيرا الكتل ، الاور ليانيون والشرعيون ، منذ بادئ بلئ الئر ، اقلية في

 الا ان انتصار حزيران وحّد للحظة البرجوازية الفرنسية كلها

حول كافينياك فحيته كمنقذها ؛ وعندما شرع الحزب المعادي


 منذ عام •


 - وكانت عصبة „National"سلالة الجمهورية المثلثة الالوان ، فاستولت في الحال على جميع مناصب الدولة - على الوزارات الوات ،
 ومناصب كبار الضباط الفارغة في الجيش . وعلى رأس السلطة
 ماراست رئيساً دائماً للجمعية الوطنية التأسيسية . كان ، في استقبالاته ، يقوم ، على غرار رئيس التشريفات ، بواجب الضيافة بالنيابة عن الجمهورية »الفاضلة) .
 للتقليد الجمهوري ، ثبتوا اللـأي الزائف الزاعم بان الملكيين هم الاغلبية في الجمعية الوطنية التأسيسية . وعلى العكس ، الون الت الجمعية التأسيسية منذ ايام حزيران مقتصرة على تمثيل النزعة الجمهودية البرجوازية ، وهي تبرز نزعتها الجمهورية بحزم اكبر كلما تضاءل نفوذ الجمهوريين المثلثي الالوان وعندما تناول الامر مسألة الذود عن شك الحنل الجمهورية البرجوازية ، كانت تحت تصرف الجمعية اصوات الجمهوريين الديموقراطيين الانين ؛ ولكن عندما تناول الامر الذود عن مضمونها ، فالمان هان هذه الجمعية
 ذلك لان مصالح البرجوازية والظروف المادية لسيطرتها الطبقية وللاستغلال الطبقي هي التي تشكل مضمون الجمهورية البرجوازية .
 البرجوازية هي التي تجسدت في حياة ونشاط هنذه الجمعيـــة

التأسيسية التي لم تمت ولم تقتل في آخر المطاف ، بل تعفنت

- وحسب

و بينما كانت الجمعية التأسيسية تمثل الرواية على مقدمة المسرح من اجل الجمهور الفائق الاحترام ، كان يجري ، في في كل
 ونعني بذلك الاحكام الصادرة بلا زهـاية عن محاكم الميدان المان الحر بية بحق عصاة حزيران الاسرى او نفيهم بالا محاكمة الا الجمعية التأسيسية بلباقة الانـة الاعتراف بانها لا تحاكـم في عصاة حزيران مجرمين ، بل تبيد اعداء . ان اول عمل قامت به الجمعية الوطنية التأسيسيــة كان تأسيس لجنــة تحقيق في احداث ايام حزيران وها الايار وفي


 يتحرقون بفارغ الصبر للتخلص من هؤ لاء المنافسين . ولهون ولو ونع
 انسب من السيد اوديلون بارو ، الزعيم السا بق للمعارضــة


 بسبب منصب رئاسة الوزارة الذي افلت من يديه . فيا للضهمانة الاكيدة على قساوته ! وبارو هذا هو الذي عـيّيّن رئيسأ للدنـة
 يلي : IV مارس - مظاهرة ، 17 نيسان -مؤامرة ، 10 ايار - 10


 من تأسيس لووما . ان اصل الدول يضيع في مجال الاساطير التي يجب تصديقها ، والتي لا تجوز مناقشتها . وقد احيـل

-     * التفاهة المتفاخرة . الناشر

لويس بلان وكوسيديير الى المـاكمة . وانجزت الجمعية الوطنية
عملية تطهيرها بالنات ، التي بدأت بها في 10 اليار اليار ردت الجمعية التأسيسية مشروع ضريبة الرأسمال - بشكل ضريبة على الرهونات العقارية - الذي اعدته الحكون الحومة الموقتة
 بعشر ساعات ؛ ومن جديد طبقت عقو بة السجن بسبب الدي وأقصي الاميون الذين يشكلون قسمأ كبيراً من سكان فرنسا

 المالية على الجرائد ، والقيود على حق الجمعيات ع الا ان الجمهوريين البرجوازيين اصطدموا اليا في تسرعهم ليعيدوا الى العلاقات البرجوازية القديمة ضماناتها القديمة ويقضوا اليما جميع الآثار التي خلفتها الموجات الثورية ، بمقاومة تهددتهـمـ بخطر غير متوقع
ففي ايام حزيران ، لم يناضل احد من اجل القاذ الملكية

 * de vin المشاغل الحرفية الصنيرة وخلافهم . لقد اضطرب الدار الدان الدان فاندفع
 الدكان . ولكن وراء المتراس كان الشارون ومدينو صاحـبـ


 اقامه منقذ الملكية ، العميل الرسمي للتسليف ، الذي استقبلهم
 فات موعده ! سند الدين فات موعده ! ضاع الدكان ! ضاع صاحب الدكان ! انقاذ المُلكية ! ولكن البيت الذي كانوا يعيشون فيه لم

يكن ملكهم ؛ والدكاكين التي كانوا يتاجرون فيها لم تكن ملكهم ؛ والبضائع التي كانوا يصرفون نها لم تكن ملكهم • فلا دكانهم ولا الصحن الذي كانوا يأكلون منه ، ولا الفراش الذي كا كانوا ينامون
 ينبغي انقاذ هله الملكية ، - لأجل صاحب البيت الذي اجرهم بيته ، لأجل المصرفي الذي خصم الكمبيالات ، لأجل اللمأسمالي الذي سلفهم النقود ، لأجل الصناعي الذي ائتمنهم على بضائعه لبيعها ، لأجل التاجر بالجملة الذي أمد" اصحاب الماب المشاغل الحر العا
 ولكن التسليف الذي جدد قواه اظهر نفسه مثل اله حي ومن المنتقم وذلك ، قبل كل شيء ، بكو نه طرد المدين المفلس من مسكن المنه ،
 وزج به هو ذاته في سجن الديون الذي انتصب من جديد رهيباً مرعباً فوق جثث عصاة حزيران . ولقد ادركت البرجوازية الصغيرة برعب انها ، بهزمهـــا العمال ، سلمت نفسها بلا مقاومة في ايدي دائنيها . اما افلاسها الني امتد زمنياً منذ شباط ، والذي لم الـا يول اي اهمية ، على ما
 لقد كانوا يتركون الملكية الاسمية للبرجوازي الصغير فئ الماني
 وقد سو"يت القضية الكبيرة التي تتعلق بالبرو ليتاريا ، فقد صار من الممكن ايضاً تصفية الحسابات الصغيرة مع الحانوتي . باريس ، بلغت قيمة الكمبيالات التي فات موعد دفعها الكثر من
 اصحاب اكثر من V.… مؤسسة تجارية في باريس لم يدفعوا . بدل ايجار متاجرهم منذ شباط الو ولئن كانت الجمعية الوطنية قد قررت التحقيق في الجرائم السياسية ابتداء من شباطه ، فان البرجوازيــــة الصغيـة الـيرة قد
 شباط. . وقد اجتمع البرجوازيون .الصغار باعداد كبيرة في قاعة البورصة واعلنوا مطالبهم بلهجة التهديد والوعيد ، وقوامها ما

يلي : كل تاجر يثبت انه لم يفلس الا بعد الر كود الذي احد الـدثته الثورة في الاعمال ، وان اعماله كانت قبل ع
 ناهيك بان الدائن ملزم بتصفية دعواه مقابل دفـلــــــــــ الفوائد المعتدلة . وقد بحثت هذه المسألة في الجمعية الوطنية بشكل
 وترددت الجمعية ؛ ثم علمت فجأة ان الآلاف من نساء العصاة واولادهم قد تحشدوا في هذا الوقت بالذات قرب بوابة سان ديني ويهيئون التماساً بالعفو ارتعدت فرائص البرجوازية الصغيرة امام شبــح حزيران المنبعث ، وتصلبت الجمعية في موقفها من جديد . واذا الاتفاقيات الحبية - concordats à l'amiable - بين الدائن والمدين تـرُنض في بنودها الجوهرية
وعليه ، بعدما كان ممثلو البرجوازية الجمهوريون في الجمعية
 الصغيرة الديموقراطيين ، اكتسبت هذه القطيعة البرلمانية معنى برجوازياً ، معنى اقتصادياً واقعياً مؤداه ان البرجواه البوازيين الصغار
 الخراب التام بقسمز كبير من هؤلاء المديونين ، وسـُمتح للمديونينين الباقين بمواصلة اعمالهمر بشروط جعلت منها عباب عبيداً للرأسمال
 الجمعية الوطنية الاتفاقيات الحبية ، وفي 19 اليلول (سبتمبر) و الی^
 اما البرجوازية ، فقد انتخبت المصرفي اليهودي والاور لياني فولد وهكذا أ'علنت الحرب السافرة من جميع الجهات دفعـة واحـة الحدة
 البرجوازية وعلى كافينياك اله
وغني عن البيان انه كان لا بد" للافلاسات الشاملة التان التي اصابت البرجوازيين الصغار الباريسيين ان تمس حلقة من الناس اوسع بكثير من حلقة المتضررين مباشرة ، وان تهز الدورة

التجارية البرجوازية من جديد ، في وقت زادت فيه النفقات بسبب انتفاضة حزيران من عجز الدولة المالي فوق ما هو عليه ، وقلت فيه اكثر فاكثر ايرادات الدولة الد من جراء الد كو الد الد في الانتاج ، ومن
 والجمعية الوطنية ان يبحثا عن مخرج الا في قرض جـر جديد يشد

عليهما اكثر من ذي قبل نير الاريستققاطية المالية .


 معانقة الحسناوات اللطيفات وفي التحيات التي كانوا ينها لوان الون بها

 المحسن القدير والشاعر الجوال للجمهورية (الفاضلة)ه، .. هذا التفضيل من جانب المجتمع لرجال الحرس المتنقل ، ورواتبهم
 نفسه ، تبددت جميع الاوهام القور القومية التي استطاعت التيا النزعة
 و الفلاحين بواسططة جريدتها"National" ، في عهد لويس فيليب . ان دور الوسيط الني لعبه كافينياك والجمعية الوطنيــــة في في
 ان هذا اليوم وحده من استلام مقاليد السلطة قد قضى عـى عـلى الـى نتائج 1 1 سنة من معارضة "National" . "National" وطنية بنفس القدر من القلة الذي كانته به حكو انومة وما من حكومة كانت تابعة مثلها لانجلترا ، - هذا مع العلم ان ان كانت تعيش في عهد لويس فيليب بتحويرها يوماً "National" - ، Carthaginem esse delendam بعد يوم قول كاتو الاكبر وما من حكومة تز لفت الى الحلف المقدس بمثل سفا لتها ، لا في حين ان "National" طالبت شخصصا لا وزن له من طر له از غيزو بفسـخ

-     * يجب تدمير قرطاجا . الناشر

معاهدات فيينا (گی) . ان سخرية التاريخ قد جعلت باستيد ، المحرر السابق لقسم الانباء الخارجيــــة في "National" وزيراً لخارجية فرنسا لكي تكنّب كل من برقياته كار كلا من من مقالاته ولقد آمن الجيش والفلاحون في وقــــــت من الاوقات الديكتاتورية العسكرية ستضع من اجل فرنسا ونسا الحرب الخارجية

 لديكتاتورية البرجوازية بواسطة السيف . الى الجندي الآن الا في دور الدركي . وتحت قناع صارم من

 maître! النقود لا تعرف سيداً ! وقد اصبغ كافينياك والجمعية التأسيسية على هذا الشعار القديم للمرتبة الثالثة هالة مثالية ، الثا والية بترجمته الل لغة السياسة بالكلمات التالية : البرجوازيــة لا تعرف مَـَـِّنَا ، والشكل الحقيقي لسيادتها هو الجمهورية . وفي صياغة هذا الشكل ، في صياغة الدستور الجمهوري ، كان ينبغي ان يتلخص »العمل العضوي العظيم" للجمعية الوطنية التأسيسية . ان تغينير التتويم المسيحي بالتقويم الجمهوري والقديس بارتوليثي بالقديس رو بسبيير ما كان من شأن أنه ان يغير الطقس اكثر مما غيّر الدستور او او اكثر مما كان يجب عليه ان يغير المجتمع البرجوازي . وحيث تجاوز الام تغيير اللباس ، اكتفى الدستور بان سجل في المحضر الوقائع القائمة منذ حين
 وواقع الحق الانتخابي العام ، وواقع الجمعية الوطنية السيدة الوحيدة عوضاً عن المجلسين الدستوريين المقيدين . وهكنا مثلا" ، سجل وأثبت شرعاً وقانوناّ واقع ديكتاتورية الون الونية الوينياك مستعيضاً عن السلطة الملكية الدائمة ، غير المسؤولة ، الوراثية بسلطة ملكية عابرة ، مسؤولة ، منتخبة ، هي سلطة الـئلوئاسة

 فظائع 10 ايار وهY حزيران في هصلحة سلامتها بالذات ، قانوناّ

اساسياً . وكان الباقي في الدستور مسألة تعابير ومصطلحات الـوات
 وأ'لصقت محلها اللصائق الجمهورية . وان ماراست الدية الذي كان
 الدستور ، قد ادى هذه المهمة الاكاديمية ، وليس بدون مونية الونية كانت الجمعية الوطنية تشبه ذلك الموظف التشيلي الديلي اعتزم مسح الارض لأجل تعيين الحدود بين الملكيات العقاريـة بمزيد من الدقة ، وذلك في نفس اللحظة التي أنبأ فيها هدير باطن الارض بانفجار بر كاني كان لا بد" له ان انينتزع هذه الارض
 ميدان النظرية اشكالا" دقيقة لأجل التعبير الجمهوري عن سيادة البرجوازية ، كانت في ميدان الواقع لا تصمد الا بان النار جميع الصيــغ ، الا بالعنف الحصار . فقبل يومين من بدء صياغة الدستور ، مددت أجل هالة الة الة الحصار . في الازمنة السابقة ، كانت الدساتير تصاغ وتاو وتتخذ عندما كان يقوم التوازن في سياق الانقلاب الاجتماعي ، عندما كا كانت العلاقات الطبقية الجديدة تصبح ثابتة ، وعندما كانت الكار الكتـــل المتصارعة من الطبقة السائدة تلجأ الم مساومة من شألأنها ان ان الما تتيح لها في آن واحد مواصلة الصراع فيما بينها واستبعاد جماهير الشعب الخائرة القوى عن هذا الصراع ا ع اما هذا الحـا الدستور ، فانه لم يؤكد اي ثورة اجتماعية ؛ بل اكد الانتصار الموقت الذي احرزه المجتمع القديم على الثورة الماع في مشروع الدستور الاول الذي وضع قبل ايام حزيران ،
 الخرقاء الاولى التي تلخصت بها المطالب الثورية للبروليتاريا الخا
 "droit à l’assistance" دولة حديثة لا تطعم شحاذيها بنحو او آخر ؟ ان الحق في العمل هو ، بالمعنى البرجوازي ، سخافة ، امنية بريئة حقيرة ، ولكن

وراء الحق في العمل تكمن السلطة على الرأسمال ، ووراء السلطة على الرأسمال - امتلاك وسائل الانتاج ، والخضاعها للطبيقة العاملة
 والرأسمال وعلى العلاقات بينهما . ووراء (الحق في العمل) كانت تقف انتفاضة حزيران . . وان الجمعية التأسيسية التي وضعت بالفعل البروليتاريا الثورية hors la loi ، خارج القانون ، انتها كان يتعين عليها ان تشطب صيغتها من الدستور ، من قانون القوانين هذا ، ان تصب اللعنة والحرم على 》الحق في العمل" . ولكنها لم تكتف بهذا . فكما طرد افلاطون الشعراء من جمهور العديته ، كذلك طردت الى الابد من جمهوريتها ضريبة الدخل التصا ولكن هذه الضريبة ليست فقط تدبيراً برجوازياً صرفاً قابلا" للتطبيق الى هذا الحد او ذالك في اطار علاقات الانتاج القائمة ، ـ الون بل كانت ايضاً الوسيلة الوحيدة لربط الفئات المتوسطة من

 وفي مسألة الاتفاقيات الحبية ، ضحى الجمهوريون المانيل المثلثو الالوان عملياً بالبرجوازية الصغيرة في مصلحة البرجوازية اللبيرة
 القانو نية على منع ضريبة الدخل التصاعدية . الديل وقد وضعوا الاصلار البرجوازي في مصف واحد مع الثورة البروليتارية . فأي طبقة بقيت اذن ، بعد هذا ، دعامة جمهوريتهم ؟ البرجوازية الكبيرة اليّ ولكن اغلبيتها كانت معادية للجمهورية . واذا كانت قد الداد استغلت جمهوريي "National" لكي توطد الشروط الاقتصادية القديمة للحياة ، فانها اعتزمت ، من جهة اخرى ، ان تستفيد من توطد العلاقات الاجتماعية القديمة لكي تبعث الاشكال الـال السياسية المناسبة لها • وفي مستهل تشرين الاول ، رأى كافينياك نفسه مضطراً الى الى تعيين دوفور وفيفيان ، وزيري لويس فيليب سابيا للجمهورية ، رغم كل ما اطلقه المتزمتون الاغبياء من حزبه ذاته

ان الدستور المثلث الالوان نبذ كل مساومة مع البرجوازية الصغيرة وعجز عن ان يربط بشكل الدولة الجديد ايا مـن
 التقليدية الى تلك الطائفة التي كانت اشد المدافعين عن النظام
 استتحالة عزل القضاة التي كانت قد تطاولت عليها الحكومـــــة
 بالآلاف في اشخاص قضاة محاكم التفتيش هؤلاء الذين يستحيل

لقد اوضدت الصحافة الفرنسية تناقضات دستور السيــد
 هما الجمعية الوطنية والرئيس ، وما الى ذلك . ولكن التناقض الرئيسي في هذا الدستور يقوم فيما يلى : بواسطة الحق الانتخابي العام ، ، يمنح السلطة السياسية الـية لتلك الطبقات التي ينبغي عليه ان يخلد اى للبروليتاريا والفلاحين والبرجوازية الصغيرة . امـا تلامـا تلـك الطبقة التي يثبت الدستبور سلطتها اليبا الاجتماعية القديمة ، - اي الطبقة البرجوازية ، - فهو يحرمها الضمانان الـات السياسيـة لهنه السلطة . وقد حصر السيادة السياسية للبرجوازية في اطارات ديموقراطية تيسر لدى كل خطوة انتصار اخصام البرجوازية وتضح في كف عفريت اسس المجتمع البرجوازي ذاتها . وهو يطلب من البعض ان يمتنعوا عن السير الى الامام من التحرر السياسي الياسي الـي


 فبقدر ما كفوا عن ان يكو نوا الا بوصفهم طليعة المجتمع القديم في نضاله ضد البـد البروليتاريـا
 ان يكو نوا حزباّ وانحطوا الى وضــع زهرة . لقد كا كان الد الد بالنسبة لهم مؤامرة كبيرة . كان على الدستور ان يقيم سيم زمرتهم • وكان ينبغي ان يبقى كافينياك رئيساً . كان ين النـيني ان تكون الجمعية التشريعية استمرارآ للجمعية التأسيسية . انما السلطة السياسية للجماهير الثعبية ، فقد كانوا يأملون ان

يجعلوا منها وهماً من الاوهام ؛ بل انهم كانوا يحسبون انهم سيتمكنون من التلاعب بسهولة بهذا الوهم ومن ابقاء اغلبيـة البرجوازية على الدوام في حالة من الخوف والنعر ، بطرح معضلة
 بدأ اعداد الدستور في ع ايلول وانتهي في بّ تشرين الاول . ففي الثاني من ايلول ، قررت Constituante * ان تظل منعقدة حتى صدور القوانين العضوية المستكملة للدستور • ومع ذلك ، قررت ان تدفع الى حلبة الحياة وليدها بالذات ، الرئيس ، ابتداء من •| كانون الاول ، ای قبل زمن طويل من انتهاء مجالها الحيوي بالذات . فلقد كانت واثقة بانها سوف تحيي في شخر ألان

 لم ينل اي من المرشحين مليو ني صوت الان الا وعبثاً كان هنا التحوطه ! فان اليوم الاول لتطبيق الدستور كان اليوم الاخيـر لسيادة Constituante. فني قاع الان صندوق الاقتراع ، كان حكم الاعدام بحقها . لقد فتشت عن "إبن امه ") ،




 ان الرمز الذي افصتح عن دخو لهم في الحر كة الثورية ، الخرافة
 المهز لة الرائعة ، المفارقة التاريخية العبقرية_التافهة ، النكتــة

 بسمة تلك الطبقة التي هي ممثلة البربرية في قلب الحضارة .

Assemblée Constituante *
 . جديدآ لفرنسا . والمقصود بها هنا الجمعية التأسيسية Constitution - الناشر

لقد اعلنت الجمهورية له عن وجودها بشخص جابي الضرائب واعلن هو لها عن وجوده بشخص الامبراطود . فقد كان نا بليون الرجل الوحيد الذي وجدت فيه مصالح طبقة الفلاحين المتشكلة حديثاً في عام VV9 وخيا الها تعبيراً شافياً وافياً عنها . لقد كتب الفلاحون اسمه على قوصرة الجمهورية ، فأعلنوا الا بذلك الحا الحرب على الدول الاجنبية ، والنضال من اجل مصالحهر الـور الطبقية في داخـلـ البلد . لقد كان نابليون بالنسبة للفالاحين برنامجاً ، لا فرداً الا وقد مضوا الى صناديق الاقتراع مع الرايات والموسيقى ، هاتفين : "Plus d'impôts, à bas les riches, à bas la république, ، التسقط الضرائب ، ليسقط الاغنياء" - vive l'Empereur!n لتسقط الجمهورية ، عاش الامبراطور !" ووراء ظهر الامبراطور ، الاء


الانتخابات كانت جمهورية الاغثنياء العان كان العاشر من كانون الاول coup d'état * قام به الفالاحون الذين اطاحوا بالحكومة القائمة . ومنذ ذلك اليول اليوم ، اي منذ ان انتزعوا من فرنسا حكومة واعطوها ها حكومة اخرى ، كانت ابصاريارهم
 اشخاص المسرحية الثورية ؛ و بعد ذاك الى لم يبق من الممكن فرض

دور الجوقة الخامل وغير الفعال عليهم وقد ساعــدت الطبقــــات الاخرى في انجاز نصر الفلاحين الانتخابي • ففي انتخاب نابليون ، رأت البروليتاريا ، قبل كل شيء ، نهاية كافينياك و Constituante ، وتصفية النزع النـر

 نابليون يعني انتصار المديو نين على الدائنين ؛ و بالنسبة لاغلبية البرجوازية الكبيرة ، كان يعني القطيعة النيار السافرة مع تلك الكتلـة

 ارادت ان توطد الوضع الموقت بالدستور . نابليون عوضاً عن

كافينياك - كان مذا يعني ، بالنسبة لاغلبية البرجوازية الكبيرة ، الملكية عوضاً عن الجمهورية ، بداية العودة الملكية ، ايماءة وجلة بالرأس الى دوق اورليان ، الزنبقة المتسترة بين زهور
 ضد الحرس المتنقل ، ضد طمأنينة السلام ، من اجل الحرب .
 حظي اضيق الناس نظرآ في فرنسا باوسع الدلالة * . ولأنه كان


 الطبقات ، كانت جميعها تكتب مع هذا الاسم على ورقة الاقتراع : "ليسقط حزب "National" ! ليسقط كافينيــــاك ، لتسقـط الار Constituante الوزير دوفور هذا على المكشوف في الجمعية التأسيسية قائلا" : (ان العاشر من كانون الاول كان نسخة عن الرابع والعشرين من شباطه
** en bloc لقد صوتت البرجوازية الصغيرة والبروليتاريا
 Constituante امكانية اتخاذ القرار الفاصل • ولكن القسم الاكثر تقدماً في كل من هاتين الطبقتين قدم مرشحاً خاصاً به . لقد القد كان نا نابليون السم جنس لجميع الاحزاب المتحدة ضد الجمهورية البرجوازية ، الباري ونان ليدرو-رولان وراسباي اسمي علم ، الاول للبرجوازية الية الصغيرة الديمو قراطية ، والثاني للبروليتاريا الثيار الثورية . فان التصويت الويت مع راسباي - هكذا اعلن امام الملكا العمال وزعماؤهم الاشما
 كل نظام رئاسي بوجه عام ، اي ضد الدستور نفسه ؛ وكاب الوقت نفسه تصويتاً ضد ليدرو-رولان ؛ كان اول عمل تجلى فيه

 * * بالجملة ، سوية . الناشى

اننصال البروليتاريا ، بوصفها حزباَ سياسياً مستقلا" ، عن الحزب الديموقراطي • وعلى العكس ، نظر هذا الحزب الالياري
 „الجبل") - اله ترشيح ليدرو-رولان بكل تلك الجدية المهيبة التي

 في مقابل البروليتاريا . ففي العاشر من كانون الاول ، لم الم تنزل
 بالبرجوازية الصغيرة الديمو قراطية و"جبلهاه" . والى جانب ״الجبل" ، صار لفرنسا الآن نابليون - الامـس الني يدل على ان هذا وذاك لم يكو نا غير صورتين كارين الاريكاتوريتين
 فان لويس نابليون كان مع نسره الامبراطوري وقبعتا الثالثاثية

 المقتبسة من عام IV9K صورة تافهة حقيرة عن پالجبله القديم .

 وفعلا" الا عندما تلقت اسمها الخاص ، الاصلي ، الامر الذي لم يصبح ممكناً الا عندما برزت الطبقة الثور ية الجديدة - البرو ليتاريا الصناعية - في مقدمتها بقوة وحزم • ويمكن القول ان ان العاشر من كانون الاول كان مفاجأة لحزب الجبل وانه قد اوقعه في حيرة وار تباك لان النكتة الفلاحية الخشنة مزقت مع الضحك التشبيه الكلاسيكي بالثورة القديمة
في • • كانون الاول ، القى كافينياك واجباته عن كاهله ،
 وكانت في 19 كانون الاول ، في اليوم الاخير من حكمها المطلق ، قد رفضت اقتراحا بالعفو عن عصاة حزيران الان . التبرؤ من مرسوم السابع والعشرين من حزيران الذي حكمت فيها بلا بلا محاكمة على ملى


اصبح اوديلون بارو ، آخر وزير للويس فيليب ، اول وزير
 حكمه ، لا من العاشر من كانون الانو الاول ، با بل من مرسوم مجلس
 كان يحسب هو اليضاً بداية وزارته ، لا من الع العاشر من كا كانون الاول ، بل من المرسوم الملكـي الصادر في ع
 خفف عملية تغيير الحكومة ، وذلك باحتفاظه بالوز بارنارة السابقة ناهيك بان هذه الوزارة لم يكن قد تسنى لها الوقت لتستنفد قواها لانه لم يكن قد تسنى لها الوقت لرؤية النور .
 البرجوازية . فان رئيس المعارضة الاسرية القديمة ، الذي قام "National* عن غير وعي بدور درجة انتقالية الى جمهورئ الارية
 البرجوازية الى الملكية .
كان اوديلون بارو زعيم الحزب المعارض القديم الوحيــد الذي لم يكن قد تسنى له الوقت ، بسبب سعيه الدائم عبثاً للحصول على حقيبة وزارية ، ليشنوه سمعته نهائياً . ان الث الثورة قد رفعت بسرعة الم قمة الدولة الة جميع الاحزاب المعارضة القديمة الواحد تلو الآخر ، لكي تضطر الى التنكـــر ، الى الـو التبرؤ ، لا
 القديمة ولكي يرمي الشعب بها جميعها معاً في آخر المطاف ،



 الارتداد . ولئـن كار كان التناقض المفرطـ في الحدة بين اشوا الك

 رباطة جأشه الوزارية وعبادة الذات البشرية . ففي المر آة كانت تشع امامه سحنة غيزو - غيزو الذي حسده ، هو بارو وارو ، على

الدوام ، والذي كان يعامله على الدوام كتلميذ-غيزو نفسه ، ولكن مع ملامح اوديلون الاولمبية . بيد انه لم ير على نفسه الا شيئأ واحاراً هو أذنا ميداس (؟q) في الرابع والعشرين من شباط لم يلظه بارو العشرين من كانون الاول ؛ واليـــــه ، هو الاورليانـيانـــــي
 للاديان .
وبعد بضعة ايام ، أعططيت وزارة الداخلية للمالتوسي ليون فوشيه . القانون ، الدين ، الاقتصاد السياسي ! كل هل هذا كان في وزارة بارو ، ناهيك بانه جمع الشرعيين الى الاورليانيين . الا

 توسان لوفرتور
كان حزب "National" قد اقصي في الحال من جميع المناصب
 البريد ، النيابة العامة ، بلدية باريس - كل هلا هذا صار مـن نصيب صنائع الملكية السابتين . وقد جمع الشرعي شانغارنيه في يديه قيادة الحرس الوطني في محافظة السين والحرس المتنقل ووحدات فرقة الجيش الاولى ؛ وعُيّن الاورديّنياني بوجو آمراً
 انتطاع في زمن وزارة بارو • وكان اول عمل قامت به وزار الوا هو بعث الادارة الملكية القديمة . وفي طرفة عين ، تغير المسرح

 مواقف الاحزاب ، القوى المحركة في الدراما ، جوهر النزاع ، جميع الديكورات . فقط الجمعيـــة التأسيسيــــة الباليــــــــة

 شانغارنيه ، انتقلت فرنسا من مرحلة تأسيس الجمهورية الى عهد الجمهورية المؤسسة . وفي هنذه الحال ، ما الداعي لبقاء هذه الجمعية التأسيسية في جمهورية تم تأسيسها ؟ فبعد خلــــق

الارض ، لم يبق لخالقها ما ينعله غيـــر الفرار الى السماء . الا ان الجمعية التأسيسية وطدت العزم على عدم العمل بمثاله ؛ فقد كانت الجمعية التأسيسية الملجأ الاخير لحزب الجي الجمهوريين البرجوازيين . ولئن كانت قد أ'نتزعت منها جميع مقاليد السلطة اليلة التنفيذية ، أفلم تبق في يديها مقاليد السلطة التأسيسية الكلية
 لنفسها بمنصب السيادة ، مهما كلف الامر ، وان تستعيد لنفسها بواسطته مواقعها المققودة . حسبهـا ان تسقط وزارة وارة بارو وتستعيض عنها بوزارة "National" ، وفي هذه الحال ، سيتعين على الموظفين الملكيين ان يخلوا المكاتب والدوائر ، وعـيــلى
 وقد قررت الجمعية الوطنية اسقاط الوزارة ، واعطتها الوزارة نفسها ذريعة للهجوم لم يكن بوسع Constituante حتى ان تبتكر ذريعة انسب منها
لنعد الى الاذهان ان لويس بونابرت كان يعني بالنسبــة
 الرئاسة ، وفي اليوم السابع ، في YV كانون الاول ، اقترحت وزارته ابقاء ضريبة الملح التي كانت قد ألغيت النيت بمرسوم من
 كو نهما كبش الفداء للنظام المالي القديم في فرنسا ، ونسا ولا سيما ونا فيا في

 كلمات : بعث ضريبة الملح • ومع ضريبة الملح ، فقد بونا بابرت ملحه الثوري ، - لقد ماع وضاع نابليون الانتفاضة الفلاحية ،
 برجوازية • وليس عن غير قصد ، قامت وزارة بارو بهنا العمل الخالي من الذوق لتحطيم الاوهام باول عمـل حكومي للرئيس تحطيماً فظًا
وتلقفت Constituante بسرور ، من جهتهــــ ،، الفرصــــة المزدوجة : اسقاط الوزارة ، والقيام ضد منتخب الفلاحين بدور المدافع عن مصالح الفلاحين . فردت اقتراح وزير الماليـــة ،

وخفضت ضريبة الملح حتى ثلث مقاديرها السابقـة ، فزادت بالتالي عجز الدولة البالغ •07 مليونـــــا مقدار •7 مليوناً ، وانتظرت بهدوء بعد هذا التصويت بعلدم الثقة استقالة الوزارارة الدوا هكذا قلما فهمت العالم الجديد المحيط بها ووضعها بالذا
 ستة ملايين ناخب كان كل منهم قد وضـــع في صندوق الاقتراع تصويتاً بعدم الثقة في Constituante . وقد اعادت Constituante الى الامة تصويتها بعدم الثقة . تبادل مضحك ! لقد نسيـــ Constituante
 ووزرائه على (التخّلص") منها • وبدأ صراع طويل يملا كلا كل النصف
 الثاني ، والحادي والعشرون من آذار ، والثامن من ايار الايام الحاسمة في هذه الازمة ، و بشيرة الثالث عشر من حزيران الثان
 والعشرين من كانون الثانـــي مظهرآ للتناقض الدستوري بين الجمعية الوطنية السيدة التي لا يجوز حلها والتي نجمت عن الحق الانتخابي العام ، و بين الرئيس المسؤول على الؤلوّ المق امام الجمعية ولكن المثبت بالفعل ، مثله مثل الجمعية ، بانصباب الاصوات الهوات العام عليه ، ناهيك بانه يجمع في شخصصه وحده جميع تلــك الاصوات المقسمة والمكسرة مائة مرة بين مختلف اعضاء الجمائلـية الجمية الوطنية ؛ وناهيك بان اللئيس يحصر في يديه السلطة التنفيذية
 فحسب . ان هذا التفسير لاحداث التاسع والعشرين من كانون الثاني يخلط بين الشكل الكلامي للنضال في البر لمان وفي الصحافة وفي النوادي و بين مضمونه الفعلي . فان لويس بو نابن البرت والجمعية الوطنيةالتأسيسية لم يكونا البتة هيئتين مختلفتين لسلطـــيـة
 السلطة التشريعية . فان بو نابرت انما كان الجمهورية البرجوازية نفسها التي تم تأسيسها والتي اخذت تواجه بادوا وبالدسائس الطمّاحة والمطالب الايديو لوجية الكتلة الثورية من

البرجوازية ، هذه الكتلة التي أسست الجمهورية ووجدت الآن ، لما فيه دهشتها ، ان الجمهورية التي أسستها تبدو تماماً مثل ملكية معادة ، وارادت الآن ان تمدد بالعنف المرحلة التأسيسية


 في بيئتها ، كذلك بك برز بو نابرت ممثلا" للجمعية الوطنية التشريعية
 البرجوازية التي تم تأسيسها ولم يكن من الممكن ان يجد انتخاب بو نابرت تأويلا الوا الا بعد ان وضعت مكان اسم واحد دلالاته العديدة ، و بعد ان تكر ان هـا هذا
 التفو يض السابق في العاشر من كانون الانول الاول الوا وعليه لم يقع الاصطدام في التاسع والعشرين من كانون الثا الثاني بين الرئيس والجمعية الوطنية في الجمهورية ذاتها ، بل بين الجمعية الوطنية للجمهورية الجارية اقامتها ، من جهة ، وبين ، وئيس الجمهورية التي تمت اقامتها ، من جهة اخرى ، بين سلطتين تجسدان عهدين مختلفين تماماً في تطور حياة الجمهورية . ففي معسكر كانر كانت تقف
 ان تعلن الجمهورية ، وتنتزعها بالنضال في الثشارع و وبالارهاب من يد البروليتاريا الثورية ، وترسم في الدستور الخطوط المور المثالية
 الملكي من البرجوازية ، و كان بمقدوره وحده ان ان يسيطر في هذه الجمهورية البرجوازية المؤسسة ، ويخلع عن الدئستور حلتــه الايديولوجية ويطبق في الواقع ، بواسطة هيئته التشريعيـريــة وادارته الشروط الضرورية الاستعباد البروليتاريا لاريا
 اعدادها في سياق شهر كامل . Constituante تظن انها كا كا بتصويتها بعدم الثقة في وزارة بارو ، ستحملها على الاستقالة ولكن وزارة بارو ، ردآ على هذا ، عرضت من جهتها عـهـا عـــلـى Constituante ان تعرب لنفسها بنفسها عن عدم الثقة النهائي وان

تحكم على نفسها بنفسها بالانتحار ، وان تصدر قراراً بكل نفسها
 النواب مكانة ، وتقدم في 7 كانون الثاني بهذا الاقتراح مـــنـن Constituante Constituante وقررت في آب ان لا تحل نفسها ، طالما لم تسن جملة كاملة من القوانين العضوية المستكملة للدستور • ووقف فولد ، نصا نصير الوزارة ، واعلن لـ Constituante بدون مواربة ان حلها ضروري (لالاجل بعث التسليف المتزعزع") . وبالفعــــل ، ألـــــم تقوض التسليف ، يا ترى ، بتمديدها الوضع الموقت وبوضعها الموا موضع الشك من جديد بو نابرت في شخص بار بارو ، والجا والجمهورية المؤسسة في شخص بو نابرت ؟ فان الاو لمبي بارو كان قد تحول الم الم اور لندو
 الوزارة الذي توصــلـ اليه في آخر المطاف ، دون "ان يعطوه
 اجبره الجمهوريون ذات يوم عـلى انتظاره طوال "ديسينينيوم" بكامله ، اي طوال عشرة اشهر • واذا بارو ، في معاملته لهذه
 الطف تعبير له : "يستحيل اي مستقبل معهاه • والواقع انها ثم تعد تمثل الآن غير الماضي • واضاف بسخرية : ״انها عاجزة عن
 الواقع حقآ ! فمع تناحر الجمعية الاستثنائئي مع البروليتاريا ،
 انتعشت من جديد حماستها الجمهورية ـ وهكذا كانت الجمعية عاجزة من جانبين عن توطيد الجمهوريــة البرجوازيــــة بالمؤسسات اليــ المناسبة اذ لم تعد تفهمها

 تتطاير من جميع انخاء فر نسا الل Constituante وتتساقط على رأسها رزم من billets doux * كانوا يطالبو نها فيها ، بدرجات

* رساثل الغرام . الناشى
 ، Constituante بدورها حملة معاكسة من العا ائض العا كانوا يطالبو نها فيها بالبقاء في عداد الاحياء . وتجدد الصراع
 العرائض من اجل وضد حل الجمعية الوطنية . كانت العن العا تعليقات اضافية على العاشر من كانون الاولي الون . وقد استمر هذا التحريض في سياق كانون الثاني كله . ولم يكن بمقدور Constituante ، في نزاعها مع الرئيس ، ان تتذرع بكونها وليدة الحق الانتخابي العام ، لان الانيا ولام يتذرعون ضدها بالحق الانتخابي العام على وجه الضا لانبط ـ العا ولم يكن بمقدورها ان تتكل على اي سلطة شرعية ، لان المسألة كانـ المن تتعلق بالنضال ضد السلطة الشرعية . ولم يكن بمقدورهـا اسقاط الوزارة بتصويتات عدم الثقة ، مثلما حاولت الت ان ان تفعل ذلك في 7 و7 7 كانون الثاني لان الوزارة لم تطلب ثقتها . فلم
 للانتفاضة ، فكانت تتشكـــــل من القسم الجمهودي من العرس
 النوادي . كان رجال الحرس المتنقل ، ابطال الوال ايام حزيران ، يشكلون في كانون الاول قوة قتالية منظمة للكتلة الجمهورية من اليان



 يطاق بالنسبة لها ، كذلك انتضت وزا لـي الي المتنقل في سعيها الى وضع حد لمطالب الكتـلة الجمهوريــة من البرجوازية ، التي غدت امرأ لا يطاق بالنسبة لهـا . لا فقررت حله . فسرحت من الخدمة نصفه ورمت بلا باله الها الشارع ، وتلقى
 الديموقراطي ، وخْفُضت روت رواتبه الل مستوى الراتب العادي للقوات النظامية . واصبح وضع الحرس المتنقل كوضع متمردي حزيران ، واخذت تظهر في الجرائد كـل يوم الفعال ندم علنية

يعترف فيها رجال الحرس المتنقّل بدنّبهـم في حرْيران ويطلبون
 والنوادي ؟ منذ ان اعربت الجمعية التأسيسية عن عدم ثقتها ببارو فأعربت بذلك في شخصه عن عدم ثقتها بالرئيس ، وني

 مناص منها جميع العناصر التأسيسية من جمهورية شباطط ، جميع الاحزاب التي كانت ترغب في الاطاحة بالجمهورية القائمة وفي اعادتها
 ومبادئها الطبقية بالذات . وما جرى ، شـلُطب من الحياة ، وما تبلور من الحركة الثورية ، ذاب من جديد ، ومائ ومن جديد نشب النضال في سبيل جمهورية ايام شباط غير غير المحددة التي كان
 للحظة من الزمن ، المواقف السا بقة التي وقفتها في شباط ، دون
 "Réforme" المثلثو الالوان يعتمدون على جمهورييي "National" الديموقراطيين ، ومن جديد قدمو همر بصنة رون رواد الى مقدمة حلبة
 يعتمدون على الجمهوريين الاشتراكيين (في YV كانئ النون الثاني الني انباّ بيان علني بتصالحهم واتحادهم) ويمهدون التر بة في النوانوادي
 جمهوريـــي "National" المثئلثـــي الالوان متمردي حزيران
 وضعوا الجمهورية البرجوازية ذاتها موضع الشك مالون . وني كانون الثاني ، قدم الوزير فوشيه مشروع قانون بشأن حق
 ممنوعةه) . واقترح البدء على النور بمناقشة مشروع القانون هنا
 مسألة العجلة ؛ وفي YV كانون الثاني قدم ليدرو-رولان اقتراحاً يحمل توقيع . الدستور . ان احالة الوزارة الى المحاكمة في اوقات تعني فيها

هذه الاحالة اما الكشف بلا ذوق عن عجز القاضي ، اي عجـز اغلبية المجلس ، واما احتجاج المتهم العاجز على هذه الانه الاغلبيـة ذاتها ، - انما كانت تلك الورقة اللرابحة الثورية العظيمة التي
 كل لحظة حاسمة من الازمة . فيا ״للجبل) المسكين ، المسحوق تحت ثقل اسمه بالذات ! في 10 ايار حاول بلانكي و بار بيس وراسباي وغيرهم ان
 بروليتاريا باريس • وأعد بارو للجمعية ذاتها تكراراً معنوياً

 بارو ببدء التحقيق ضد المذنبين عن حوادث الدار الدار ؛ اما الآن ، وقد اخذ بارو يلعب حيا لها دور بلانكي ملكي ، واخنـت هي المي تفتش عن


 haute cour - "National" المحكمة العليـــــا التي اخترعها حزبا ومما له دلالته ان النوف من فقدان الحقيبة الوزارية استطاع
 ببومارشيه ! و وبعد تردد طويل ، قبلت الج الجمعية الوطنيـــــة اقتراحه . وهكار التاري اكتسبت من جديد ، في موقفها من متمردي . ايار ، طابعها العادي وانـا
 الرئيسى والوزراء الى السير في سبيل الانتفاضة ، فان الـئيس
 الانقلاب ، لانه لم تكن لديهم اي امكانية شرعية لحلها . لم الـلكن Constituante طريق الانقلاب ، كان بوسع الرئيس ان يُلْغي الدستور ، ومع الدستــــور ان يُلـغي اساســـــهـ الحقوقي الجمهوري • وني وني هذه الحال ، بقي لله ان يقدم حقو قه الامبراطّطرية ، ولكي الكن الحقوق الامبراطورية استتبعت ظهور الحقوق الاورليانية ، وهذه وتلك

تحيرت امام الحقوق الشرعية . فان سقوط الجمهورية القانونية لم يكن بوسعه ان يثير الابتهاج الا عند نقيضها ، المَانـَكية الشرعية ، لان الاورليانيين كانوا في تلك اللحظة مغلوبي ايام
 كانون الاول ، ولم يكن بوسع الحزبين ان يعارضا الاغتصاب الماب الجمهوري الا بحقو قهما المغتصبة هي ايضاً من المـَـَكَية . و ولقد ادرك الشرعيون ان وضع الامور يلائمهم ، فأخذوا يتآمرون في وضح النهار • وكان بوسعهم ان ان يأملوا في ايجاد مونكا

 باقتراب الجمهودية الحمراء
ان قمع الانتفاضة بنجاح كان من شأنه ان يجنب الوزارة

 salut public كلمة اوديلون بارو الفظة في الجمعية الوطنية ، والاقتراح القائل باغلاق النوادي ، وعزل •0 من المحافظين المثلثي الالوان الوان من
 ملكيين ، وسل الحرس المتنقل ، وازدراء شانغارنيارنيه برؤساء الحرس المتنقل ، واعادة الكرسي الى البروفسور لرمينيه الذئي
 كل هذا كان يستهدف استثارة الانتفاضة . ولكار ولكن الانتفاضـــــــة Constituante لزمت الصمت . فقد كانت تنتظر الاشارة من لا من الوزارة
واخيرآ ، حل التاسع والعشرون من كانون الثاني الثي ، اليوم الذي كان يترتب فيه بحث اقتراح ماتيو دي لا دروم القائــل برفض اقتراح راتـــو بلا قيــــــــو ولا شرط . ان الشرعيين ، والاورليانيين ، والبو نابرتيين ، والحرس المتنقل ، و"الجبـليل" والنوادي - الجميع تآمروا في ذلك اليوم ، تآمروا ضد عدوهم الموهوم بقدر ما تآمروا ضد حليفهــم الموهوم . واستعرض .

بو نابرت على صهوة جواده وحدات من القوات المسلحة في ميدان كو نكورد ، وعمد شانغار نيه الى اخراج تمثيلية باجرائه مناورات ستراتيجية مؤثرة ، ووجدت Constituante البناية التي تعقــد
 الآمال والمخاوف والتوقعات والاختمارات والتوترات والمؤامرات
 تتردد ، وان دقيقة واحدة ، في هذه اللحظة التاريخية العالمية ،
 سلك ذلك المحارب الذي لم يخش ان يستعمل سلاحه بالذات في القتال وحسب ، بل شعر كذلك بان انه ملزم بصيانة سلاح خصمه . و وبنظرة ازدراء الى الموت ، وقعت على الحك الحكم بموتها ورفضت الاقتراح القائل برفض اقتراح راتو بلا قيد ولا شرطـ .
 التأسيسي الذي كانت حالة الحصار في باريس اطاره الضرويا
 تحقيق في اسباب الذعر الذي انارته الوزارة فيها في و9 كا كانون الثاني • و برهن "الجبل" عن نقص في العزيمة الثورية وفي التفكير السياسي ، وذلك لازه اتاح لحزب "National" استعمال نفسه بصفة مناد في هذه المهزلة الكبيرة من الدسائس • وقد قام حزب "National" بآخر محاولة لكي يحتفظ لنفسه في الجمهورية البرجوازية المؤسسة باحتكار السلطة الذي كان يملكه في عهد
 ولئن كان الكلام قد تناول في ازمة كانون الثاني مسألة وجود Constituante الدستور ؛ في الحالة الاولى تناول الكلام مسألــــة قوام حزب National" الجمهور يين (الافاضل" باعوا ايديو لوجيتهم السماوية بسعر ارخص من سعر الامتلاك الارضي للسلطة الحكومية . في آ آذار ، كان يرد في في مشروع القانون الذي تقدم به فوشيه ضد حق تار تأليف الجمعيات : الغاء النوادي بالقوة . ان المادة الثامنة من الدستور تضمن

للفرنسيين كافة حق تأليف الجمعيات . ولذا كان منع النوادي انتهاكَ بيناً للدستور . وكان على Constituante نفسا ان تصادق
 البروليتاريا الثورية ، ومسرح نشاطها التآمري . والجمعية الوطنية نفسها منعت تحالف العمال ضد برجوازيها ان لم تكن تحالف الطبقة العاملة كلها ضد الطبقة البرجوازيــة
 البرجوازية ؟ أولم تكن ، ميا ترى ، جملة من جمعيات تأسيسية للبرو ليتاريا والعدد ذاته من فصائل جيش الإنتفا
 البرجوازية ؛ فمن الواضح بالتالي انه كان لا يقصد بحق تأليف
 البرجوازية ، اي مع النظام البرجوازي • ولئن كان الديستور قد استعمل صيغا عامة بدافع اللياقات تجاه النظرية ، ترى ، ألم تكن هناك حكومة وجمعية تأسيسية لاجل تفسيره وتطبيقه في مختلف الاحوال ؟ واذا كانت النوادي قد مـنعّت بالفعل في المرحلة الاولى من الجمهورية بفضل حالة الحصار ، أفلا يمكن ، يا تا ترى ، منعها على اساس قانوني في جمهورية منظمة ، مؤسسة ؟ الانـو وضد مثل هنا التفسير العادي للدستور ، لم يكن بمقدور الجمهوريين المثلثي الالوان ان يقدموا غير التعابير والاصططلاحات الفخمة المكتو بة في الدستور . وقد صوَّت قسم منهم ، بانيّ النيير ودو كلر

 ماراست ، انصرف ، بعد اقرار المار المادة المتعلقة بمنع النوادي ، الى قاعة احدى اللجان مع ليدرو - رولان و"الجبل") ، و"عقد مجلسان العان
 القانوني من النواب الذي يستحيل بدونه اتخاذ اي قرار • وهنا
 الطريق تؤدي منها الى الشارع رأساً وان الزمن الآن ليس شباطـ
 اليه بصيرته فجأة ، يعود الى قاعة جلسات الجمعية الوطنية ،

ووراءه "الجبل") المستحمـَت من جديد . ان » (الجبل)" قل عذبته دائما المخاضات الثورية ، و لكنه كان يفتش دا دائمآ بنفس الثبات عن مخْج دستوري ؛ وكان يشعر دائماً ان مكانه وراء ظهـر



. لمعناه
بقي امر تسوية ثقطة اخرى : موقف الجمهورية المؤسسة من
 انفعال غير عادي في الجمعية التأسيسية التي كانت تعيش الايامها الاخيرة • و كان جدول الاعمال يتضمن مسألــــة هجوم الجيشى الذفر نسي على روما ؛ ودحره من قبل اهاللي رومســا ، وعاره
 التي قامت بها الجمهورية الفر نسية ضل جمهورية روما ولا ، ومسألة
 "الجبل") ورقته الرابحة الرئيسية : فقد وضـع ليدرو-رولان على


المرة ضد بو نابرت اليضاً ، بصدد مخالفة الدستور الـو و قد تكررت "ذريعة الثامن من ايار في ذّزيعة الثالث عشر من

حزيران • لنر ما كانت عليه هنـه الحملة الـة الرومانية .
 الاسطول الحر بي الى تشبيفيتا_فيكيا بمهمة الدفاع عن البا وحمله الى متن احدى السفن و نقله الى فرنسا . و كان ينبغي على
 كافينياك رئيساً للـجمهورية • فمع البابا ، اراد كافينياك ان ون

 من حيث هدفها المباشر ، و لكنها كانت في الوقت ذاته اله احتجاجاّ وتهليداً للثورة الرومانية . وفيها تلخص في المهد تدخل فرنسا
-بيوس التاسع • ألناشى

وهذا التدخل في صالح البابا وضد الجمهورية الرومانية ، بالتحالف مع النمسا ونابولي ، قد تقرد في وبا كا كا ونون الاول في اول جلسة عقدها مجلس وزا وراء بونابرت . انما هذا كان يعني البابا في روما ، ناهيك بانها روا روما البا بابو البا
 ولكنه كان بحاجة الى الاحتفاظ بالسلطة البابوية لكي يحتفط لنفسه بالفلاحين . فان سذاجتهم قد جعلت منه رئيساً . وقد


 يبعثوا السلطة التي تكسس الملوك • ومع صرف النظر عن نزعتهم
 الدنيوية ، لا با با ، وبدون البا با لا كثلكة وبدون الكثلـكة لا دين
 القديم ؟ ان رهن النعم السماوية التي يعطيها الديا الدين هو الدي بمثابة ضمانة لرهن البرجوازي للاراضي الفلاحية . ولنا كانت النـا الثورة
 على النظام البرجوازي • ولذا كان بعث سيادة البرجوازية في فرنسا يقتضي اعادة السلطة البابوية في روما . واخيراً ، مني
 الرومانيين ؛ ووجد تحالف الطبقات المعادية للثورة في الجمهورية الفرنسية المؤسسة تتمته الطبيعية في تحالف الجمهورية الفـية الفرنسية مع الحلف المقدس ؛ مع نابو ابولي والنمسا . ولم يكا يكن قرار مجلس الوزراء بتاريخ
 من الوزارة ، فأنكرت الوزارة الامر ، وانتقلت الجمعية الى قضايا اخرى . فهل صدقت اقوال الوزارة ؟ نحن نعرف انها لم تفعل في كانون الثاني كله غير التصويت بعدم الثقة في الوزارة . الون ولـون اذا كان الكذب قد صار من دور الوزارة ، فقد صار من دور الجمعية التظاهـــر بتصديق هذا الكنب الني ينقذ السمعـــــة

وفي هذه الاثناء ، هُزمت البيامونت ، وتنازل كارل ألبر عن

 ما تفعله ، هو انها تواصل في ايطاليا الشا الشمالية سياسة كافينياك الني كان يواصل بدوره سياسة الحكومة الموقتة ، اي سياسة ليدرو-رولان . واذا الوزارة تنال هذه المرة من الجمعية الوطنية حتى تصويتاً بالثقة ويعهد اليها بان تشغل موقال التآ موقعاً مناسباً في ايطاليا الشمالية ، الامر الذي كان لا بد له ان يدعم مفاوضات الصلح مع النمسا بشأن عدم تقسيم ممتلكات سردينيا وبشأن المسألة الرومانية . ومعلوم ان مصير ايطاليا تقرره المعارك في ميادين ايطاليا الشمالية . ولهذا كان ينبا وانيغــي اما القبول بسقوط روما بعد سقوط لومبارديا والبيامونت ، واما اعلان الحرب على النمسا ، ومع النمسا على الثورة المضادة الاورو بية الوار الوار أظنت الجمعية الوطنية فجأة ، يا ترى ، ان وزار النارة بارو هـي
 (Ol) Convention في مثل هذه الحال الى شغل موقع ما في ايطاليا الشمالية ؟ و وراء هذا الستار الشفاف ، اخفوا الحملة الرومانية
 تشيفيتا_فيكيا بحراً ؛ وفي 17 نيسان صوت
 تحتفظ طوال ثلاثة اشهر في مياه البحـــر الابيض الابي المتوسط
 الاستعداد . وهكذا وضعت في يد الون الوزارة جميع الوسائل لاجل
 ولم تر ما تفعله الوزارة ، بل سمعت فقط ما تقو لـ له . الايمان لم يكن من الممكن ايجاده حتى في اسرائيل . ولقد وقعت الجمعية التأسيسية في مأزق لم تتجرأ فيه على معرفة ما يجب انـ ان الما تفعله الجمهورية المؤسسة اليس واخيراً ، جرى في 1 ايار تمثيل المشهد النهائــي مــــنـ المهزلة . فقد طالبت Constituante الوزارة باجزاءات عاجلـة

لاعادة الحملة الايطالية الى الهدف المقرر لها . وني مساء اليوم
 عظيم امتنانه لاودينو • وفي | ال ايار ردت الجمعية الوطنية صك
 فقد حول المهزلة البر لمانية الى مأساة عوضاً عن ان يمزق شبـة
 فوكيه تتنفيل ، ولكنه لم يكشف تحت تمت جلد Convention الأسدي الذي استأجره غير جلده البقري البرجوازي الصغير بالذات ! ان النصف الثاني من حيـاة Constituante يتلخص يلي : وافقت في بو كانون الثاني على ان الكتل الملكية مـنـ البرجوازية هي السيدة الطبيعية في الجمهورية التي أسستها هي Constituante ، وفي ال1 آذار وافقت على ان انتهاك الدستور هو تطبيق له ، وفي 1 الايار - على ان تحالف الجمهورية .الفرنسية الخامل ، المعلن على ;طاق واسع ، مع الشعوب الارب الاورو بيــــــة المناضلة في سبيل تحررها يعني تحالفهــــــا النشيط مع الثورة المضادة الاورو بية
وقبل ان تخرج هذه الجمعية الحقيرة من الحلبة ، وفرت لنفسها في ع ايار ، اي قبل يومين من ذكرى مرور سنة عــلى
 حزيران . ان كل ما استطاعت ان تفعله Constituante ، التي
 البرجوازية بفظاظة ونبذتها بازدراء بعد ان كانــت النـ اداة في يد هذه البرجوازية ، والتي اضطرت في النصف الثاني من وجودها الى انكار نصنها الاول ، واضاعت اوهامها الجا الجمهورية والتي لم تكن لها اعمال كبيرة في الماضي ولا آمال في المستقبل ، والتي
 بالذات ، باعثة امامها على الدوام شبح انتصار حزيران ، هذا الانتصار من جديد ، حاكمة المرة تلو المرة على المحكومامين ،
 للغول الذي يتغذى بدماء متمردي حزيران ! الـنـا لقد خلفت وراءها العجز المالي السابق في ميزانية الدولة ،

الذي ازداد بسبب نفقات ايام حزيران ، والغاء ضريبة الملع ، والتعويضات التي منحتها لاصحاب المزارع مقابل الـل الغاء استرقاق الزنوج ، ونفقات الحملة الرومانية ، واخيرآ بسبب الغاء الغاء الـريبة
 بالذات ، كعجوز شامت يسره ان يفرض على وريثه السعيد دين شرف يسيى' الى سمعته في الايام الاولى من شهر آذار ، بدأت حملة انتخا بية لانتخاب
 اساسيتان هما خزب النظام والحزب الديموقراطي الاشتتراكي او العزب الاحمر ؛ و بينهما وقف (اصدقاء اللستور" ، - فبهذا الاسم حاول جمهوريو "National"المثلثو الالوان ان ان يمثلوا
 حزيران ، ولكن سر وجوده لم ينكشف الا بعد العاشر من كانون الاول ، اي بعد ان قطع صلته بزمــــرة "National" ، زمرة الاور الجمهوريين البرجوازيين ؛ وسر وجوده هو ائتلاف الاورليانيين والثرعيين جي حزب واحد . لقد انقسمت الطبقة البرجوازية الى
 ملاكي الاراضي - في عهد العودة (OY) ، والاريستقراطية المالية والبرجوازية الصناعية في عهد ملكية تموز . بودبون - ذلك كان الاسم الملكي لاجل النفوذ المهيمن لمصالح احلدى المى الكتلتين ؛ اورليان - ذلك كان الاسم الملكي لاجل النفوذ المهيمن لمصالح الكتلة الثانية ؛ وفقط في عهد الجمهودية الذي لا اسم له ، له اله بمقدور الكتلتين ان تذودا عن مصالحهما الطبقية المشتركة ، قابضتين على زمام السلطة على قدم المساواة ، دون ان ان توقفا

 لسيادة الطبقة البرجوازية كلها ، فما كان عصاها الها ان تكون ان ان الن لم تكن سيادة الاورليانيين المستكملين بالشرعيين ، وسيادن اليادة الشرعيين المستكملين بالاور ليانيين ، ان لم تكن جميعة العودة وملكية تموز ؟ فان جمهوريي "National" البرجوازيين لم يكونو يمثلون اي كتلة كبيرة من طبقتهم ترتكز على اساس اقتصادي .

وكان شأنهم ورسالتهم التاريخية يتلخصان في كو نهم قد عمدوا في زمن المـَـكَية ، وقدموا ، خلافاَ للكتلتين البرجوازيتا لم تكن تعرف كل منهما غير نظامها الخاص ، نظاماًا عاماً للطبقة البرجوازية ، عهد جمهورية لا اسم له ، وجعلوا منه مثالا" اعلى وزينوه بزخارف قديمة ، ولكنهم حيوا فيه قبل كل شئ ، ولـ وبالطبع ، سيادة زمرتهم • واذا كان حزب "National" قد ضل حين رأى الملكيين المتحدين على قمة الجمهورية الت أسسها ، فان الملكيين قد ضلوا بالقدر نفسه فيما يتعلق بواقع سيادتهم المشتركة . انهم لم يدركوا انه اذا كانت كا كا من كتلتيهما ، مأخوذة على حدة ، ملكية ، فانه كان كان لا بدرّ بالضرورة من ان يكون نتاج مزيجهما الكيماوي جمهورياً ؛ ولم يدر كوا انه كان لا بدرّ للملكية البيضاء والملكية الزرقاء ان ان

 اكثر فاكثر الى هذه البروليتاريا قد اجبر كتلتي حزب النظا على بذل كل قو تهما الموحدة وعلى صيانة تنظيم هذه القوة الموح المدة ؛ وكان يتعين على كل من الكتلتين ، لمجابهة مطامع الما الاخرى في العودة وفي احتكار السلطة ، ان تقدم السيادة المشتركة ، ائري الثكل الجمهودي لسيادة البرجوازيـــة . . وها نحن نرى هؤلاء الماء الملكيين الذين آمنوا في البدء بالعودة الفورية ، ثم صانوا الشكر الثول الجمهوري والز بد على شفاههم واللعنات على ألسنتهم ، يعترفون في آخر المطاف بانهم لا يستطيعون ان يعيشودا على وئام الا في الجمهورية ، ويؤجلون العودة اله أجل غير مسمى • ان السيادة المشتركة قد فوَّت تلقائياً كلا" من الكتلتين ، وجعلتها اقل قدرة ان الـيا وميلا" الى الخضوع للاخزى اي اله اعادة الملكية.
نادى حزب النظام على المكشوف في برنامجه الانتخابـــــي
 لسيادتها : المُلْْكية ، العائلة ، الدين ، النظام ! يقيناً انها صورت سيادة البرجوازية الطبقية وشروط هذه السيادة الطورة الطبقية بصورة سيادة الحضبارة وبصورة الشبروط الضروريـــــة للانتاج المادي ولعلاقات التعامل الاجتماعية النابعة منه . كان حزب

النظام يملك موارد مالية ضخمة ، فأنشأ في عموم فرنسا فروعاً لله ، ودفع معاشات لجميع ايديولوجيي النظام القديم ، واستغل
 مجاني متألف اساساً من البرجوازيين الصغار و الفلاحين الذين كانين الونا لا يزالون بعيدين عن الحركة الثورية والذين كانوا
 الصغيرة . كان بوسع حزب النظام ، الممثل في عموم البلد بعدد

 المتمردين ، والاجراء الزراعيين الخارجين عن الطاعة ، والخدم ، والئم
 المستخدمين الخاضعين له في الحياة المدنية . واخيراً كان بوسع
 Constituante -1 كانون الاول ، ودون الكشف عن قواه العجيبة . وفي سياق كلامنا عن حزب النظام ، لم نذك البو البونابرتينين . فان هؤلاء لم يكو نوا كتلة ذات وزن من الطبقة البرجوازية ، -انما كانوانوا خليطلّ من قدماء المشوهين الموسوسين ومن المغامرين الشبان الملحدين . - ولقد انتصر حزب النظام في الانتخا بات وارسل الى الجمعية التشريعية الاغلبية الساحقا وحيال ائتلاف البرجوازية المعادية للثورة ، كان على جميع العناصر التي دبت فيها الروح الثورية من البرجوازية الئلية الصغيرة
 الثورية ، اي مع البروليتاريا الثورية . ولقد رأينا كيف دفيا دلئ

 الاشتراكيين وكيف دفع رفض الاتفاقيات الحبية ، والدانياع الياع
 الحقيقية الى التقارب مع البروليتاريين الحقيقيين خارج البر المالمان المان وفي YV كانون الثاني احتفل »الجبل" والاششتراكيون بالمصا المصالحة بينهم ؛ ثم اكدا من جديد في المأدبة الكبرى التي اقاموها في

شباط 1 \§q واقع اتحادهم هذا . فقد اتحد الحزب الاجتماعي والحزب الديموقراطــــي ، حزب العادي العمال وحزب البرجوازيين الصنار ، في الحزب الاجتماعي-الديموقراطي اي في الحزب الالحمر • الاني ان الجمهورية الفرنسية التي شلها للحظة الاحتضار الذي عقب ايام حزيران قد عانت منذ رفع حالة الحصار ، اي منذ

 Constituante (OH) التي ظهر فيها ثوريو البروليتاريا الحقيقيون - بالقياس اله الشخصيات الحقيرة ، شخصيــــات الـئيس ، والملكيين
 وعقائديي البروليتاريا الاشتراكيين - عمالقـــــة بدائينين كالذين الذين
 يسبقوا الطرفان الاجتماعي ؛ التحريض الانتخابي ؛ اعدام المام قتلة بريا (\&) ؛ المحاكمات المتواصلة في قضايا الصحافة ؛ تدارنل الحكومة البو ليسي العنيف في المآدب ؛ استفزازازات الملكيين الوقحة ؛ صور لويس بلان وكوسيديير على صليب العار ؛ الصراع المتواصل بين الجمعية التأسيسية والجمهورية التية التي اسستها هذه الجمعية الذي يعيد في كل مرة الثورة الى نقطة
 الى غالب ، ويغير في طرفة عين وضــــع الاحزاب والطبقات ، ومظاهر القطيعة والاتحاد بينها ؛ سير الثورة المضادة الاوروبية السريع ؛ نضال المجريين المجيد ؛ الانتفاضات الالمانية ؛ الحملة الرومانية ؛ هزيمة الجيش الفرنسي الشسنيعة على ابواب روما ، - في اعصار الحركة هذا ، في سير التاريخ هذا المفعم بالعذا بات والاضطراب ، في هذا المد والجزر المأساوي من المشاءر

 انها كانت تُحسب من قبل بان بانصاف القرون . و وكان روح الثورة قد دب في قسم كبير من الفلاحين وفي جملة من الاقاليم . ولم فلم تخب آمالهم في نا بليون وحسب - فان حزب الحمر قد وعدهم عوضاً عن

الاسمر بمضمون ، وعوضاً عن الحرية الوهمية من الضرائب باعادة المليار المدفوع للشرعيين ، وتسوية الرهو نات والقضاء على الربا .
 صوَّت من اجل بونابرت ، صوت من اجل النصر ، ولكن بو العنابرت
 الذي يكمن وراءه قائد الثورة العسكي العـئ العظيم ، ولكن هذا القائد اعاد له الجنرالات الكبار الذين يكمن وراءهم العريف العادي ـ العا
 الديموقراطي المتحد ان يحرز ، ان ان لم يكن انتصارات اليات ، فعلى الاقل نجاحات كبيرة : كان ينبغي لباريس والجيش وقسم كبير
 ليلدوو-دولان زعيم »الجبل" ؛ وما من زعيم من حز الئب النظام ،

 الاثشتراكي : فمن جهة ، اضطر "الجبل" ، هذه الطليعة البرلمانية
 البروليتاريا الاششتراكيين ، اما البروليتاريا التي منيت بهي الايمة مادية شنعاء في حزيران فقد اضيار اضطرت الى البحث عن السبل الى الى الـيا نهوض جديد في الانتصارات الفكرية ؛ وبما ان تطور الطبقات
 الديكتاتورية النورية ، فقد كان يترتب عليها ان تُلفقي نفسها
 الاشتراكية . ومن جهة ثانية ، وقف الفلاحون الثوريون والجيش

 الاشتراكيين كل انشقاق في المعسكر الثوري • وفي النصف الثاني من وجود Constituante ، جسد »الجبل" في نفسه الحماس الجمهورية وحمل الناس على نسيان خطاياه في زمن الحكان الونومة الموقتة واللجنة التنفيذية وايام حزيران . و وبقدر ما كان الم حزي "National" تضغط عليه ، كان حزب »الجبله الذي أ'قصي عن الحلبــــة

الجبروت ، ينهض الآن في زمن حزب "National" الكلـ ويكتسب منزلة ممثل الثورة في البرلمان . وبالفعل ، لم يكن بوسع حزب „National" ان يجابه الكتل الملكية الاخرى باي
 (الجبل" ، فقد كان ، على العكس ، يمثل جمهوراً متأرجهاً بين البرجوازية والبروليتاريا تتطلب مصالحه الماريا ديموقراطية . وفي النضال ضد كالفينيالك وماراست كان اليان اليدرو رولان و״الجبل" يقفان مواقف الثورة الحقيقية ؛ وادراك هذا مال الدور
 العزيمة الثورية كان يقتصر على الحملات البر لمانية ، وتد بيج

 كانت اوضاع الفلاحين واوضاع البرجوازيين الصنار. متماثلة تقريباً ، وكانت مطالبهم الاجتماعية كذلك متماثلة تقريباً . و لهذا كان لا بد" لجميع فئات المجتمع المتوسطة ان ترى في ليدرو رولان بطلها ، ما دامت الحركة الثورية قد شـملتها . لقد كان الها ليدرو-رولان الشخصية الرئيسية في صفوف البرجوازية الصية الصغيرة الديموقراطية . وفي النضال ضد حزب النظا
 المحافظين ونصف الثوريين والطو بويون الصرف المئ
 كان" ، الجمهوريون الصرف ، بهزيمة ماحقة في الانتخابات . فقد نالوا اقلية تافهة في المجلس التشريعي ؛ واختئفى اشهر زعمائهم من المسرح ، بمن فيهم ماراست ، رئيس تحريـــــر واورفوس (00) الجمهورية (الفاضلة)، .
في YA ايار انعقدت الجمعية التشريعية ، وني 11 حزيران تجدد اصطدام الثامن من ايار . فقد تقدم ليدرو-رولان بان العانم ״الجبل" بصك اتهام ضد الرئيس والوزارة يتهمهما بانتهاك الدستور وبقصف روما . وفى الا حزيران ردت الجمعيـــــــة التشريعية صك الاتهام هذا ، مثلما ردته الجمعية التأسيسية في 11 ايار ، ولكن البروليتاريا اجبرت »الجبل" هذه المرة على

الخروج الى الشارع ، - لا من اجل قتال الشوارع ، والحــــق يقال ، بل من اجل التظاهر في الشوارع • حسبنـــــا القول ان

 مضحكة وتافهة بالقدر نفسه . اغلب الظن ان ان التراجع الكبير في ץا حزيران لم يحجب سوى تقرير اكبر عن المعركة قدمه شانغارنيه الذي رفعه حزب النظام بسرعـــــة الى مصف الرجال الـلـ العظام • فكل عصر اجتماعي يحتاج الى رجاله العظام ، واذا لم يكن لهم وجود ، اخترعهم ، كما يقول هلفيسيسيوس الما

 اكتملـت بالنصنف الآخر - الجمعية التثريعية . في الريارية الريان ا\ی^ سجل احوال التاريخ كمعر كة لا سابق لها ضد البا البروليتاريا ،
 في السجل نفسه كمهزلة يصعب وصفها لعبتها مع البرجوازية

 غلبوا على امرهم "، بل البرجوازيون الصغار الذين وقفوان بين
 لم يكن مأساة دموية وقعت بين العمل المأجور والرأسمان المال ، بلمان
 انتصر حزب النظام ، واصبح كلي القدرة ، - ويتعين عليه ان . يبين الآن كنها

وراءها عربدات عهد العودة وملكية تموز . وكانت الجمعية

 فيه دستورياً سيادة الطبقة البرجوازية ، وبالتالي ، لبيا السيادة
 الفرنسية ، سيادة الشرعيين والاور ليانيين المتحدين اي سيادة حزب النظام . و بينما صارت الجمهورية الفرنسية على هذا الاور النحو





 باريس ، وانظار باريس كلها نحو الجمعية التنُريعية .
 خطا بآ ، بل اكتفى بان صان ان اتهاماً ضد الوزراء ، اتهاماً عارياً ،

 الجمهورية الرومانية هجوم على الجمهورية الفرنىية .لمية . المادة




 وقرار Constituante الصادر فی 1 ايار يأم الوزراء قطعاً باعادة

 * هنا وفيما بعد 6 حتى نهايــــة المؤ لف 6 يقصد بالجمعيـــــــة الوطنية الجمعية الوطنية التشريعية (Assemblée Législative) التي دامت
 - الناشى

بالمدافع • وعلى هذا النحو ، دعا ليدروـرولان الدستور ذاته
 الدستور المصقع ، وجه اللى الاغلبية الملكية في الجمعية الوطنية
 الدستور بجميع الوسائــــلـ ، وحتى بقوة السلاح !" . . (بقوة السالح !" - ردد صدى (الجبل) مئات المرات . وردت الاغلبية بضجة رهيبة ؛ ودعا رئيس الجمعية الوطنية ليدرو الوريروولان الى التقيد بالنظام ؛ وكرر ليدرو-رولان بيانه المتحدى ، ووضع

 الـ T• ا اصوات في مسألة قصف روما بالمدفعية على مجرد الانتقال الى القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال
 الوطنية بواسطة الدستور ، وفي هزم الرئيس بواسطة الجئ الوطنية ؟
يقيناً ان الدستور كان يمنــع كـــل تطاول على حريـــــة الثشعوب الاخرى ، ولكن الجيش الفرنسي ، عـــــلى حـلـ قول
 الفوضى" . اولم يكن » الجبل" قد فهم بعد ، يا ترى ، رغم كل خبرته في الجمعية التأسيسية ، ان تفسير الدستور لا الى من وضعوه ، بل يعود فقط الى من قبلوه ؟ وانـــــه يجب تفسير نصه بمعناه القاه القال للحياة وان المعنى البرجوازي هو معناه الوحيد القابل للحياة ؟ وان بونابرت والاغلبية المانية الملكية في الجمعية الوطنية كانا المفسرين الحقيقيين للمدستور مثلما الكاهن هو المفسر الحقيقي للاناجيل والقاضي المفسر الحقيقي للقانون ؟ والجمعية الوطنية التي خرجت للتو من احضان الانتخابــــات

 اوديلون بارو ارادتها في حياتها ؟ وحين استشهد ليدرو-رولان
 ان هذه Constituante ذاتها قد ردت في 11 ايار اقتراحه الاول


 Constituante استأنف الحكم الصادر ، علماً بانه استأن استنه
 الانتفاضة الى مساعدته ، بدعوته كل مواطن ، في مادة خاصن

 من اجل حماية الدستور ، أولا تبدأ مخالفة الدستور ، ، يا ترى ، الا متى انتفضت احدى السلطات الدستورية على سلطة اخرى ؟ والحال ، كان رنيس النيس الجمهورية ووزراء الجمهورية والج الجمعية - الوطنية للجمهورية على وفاق واق وانسجار

 خالصة، . وولقد حسب ان ان اغلبية الجمعية ، وقد تملكها الذعر
 تقضي في شخص بو نابرت ووزرائه على سلطتها بالذات وعلى مغزى انتخا بها بالذات . أولم تحاول Constituante بالسبيل
 استقالة وزارة بارو و.فالو ؟ ولكن أليست هناك الـك امثلة من زمن


 مناسباً لمثل هذا المشروع فـ ه كان هن هيجان الشعب في باريس قد

 و كانت اغلبية الجمعية التشريعية لا تزال حديثة العهد الى الى حد
 شيوخ • واذا نجح ״الجبل" في انتفاضته البرلمانية ، فان ان دفة الحكم ستنتقل الى يده مباشرة . اما البرجوازيــــــــة الصغيرة

الديموقراطية فانها من جانبها لم تكن ترغب في شيء بـبالـــــغ اللهفة ، كما هو حالها دائماً ، رغبتها في ان ان يجري الصراع
 تبلغ البرجوازية الصغيرة الديموقراطية ، وممثلها ، »الجبل" ،
 وهو تحطيم بأس البرجوازية ، بدون اطلاق يدي البروليتاريا ونيا ، بدون السماح لها بالظهور الا من بعيــــــد ؛ ؛ وهكذا كان الي استغلال البروليتاريا دون ان تشكل الاع خطراً
 بين بضعة اعضاء من (الجبلل) وبين مندو بين عن جمعيات العمال السرية . وقد الح" هؤلاء على الشروع بالانتفاضة في المساء ذاته . فرفض (الجبل)، هذه الخطة قطعاً . فلم يشأ ان ان يتخلى


 الباريسية بمثل القوة التي كانت تهيجها بها آنذاك • ومع ذلك ، كانت مرتبطة مع "الجبل" بحلف . و كان "الجبل" يمثل في البرلمان اغلبية المحافظات ، وكان قد زاد
 كان الى جانبه نفوذ اصحاب الحوانيت المعنوي .
 التي كانت ، فضلا" عن ذلك ، قد قلت صفو فها بسبب الكو ليرا

 تلك الظروف التي دفعتها آنذاك الى النضال المسال المستميت .
 اجبروا ״الجبل" على تشويه سمععته اي على الخروج من نطاق
 الثالث عشر من حزيران ، وقفت البرو لينيتاريا موقف المراقبة والارتياب ذاته ، وانتظرت وقوع اشتباك جدي لا رجعة عنه بين الحرس الوطني الديموقراطي والجيش لكي تندفع في هذه
 البرجوازي الصغير المفروض عليها • وفي حال الن النصر ، كارن النت
 نشاطها الى جانب الحكومة الرسمية . فان المدرسة الدور الدموية
 في اT حزيران قدم الوزير لا
 وفي الليل كانت الحكومة قد اتخذت جميع الاجراءات لاجل الاجل الدفاع العا


 صو تآ ضد 1 صلك الاتهام ، واذا ״ الالجبل" الذي استنكف عن التصويت ، يندفع ، مغعماً بالغضب والما والحقد ، الى الى قاعات الدعاية في (الديمو قراطية المسالمة،)، ، الى هيئــــه تحرير Démocratie"

- (0^) Pacifique"

ان الانصراف من قاعة البر لمان قد حطم قوة ״ "الجبل" مثلما فقد العملاق انتيه (09) قوته ، عندما انفصل عن الان الارض
 الجمعية التشريعية ، اي "الجبليون") ، يصبححون مجرد تانير تافهين
 مناقشات طويلة ، صاخبة ، فارغة . كان ״ الجبل" ممتلئاً عزماً


 "National"
 السالمين في البر لمان ضلد رد صـ ران الاتهام وصوت الباقون
 تصرف حزب النظام ، تمساك اعضاء الزمرة من خار ون البر البر لمان ،
 من وضعهم كمنبوذين سياسيين ، و للاندساس في صفوف الحزب

الديمو قراطي • وبالفعل ، ألم يكو نوا ، يا ترى ، حاملي الدروع الطبيعيين لهذا الحزب المتخفي وراء دروعهم ، وراء مبدئهم ، وراء الدستور !
حتى الصباح بالذات ، تعذب ״الجبل" بآلام المخاض . فولد ("نداء الى الشعب" ظهر في صباح الثالث عشر من حزيران في
 النداء اللئيس والوزراء واغلبيــــة الجمعيــــة التشريعية (اخارج
 والجيش الى ״النهوض" ، و كذلك الشعب في الختام . (ءاشلم
 هذه لم تكن تعني الا شيئًا واحداً : (لتسقط الثورة !") .

 الدستوري • وقد كانت هنـه المظاهرة عبارة عـــنـن مو كب في
 شخصر ، معظمهم من رجال الون الحرس الوطني غير المسلحين ، قد ساروا عبر البولفارات مختلطين مع اعضاء الفروع العمالية السرية ، وصائحين : »كاش الدستون !" . كان المتظاهرون انفسهم يصبيحون ،بهذا الشعار بصورة آلية ، و ببرودة ، وليس
 كقصف الرعود الهادر ، لقيت صدى ساخراً في صفوف الشع الشعب المتجمع على الارصفة . والغناء المتعدد الاصنوات كات المان ينقصه الصوت الصدري . وعندما وصل الهو كب الهاء اله مبنى اجتماعات „ا(اصدقاء الدستور") وظهر على شرفته مناد مأجور للدستور راح يصب على الحجاج سيلا" من الهتافات („عاش الدستور !")
 ورافعاً عقيرته حتى ليمزق رئتيــــهـه الغريبتين ، خـيـيّل ان ان
 الوضع الناشى • . ومعلوم اي استقبال غير برلماني اعده للمو في زاوية شارع ("دي لا بى") والبو لفارات فرســـــــــان وجنود شانغارنيه ؛ ومعلوم كيف تفرق المتظاهرون في طرفة عين

شذر مذر ، واطلقوا ، اثناء فرارهم فقط ، صيحات ضعيغة اللى السلاح !" تنفيذاً للنداء البرلمانــــي الصادر في لا ال حزيران والداعي الى الانتفاضة وتفرقت اغلبية اعضاء (الجبل) المحتشدين في شارع دوهازار في اللحظة التي كان فيها تفريق المو كب السلمي بالعنف ، والاشاعات الغامضة عن قتل المواطنين العزل من السلاح في البو لفارات ، والبلبلة المشتدة اكثر فاكث في الشارع ، - و وكل شيء ينبى' باقتراب الانتفاضة . ولقد صان صان ليلدوو-رولان على رأس فريق صغير من النواب ، شرف ״الجبل؛" . فتتحت حماية المدفعية الباريسية التي كانت تشغل باليه ناسيونا الى متحف الفنون والحرف الذي كان ينبغي ان يصل اليه اللواءان الخامس والسادس من الحرس الوطني • ولكن عبثا ونا انتظر (الجبليون" اللوائين الخامس والسادس . المحترسين هؤلاء قد تركوا ممثليهم وشأنهم ، ومدفعية الديا باريس نفسها اعاقت الشعب عن بناء المتاريس ، وجعل الهرج والمرج والاضطراب والهوشة من المستحيل اتخاذ اي قرار ، وتحركت قوات المشاة الى الامام شاهرة الحراب واع اعتقل قسم مـــنـ النواب ، وتخفى القسم الآخر . وهكذا انتهى الثالث عشر من حزيران
 انتفاضة البروليتاريا الثورية ، فان الثالث عشر من من حزيران الثران وك ا^ی9 وكل من هاتين الانتفاضتين كانت تعبيراً كلاسيكياً خالصاً عن كنه الطبقة التي قامت بها
في مدينة ليون وحدها ، بلغت الامور حد الاصنطدام العنيد ،
الدامي • فهنا تقف البرجوازية الصناعية والبروليتاريا الصناعية


 الانحاء الاخرى من الاقاليم التي وجد فيها الثالث عشر من حزيران صدى له ، فانه لم يشعل شيئًاً ، بل كان برقا بارداً .

في ץا حزيران ، انتهت المرحلة الاوكى من حياة الجمهودية

 صاخب بين حزب النظام و"الجبل" ، بين البرجوازية والبرجوازية الصغيرة ؛ وعبثا قاومت البرجوازية الصغيرة اقاقية البارية الجمهورية البرجوازية التي تآمرت البرجوازية الصغيرة نفسها بلا النقطاع في صالحها في زمن الحكومة الموقتة وفي زمن اللجنة التيا التنفيذية ، والتي قاتلت هي نفسها من اجلها بضراوة ضد البرو ليتاريا في
 وجعل من ديكتاتورية الملكيين الموحاين التشريعية امرآ واقعاً . ومنذ هذه اللحظة ، تصبيح الجمعية الوطنية مجرد لجنة سلامة . عامة لحزب النظام
أعلنت باريس اللئيس والوزراء واغلبية الجمعية الوطنية في ("احالة متهمين" ؛ واعلن هؤلاء باريس في "(حالة حصار") . واعلن „الجبل" اغلبية الجمعية التشريعية ("خارج الدستور" ، وأحالت

 ولم يبق من »الجبل" غير جسد بلا رلا رأس ولا قلب . الها وذهبت

 برلمانياً جديداً يقضي على حرية الكلام ويخوّل رئيس الجمعية الوطنيـــــة حق معاقبة النواب لمخالفـــــــة النظام بالتنديد وبالغرامات المالية ، وبالحرمان من الراتب ، وبالطرد الموقت من الجلسات ، وبالاعتقال . وعلقت فوق جسد پالجبله قضيباً عوضاً عن السيف . و كان واجب الشرف يقضي على نواب "الجبل" السالمين بان يتنازلوا عن صلاحياتهم بشكل يلفت النظر • ولو الو


 كذلك انتـُزعت من البرجوازية الصغيرة الديموقراطية قوتها المسلحة مع قو تها البرلمانية في آن واحد ؛ فقد حـلت المدفعية

الباريسية وألوية الحرس الوطني الثامن والتاسع والثانـــــــي
 على مطبعة "بو ليه ورو" ، وحطم ماكنات الطباعة الجار ، وحطم مقرات
 و الصفافين والطباعين والمرسلين والهوزعين ، فقد الدين حظي ، على العكس ، بالتشججيع من على منبر الجمعية الوطنية . ولئي عموم فرنسا ، تكرد هذا التسريح لرجال الـور الحرس الوطني المشتبه

بانهم يميلون الى النزعة الجمهورية
قانون جديد للصصاثة ، وانون جديد للجممعيات ، قانون جديد لعالة الحصار ، ازدحام السجون الباريسيـــــــة ، طرد المهاجرين السياسيين ، تعطيل جميع الجرائد التي تمضى أبعد من "National" ، الخضاع مدينة ليون وخمس محافظات الات مجاورة لاستبداد الانكشارية الفظا ، ومراقبة النيابة العامة• في كل
 وتكراراً ، - هذه هي الاساليب المحتمة ، المتكر المارة على الدوام

 كانت هذه المرة مو جهة لا ضد باريس وار وحسب ، بار بل ايضاً ضد المحافظات ، لا ضد البرو ليتاريا وحسب ، بل ايضاً وفي المقام

الاول ضد الطبقات المتوسطة . ان نشاط الجمعية الوطنية التشريعي كله في حزيران وتموز و آب كان حافلا" بقوانين زجرية خولت الحو الحكومة حق العلان حالة الة الحصار ، وكمت افواه الصحف اشد من ذي قبل ، وقضت على حق تأليف الجمعيات و لكن ما يميز هذه المرحلة ، ليس الاستفادة العملية من النصر بل الاستفادة المبدئية منه ، وليس قرارات الـي الجمعية
 وليس حتى الكلام بل اللهجة والحر كات التي تحيي الكلام . علها علها

 بدلال واستهتار ، وبكلمــــة ، انتهاك الآداب الجمهوريــــــة

بتبجح - هذا ما يضفي على هذه المرحلة لوناً خاصاً وطابعاً خاصاً . كانت صيحة مغلوبي الثالث عشر من حزيران القتا لية الية :
 الدستورية ، اي الجمهورية . لقد تغلبت الثور الثورة المضادة على

 بعضهم بعضاً ،انيقدموا البرهان على ميو لهم الملكية بال بالو ثائق بواسطة "Moniteur" ، وان يعترفوا بيعض الخطايا الليبير الية التي اقترفوها في زمن الملكية ، وان يندموا عليها ، ويعا وليطلبوا
 من على منبر الجمعية الوطنية ان ثورة شباط كار كانت مصيبة عامة ،

 الوقت شخص ما من جاحدي وخو نة ملكية تموز الجبناء عن مآثره التي لم يعقه عن تحقيقها غير حب لو يس فيليب لـي للنّاس او مغار قات من هذا القبيل . فكأن ما كان جديرآ بالدهشة في ايام شباط ، ليس شهامة الشعب المظفر ، بلتفاني واعتدال الملكيين الذين سمهحوا اله بان ينتصر عليهم . وقد المتر المترح احد ممثلي الشعب تحويل قسم من النقود المعدة لاجل تقديم المساعواعدة للجّرحى في ايام شباط الى الحراس البلديين الذين ادوا وحدهم في تلك الايلام
 ظهر حصان في ساحة كاروسل • ونعت تيير الدستور بنر بنرقة
 بدسائسهم ضد الملكية الشرعية ، والشرعيون لكي لكي يلومورا انفسهم على ان مقاومتهم للملكية غير الشرعية قد عجلت في سقوطـ الملكية بوجه عام ؛ واعترف تيير بانه تآمر ضد مور آله
 ضد الثلاثة جميعهم . وأْعلن هتاف " اعاثشت الجمهورية الاجتماعية

 السنوية لمعركة واترلو ، صرح احد النواب بقوله : (النا لا

$$
1 \cdot v
$$

اخاف من تدخل البروسيين قدر خوفي من دخــــول المهاجرين الثوريين الى فرنساه، . ورداً على الشكاوى من الارهاب المنظّمَّم
 افضـّل الارهاب الابيض على الارهاب الاحمر) ( J'aime mieux (la terreur blanche que la terreur rougen

 الدستور ، من اجل الملكية ، من اجل الحلف المقلدس • و المكل
 بكلمة "Citoyens"* - كانت تثير اعجاب وتهليل فرســــان - النظام

ان الانتخابات التكميلية التي جرت في باريس في 1 تموز في ظل حالة الحصار والتي امتنع عن الاقتراع فيها قمبم كبير


 الجديدة الى انتصار حزيران ، كل هذا قو"ى نشوة حزب النظام
 الجمعية الوطنية لمدة شهرين - جزئياً لكي يحضروا لميا جلسات مجالس المحافظات التي اجتمعت للتو ، وجزئياً لانهم تعبوا للغاية
 و بسـخرية غير مستورة ، تركوا لجنة من خمسة وعشرين نائباً
 وشانغارنيه واضرابهما ، بصفة نائبة للجمعية الوطنية ، بصفة حارسة للجمهورية . وكانت السخرية اعمق مما خطر في بالهم . فلقد حكم التاريخ عليهم بان يسهموا في استيار اسقاط الملكية التي يحبو نها ، وأعدهم لحماية الجمهورية التي يكرهو نها .
 الثانية من حياة الجمهودية الدستودية ، مرحلة هيجانها الملكي

> * ايها المواطنون . الناشر •


 تحولت "Siècle"، ، الممثلة الادبية القديمة المبرجوازية الصغيريرة ذات النزعة الملكية الدستورية نـــــو النزعة الجمهودية ؛ وحولت "Presse" ، لسان حال الال الاصلاحيين البرجوازيين القديم ، نحو الديموقراطية ، في حين ان "National"، ، لسان حال الجانمهوريين البرجوازيين الكلاسيكي القديم ، اتخذت صبغة اشتراكية . وبقدر ما كانت النوادي العلنية تصبح مستحيلة ، كان الان تنتشر وتقوى الجمعيات السرية . ان تعاونيات العمال الانتاجية التي كانت تُقْقْبَل كشر كات تجارية بحتة والتي لم تكن لها اي الما اهمية اقتصادية ، قد اضنطلعت في الميدان المار السياسي بدور حلقات واصلة بالنسبة للبروليتاريا . فان الثالث عشر مــــنـ حزيران قد اطاح بالقمة الرسميــــــة لمختلف الاحزاب نصف
 رأس لها . وخورّف فرسان النظام بفظائع الجمهورية الحمراء ، ولكن الاعمال الوحشية الخسيسة والفظائع الشنيعة التي ارتكبتها

 الفرنسي المتوسطة المستاءة تفضل وعود الجمهورية الحمراء مع فظائعها المفترضة على فظائع الملكية الحمراء مع انقطاع الرجاء الرجاء عمليًا منها . وما من اشتراكي فعل في فرنسا لاجل الدعاية الثورية * A chaque capacité selon ses œuvres! اكثر مما فعله هايناو وفي هذه الاثناء ، استغل لويس بو نابرت عطلة الجمعيـــــة

 القديس لويس (Y7) ، وانصرف سواد النواب من حزب النظام اله حبك الدسائس في مجالس المحافظات التي اجتمعت للتو

* السخرية ، صيغة مشهورة لسان_سيمون) . الناشر

كان ينبغي حمل هذه المجالس على قول ما لم تتجرأ اكثرية الجمعية الوطنية على لفظه ، كان ينبغي ان تطالب باعادة النظر في الدستود على الفور . فبموجب الدستور ، لم يكن من الممكن القيام باعادة النظر هذه الا في عام الام الو الجمعية الوطنية خصيصاً لهنا الغرض . و لكن اذا قالت اغلبية مجالس المحافظات باعادة النظر ،-ألن يجبر صوت فرنسا الجمعية الوطنية ، يا ترى ، على التضحية بعفاف الدستور ان الجمعية الوطنية كانت تنتظر من هنذه الجمعيات الاقليمية نفس ما كانت تنتظره الراهبات ، في "هنرياده فو التير ، من الان الباندور (६) . ولكن اضراب فوطيفار في الجمعية الوطنية ، ما عدا قلة منهم ، اصططدموا في الاقاليم بعدد من اضراب اليو يوسف
 الارشادات الملحفة . ان اعادة الادة النظر في الدستور كانت تحول
 اي تصويت مجالس المحافظات . لقد ابدت فرنسا فـرا ، بل فرنسا

البرجوازية رأيها ، وابدته ضد العادة النظر في مستهل تشرين الاول افتتحت الجمعية الوطنية التشريعية جلساتها - ! tantum mutatus ab illo . . فقد تغيرت سيماؤها كلياً . ان رفض مجالس المحافظات غير المتوقع لاعادة النظر في الدستور قد اعادها الى داخل وجودها . وكانت زالتارات الشرعيين الى المحج في ايمس قد
 الاورليانيين مع لندن (77) قد اقلقت الشرعيين ، وكانت جرائد الكتلتين تنفخ في النار وتزن ادعاءات طامحيها المتبادلة .
 التي ظهرت في رحلات الرئيس المهيبة ، وفي محاولاته الواضحة

 من جهته ، يستاء من الجمعية الوطنية التي لم تكن تعترف بحق

* و لكن كم تغيرت ! (فرجيل • (الاينييد)،) . الناشر •

التآم الا للشرعيين والاورليانينين ، ومن الوزارة التي كانـت تخونه دائماً في صالح هنه الجمعية الوطنية . الوار واخيرآ ، حدث انشقاق في الوزارة نفسها بسبب السياسة الروما الومانية وبسبب ضريبة الدخل التي اقترحها الوزير باسي والتي كان المحافظون يلعنو نها باعتبارها ضريبة اشتر التراكية ا
ولقد كان من اولى اقتراحات وزارة بارو في الجمعية التشريعية التي استأنفت جلساتها ، طلب اعتماد قدره الوا لاجل دفع معاش ارملة الدوق اورليان . فوافقت الجمعية الوطنية على هذا واضافت الى سجل ديون الامة الفرنسية مبلغ الوان سبعة ملايين فر زك . و بينما كان لويس فيليب لا يزال يقوم بدور
 على ان تقترح على الجمعية زيادة مرتب بو نابرت ، فضلا" عن ان ان الوا
 بو نابرت ، كما هو حاله دائمــــ ، يقــــع في حيص بيص : . * Aut Caesar, aut Clichy!"
ثم جاء مطلب ثان للوزارة باعتماد مبلغ 9 ملايين فرنك لاجل تسديد نفقات الحملة الرومانية يزيد من تفاقم العلاقات المتو الوتوترة بين بو نابرت من جهة ، والوزراء والجمعية الوطنية من جهة الروى الرو وقد نشر لويس "بونابرت في وني "Moniteur" رسالة الم ياوره ادغار نيى ربط فيها الحكومة البابوية بضمانات دستورية ريا واصدر البابا بدوره نداء "motu proprio ** وفيه رفض كلم قيد على سلطته المعادة . ان رسالة بونابرت قد قد رفعت الستار عن وزارته بوقاحة متعمَّدة لكي تعرضه هو بالذي
 حتى في بيته بالذات . وليس للمرة الاولى ، تدلر ״بالرفرفات
 فقد تجاهل كلياً رفرفات اجنحة بونابرت ، واكتفى بترجمة النداء

دف * اما قيصر ، واما كليشي ! (كليشي - سجن في باريس للممتنعين

 - با **

البابوي الى اللغة الفرنسية . وليست الوزارة ، بل فكتود هوعّو هو الذي قام بمحاولة لانقاذ الرئيس ، باقتراحه علئل الجمعية
 Allons donc! ! * الاغلبية اقتراح هوغو • سنياسة الرئيس ؟ رسالة الرئيس ؟
 يأخذ السيد بونابرت على محمل الجد ؟ او هل تظن انت ، ايها السيد فكتور هوغو ، اننا نصدقــــك حين تقول انــــك تؤمن "Allons donc! Allons donc!" بالرئيس و واخيراً ، عجلت المناقشات بصدد مشروع دعوة آل اورليان وآل بودبون الى العودة الى البلد في حدوث القطيعة بين بو نابرت والجمعية الوطنية . فان ابن عم الرئيس ، الود ابن ملك وستنفاليا السابق ** هو الذي عمد في غياب الوزارة وقدم في المجثلس هنا الاقتراح الذي لم يكن له من هدف غير غير وضع المدعين بالعـر الشرعيين والاور ليانيين في صف واحد مع المدعي البونا بالمتي او ، بالاصح ، ادنى منه ، لانه ، على الاقل ، كان يقف عمليا على قمة سلطة الدولة .
لقد كان نابليون بونابرت يتحلى بما يكفي من قلة الاحترام لكي يجمع في اقتراح واحد اعادة العائلاتات الملكية المطرودة والعفو عن متمردي خزيران . وعلى الفور اجبره سخط الاغلبية على استرجاع هذا الخلط التجديفي بين القـين القداسة والكفر ، بين الاصل الملكي والذرية الجهنمية البروليتارية ، بين نجـــــوم
 الاقتراحين المكان اللائق به . وقد رفضت الاغلئلبية بحنم مشروع

 بالعرش الم مرتبة المواطنين البسطاء - ذلك هو الههف المنشود !

* كفى ! كفى ! الناشر •
** *

انهم يريدون حرمانهم من هالة القداسة ، من العظمة الاخيرة التي بقيت لهم ، عظمة المثنفى ! وصاح بيريه : -- ما عسى ان الر يفكى الناس في مدع بالعرش ينسى اصله اللمفيع ويعود الى فرنسا ليعيش فيها كرجل عادي بسيط ؟ ؟ لم يكن من الممكن ان يقال لبونابرت باوضتح من ذلك انه لم يكسب شيئّاً من وجوده المن في البلد ، وانه اذا كان الملكيون المتحدون بحاجة اليه هنا ، في كرسي الرئاسة ، بصفته شنخصاً حيادياً ، فانه كان ان ان ينبغي ان يبقى المدعون الحقيقيون بالعرش محبو بين عن الانظار غير المطلعة بضباب المنفى
في اول تشرين الثاني ، اجاب لويس بونابنابرت الجمعيــــــة
 وزارة بارو وتأليف وزارة جديدة . كانت وزارة وارة بارو-فالو وزارة وارة
 الرئيس ضد الجمعية التشريعية ، وزادة الباعة والآن لم يبق بونابرت مجرد الشنخص الحيادي الذي كانه
 اصبح مر كز مصالح معينة ؛ ومكافافة الفوضى الجبرت حزب النظام نفسه على تقوية نفوذه ؛ واذا لم يعد بونابرت يتمتي المتع بشعبية فان حزب النظام كان غير ذي شعبية اطلاقاً . اولم يكن بوسعه ، يا ترى ، ان يأمل بان التنافس بين الاورليانيانيين والشرعيين من جهة ، وضرورة العودة الملكية باي شكل كان الن ان من جهة ثانية ، سيكرهان الكتلتين معاً على الاعتراف بالملـوعي الحيادي ؟ منذ اول تشرين الثاني

 التي كان غيزو يطريها اشد الاطراء ، اي المشاحنات بين السلطة
 فضــــد مطامع الاورليانيين والشرعيين المتحدين في العودة الى الى العرش ، يدافع بونابرت عن الاساس الحقو قي لسلطته الفعلية اي عن الجمهورية ؛ وضد مطامع بونابرت بالعا بالعودة الى العرش ؛ يدافع حزب النظام عن الاساس الحقوقي لسيادته المشتركة

اي عن الجمهورية ؛ الشرعيون ضد الاور ليانيين ، والاورليانيون
ضد الشرعيين يدافعون عن status quo * اي عن الجمهورية وجميع كتل حزب النظام هذه التي لكل منها العا الخاص وعودتها الخاصة الى العرش ، تعارض كل منها منا مطامع منافسيها الاغتصابية والتمردية بسيادة البرجوازية العامـــــــة المشتركة ، بالشكل الذي تشل فيه جميع ادعاءاتهم المختلفة بعضها بعضاً وتحفظ بعضها بعضاً ، اي بالجمهودية .
 العقلاني الوحيد ، بوصفه مبدأ مسلماً به للعقل العملي لا يتحقق
 مطامعنا ، كذلك الملكية هي بالنسبة لهؤلاء الملكيين مبدأ مسلماً به
ينجم بالتالي ان الجمهورية الدستورية التي خرجت من ايدي الجمهوريين البرجوازيين بشكل صيغة ايديوريونية الوية فارغة ، قد اصبحت في ايدي الملكيين المتحدين شكلا" حياً للدولة مليئأِّ بالمضمون . بل انه لم يخطر في بال تيير اي حقيقة انطوت عليها كلماته : "(نحن الملكيين حصن الجمهورية الدستورية الحقيقي" . وقد كان لسقوط وزارة الائتلاف ولظهور وزارة وزارة الباعة على الحلبة معنى آخر ايضاً . ففي الوزارة الجديدة ، عِيِّن فوليّ وزيرآ للمالية . ان تنصيب فولد وزيرآ للمالية كان الورايعني وضع الثروة الوطنية الفرنسية رسميآ في يد البورصة ، وادارة املاك الدولة بواسطة البورصة وفي مصلحة البورصة . البة ومع تعيين فولد ، أ'علنت الاريستقراطية المالية في "Moniteur" عـــنـ العـن عودتها • وهذه العودة استكملت بنفسها بالضرورة الارة جميع العودات الاخرى وكانت معها حلقة في سلسلة الجمهورية الدستورية ان لويس فيليب لم يتجاسر مرة واحدة على تنصيب ذئب حقيقي من ذئاب البورصة (loup cervier) وزيرآ للمالية . و وما كانت ملكيته اسمأ مثالياً لاجل سيادة قمة البرجوازية ، كذلك

* الوضع القائم 6 النظام القانم • الناشم • *** *ي قرادة نفسها . الناشر •

كان ينبغي ان تحمل المصالح المميزة في وزاراته اسماء مثالية
 البرجوازية ، فقد برز في كل مكان في مقدمة المسرح ما كانت الملكيتان المختلفتان ، الشرعية والاورليانية ، تخفيانه وراء الياء الكو اليس . وقد أنزلت الجمهورية البرجوازية الم الارض ما كانت
 بالاسماء البرجوازية الخالصة للمصالح الطبقية السائدة الـون ان كل عرضنا قد بين باي نحو لم تقض الجمهورية منـا لارية اليوم الاول بالنات لوجودها على سيادة الاريستقراطية المالية ، وليس
 صالحها خلافآ لارادتها ، خاضعة للقضاء والقدر . الما مع مع فو لد ، فقد عادت المبادرة الحكومية الى يد الاريستقراطية المالية اليارية وقد يسأل سائل : كيف استطاع الائتلانلاف البرجوازي اليان يتحمل ويصبر على سيادة الاريستقراطية المالية التي كانت ترتك تكن في عهد لويس فيليب على اقصاء سائر فئات البرجوازية عن السلطة او على اخضاعها 9 الجواب عن هذا بسيط قبل كل شيء ، تشكل الاريستقراطية المالية نفسها جماعة

 الاورليانيين ، يا ترى ، حلفاء وشر كاء قدماء للاريستقراطية
 الذهبية ؟ اما الشرعيون فقد اشتركوا عملياً ، في عهد لويس فيليب ، في جميع عربدات المضاربات في البورصة والمناجم والسكك الحديدية . ان التحالف بين الملكية العقارية الكبيرة والاريستقراطية المالية هو ، على العموم ، ظاهرة طبيعية المارية
 في بلد كفرنسا ، يقف فيه حجم الانتاج الوطني على درجــة منخفضة لا تتناسب مع مقدار دين الدولة ويشكل فيه الور الوري الدولة أهم مادة للمضاربة ، وتشكل الرئيسية لاجل توظيف الرأسمال الراغب في النمو بصورة غير

منتجة ، - في بلد كهذا ، لا بد بالضزورة ان يكون لعدد لا يحصى من الافراد من جميع الطبقات البرجوازيـــــــة ونصف البرجوازية مصلحة في دين الدولة ، في مضاربات البورصة ، في المالية . وجميع هؤلاء المشتركين من الدرجة الثارية الثانية في
 الطبيعي في تلك الكتلة التي تمثل هذه المصالح والح ذاتها ، ولكن بمقاييس هائلة ، بكل كمالها وتا وتمامها
 المالية ؟ دين الدو لة المتعاظم على الدوام • واين يكمن سبب
 وفي عدم التناسب الذي هو في آن واحد عاقبة وسبب نظام قروض الدولة
ولتحاشى هذا الدين ، ينبغي على الدولة اما ان .تحد من نققاتها ، اي ان تبسط ووتخفض الجهاز الحكومي ، وتحكم اقل ما يمكن ، وتُبققي في سلك الموظفين اقل عدد ممكن ، وتتدنل في شؤون المجتمع المدني اقل ما يمكن . و لكنــــــــه لم يكن
 عليه ان يقو"ي اكثر فاكثر اجراءاته القمعية ، وتدخله الرسمي

 سيادته وظروف وجود طبقته . ولا يجوز تقليل عدد رجا رجال الدرك في الوقت الذي تتكاثر فيه الجرائم ضد الفرد والملكية . واما انه ينبغي على الدولة ان تحاول الاولي الاستغناء عن الديون وان تقر لفترة من الزمن ولو توازناَ عابرآ في الميزانية ، بالقاء القاء عبء الضرائب الاستثننائية على كواهل الكثر طبقات السكان يسراً . ولكن هل يتعين على حزب النظام ، لاجل انقاذ الثان الثووة الوطنية من استثمار البورصة ، ان يضحي بشروته الخاصة . Pas si bête! على مذنح الوطن خلاصة القول انه لم يكن من الممكن قيام انقلاب في شؤون

دولة فرنسا المالية بدون انقالب جذري في الدولة الفرنسية ـ ولكن

 والمصرفيين ، وتجار النقود ، وذئاب البورصة . الا ان ان كتلة
 الاريستقراطية المالية ، هي كتلة الصناعيين • ونحن لا نتصد
 الصناعيين الذين كانوا يشكلون في عهد لويس فيليب قاعدة


 فوائدها في هذه الضرائب ، - وبتعبير آخر ، - كانت مصالحهم تقتضي سقوط الاريستقراطية المالية. . في انجلترا ، - وكبار الصناعيين الفرنسيين برجوازيــيـون
 صناعيين ، من طراز كو بدن او برايت واضرا بهما ، ،على رأس

 الصناعة ، في فرنسا ، الزراعة . في انجلترا تحتاج الصناعة الى الى (free trade الاحتكار الوطني مع الاحتكارات الاخرى . ان الصناع الانة الفرنسية
 الفرنسيون على البرجوازية الفرنسية . ولكي يحموا مصالحهم من سائر كتل البرجوازية ، ليس في مقدورهم الن الن يسيروا على رأس الحر كة كما يفعل الانجليز ، وان يقدموا بالتالي الي مصالحهم الطبقية الى المرتبة الاولى ؛ انما يترتب عليهم ان يسيروا ذيل الثورة ويخدموا مصالح مناقضة لمصالح طبقتهم العامة
 بليغاً . ومن ذا الذي يتهدده الخطر من جانب العمال ، اكثر من

- حرية التجارة . الناشى .

يتهدد ، ان لم يكن رب العمل ، الرأسمالي الصناعي ؟ ولهذا
 النظام • صحيح ان كبار الماليين يبترون دبحه ، ولكن ما ما عسى ان يكون هذا بالمقارنة مع القضاء عليــــه كليا من فبـــــ البروليتاريا 9
في فرنسا ، يقوم البرجوازي الصغير بما هو عادو البرجوازي الصناعي ، والعمال يقومون بما هو عو عادة من مادي مام البرجوازي الصغير ، فمن ذا الذي يحل مهمة العامل ؟ لا احـ الد
 في اي مكان حلها داخل الحدود الوطنية ؛ ان حرب الطبقات في
 ولن يبدأ الحل الا متى وضعت الحرب العالمية البروليتاريا على رأس الامة السائدة على السوق العالمية ، على رأس انجلترا . ولكن الثورة التي لن تجد هنا خاتمتها بل بدايتها المنظمة فقط ، الما لن تكون ثورة قصيرة الامد . ان الجيل الحالي يشبه اولئك اليهود الذين ساقهم موسى عبر الصحراء . ويتعين عليه ، لا الا ان الن
 لكي يخلي المكان لاو لئك الذين نضجوا من ابل العالم الجديد لنعد الى فولد .
في £ الشرين الثاني الوطنية وعرض نظامه المالي : مديح لنظام الضرائب القديم ! الاحتفاظذ بضريبة الخمور ! رفض ضريبة الدخل التي اقترحها باسي !
ان باسي هو ايضاً لم يكن ثورياً ، وكان وزيرأ قديماً للويس فيليب . وكان من عداد البوريتانيين المتزمتين من طراز
 ملكية تموز ! * وقد اطرى باسي هو ايضاً النظام الضرائبي * *
 بغية الحصول على امتياز الملح -ومحاكمة وزير الاشغال العامة في ذلك الوقت تست ، بتهمة قبضه رشوة منهما . واثناء المحاكمــة ، حاول

القديم ، واقترح هو ايضاً الاحتفاظ بضريبة الخمور ، ولكنه رفع الستار في الوقت نفسه عن عجز الدولة المالي • واعلن انه
 ضريبة الدخل • ان فو لد ، الذي عرض فيما مضى على ليدرو- الدا رولان اعلان افلاس الدولة ، اقترح على الجمعية التشريعية اعلان عجز الدولة المالي • ووعد بمدخرات تكشـف سرها سا فيما بعد : مثلا" ، انخفضت النفقات •7 مليونآ ، وازداد الدين الجار الـاري ، 「•• في اجراء الحسابات ، الامر الذي ادى في آخر المطاف الى قروض
. جديدة
في عهد فو لد لم تتصرف الاريستقراطية المالية ، بالطبع الطئ الما

 هو هو : تعاظم ديون الدو لة على الدوام كما من قن الا المستور كما من قبل • ولكن ، مع مرور الزمن ، الـون الامن الاحتيال البورصي القديم يعمل بمز يد من من السفور • والادلة : القان القان الون المتعلق بسكة جديد افينيون ، والتقلبات الغامضة في الات الوعار سندات الدولة التي اصبحت في وقت من الاوقات موضـــــوع الساعة في باريس "كلها ، واخيراً ، مضار بة فو فو لد و بو نابرت الفاشلة على انتخابات العاشر من آذار
 للشعب الفرنسي ان يواجه من جديد ، بعــــــ فترة وجيزة ،

الرا بع والعشرين من شباط
فان Constituante ، في سورة الكره لوريثتها ، كانت قد
 يؤمن الاموال لتسديد الديون الجديدة .
 التشر يعية ، الابقاء على ضريبة الخمور • فقبل فو لد هذا الاقتراح تست ان ينتحر • وقد حكم على الجميع بغرامات نقدية كبيرة ؛ وفضلا" عن ذلك ، حكم على تست بالسجن ثلاث سنوات (ملاحظة انجلس لطبعة - (1190

باسم الوزارة البونابرتية ؛ وفي •ץ كانون الاول يوم الذكىى السنوية لاعلان بونابرت رئيساً ، قررت الجمعية الوطنية بعث ضريبة الخمود اما محامي هذا البعث ، فلم يكن مالياّ ، بل زعيم اليسوعيين
 الام الذي يطعم الحكومة ؛ والحكومة هي اداة القمع ، واجهزة
 والوزراء ، والكهنة . ان التطاول على الضريبـــــة هو تطاول


 الملكية والعائلة والنظام والدين . اما ضريبة الخمور ، فهي الاري
 Vive l'impôt . منعمة بروح المَلـَكية ، ضريبة محترمـــــة ، des boissons! Three cheers and one more. *
عندما يريد الفلاح الفرنسي ان يتصور الثيطان ، فانه يصوره بصورة جابي الضرائب . ومنذ ان ان اعلن الن مورن نتالامبير
 احضان الشيطان ، اي في احضان الاشتراكية . ان دين النظام
 و بونابرت فقده بخفة وطيش . ان العشرين من كانون الاول


 مونتالامبير ، رائحة خطر الثورة . فقد قال نابليون الثيون الكبير ، الحقيقي ، في جزيرة القديسة هيلانة ، ان بعث ضريبة الخمور كانت ، اكثر من اي شيء آخر ، سبب سقوطه لانها صرفت عنه فلاحي فرنسا الجنو بية . وحتى في عهد لويس الرابع عشر ، كانت

* عاشت ضريبة الخمور ! هوزا ثلاثا 6 ومرة اخرى هورا !

الناشى

هذه الضريبة الهدف الرئيسي لكره الشعب (راجع هؤلفـــــات بواغلبير وفوبان) . وقد الغتها الثورة الاولى ، ولكن نابليون
 فرنسا ، لم يشق الطريـــــق لها القوزاق المتبخترون (7N) وحسب ، بل شقتها لها كذلك الوعود بالغائها • ويقيناً ان gentilhommerie位 وعد بالغاء ضريبة الخمور • ولكنه لم يكن ليروق لهذا العام ان يحقق ما قال وان يقول ما يحقق . ووعد عام
 بشيء ، امرت في وصيتها ، كما سبق وقلنا ، بالغاء وري الناء وريبة
 التشريعية اقرتها من جديد قبل اول كانون الثاني بعشرة ايام على وجه الضبطط . وهكذا حاول الشعب الفرنسي عبثاً ان يطرد هنه الضريبة : فعندما كان يرميها من الباب ، كانت تعود من الشباك
وليس عبثاً ان كانت ضريبة النمور موضع كره الشعب الشّ ففيها كانت تتجمع جميع الجوانب المقيتة من النظام الضرائبي
 اريستقراطي لان نسبة التكليف المئوية واحدة سواء بالنسبة لابسط الخمور ام بالنسبة لاغلاها ؛ ومن هنا ينا ينجم انها تتزايد بمتو الية هندسية ، بقدر ما تقل ملكية المستهلك ، انـيا انها ضريبة
 ولذا تستتبع على الدوام تسمم الطبقات الكادحة . وهي الاستهلاك بإقامتها عند بوابات كل مدينة ير بو عدد سكانها على و ••• نسمة مكاتب لتحصيل رسم الانتاج (octrois الدونو لية) ، و بتحو يلها كل مدينة من هذا النوع الم بلد غريب تريب تحميه رسوم الحماية من الخمور الفرنسية . ان كبار تجار الخمور ، وبالاحرى
** * المرتبة الدنيا المحرومة من الحقوق . الناشر .

صغار marchands de vin ، اصحاب اقبية الخمور هم جميعهم اعداء الداء لضريبة الخمور . واخيراً ، تقلص ضريبة الخرا الخمور سوق تصريف المنتوج بتخفيضها الاستهلاك . وهي اذ تحرم عمال المدن من امكانية شراء الخمور ، تحرم الفلاحين صناع الخمور من امكانية بيعه . والحال ، يبلغ عدا
 لضريبة الخمور مفهوماً ، وكان مفهومآ على الانی الانص حقد الفلاحين العنيف عليها . زاهيك بانهم لم يروا في في بعث ضريبة النمور حادثاّ فريداً ، عرضياً اله هذا الحد او ذالك . فللـفلاحين تقاليد
 التاريخية نشأت قناعة مفادها ان كل حل حكومة تعد بالغاء ضريبة الخمور حين تريد خداع الفلاحين وانها تحتفظ بها او تبعا او العثها ما ان تخدعهم . ومن ضريبة الخمور يشتم الفالاح رائحة التَكومة ، ويستشف اتجاهها . فان بعث ضريبة الخمور في • • كا كانون الاول كان يعني : لويس بونابرت -هو مثل الآخرين • ولكنه


 ان سكان الريف ، اي اكثر من ثلثي جميع سكان فر فرنسا
 فان جيلهم الاول الذي حررته ثورة IVA9 من الفرائض الاقطاعية بدون اي مقابل ، قد حصل على الارض مجانّآ . ولكن الاجيال


 من جهة اخرى ، بقدر ما كان ير تفع ثمن قطعة الارض الصغيرة ، لانه بقدر ما كانت تصغر هذه القطع ، بقدر ما كا كان يشتد

 بالضرورة دين الفلاح اي الرهن العقاري ، - سواء اشترى قطعة الارض مباشرة ام حسبها له شر كاؤه في التركة كرأسمال الـرا

ان الدين الذي ينيخ بثقله على الارض يسمى الرهن العقاري او التأمين العقاري . وكما تراكمت الامتيازات حول قطع الارض القروسطية ، كذلك يتراكم الرهن العقاري حول قطع الارض
 الاراضي المقسمة هي بالنسبة للفالاح مجرد اداة للانتاج . ولكن بقدر ما تتجزأ الارض ، بقدر ما تقل خصو بتها . فان استعمال الان الآلات لحراثة التربة ، وتقسيم العمل ، والاجراءات الانبر الكبيرة لتجويد التربة ، اي بناء قنوات التصريف والري - كل هنا يصبح اصعب فأصعب منالا" ، وتتعاظم النققات غير المنتجة على حراثة الارض بنفس النسبة التي يتعاظم بها تجزؤ اداة الانتاج هذه ذاتها . وكل هذا يجري بصرف النظر عما اذا كان مالك قطعة الارض يملك رأسمالا" ام لا . و ولكن بقدر ما تستمر عملية تجزؤ الارض ، بقدر ما تصبح الارض مع الادوات الات الزراعيــــــة


 نجاحات الهندسة الزراعية ، وتتقهق حراثة الارض الار الار واخيرأ يقل الدخل الصايلي بنفس النسبة التي يتزايد بها الاستهلاك الاجمالي ، بنفس "النسبة التي تصرف بها باليا ملكية عائلة الفلاح كل عائلته عن ممارسة الاعمأل الاخرى ، مع ان هذه الملكية لا تؤ من عيشها اذن ، بقدر ما ينمو عدد السكان ويتزايد تجزؤ الارض ، الار ، بقدر ما يرتفع سعر اداة الانتاج ، الارض ، وتقل خصوبت الانتها ، وتتدهور الزدراعة وتتعاظم الديون الفلاحية . وما وما كان نتيجة يغدو بدوره سبباً . وكل جيل يترك المزيد ولما والمزيد من من الديون للجيل اللاحق ، وكل جيل جديد يلديدأ حياته في اوضاع اكث
 وسع الفلاح ان يرهن مرة اخرى قطعة ارضه الصنير الصيرة ضمانهانة الديون جديلة ، اي ان يحملها رهو نات عقارية جديدة ، الر انـانـه يقع مباشرة في براثن المرابي وتتعاظم بالتالي فوائد الرباء . ينجم من هنـــا ان الفلاح الفرنسي يقدم للرأسماليما لين ،

بصورة الفوائد على الرهونات العقارية ، وبصورة الفوائد على القروض غير المؤمنة برهن عقاري والمأخوذة من المرابى ، لا الريع الـي الـي

 الى مستوى المستأجر الارلندي ، وكل هذا بصورة ملارك وهذه العملية تسارعت في فرنسا بسبا الضرائب والنفقات القضائية الناجمة جزئياً ومباشرة عن الشكليات التي يطوق بها التشريع الفرنسي الملكية العقارية ، وجزئياً عن النزاعات التي لا عد لها بين مالكي قطع الاراضيني الصغيرة المتلاصقة والمتقاطعة في كل مكان ، وجزئياً عن الولع المالـو الدعاوى
 الدفاع المتعصب عن الملكية الهوهومة ، عن حق الملكية

 - ROOT


 لرسوم كتاب العدل ورسوم الدمغة ورسوم الرهو نات العقارية ،
 الدنل الصافي بكل فرد من السكان حتى Y0 فرنكا (79) . ان هذا الاحصاء لا يشمل الر باء غير المؤمن بالرهون نات الع العقارية ، ولا نققات المحامين ، والخ الخ
وانه لمفهوم الآن وضع الفلاحين الفرنسيين حين اضافت
 الفلاحين لا يمتاز عن استثهار البرو ليتاريا الصناعيا الحاية الا من حيث الي

 العقارية والرباء ؛ ان طبقة اللأسماليين تستثمر طبقة الفلاحين بواسطة ضرائب الدولة . ان حق الملكية الفلاحية هو طلسم ابقى الرأسمال بواسطته الفلاحين حتى الآن في قبضته ، وذريعة ،

استعداهم بها اللأسمال على البروليتاريا الصناعية . فقط سقوط.
 للرأسمال ، الحكومة البروليتارية يمكنها ان تضع حدألـوأ لفقره الاقتصادي ولانحطاطه الاجتماعي

 وكفتا الميزان تهبطان او ترتنعان حسب تلك الاصوراء الانوات التي يرميها الفلاح في صندوق الاقتراع • فعليه ان يقرد مصيره

 اصبحت هنه الافكار أسهل منالا" على فهم الفلاح بفضل مؤلفات حزب النظام الجدلية ؛ فقد خاطب هو ايضاً الفلاح ؛ واذا بار به ، بمبالغاته الفظة وتشويهه الوقح للافكار والتطلعات الاشتراكية الاتية يتطابق على وجه الضبط مع الميل الفلاحي الحقيقي ويؤجج تحرق

 انما قدمتها تلك الخيبات التي انهالت عليها الواحدة تلوالو الانرى في سيـــاق تطور الثورة العاصف . ان الثورات هي قاطرات

التاريخ
ان الانعطاف التدريجي في مزاج الفلاحين قد تجلى في مختلف العلائم . فلقد تبدى في انتخابات الجمعية التشريعية ، وتبدى في حالة الحصار التي اعلنت في خمس محافظات حول الئل مدينة ليون ، وتبدى بعد الثالث عشر من خزيران بيضعة اشهر في في انتخاب محافظة الجيروند "للجبلي" عوضاً عن الزئيس السابق "للمجلس الفريد") ("chambre introuvable") " ، وتبدى في
 النائب الشرعي الراحل ، في محافظة غار ، في ارض ميعــــــاد
 بعد تنازل نابليون للمرة الثانية عن العرش مباشرة ، وكان مجلسأ رجّعيا ومتطرفا فِّ نزعته الملكيـــــة الى حد التعصب الاعمى (ملاحطّة انجلس - لطبعة 1190)

الشرعيين هذه ، ومسرح التنكيل الرهيب للغاية بالجمهوريين في عام IV9؟ وعام IV90 ، و ؤؤرة الارهاب الابيض الرئيسية في عام 1N10 ، حيث كانوا يقتلون عـــلـى المكشوف الليبيراليين والبروتستانتيين . ان دبيب روح الثورة في هذه الطبقة الاكثر
 الاجراءات والقوانين الحكومية الصادرة في كانون الثاني وشباط.
 -والفلاحين ، الامر الذي يشكل اقوى برهان على استيقاظهم ان تعميم دوبول الذي وضح الدركي في وضع مفتّ رئ رهيب حيال المحافظ والقائمقام ، وحيال رئيس البي البلدية في المي المقام
 القرى ؛ والقانون ضل معلمي المدارس الذي يخضعهم ، هم

 بروليتاريي طبقة العلماء ، اشبه بطرياريدة مطاردة ، من قرية الى اخرى ؛ ومشروع القانون ضلد رؤساء البلديات الذي يعلق
 يعارضهم في كل لحظة ، هم رؤساء الجماعات الفلاحية ، برئيس الجمهوريــــة اوبحزب النظام ؛ والمرسوم الذي حول الدوا الدوائـــــر العسكرية IV\| في فرنسا الى اربع باشاويات (VI) وجعل
 للفرنسيين ؛ وقانون التعليم الذي اعلن به حزب النـب النظام ان

 القوا نين والاجراءات ؟ مهاولات يائسة لاخضاع المحافظظات وفلاحي المحافظات لحزب النظام من جديد لقد كانت هذه ، بوصفها من وسائل القمع ، وسائل حقيرة لم تصب الهدف . فان الاجراءات الكبيرة ، كالاحتفاظ ولاين بضريبة

 والبروق التشريعية اصابت طبقة الفلاحين دفعة واحدة ، بالجملة ،

من المركز . اما القوانين والاجراءات المذكورة اعلاه ، فقد اضفت
 الاحاديث في كل كوخ ، ولقحت كل قريـــــة بالثورة ، ونقا ونقلت الثورة الى القاعدة وصبغتنها بالصبغة الفلاحية
 من قبل الجمعية الوطنية اتناق سلطتي الجمهورية الدستورية حيث تتعلق المسألة بقمع الفوضى اي بقمع جميع تلك الطبقات
 للجمعية الوطنية ، يا ترى ، بعد رسالته الفظة الون (VY) على الفور ، الخاصه لقضية النظام في الرسالة التا التي ارسلها بعد ذالك في الحال الى كارليه (VY) ، هذه الصورة الكاريكاتورية القذرة والخسيسة عن فوشيه ، مثلما لويس بور النا كان صورة كاريكاتورية تافهة عن نابليون ؟ ان فانون التعليم يبين لنا تحالف الكان مع الفو لتيريين القدماء . وهل كان من الممكن ان تكون الون سيادة البرجوازية المتحدة غير الاستبداد المتحد للعودة الموة المتصادقة مع اليسوعيين ولملكية تموز المضاربة بحرية اللأي ؟ والسلاح الذي زودت به الشعب- كل كتلة من الكتل البرجوازية في نضالها
 يكن يتعين عليها ، يا ترى ، ان تنتزعه من ايدي الشعب ما ما دام قد واجه ديكتاتوريتها المتحدة ؟ وما من شيء ، ، وحتى رفض قانون concordats à l'amiable ، اغاز الغار الحانوتـي الباريسـي مثل هذه المغازلة السافرة مع اليسوعية . وفي غضنون ذلك ، كانت المصادمات بين مختلف كتل حزب النظام وكذلك بين الجمعية الوطنية وبونابرت لا تزال
 مباشرة ، بعد تعيينه وزارة بونابرتية محضة ، ودعا وليا اليـــهـ
 لخدمتهم ، التحريض من اجل انتخابه رئيساً للمرة الثانية ، مع
 دشن تعيينه باغلاق احد نوادي الشرعيين ؛ ولم يعجبها ان

بونابرت أسس جريدة خاصة به اسمها "Napoléon" كشفت للجمهور مطامع الرئيس السرية ، في حين انه كان ان يتعين على الوزراء ان يتنكروا لها من على منابر الجمعية التشريعية ؛ ولمر المر
 جميع التصويتات بعدم الثقة ؛ ولم تعجبها محاولة اكتساب عطف صف الضبباط بزيادة ار بعة (سوو) على راتبهم اليومي واكتساب
 بتأسيس ("هصرف الشرف للتسليف)؛ ؛ واخيراً لم تعجبها تلك الو الواحة
 حزيران الباقين على قيد الحياة الى الجزائر ، لاجل جعل الجمعية التشريعية غير شعبية en gros * ، بينما ضمن الرئيس بنفسه لنفسه الشعبية en détail ** باصداره بضعة قرارات بالعقو الافرادي . فألقى تيير كلمات حافلة بالتهديد عن ״الانتلابات"

 بان رفضت كل مشروع قانون قدمه خدمة لمصلحته بالنات ودرست بارتياب صاخب كل مشروع قدمه العامة ، خوفآ من ان يخدم المشروع المعني مآرب سلطة بو بابن برت الشخصية بحجة تعزيز السلطة التنفيذية . وخلاصة القول انها انتقمت بمؤامرة الاحتقار
وقد امتعض حزب الشرعيين بدوره من كون الاورليانيين ، وهم اكثر حذاقة ولباقة ، قد وضعوا ايديهم من جدين الاريد على مناصب الدولة جميعها تقريباً ، وامتعض من نمو المركزية ، في حين انـــهـ كان يتوقــــع نجاح قضيتـــــه من اللاهركزية وبالفعل فرضت الثورة المضادة المركزية بالعنف ، اي انهـا اعدت آلية الثورة . فهي اذ فرضت سـر المراً الزاميـــــ للاوراق المصرفية ، مركزت حتى ذهب وفضة فرنسا في مصرف في فـر باريس وانشأت بالتالي خزينة حربية جاهزة للثورة .

> ** * بالجفمق . . الناشر • . الناشر .

- coups de tête, coup d'état ***

واخيرآ امتعض الاورليانيون من كون مبدئهم القائــــــــل بالاسرة الفرعية يواجهه مبدأ الشرعية الظاهر من جديد كو نهم هم انفسهم يقاطعو نهم على الدوام ويستخفون الدون بهم كما يستخف النبيل بزوجته البرجوازية الاصل

 يقفون الى جانب البروليتاريا ، وكيف وصلوا الى الـي الدي التناحر

 الحفاظ على المؤسسات الجمهودية الديموقراطية بوصغها اداة هذا التحويل ، التلاحم حول البروليتاريا بوصغها القوة الثورية
 الديموقراطية الاجتماعيـة ، خزب الجمهوريـــــة الحمراء . الن ان ("حزب الفوضى" هذا ، كما نعته اخصامه ، هو ائتلاف بين مصالح مختلفة ، مثله مثل حزب النظام م من من اتفه اصلاحات الفوضى الاجتماعية القديمة حتى اسقاطه النظام الاجتماعـــــــــــــــي
 هو البون الشاسع الذي يفصل بين الطرفين اللذين يشكلان نقطة

الغاء رسوم الحماية - اشتراكية ! لانه يتطاول الواو على احتكار
 اشتراكية ! لانه يمس احتكار الكتلة المالية من حزب النظام استيراد القمح واللتحم من الخارج بحرية - اشتراكية ! الانه ينتهك احتكار الكتلة الثالثة من حزب النظام ، كتلة كبار ملاكي الاراضي • ان مطالب انصار حرية التجارة ، الحزب التقدمئيمي من البرجوازية الانجليزية ، تبدو في فرنسا مطالب البار البتراكية بحتة . الفو لتيرية - اشتراكية ! لانها تهاجم الكتلة الرابعة من
 الجمعيات ، التعليم العام -اشتراكية ، اشتراكية ! فكل هذا اعتداء على الاحتكار العام لحزب النظام في سياق الثورة ، نضج الوضع بدرجة من السرعة بحيث

اضنطر اصدقاء الاصلاحات من جميع التلاوين ، والفئـــــــــات
 احزاب الانقلاب تطرفاً ، حول الراية الحمراء . ولكن ههما تنوعت اشتراكية عناصر (هحزب الفوضى" المكونة
 والمطالب الثورية العامة الناجمة منها لهذه الطبقة او تلكا الكا او لهذه الكتلة من الطبقة او تلك ، فانها بقيت في نقطة واحلدة هي هي ، فقد اعلنت نفسهـا وسيلة لتحرير البروليتاريا ونادت بهذا التحرير هدؤها . خداع عن وعي وقصد عند البعض ، خداع للنفس عند البعض الآخر المقتنع بان العالم المحوَّل حسب حاجاتهم هو خير العوالم من اجل الجميع ، وبانه اليانه يحقق جميع

 ذاك في دويهـــــا التي يطلقها ("حزب الفوضى" ، تكمن ، اولا ،
 تسعى ، بهذا القدر او ذاك من الانسجام والتتابع ، الى الاطاحة بسيادة الاريستقراطية المالية والى تحرير الصناعنارة واليار والتجارة من القيود القديمة . انها اشتراكية الصناعة والتجارة والزراعة التي يضخى اسيادها المنضمون الل حزب النظام بمصالحار الحها
 هذه الاشتراكية البرجوازية التي تجتذب ، كسك نوع الئر آنر من الاشتراكية ، قسمآ معيناً من العمال ومن البرجوازازيين الصغار ، الصنار تختلف الاشتراكية الخالصة ، الاثتتراكية البرجوازية الصغيرة ، الرانير
 الطبقة ، بصورة رئيسية ، بوصفه مليناّ ، ولهذا تطالب هذه
 بمزاحمته ، ولهذا تطالب بجمعيات تدعمها الدولة ؛ والرأسمال
 وبالحد من حقوق الوراثة ، و وتنفيذ اعمال كبيرة من قبل الدولة واجراءات اخرى تكبح بالعثف نمو. الرأسمال . و بما انها تحلم * على الاغلب ، بمعنى الكلمة الاصلي . الناشر •

بتحقيق اشتراكيتها بصورة سلمية - باستثناء ثورة ما ثانيـــــة غير مديدة من نوع ثورة شباط. ، - فهي ، بالطبع ، تتصور العملية التاريخية المقبلة بصورة تطبيق انظمة يختلقها او سبق واختلقها النظريون الاجتماعيون ، اما جماعات ات واما الام كلا" بمفرده . وعليه يغدو هؤلاء الاشتراكيون الايون الختياريين او انصاراً لانظمة اشتراكية قائمة ، انصاراً للاشتراكية العقائدية التاية التي كانت تعبيراً نظرياً عن البروليتاريا طالما لم تكن البروليتاريا قد نمت الل حد حر كتها التاريخية الحرة بالذات الهـات
وهذه الطوبوية ، هذه الاثشتراكية العقائدية التي تخضص
 الاجتماعي الاجمالي بنشاطا دماغ متحذلق بلا بمفرده ، والتي - وهذا


 غير ان تضفي سمة مثالية على المجتمع المعاصر ، وتتُعطي لوحة عنه خالية من الظلال وتحاول تحقيق مثلها الاعلى خلافاً لواقع هذا المجتمع بالذات . وفي حين تتنازل البروليتاريا عن هذه الاشتراكية للبرجوازية الصغيرة ، وني حين يبيّن الصراع الين بين مختلف الزعماء الاشتراكيين ان كلا
 لعامل آخر ، - تتحد البروليتاريا اكثر فاكثر حول الانير الاشتراكية
 هذه الاشتراكية انما هي اعلان الوا الثورة المستمرة ، الديكتا
 القضاء على الفوارق الطبقية بوجه عام ، الى القضاء على جميع علاقات
 العلاقات الاجتماعية المطابقة لعلاقات الانتاج هنذه ، الى اجراء انقلاب في جميع الافكار النابعة من هذه العلاقات الاجتا الاجتماعية ان نطاق عرضنا لا يسمح لنا بتناول هذه المسألة بمزيد من التنصيل لقد رأينا ما يلي : كما وقفت الاريستقراطية الماليـــة

بصورة محتمة على رأس حزب النظام ، كذلك وقفت البروليتاريا على رأس ("حزب الفوضى" . وبينما مختلف الطبقات المتحدة في
 اخذت تصبح اقل فأقل امانة ، والجمعية التشريعية ذاتها اخنـت تقابل ادعاءات سولوك الفرنسي * بمزيد من التذم ، - اقتربت الانتخابات التكميلية التي ارجئت واعيقت زمناً طويلا ، لاملاء امكنة النواب ״الجبليين" المطرودين في اما الحكومة التي يحتقرها اعداؤها ، والتي يهينها ويذلها لدى كل خطوة اصدقاؤها المزيفون ، فانها لم تر تر غير وسيلة الميل

 الذريعة لاعلان حالة الحصار في باريس وني المحافظات والتان والتحكم
 النظام ان يقدموا على تنازلات في صالح الحكومة التي احرزت الغلبة على الفوضى ، والا قاموا هم انفسهم بدور الفوضوين الـوين ، وأزنبت الحكومة على العمل • في مطلع شباط الا تستفز الشعب بقطعها اشجار الحرية (V\&) . عبثاً ! فاذا كانت
 اضاعت رأسها ، وتراجعت في ذعرها امام استفزازها الحا بالذات
 الخرقاء هذه للتحرر . كذلك نزع اكاليل immortels (V0) عن عمود تموز لم يحرز نجاهاً اكبر • فقد استثنار هذا فلا في قسم
 للتصويت بصورة سافرة الل هذا الحد او ذالك على عدم الثقة بالوزارة . وعبثاً هددت الصحافة الحكومية بالغاء العاء الحق الانتخابي العام وبتدنل القوزاق . وعبثاً وجه دو بول الحا في الجمعية التشريعية تحدياً سافراً الى اعضاء اليسار ؛ وعبثاً دعاهم الى الشارع واع واعلن ان الحكومة قد استعدت لاستقبا لهم استقبالا" لائقاّ . فان دو بول

* (
 بقساوته وغباوته • والمقصود هنا نابليون الثا لث . الثاشر

لم يتوصل الى شيء ، اللهم الل دعوته من قبل رئيس الجمعية
 نواب اليسار بالسخر من مطامع بونابرت الاغتصابية • وعبثاً ، أخيرأ ، تنبأت الحكومة بقيام الثورة في ع ب شباط . توصلت اليه الحكومة ، هو ان الشعب لم يحتفل بذكرى ع شباط باي شكل كان
ان البروليتاريا مي تقع في الاستفزاز الى العصيان ؛ فقد كانت تعتزم القيام بالثورة ان استفزازات الحكومة ، التي لم تفعل غيـــر ان ان عززت الاستياء العام من النظام القائم ، لم تمنع اللجنة الانتخابية ، الخاضعة كليا لتأثير العمال ، من تقديم المرشحين الثلاثـاثــــة التالين لباريس : ديفلوت ، فيدال ، كارنو . كـان ديفلـنـوت
 البو نابرتية الهادفة الى كسب الشعبية ؛ وكان صديقان وكان قد اشترك في قضية 10 ايار . و وكان فيدال معروفآ ككاتب شيوعي ، كمؤ لف لكتاب ("حول توزيع الثروة") ؛ وكان الن سكرنير لويس بلان في لجنة اللو كسمبودغ • اما كارنو الئو ، ابن عضو الكو نفانسيون منظم النصر ، واقل اعضاء حزب "National" سوء
 فقد كان بفضل مشروع قانونه الديمو قراطي بصدد التعليم العام
 المرشحون الثلاثة كانوا يمثلون ثلاث طبقات عقدت حلفار فلان فيما بينها : على رأسه متمرد حزيران وممثل البروليتاريا الثورية ؛ والى جانبه ، اشتهراكي عقائدي وممثل البرجوازية الصميارية الصغيرة الاشتراكية ؛ واخيراً ، المرشح الثالث ، ممثل حزب الجمهوريين البرجوازيين الذين اكتسبت صنيغهم الديموقراطيـــــــة مغزى الـا
 الخاصة من زمان . كان ذلك ائتالاثا عاماً ضلد البرجوازيـيـــة والحكومة ، كما في شباط . ولكن البروليتاريا هي التي كانت تقف هذه المرة على رأس العصبة الثورية . ورغم جميع الجهود التي بذلها الاعداء ، فاز المرشحون

الاشتراكيون . بل ان الجيش صوت مع متمرد حزيران وضد
 النظام كأنما اصابته الصاعقة . ولم تجلب له الانتخابات في


 قد عادوا الى الجمعية الوطنية ، ولكن مقوسي الظهر ، ونري برفقة المنفيين ، بمبادى' المنفيين على شعفاهم • وكان هذا هـا حكمأ بفسـخ

 كآم الثورة ، بل كالنافخ الطليعي في بوقها . و وكان هذا حكا بفسخ العاشر من كانون الاول : فان نا بليون قد فشل في شـر فـر وزيره لاهيت . ان تاريخ فرنسا البرلماني لا لا يعرف غيرّ الما طادثة
 العاشر ، في •بیا . واخيراً ، كانت انتخا بات العاشر من آذار 1^0.0 حزب النظام الاغلبية . ان انتخابات العان العار من آشار آذار كانت احتجاجاً على اغلبية النالث عشر من ايار . و وكان العاشر من آذار

ثورة . فوراء اوراق الاقتراع كانت تكمن بلاطات الشات الشارع "ان تصويت العاشر من آذار يعلن علينا الحرب") -صاع سيغور داغيسو ، الذي هو من اكثر اعضاء حزب النظام تطرفاّ . منذ العاشر من آذار •1^0 الدا ، تدخل الجمهورية الدستورية في طور جديد ، في طود انحلالها . مختلف كتل الاغلبية تتحد
 جديد ؛ و بو نابرت هو من جديد شنخصيتها الحيادية . واذا كانت
 يئست من امكانيات الجمهورية البرجوازية ؛ واذا كا كان بون بونابرت يتذكر بانه مدع بالعرش ، فذلك لسبب واحد فقط ، هو انه

 على ام من حزب النظـــــــــ ، بتعيين باروش في منصب وزير

الداخلية ، باروش الذي كان متهم بلانكي وبار بيس وليدرورولان وغينار . وعلى انتخاب كارنو ردت الجمعية التشريعيــــة
 الاشتراكية . ويحاول حزب النظام باصوات يخمد ذعره بالذات . وتصيح احدى الجرائد الناطقة بلسانه : (السيف مقدس" . وتعلن جريدة اخرى منها : "يجب على حماة النظام ان يبدأوا بالهجوم على حزب الحمر" . ويصيح ديك ديك ثالث من ديوك النظام : "بين الاشتراكية والمجتمع ، تدور رحى النضال المستميت ، الفاصل ، رحى حرب لا انتطاع فيها ولا

 الاشتراكية ستقضي على المجتمع" . ابنــــوا متاريس النظام ،

 الاشتراكيين ! واذا حزب النظام يؤمن بالفعل للحظة واحدة بان النصر مضمون له واذا صحفه تنقض باشد ما يكون من من الغيظ والجنون على (حانوتيي باريس" . ان حانوتياني باريس قد انتخبوا متمرد

 غير ممكن ؛ هذا يعني ان نفوذ الرأسمال المعنوي قد تحطم ، وان الجمعية البرجوازية لا تمثل غير البرجوازية ؛ هنا ان الملكية الكبيرة قد هلكت ، لان تابعتها ، - الملكيــــــة الصغيرة - تفتش عن خلاصها في معسكر المحرومين من الملكية واذا حزب النظام يلجأ ، بالطبع ، الى اسلوبه التقليدي الذي لا ندحة له عنه - فانه يصيح : (اللمزيل من القمع !") .
 القمعية قلت عشر مرات بينما ازدادت المقاومة مائة مرة . أفلا تحتاج اداة القمع الرئيسية ذاتها ، الجيش ، الى القمع ؟ واذا حزب النظام يقول كلمته الاخيرة : "يجب تحطيم الحلقـــــــــة الحديدية التى تخنقنا ، حلقة الشرعية . الجمهورية الدستودية



 المقدسة (VV) ، ولكننا خلافآ لمثال اجدادنا ، الاغريق * * ، لم الما
 ففي اساس الدستور ، يقوم الحق الانتنابي العام • والقضاء على الحق الانتنخابي العام انما هو آخر كلمة حزب النظام ، آخر
. كلمة الديكتاتورية البرجوازية
 الديكتاتورية في ع ايار (مايو) الار الا



 عن ارادة الشعب المطلقــــــة ، - ذلك هو مغزى الدستور البرجوازي • ولكن اي مغزى يبقى للدستور حين لا يعـــــو د مضمون هذا الحق الانتخابي ، مضمون ارادادة الشعب المطلقة
 البرجوازية المباشر ، يا ترى ، ان تنظم الحق الانتخا بي بحيث العا يبتغي الامر المعقول ، اي سيادتها ؟ والحق الانتخابي العام • الذي يقضى كل مرة على انســنطة السياسية القائمة ويبعثها كل مرة من جديد من قلبه ، الا يقضي بالتالي ، يا ترى ، على كل استقرار ، ألا يضع في كل دقيقة على كف عفريت كل السلطة القائمة ، ألا يقوض الس السلطة ، ألا ألا يهلدد بتحويل الفوضى ذاتها الى سلطة ؟ ومن ذا الذي سيواصل الشك في هذا بعد العاشر من ؟ آذار ان البرجوازية ، اذ اذ ترفض الحق الانتخابي العام الذي

*     * هنا تلاعب في الكلام : فان كلمّة grecs تعني الاغريق وتعنئ


تجلببت بجلبابه حتى ذاك والذي استمدت منه قدرتها الكلية ، انما تعترف على المكشوف قائلة : >ان ديكتانتوديتثا قد قامت حتى الآن بناء على ارادة الثعب ، ولكنْا ستنتوطـــــ من الآن وصاعلأ ضل ارادة الشعب" . و بكل منطق تفتش لنفسها الآن عن الدعائم ، لا في فرنسا ، بل في خارجها ، ما وراء الحدود ، في الغزو الاجنبّي
ان كو بلننز الثانية هذه (VA) التي اختارت فرنسا ذاتها مقراً لها ، انما تثير ضدهـنـــا ، مع النداء الى الغزو الاجنبي ك جميع المشاعر القومية . و بهجومها على الحق الانتخابي العام الغا تعطي حجة عامة لاجل ثورة جديدة ، في حين ان الثورة تحتاج
 شأنها ان تفرق كتل العصبة الثورية وتدفع خلانفاتها الى البروز ولكن الحجة العامة تصم الطبقات نصف الثورية ، وتتيح لها خداع نفسها فيما يتعلق بطاملع الثورة العتيدة المحلدد ، فيما يتعلق بعواقب تصرفاتها بالذات • ان كل ثورة توات تحتاج الى مسألة مآدب • والحق الانتخابي العام انمـا هو مسألة مآدب في الثورة الجديدة
و لكن الكتل البرجوازية المتحدة اصدرت بنفسها حكماً على
 بتخليها عن الشكل الاقوى والاكمــــــلـ لسيادثها الطبقية ، عن الجمهورية الدستورية ، وبرجوعها الى الوراء ، الى شكل ادن ادنى ،
 اراد ان يستعيد نضارة الشباب فأخذ بدلته الطفو لية وحاول ان يرتديها على جسده الهرم • ولم تكن لدى لدى جمهوريتها غير مأثرة واحدة ، هي انها كانت دفيئة لاجل الثورة . ان العاشر من آذار •1N0 يحمل الكتابــــة التاليــــــة : - Après moi le déluge ${ }^{1}$

* فليكن من بعدي الطوفان ! (قول منسوب الل الملك الفر.نسي لو يس الخامس عشر •) الناشر ال


## الغاء الحق الانتخابي العام \$ي •10

(تتمة الفصول الثلاثة السابقـــة ، مأخوذة من "العرض"
المنشور في العدد الاخير ، المزدوج ، 0 0-7 ، من مجلــــــــة „الجريدة الرينانية الجديدة . استعراض سياسي واقتصادي" . وهى تصف في البدء الازمة التجارية الكبيرة التي نشبت فير في انجلترا عام <br>§V ؛ وبتأثير هذه الازمة في القارة الاورو بية تفسر تأزم المضاعفات السياسية المحلية وتحو لها الها الى ثورات

 الثوري ، جاعلا" بالتالي انتصار الرجعية امرآ ممكناً . .ثم تتناول

، وقد أخذت الاعراض ذاتها تظهر في فرنسا منذ
ولا سيما منذ بداية •1^0 . فان صناعة باريس تعمل بكـــلـ طاقتها ، ومصانع الاقمشة القطنية في روان ومو لهاوزن تعمل كذلك بصورة جيدة جداً ، رغم ان الاسعار العالية على الما المادة الاولية كانت عقبة سواء في انجلترا ام هناك . هـا هذا مع العلم ان الاصلاح الجمركي الواسع في اسبانيا وتخفيض الرسوم على مختلف سلع البذخ في المكسيك أسهما بنصيب خاص الوا في تطور الازدهار في فرنسا . وقد ازداد تصدير البضائع الفرنسية الـي
 اله جملة كاملة من مشاريع المضاربة كان الدافع اليها استثمار مناجم الذهب في كاليفور نيا على نطاق واسع • ونشأت الـوان كثرة
 المزينة بالشعارات الاشتراكية ، الى اكياس نقود البرجوازياين الصغار والعمال ، ولكنها تتلخص على العموم في ذلك اللا الاحتيال الصرف الملازم للفرنسيين والصينيين فقط . بل ان احدى هذه

* هذا المقطع كتبه انجلس على سبيل المقدمة لاجل طبعـــة -11900

الشر كات تحظى بحماية الحكومة الصريحة . وفي الاشهر التسعة الاولى من عام 1 \§




 ان استئناف مصرف فرنسا الدفع نقداً * بموجب قانون 7 آب

 الدفع نقداً ، اذ ان كمية الاوراق النقدية الموجودة قيد التداول ك الار ك بما فيها الاوراق النقدية لدى المصارف الاقليـيمية ، كانت الاور تبلغ آنذاك

 قدرها • • . . .


 بالعكس ؛ فان ازدياد تداول الاوراق النقدية قد رافقه تراكم

 استر ليني ، وهو مبلغ لا سابق لله في فرنسا • ان كون الما
 رأسماله الدائر مبلغ ألي مليون فرنك او 0 ملايبن
 المجحلة السابقة ** بان الاريستقراطية المالية لم الثورة ، وليس هذا وحسب ، بل بالع العس ، ازدادت قوة

* اي مقايضة النقود الورقية با لنقود المعدنية . الثاشر الث - * *

وهذه النتيجة تزداد اتضاحاً من الاستعراض التالي للتشريع
 حزيران (يونيو) ا^EV نال المصرف حق اصدار اوراق من فئة
 . . ، وحر إع النت اوراق مصرف فرنسا وسيلة قانونية
 في اصدار الاوراق النقدية بمبلغ •

 بمصرف فرنسا . و بموجب مرسوم آخر ، صادر الصا في

 رفع الحد الاقصى للاصدار الى oro مليون فرنك .
 بالنقود المعدنية . ان هنه الوقائع -ازدياد تداول الاوراواق

 اقبيته - دفعت السيد برودون اله القول بانه يجب الآن على المصرف ان يخلع جلده القديم كجلد الحية ، ويتحول الى مصرف شعبي برودوني • اما في الواقع ، فان برودون لم الم يكن بحاجة حتى الى ان يكون مطلعاً على تاريخ القيود المصرفية في انجلترا
 نظرة الى الجانب الآخر من القناة لكي يرى ان هذا الواقع الذي
 يعدو ان يكون غير ظاهرة برجوازية عادية ظهرت الآن للمرة الاولى في فرنسا وحدهـــــا . ونحن نرى ان النظريين الثورييين
 المسموعة في باريس كانوا جهالاء في مسألة طابــــع الانجا الماءات المتخذة ونتائجها مثلهم مثل الساذة من الحكومة الموار الموقتة . فرغم ازدهار الصناعة والتجارة الذي حل الآن في فرنسا ،

يعاني سواد السكان ، Y Y مليوناّ من الفلاحين ، من الانحطاط. الشديد . فان الغلال الطيبة في السنوات الاخيرة قد خفضت اسععار الحبوب في فرنسا اكث مما في انجلترا ؛ ووضع الفـرا الفلاحين

 الطبقة من السكان ، كما بين تاريخ السنوات الثنار الثاث الاخيرة . بما يكفي من الوضوح ، عاجزة قطعاً عن المبادرة الثورية الارية الارية ان مرحلة الازمة ، مثلها مثل مرحلة الازدهار ، تحل فيا في .القارة بعد حلولها في انجلترا . فان العملية تجري دائماً بادى


 الشكل الثاني والثالث . اولا" ، تصدر القارة الى انجلترا اكثر
 الى انجلترا رهن بدوره بوضع انجلترا ، ولا سيما في اسواق الما ما وراء المحيط . ثم تصدر انجلترا الم بلدان المان ما وراء المحيط

 تصدير انجلترا الحما وراء المحيط • و لهذا ، اذا كانت الان الازمات تولد الثورات في القارة اولا" ، فان سبب الازمات يقع مع ذلك في انجلترا . ولا بد للكوارث العنيفة ان تحدث بالطاث الطبع في اطراف
 التعويض اكبر • ومن جهة ثانية ، تشكل درجة الثأثير الثورات القارية في انجلترا مع ذلك ميزان حرارة يبين باي قدر تعرض هذه الثورات بالفعل للخطر اسس النظام البرجوازي ذاتها او باي قدر لا تمس غير تشكيلاته السياسية وي مثل هذا الازدهار العام الذي تتطور في ظله المجتمع البرجوازي المنتجة تطوراً باهراً بقدر ما يمكن ذلك الكا في نطاق العلاقات البرجوازية ، لا يمكن حتى ان يتناول الكار الكلام الثورة الفعلية . فان هذه الثورة ليست ممكنة الا في المان المراحل التي يدخل فيها هذان العاملان ، القوى المنتّجة العصرية واشكال

الانتاج البرجوازية ، في تناقض بينهما . فان المخاصمات التي لا نهاية لها التي ينصرف اليها الآن ممثلو مختلف كتل حزب النظام القاري ، مسيئين بعضهم الى سمعة بعض ، لا تلا تؤدي ، ابداً الى الى
 لسبب واحد فقط ، هو ان إساس العلاقات الاجتماعية في اللحظة المعنية متين جداً و - هذا ها لا لا تعرفه الرجعية الا برجوازوازي جداً . وان جميع المحاولات الرجعية لوقف التطور البرجوازي ستتحطم من كل بد على هلى هذا الاساس ، مثلها ملا مثل كل غلا غضب الديموقراطيين الاخلاقي وكل بياناتهم النارية . ان ثورة جلديلن غير ممكنة الا اثر ازمة جديلة . ولكن نشووبها محتم مثله مثل نشوب هذه الازمة . لنعد الآن الى فرنسا .
 نيسان قد قضى بنفسه على انتصاره الذي احرزه بالتحالف مع البرجوازية الصغيرة في انتخابات العاشر من آذار . وقد الصا انتخب فيدال لا في باريس وحسب ، بل وفي الراين الاسفل . فان الران لجنة باريس التي كان ״الجبل" والبرجوازية الصغيرة ممثلين فيها بصورة واسعة ، قد حملته على قبول تفو يض الراين الران الاسفل . وفقد انتصار العاشر من آذار اهميته الحاسمة ؛ ومن جديد ارجىئ القرار النهائي ، وضعف توتر الشعب ، واعتاد الانتين النتصارات الشرعية عوضاً عن الانتصارات الثورية . واخيراً ، ادى ترشيح
 الى القضاء كلياً على المغزى الثوري للعاشر من آلار اليار وهو اعادة الاعتبار لانتناضة حزيران ؛ وفي افضل الاحوال كان كان بمستطاع البروليتاريا ان تعتبر هذا الترشيح نكتة لارضاء العامــــاتلات المغناجات . وضد هنا الترا التربيح الحسن النية ، عمد حزب النظام ، وقد ازداد جرأة نظرأ لسلوك الاخصام المائع ، الى تقديم مرشح كان لا بد له ان ان يجسد انتصمار حزيران . اله وهنا المرشح الهزلي كان والد عائلة ليكلير السبارطي الذي مزقت
 مني في الانتخابات بهزيمة باهرة. انتخابات الثامن والعشرين من نيسان ״الجبل" والبرجوازيـــة

الصغيرة . واخذ »الجبل" يهلل في قرارة نفسه لاعتقاده انه
 يستثير ثورة جديدة من شأنها ان تدفع البروليتاريا من جديد

 العام ، السيد ليدرو-رولان في كرسي اللئاسة ويضسن الاكثرية ("جبلية) في الجمعية . اما حزب النظام الذي اقنعته الانتخابات الجديدة وترشيح سو ومزاج "الجبل" والبرجوازية الصغيرة الصير بان
 الظروف ، فقد رد على الانتصارين الانتخابيين بقانون انتغابي الغى الحق الانتخابي العام
ولقد كانت الحكومة على درجة من الاحتراس بحيث انها لم تأخذ مشروع القانون هذا على مسؤوليتها . فقد قامت بتنازل مزعوم في صالح الاغلبية بتخويلها امر دراسة هذا المشروع اله
 ليست الحكومة هي التي اقترحت على الجمعية الوطنية بل اغلبية الجمعية هي التي اقترحت على نفسها بنفسها الغاء الحــــــق . الانتخابي العام
في 1 ايار احيــــلـ مشروع القانــــون الى المجلس • فهبت الصحافة الاشتراكية_الديموقراطية كلها ، كرجل واحد ، تلـنع

 هذه الجرائد اعترافأ بان الثورة تقضى قبل كل شيء على يسمى بالصحافة الثورية ، وان المقصود الآن بالتالتي هو هو الحفاظ. على نفسها بنفسها . ان الصحافة الثورية المزعومة قد باحت بسرها . ووقعت بنفسها على نفسها حكم الموت .
 وطالب برفض مشروع القانون كله لانه يخالف الديان الدتور . فرد حزب النظام على هذا بان الدستور سوف ينتهك عند الاقتضاء

-     * الهدوء الههيب . اللناشر

وانه لا داعي الآن الى انتهاكه لانه يمكن تفسير الدستور باي صورة كانت ، وان الاغلبية وحدها صالحة للبت فيما اذا كان هذا التفسير او ذاك صحيحاً . وقابِ بل ״الجبل، هجمات

 على التربة التي ينبت عليها الحق ، دله على الملكية البرجوازية فأخذ 》الجبل) يتضرع : هل يريدون اليد ، هيا ترى ، ان يستثيروا الثورة مهما كلف الامر ؟ فرد مزب النظام : انها لن تأخذنا على

في TY ايار ، وضع حد لمناقشة المسألة مسبقاً باغلبية


 الذي منحهم هذه الصطلاحيات ، يواصلون الجا الجلوس بهدوء في مقاعدهم ، وعوضاً عن ان يتحركوا بانتسهم ، شرعوا يعرضون فيرن فجأة على البلد ان يتحرك ، بواسطة العرائض على وجه الضبط ؛ وقد جامدين بلا حركة حتى عندمــــــا مر القانون نفسه في الوان الوا الوار بصورة باهرة . لقد حاولوا ان يثأروا لانفسهم من الاحتجاج الذي سجلوا فيه عدم اشتراكهم في انتهاك الداك الدتور ، ولكن هذا الاحتجاج لم يدلوا به هو ايضاً على المكشوف ، بل الي دسوه سرأ في جيب الرئيس

 التزام جانب الهدوء ، وتخاذل (الجبل)" والنواب المنتخبين حديثاً ، الها وهدوء البرجوازية الصغيرة المهيب ، ولا سيما النهوض النوا التجاري والصناعي ، كل هذا كان يعرقل كل محاولة ثورية من جانب . البروليتاريا

الشعب بمدرسته التعليمية التي لا يمكنه ان يقوم بدورها والوا في العهد الثوري . وكان لا بد ان تقضي عليه اما الثورة واما

الرجعية

وقد اظهر (الجبل) المزيد من الهمة والعزيمة عندما وقع الحادث التالي بعد فترة وجيزة . فمن على منبر الجمعية نعت وزير الحربية دوبول ثورة شباط بالكارثة المشيؤومة . الرئلم ولم يعط الرئيس دوبان الكلمة لخطباء (الجبل) الذين الدين اعربوا
 فاقترح جيراردان على »الجبله ان يغادر القاعة على الفور بكامل
 - الى خارجها بوصفه غير جدير بالان كان قانون الانتخاب بحاجة الى اضافة اخرى ، الى الى قانون جديد للصصافة . وهذا الاخير ما لبث ان ظه الور . ان مشروع قانون الحكومة ، الذى جعلته تعديلات حزب النـا النظام في كثير من بنوده اشد صرامة ، قد زاد الضمانات المالية الية ، ونص على استيفاء رسوم ختم خاصة عن الروايات التي تطبع بشكــــــلـ حلقات متسلسلة (رداً على انتخاب اوجين سو) ، وفرض ضريبة على جميع المؤ لفات الصادرة بطبعات اسلمات اسبوعية وشهرية في حدود عدد معين من الملازم ، وأقر ، اخيراً ، انه يجب ان ان تكون كل مقالة في جريدة مرفقة بتوقيع كاتبها . ان الاحكام المتعلقـة المـــــة بالضمانات المالية قد قتلت ما يسمى بالصحافة الثا الثورية ورأى الشعب في. هلاكها عقابً على الغاء الحق الانتخابي العام
 هذا القسم من الصحافة . فطالما كانت الصا ونا ونا ونافة اليومية مغفلة ، فقد كانت لسان حال رأي عام واسع وغير معين ؛ كانت السلطة الثالثة في الدولة . وكان التوقيع على كل مقالة يحول الـا الى مجرد مجموعة من مؤ لفات ادبية لاشنا وكانت كل مقالة تنحط الى مستوى اعلان صحفي • وحتى الآن ،
 العام ؛ اما الآن ، فقلد تحولت الم كمبيالات فردية مشكوك فيها الى هذا الحل او ذاك ، وتتوقف درجة جودتها ورواجها ، لا على
 واخذت صحافة حزب النظام تحرض ، لا من اجل الغاء الغاء الحـــق الانتخابي العام وحسب ، بل ايضاً من اجل اتخاذ اقصى الاجراءات

ضد الصحافة (الرديئة)، . ولكن حت الصحافة (الجيدة)" باغفالها المشؤوم للغاية لم تكن تروق لحزب النظام ولا سيما لبعض
 الكاتب المستأجَرَ فقط ، كان ان يريد ان ان يعرف اسم الكاتب ومكان اقامته واوصافه . وعبثاً ذرفت الصحافة "الجيدة" الدموع على نكران الجميل الذي يجازون به خدماتها . فقد مر القانون ، ونزلت ضربة مطلب توقيع المقالات عليها بالذات الون في المقام الاول . وكانت اسماء الكتاب السياسيين الجمهوريين مشهورة
 - ( $\$ ) ."Constitutionnel" و ، ( N ) "Assemblée National" والخ ، والخ ، وجدت نفسها ، رغم كل حكمتها السياسية التي تحظى بواسع الدعاية ، فى وضع سخيف للغاية عندما ظهرت كل هذه الرفقة السرية فجأة بمظهر penny-a-liners * مأجورين ومحنكين من طراز غرانيه دي كاسانياك ، يدافعون عن عن كل شيء لقاء الدفع نقداً ، او بمظهر مزق قديمة من طراز كارئ انفسهم من رجالات الدولة ، او بمظهر كساري جوز مغناجين . "Débats" من طراز السيد ليموان من رالون وعند مناقشة قانون الصحافة ، كان »الجبل" قد بلغ درجة من الانحطاط. المعنوي بحيث كان لا بد له ان ان يكتفي بالتصفيق
 لويس فيليب القدامى ، السيد فكتور هون الوانو ومنذ اقرار قانون الانتخاب وقانون الصحافة ، الثوري والديموقراطي من المسرح الرسمي • و بعد نهاية الدور الدورة

 الديمو قراطيون - بيانين ، testimonia paupertatis * ا اثنتين ، أثبتتا فيهما انه اذا كان النجاح والقوة لم يكو نا يومــــا الى

* الكاتب البنسي : كاتب يحرر في الصحف لقاء بنس واحد لكل

سطر . كاتب مستأجـر • الناشى
. ** *هادة فقر حال . الناشى

جانبهما ، فقد وقفتا دائماً بالمقابل الى جانب الحق السرمدي وجميع الحقائق السرمدية على اختلافها "Neue لنعد الآن الى حزب النظام . كتبت مجلـــــــة Rheinische Zeitung" r ، الصفحة 17 : (اضد مطامـــــع الاور ليانينين والشرعين المتحدين في العودة الى العرش ، يدافع بونابرت عن الاساس الحقوقي لسلطته الفعلية ، اي عن الجمهورية ؛ وضد من مطامع بو نابرت بالعودة الى العرش ، يدافع حزب الئ النظام عن الاساس الحقوقي لسيادته المشتركة اي عن الجمهورية ؛ الشرعيون ضد
 status quo اي عن الجمهورية • وجميع كتل حزب النظا
 العرش ، تعارض كل منها مطامع منافسيها الاغتصا بية والتمردية بسيادة البرجوازية العامة ، المشتركة ، بالشكل النيا الني تشل فيه جميع ادعاءاءتهم المختلفة بعضها بعضا وتحفظ بعضها بعضاً ، اي بالجمهودية . . بل انه لم يخطر في بال تيير اي حقيقة انطوت عليها كلماته : "(زحن الملكيين حصن الجمهورية الدستوريــــة الحقيقي") *
هذه الكوميديا من républicains malgré eux * * هذا وها الكره status quo وهذا التوطيد الدائم له ؛ وهذه المها وهادمات الدائمة بين بونابرت والجمعية الوطنية ؛ وهذا الخطر الذي يتجد الذيد باستمرار ويتهدد حزب النظام بالانشقاق الى اجزائله المكو المونة الما

 الموقتين ، والحسد المتبادل ، والمكائد ، والملاحقة ، والسيوف المشهورة بلا كس ، وبالنتيجة baiser Lamourette (قبلــــــة لاموريت) (^) دائماً - كل هذه الكوميديا القبيحة من الاخطاء لم

* *اجع هذا الكتاب ، ص شّ
(الط* ** من الجمهوريين رغم انوفهم (تلميح الل كوميديا موليير : (الطبيب رغم انفهه، • الناش .

تتطور قط بصورة كلاسيكية بالقدر الذي تطورت به في سياق الاشهر الستة الاخيرة
ومع ذلك ، اعتبر حزب النظام قانون الانتخاب انتصاراً على بونابرت . فحين احالت حكومة بونا بابرت الى لجنة السبعة عشر ام صياغة مشروع قانو نها والمسؤولية عنها ، ألم تتنازل بالتالي ، يا ترى ، عن السلطة ؟ اولم يتقوم السند الرئيسي لبونابرت ضد الجمعية في كونه منتخب ستة ملا ملايين ؟ - وكان بونابرت ينظر من جهته الى قانون الانتخاب كتنازل في الجمعية ، تنازل اشترى به التناسق بين السلطة التنفيذيـيــيـة
 السافل زيادة راتبه الى ثلاثة ملايين فرنك . الجمعية الوطنية ان تدنل في نزاع مع السلطة التنفيذية في وقت اعلنت فيه هذه الجمعية اغلبية الشعب الفرنسي الساحقة خارج القانون ؟ تملكها الغضب ؛ وقد خيل انها عزمت اتخاذ اقصى الاجراءات ؛ رفضت لجنتها الاقتراح ؛ وانذا البو نابرتية بدورها وضعة رهيبة ، مشيرة الى الشعب المار المنهوب ، المحروم من حقه الانتخابي . وجرت كثرة من المحاولات الصات الصاخبة للتفاهم ؛ وفي آخر المطاف ، تنازلت الجمعية في الواقع ، و لكنها انتقمت في الوقت نفسه من حيث المبدأ . فعوضاً عن زيادة الراتب بصورة مبدئية دائمة الى ثلاثة ملايين في السنة ،
 قدرها ••• MIT فرنك . . ولم تكتف الجمعية بذلك ؛ بل بل انها
 النظام ، والحامي المتطفل لبونابرت . ولا وهكذا ، تم التصويت على منح هذين المليونين ، لا اكراماَ لبونابرت ، بل اكراما - لشانغارنيه

وهذه الصدقة المرمية de mauvaise grâce • انما قبلها بو نابرت بروح الواهب تماماً . فقد استأنفت الصحافة البو نابابرتية حملاتها على الجمعية الوطنية ؛ وعندما قـدـد اثناء مناقشة قانون

* عن غير دغبة . الناشر •

الصحافة تعديل بصدد التواقيع موجه في المقام الاول ضد الجرائد

 الوطنية بضراوة لا كابح لها . لا فاضطر الوزراء الى التبرؤ من هذه الجريدة امام الجمعية الوطنية ؛ واحيل المحرر المسؤول في "Pouvoir" الى المحاكمة المام الجما الجمعية الوطنية وحكم عليه بالحد الاقصى من الغرامة النقدية وقدره ....0 فرنك . الشا وفي
 الجمعية ؛ وعلى سبيل الذ الثأر ، أقامت الحكومة دعاوى جزائية

على بضع جرائد شرعية لمخالفتها الدستور الـوا واخيراً ، طرحت مسألة تأجيل جلسات المجلس • و وكان بو نابرت بحاجة الى هذا التأجيل لكي يتصرف بلد بلدون اي عائق

 الشخصية . وكان الطرفان بحاجة اليه لاجل توطيد وتوسيع انتصارات الرجعية في الاقاليم . ولهانيا الها ارجأت الجمعية جلساتها من 11 آب الى 1 الشرين الثاني • ولكن لما كان بونا لم يخف البتة انه يسعى الى التخلص من رقابة الجمعية الوطنية الثقيلة الوطأة ، فقد اضفت الجمعية على تصويتها بالثقة طابع عدم الثقة بالرئيس . فلم يدخل اي بونابي بلم



 الدستورية


 العائلتين الملكيتين اللتين كانت هاتان الكتيلتان تناضلان تحت راياتهما . فقد حفلت الجرائد بمشاريع للمصالحة كان الح يتناو لها البحث عند سرير لويس فيليب المريض في سانت ليو ناردس ،

ولكن وفاة لويس فيليب فجأة بسـّطت الوضع • فقد كان لويس فيليب مغتصباً ، وكان هنري الخامس ضحيته ؛ اما كو نت باريس ، الما فقد كان الوريث الشرعي لهنري الخامس ، لعدم وجود الانو اولاد عند هنا الاخير • وقد زالت الآن كل ذريعة لاجل الاعتراض على دمج مصالح الاسرتين . ولكن كتلتي البرجوازية فهمتا الآن على وجه الضبطر ، في آخر المطاف ، ان ما يفرق بينهئهما ليس التعلق العاطفي بهنه العائلة الملكية او تلك ، وان الامر بالعكس ، الـك
 الاسرتين . ان الشرعيين الذين مضوا يقدمون آيات الاحترام لهنري الخامس في فيسبادن ، قد تلقوا هناكا ، مثلهم مثل منافسيهم الاورليانيين في سانت ليوناردس ، نبأ وفاة لويس فيليب ، فشكلوا على الفور وزارة (یع) in partibus infidelium اد دخل فيها اساساً اعضاء لجنة حراس فضائل الجمهورية ، المذكور المورة آنفاً ، ولم تتباطأ ، عند حدوث نزاع في الحن الحزب ، عن اصدار بيان صريح للغاية بالحق بنعمة الله . وقد هلر الاورليانيون

 اثناء عطلة الجمعية الوطنية ، افتتتحت الجمعيات التمثيلية في
 الدستور ، المحدودة بتحفظات متفاوتة الشأن ، اي انها ايدت
 المسألة) ، مدركة مع ذلك انها غير صالحة اطلانلاقا ومغرقة في
 تفسير هذه الرغبة في اعادة النظر على انها رغبة في تمديــــد صلاحيات بو نابرت الرئاسية البية لم يكن بوسع الطبقة السائدة في اي حال من الاحوال ان ان الي تجيز الحل الدستوري الشرعي - اي استقالة بونابرت في اليار |Nor ، وانتخاب رئيس جديد في الوقت نفسه من قبل جميع

* حرفيا : في بلاد الكفار ، اي مأ وراء حدود البلد ، في المهجر .

الناشم

ناخبي البلد ، واعادة النظر في الدستور من قبل مجلس خاص ،
 الجديدة . فقد كان من شأن يوم انتخاب الرئيس الجال الجديد ان
 الاورليانيين ، الجمهوريين البرجوازيين ، الثوريين . وبين الانين النتيجة كان لا بد ان تقع حتماً مصادمات عنيفة بين مختلف الكتل • ولو افلح حتى حزب النظام في ان يتحد حول مرشح حيادي ما يقف بمعزل عن العائلتين الملكيتين ، لهب بو نابرت ضد انده . حزب النظام مكرهاً ، في نضاله ضد الشعب ، على زيادة قوة السلطة التنفيذية باستمرار . و كل تقوية للسلطة التنفيذية تقوليّي
 النظام لاجل تقوية بأسه العام تقوِي الوسائي الوائل القتالية لدى بو نابرت مع ادعاءاته الاسرية ، وتزيد حظه في الحيلو لة بالة القوة في اللحظة الحاسمة دون الحل الدستوري • وآنذاك لن يتردد بو نابرت في نضاله ضد حز دلم النظام عن انتهاك احد اسـ الحس الدستور مثلما لم يتددد حزب النظام في نضاله ضد الشاله الشعب عن انتهاك اساس آخر للدستور ، بالغانه الحق الانتخابي العان العام وكان بوسعه ، حسب كل احتمال ، ان ان يستند حتى الى الحق الح الحا الانتخابي العام ضد الجمعية . خلاصة القول ان ان الحل الدستوري يضع على كف عفريت كل status quo السياسي ؛ ولكن التشوش
 ، status quo وكمبيالاته ، وزواجاته ، وعقوده عند كاتب التب العدل ، ورهو ناتهاته العقارية ، وريعه العقاري ، وايجار بيوته ، وار وبار واحه ، وجميع عقوده ومصادر دخله ستوضع على كف عفريت منذ الاحد الاول من شهر ايار ایOT ، - ولكنه لا يستطيع تعريض نفسه لمثل هذا الخطر • فوراء تقلقل status quo السياسي ، يكمن خطر افلاس المجتمع البرجوازي كله . ان الها الجل الوحيد الممكـــنـن بالنسبة للبرجوازية ، انما هو ارجاء الحل • فليس في وس وسع
 الدستور ، بتمديد سلطة الرئيس • وهذه هي بالذات آخر
 والطويلة بصدد (>حلول المسأ لة") ، التي عكفت عليها عند انتهاء دورة المجالس العامة . وعليه يرى حزي المي النظام الجبار نفسا
 بو نابرت المزعوم المضحكة ، الخسيسة ، المكروهة منه وهذه الثخصية القذرة اخطأت بدورها فيما يتعلق بالاسباب



 ولمحاكاته نابليون بلا كلر . يوم • فقد رد على الحج الى فيسبادن وسانت ليانيونا وناردس بجو لاته في شتى ارجاء فرنسا . وكان البونابرنيون قلما

 (^) ، هذه المنظمة لحثالة البروليتاريا الباريسية ، مالئين بهم قطارات السكك الحديدية وعربات الخيول . وكار النوا يضعون اليار على
 الرئيس في هذه المدينة او تلك ، تعني الوداعة الجمهورية تارة والثبات والمثابرة طوراً شعاراً لسياسة الرئيس • ورغم المرا جميع المناورات ، كانت هذه الرحلات تشبه المواكب المظفرة اقل ما

و بما ان بونابرت كان على يقين من انه افلح على هذا النحو في تحميس الشعب ، فقد عكف على التحريض في صفوف الجيش فنظم في سهل ساتوري ، قرب فرساي ، استعراضات كبيرة للقوات المسلحة حاول فيها ان يرشو الجنود بالمقانق المحشبوة بالثوم والشمبانيا ولفافات السيجار . لقد كان نا ناليون الحئ الحقيقي
 الاغتصابية بمظاهر مفاجئة من الدالة الابوية ؛ الما المزعوم ، فقد كان يتصور ان القوات المسلحة قد شكرته

بهتافاتها "!Vive Napoléon! Vive le saucisson" اي "(عاشت
 وقد ادت هذه الاستعراضات الم كثف التنافر المكتوم

 حزب النظام رجله الحيادي فعلا" الذي لم يكن من الممكن حتى ان يتناول الكلام ادعاءاته الاسرية . وقد الها اعلا


 البرجوازي الوجل ، عقدة الثورة الغوردية (AV) . اما بالفعل ، فهو شخص حقير مشل بونابرت ، وقد جعل من نفسه قوة بالون باسلوب رخيص للغاية ، وقدمته الجمعية الوطنية للاشراف على الرئيس

 ومزيد من التعالي • وعندما كانوا يتو قعون انتفاضة لمناس الـاسبة قانون الانتخاب الجديد ، منع ضباطه من قبول اي امر كان من ون وزير الحربية او من اللئيس . وأسهمت الصحافئة ، من جانبها ، في تعظيم شخصية شانغار نيه . و ونظرآ لعدم وجود شخصيات اليات بارزة نوعاً في حزب النظام ، اقتضى الحال منح شنص والح واحل قوة لا

 ان الشعوذة الوقحة ، والكبرياء المصنطنعة المبهمة ، اللتين تفضل شانغارنيه وحمل بهما العالم كله على كتفيه ، تشكلانلان نقيضاً مضحكا للغاية للاحداث التي وقعت اثناء الاستعراض في ساتوري
 واحدة من قلم بونابرت ، هذه التفاهة اللامتناهية ، لانزال الوالي الو ليد الخيالي للنعز البرجوازي ، العملاق شانغارنيه ، الى منزلة رجل

* ( (عاش نابليون ، عاشت المقانق !) الناش

وسط، عادي ، ولتحويله ، هو البطل الذي ينقذ المجتمع ، الى جنرال متقاعد يعيث على المعاش
 باستفزازه وزيره للتحربية على القيام بمصادمات انضيان الضباطية مع الحامي المزعج • فان الاستعراض الاخير في حقل ساتوري ادي الما في آخر المطاف ، الى اننجار العداوة القديمة . ولم الم يعرف غضب شانغارنيه الدستوري بعد ذالك اي حدود عندما سارت الفوان الـوان الخيالة امام بونابرت مطلقة الهتافات المعاديـــــــــة للدستور "Vive l'empereur!" بصدد هذه الهتافات في دورة المجلس العتيدة ، اقصى بونابرت
 جنرالاپ عجوزآ من زمن الامبراطردية ، مأموناّ تمامآ ولا يقل عن


 العظيم ، من باريس الى نانت . لقد اذنب زيماير في كي كون الما المشاة قد مروا في الاستعراض الاخير امام وريث نابليون لازماً الصمت
 ويهدد . ولكن عبثاً ! فبعل يومين من المفاوضات ، صـــــــر المرسوم بنقل نيماير الى نانت في "Moniteur". ولم يبق لبطل النظام ما يفعله غير الخضوع علانضباط او تقديم الاستقالة . ان نضال بونابرت ضد شانغارنيه هو تتمة لنضاله ضله حزب النظام . ولهنا ستفتتح الدورة الجديدة للجمعية الوطنية في ll تشرين الثاني بتكهنات منذرة بالسوء . و لكن هذا سيكون عاصفة في فنجان . وعلى العموم ستتكرد اللعبة القديمة . فان اغلبية حزب النظام ستضطر الى تمديد صلاحيات الرئيس رغم زعيق حراس المبادى" في مختلف كتله . و بو نابرت ، الذي استكان بسبب قلة المال وحدها ، سيقبل بدوره تمديد السلطة هذا بوصفه تنويضاً بسيطاً من يد الجمعية الوطنية بالرغم من


جميع احتجاجاته السابقة . وعليه سيرجأ حل المسألة ، ويصان status quo الى سمعتها ، وتجعل الاخرى مستحيلة ؛ وستتفاقم اعمال العال القمع ضد العدو المشترك ، ضد جماهير الامة ، وتنفد في آخر المطاف، ،
 في آخر الامر تتطاير فيها في الهواء من الانفجار الجديد جميع هذه الاحزاب المتخاصمة وجمهوريتها الديتورية
 من صغار الرأسماليين قد حل بهم الخراب في البورصة بسبب الصراع بين بونابرت وحزب النظام ، وان رساميلهم قد انتقلت اله جيوب كبار ذئاب البورصة .

كتب با للغة الا لمانية
كتبــــه ماركس في عام صدر الهــرة الاولى في مجلـــــة "Neue Rheinische Zeitung. Poli-tisch-ökonomische Revue"


ملاحظات

1 ــ الهقدمة . كتبها انجلس لاجل طبعة خاصة للمؤ لف صـــدرت في
 الاشتر اكي-اللديمو قر اطي الا لماني بالحاح مـن انجلس ان ريخف لهجة المقدمة المفرطة في الثورية 6 حسب واني أي الادارة 6 وان وان يصو غها باسلوب اكثر احتر اساً . وقد و افق انجلس 6 اضطرارآ منه الى اخذ رأي الادارة بعين الاعتبار 6 على حذف ولى ولد من
 بنصها الكامل الا في عام • ص
(ر (ر) «Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie» -


 ايار (مايو) مار
«Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue» $-r$ (٪ (پ سياسية اقتصادية)«) ) مجلة أسسها ماركس وانجلس في كانون

 فرنسا ) بششكل مقالات . - ص 0
§ - في عام 6 1 190 نشر انجلس طبعة خاصة من مؤ لف ماركس (النضال الطبقي في فرنسا ) 6 فأدخل في هذ ه الطبعة 6 على سبيل

الفصول الثلاثة الاولى 6 مقالات من سلسلة مقالات ماركس (الـن "Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue" (ويذكرها انجلس في الحالة المعنية)، وعلى سبيل المقال او الفصل

 وانجلس هو الذي وضع عنوان المقال الاخير •-ـص 7





 الثالث . - 7 الث

1 - المقصود هنا الاعانات المالية الحكومية التي يسميها انجلس من باب السخر باسم عقار بيسمارك الواقع في ساكسنفاللد (غاب ساكسونيــــــا) بـجوار هامبورغ والذي اهداه الياه غليـــــوم
الثاني •- ص V
(Légitimistes) المقصود هنا الشرعيون - Y (أليجيتيم) légitime ( (الشرعية) ) التي حكمت فرنسا حتى عام
 والاورليانيون ؛ الصار سلالة او اسرة اور ليان 6 التي حكهت فرنسا منذ ثورة تموز (يو ليو) • الا 1ヶ

1 - فـ عهل نابليون الثالث 6 اشتركت فرنسا في حرب القرم ضد
 ايطا ليا (1^0q) 6 واشتركت مع بريطانيا في الحروب ضد الصين

 المكسيك (INYV-INYY) 6 واخيرأ شنت الحرب على بروسيا Ir ص-• INVI-INV• في
 مؤتمر فيينا عام الحلف • ان انشاء الحلف الالماني لم يؤد اللى توحيد المانيا بل وطد على العكس تجزؤ المانيا السياسي والاقتصادي لحفاظه على
 المستقلة . في عام 1A77 6 انشأت بروسيا تحت زعامتها ، بعد
 من الدويلات الواقعة شمالي نهر الماين • - ص r الما

-     - ا بنتيجة الانتصار على فرنسا في الحرب الفرنسيــة البروسيـــــة




 فرنسا واطاحت بلويس بونابرت واقامت الجمهورية .- ص

 يطلقون كذالك اسم كومونة باريس على الثورة البرو ليتارية في
 |عقبتها .

I Y ا الحرس الوطني- قوات متطوعــــة مدنية مسلحة ذات قيادة

 المركزية للحرس الوطني التي ترأست انتفاضة البرو ليتاريا في آذار (مارس) |NV| • بعد قمع كومونة باريس حل الحرس
الو طني •- ص ب I
 دفعت فرنسا لالمانيا غرامة حر بية قدرها ه مليارات فرنك . ص

 الاشتر اكي-الديمو قراطي ؛ ومنظمات العمال الجماهيرية ، والصحافة

العما ليــــة ، وصودرت المطبو عات الاشتر اكيــــة 6 وتعرض

—^9.

1 1 - هذه الجملة مستقاة من مقدمة برنامج حزب العمال الفرنسي التي كتبها ماركس • اقر الحزب برنامجه هذا فـ مؤتمره في الهافر عام •1A1 . 17 ص 17

 الثوري • وفي ا ا تشريـــن الاول (اكتوبر) 6 المام البلانكيون
 المحاولة اخفقت .-
 كبيرتان جدأ في الحروب التي خاضتها فرنسا في عهل نابليون rr الاول .- ص




19 - المقصود هنا الثورة البرجوازية التي نشبت في فرنسا في تموز
 ارتقاء سلالة اورليان سدة الحكم •- ص
 ص •
 اعدها الجمهوريون اليساريون • وقد بنى العمال النـين اشتركوا فيها جملة من المتاريس ودافونوا عن انفسهم ببالغ الشُجاعة . والصلابة
 هي من عداد اولى النضالات الجماهيرية التي قامت بها البرو ليتاريا الفرنسية . قمعت الانتفاضة بوحشية الاتية

اما الانتفاضة التي نشبت في باريس في ا اليار (مايـو
 اعدتها الجمعية الجمهورية الاشتراكية السرية بقيادة بلانكي وقد حطمتها القوات المسلحة والحرس الوطني •-ـص

Y Y - روبير ماكير - نموذج لزجل الاعمال المكار الحاذق خلقه الممثل الفرنسي الشهير فريديريك ليك ريمتر وخلده الرسام اونوري في رسومه الكاريكاتورية . كانت شخارئ ولارية روبير ماكير بمثابة هجاء لاذع لسيادة الاريستقراطية المالية في عهد ملكية تموز (يوليو) .- ص
 1010 روسيا القيصرية والنمسا وبروسيا لقمع الحركات الثورية في مختلف البلدان ولصيانة الانظمة الاقطاعية الملكية فيها .ص

 البرجوازية التقدمية في سويسرا • كان قرار السيم السويسري
 زوندربوند لشن العمليات الحربية ضد الاقضية الاخرى • في

 الاورو بيتان الغر بيتان الرجعيتان 6 اللتان دخلتا قبل ذأك في الحلف
 السويسرية في مصلحة زوندربوند . وقد وقف غيزو عمليا موقف تأييد لهاتين اللو لتين 6 بأخذه جانب الدفاع عن زوندربوند •ص

 حال الجمهوريين البرجوازيين المعتدلين •-ص ص

- الهعارضة الهلكية الاسرية-معارضة كتلة من النواب في مجلس النواب الفرنسي في عهل ملكية تموز (يوليو) ؛ اعربت عن الابي مصالح الاوساط الليبيرالية من البرجوازية الصناعية والتجارية . طالب

ممثلو المعارضة الاسريــــة باجراء اصلاح انتخابي هعتدل كا لارل
 اور ليان و لدرء نشوب الثورة . ــص ار


وفي منتصف القرن التاسع عشر اصمبحت لسان حال الشر عيين ،
انصشار عودة سلالة بودبون • - ص r^


راية الدو لة ؛ والح مهثلو البرجوازية على الراية الاية المثلثة الالوالوان


 و اكنه ألصقت بعصاها عقدة حمراء . ـ ص أ
 العام) ) ) جريدة يومية فرنسبية ، لسان الحال الحكومي الرسمي ؛

 وكذ كك التقارير عن جلسات الجنة الملو كسمبورغ •- ص
 ص

ا ا Jacques le bonhommc- جاك البسيط - لقب ازدراء واحتقار كان يطلقه النبلاء على كل فلاح في فرنسا . - ص
 صودرت املاكهم في عهد الثورة البرجوازية باواخر القرن الثامن
عثر •-ص V ؟
 في ايطاليا • غير مرة استخدمت الاوساط الاو الملكية الرجعيـــــــة

 شكل واحد فقط التي يسودها نظام سجون الاشغال الشـاقة . كان العمال يقومون فيها بعمل غير منتج 6 ر'تيب ، مرهق •-ص 9 ع
r r _ اللجنة التنفينذية ـ حكومة برجو ازية في فرنسا ، انتخبتها الجمعية التأسيسية عوضاً عن الحكومة الموقتة . ــ ص ؟



 الجمعية التأ سيسية ولتأ ليف حكومة مو قتة جليد وليدة . و لكن الحرس

 وراسباي •-ص

 Convention IV90 (الكو نفانسيون) ابان الثورة البرجوازية الفرية الفرنسية باواخر القرن


 الصغار والاشتر اكيين البرجوازيين الصغار . صدرت في باريس من 7.

 - . : عر بت عن آراء البرجوازية المعادية اللثورة 1Vイ9 صr

$$
\text { § - فنسان - سجن في فرنسا . -- ص } 10
$$

- § - الانكشبارية - قوات نظامية من المشباة في الامبر اطورية العثمانية


$$
\text { والو حشية . . ص } 77
$$

 اللدول المشتر كة في الحلف المقدس • عدلت معاهدات فيمات فيينا خريطة اوروبا بغية اعادة الملكيات الشرعية خلافأ لمصالح استقلال الشعوب واتحادها القومي .- ص TV
§ § - هومونكول - كائن بشري مخلوق بصورة اصنطناعيـــــــة VI ص

§ § تـقول التوراة ان شاوول ، اول ملك للمملكة اليهوديـــة ، قتل الآلاف من اعلائه في حربه ضد الفلسطينينيين 6 وان وان حامل سلاحه
 شا شاوول 6 اصبح داود ملك الهملكة اليهودية . ــان
 البو نابرتيين • - ص


 الاسطورة 6 ميداس 6 ملك فريجيا .- صو اذلا

- 0 - اور لندو (روولندو) الجياش - بطل قصيدة بالاسم نفسه للشـاعـــــر


 دورأ خارق الاهمية في النضهال ضد الثور.ة المضهادة الداخليـــــة و الخارجية
الكونفانسيون Convention - جمعية وطنية في فرنسا ابان الثورة البرجوازية الفرنسية باواخر القرن الثامن عشر 6 خكمت






 وديفلوت وراسباي وغير همم بالمشجن ملدآ هـختلفة وبالنفي الى المستععمر ات • - ص ع 9 و





0 0 - اوروفوس - شاءر ومغن اسطوري في اليونان القد يمة . 97 07 - 0 - نبهيز يس - Némésis

 وج وجهن 6 منافق •




 الاجتماع اللجو سلمية • • ص
 | امه - الارض التتي تمنتحه قوى جلـو

- • - شهشون - بطل من التوراة تنسب اليه قوة جسدية خارقـــــة الطبيعة .- ص

 اللدستور ) مو اطني باريس اللى الاشتنراك في اللمظاهرة الالـولمية
 التنفيذية .- ص r r
r والتي عمدت 6 بتأييد الجيش الفرند روما ، اللى بعث النظام الرجعي في روما . كان الكرادلة يرتدون
جبة حمراء . -- ص 1•
r 7 - المقصود هنا الكو نت شامبور (الذي سمى نفسه هنري الخامس ) ،
 بوربون • وكانت مدينة ايهس 6 الى المانيا الغز بية 6 مقرأ دائماً لشامبور . - ص 9 •

६ 1 - الباندور - سلاح خاص من وحدات المشــــــاة غير النظاميين في الجيش النمسـاوي •-ص • 11

0 10 فوطيفار - حسب النوراة 6 موظف مصري اشترى يو سفـ بن II. يعقوب .


 اشترك الفيلق القوزاقي بقيادة الجنر ال بلاتوف في تحطيم جيوش نابليون الاول .- ص
 ( ؛ يبدو انه وقع خطا طباعي

في الارقام . ولكن هذا لا يؤثر في الاستنتاج العام : ففي كل من الحالين فرنكا .- ص 6

- V.
 دامو كليس ؛ الني كان 6
 معلقأ بشعرة حصصان سيفاً قاطعاً فوق رأسه . دورأ وهكذا اصبح تعبير (» سيف داموكليس ") مرادفأ للخطــــــر الدائـــــم القريب والرهيب .- ص IY I
(V)
 المتاخمة الها بالدوائر الاربع الاخرى التي عين في رئ وئاستها اشد

 الباشوات الاتراك الاستبداديــــــــة 6 فسمت . هذه الدوانـــــــــــر بالباشاويات .- ص IY الات
 سو اوك ، ديكتاتور هايتي ، الذي اشتهر بقساوته . وقد افـا واد لو لو


وزارة جديدة .- ص او
 كارليه ، مدير بو ليس باريس ، المعين حديثاً ، الل انشاء (٪ عصبة


- V؟ الثججار الحرية - غرست في شوارع باريس بعد انتصار ثورة
 اشجار السنديان او الحور - قد اصبح تقليدأ في فرنسا فـرا في عهـد الثورة البرجوازية باواخر القرن الثامن عشر •- ص
 ساحة الباستيل ، تخليدأ الذكرى شهداء ثورة تهوز (يو ليو)

－• lへ£へ（الخالدة）immortels ص pros
 في ليلة（

برتلماوس）．－ص MO
－YV
 فيه المحار بون • ساق سكان طرو وادة الحصـان الى المدينة؛ وفي الليل خرج المحار بون من بطن الحصان وفتان ونحوا ابوان اب المدينة امام
 سلبيأ للاشارة الى اعمال المكر والخداع تحت قناع الطيبة وحسن النية－ص
 الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر 6 كانت مركز المهاجرين المعادين للثورة ．－ص ITV



－－الجورجراف • بهذا الاسم اسمى VV من نواب الاور ليانييز والشرعيين اشتركوا في لجنة الجمعية التشر يعية لوضي مشروع

 بالاسم نفسه للكاتب الفرنسي فكتور هوغو－ص

 1ミ7 ص－．IAOV
 برجوازية يومية فرنسية صدرت في باريس مســن الى الى
— (AV. ص
( 1 ـ



 الاخوية) "المنافقة لفها النسيان في اليوم التالي ، كما كان ينبيغي IEV توقع ذلك .--ص
 استلام الكو نت شامبور لزمام الحكم •- ص 10
 الثر عيون في فيسببادن وحددوا فيه سياستهم في حال استلامهم
 احتجاج عدد من الaلكيين •- ص

17 7 شرف انتخاب حامي الجمعية 6 لويس بون بونابرت الوا للجمهورية الفرنسية في •ا كانون الاول

 المغامرين السياسيين ، الخ . . . ص 10 م

- AV حسب الاسطورة 6 عقدة خارقة التعقيد كان غورديوس 6 ملك فريجيا 6 قد شد بها النير اللى عريش العربة . وقد قــــــــــــع الاسكندر المقدوني العقدة بسيفه عو ضاً عن فكها • ومجازاز تعني عقدة غورديوس (العقدة الغوردية) تشابك وتعقد ظروف وا واوضـاع مختلفة .- ص

دليل اهم الاسماء
 قديم • ايليو لوجي الارستقر اطيين ما لكي العبيل • - ص 79

ألبر - راجع : : مارتن الكسندر •

الاسكنلدر الهقلدوني ( ( شهير في العالم القديم • ص 100




اورليان 6 دوق - راجع لويس فيليب •

اورليان أسرة ملكية فرنسية (



باراغه ديليه (Baraguay d’Hilliers) الشيل ( 1 ( 1 ) ) - جنر ال فرنسي 6 نانب في الجمعية التأسيسيــة والجمعيــة التشريعيـة



ديموقر اطي برجوازي صغير • احد قادة الجمعيات الثوريــــــة


باروش（Baroche）بيار جول（ اثناء ملكية تموز（يو ليو） 6 كان ينتسب الى المعارضة الملكية الليبير الية المعتد لة ؛ فيما بعد 6 صار بو نابـ 6 1ro

بارو（Barrot）اوديلون（1＾Vr－IV91）－الميم المعارضة الاسرية الملكية الليبير الية في عهد لو
 6996 人9 6 人民 6 NH 6 NY 6 V． 6 V9 6 VY 6 VT MY $611161 \cdot V 61 \ldots$

باريس 6 كونت－راجع الويس فيليب البر
 فرنسي •• ص ا

باستيل（Bastide）جول（
 7Y صー．（ 1 ＾乏 1 ）


$$
1 \backslash \wedge \text { صー・ ( } 1 \text { ^£q- \^£ })
$$

 نانب في الجمعية التأسيسيـــــة（
برجوازي ••ــ ص

برايت（Bright）جون（1）（1）－اليبيرالي انجليزي • نصير حرية التجارة • ترأس مسـع كوبدن عصبــة مكافحــة قوانين IIV الحبوب •－ص

برودون（Proudhon）بيار جوزف（1＾10－1＾•9）－كاتب اجتماعي
 مؤ سسي الفوضوية • • ص • ع ا

بريا (Bréa) جان باتيست فيدل (• ( ) ) - جنرال فرنسي



بلان (Blanc) لويس (1) اشتراكى برجوازي صغير


 شيوعي-طوبوي .-ص
 فرنسي •- ص

بوجو دي لا بيكونزي (Bugeaud de la Piconnerie) تومــا روبيـــــر
 زمن ملكية تموز (يوليو) ، نائب في الجمعية التثريعية -ص
 بروسي وكاتب عسكري • في التسعينيات 6 عاون في الصححافــة ry الملكية النزعة . -

بومارشيه (Beaumarchais) بيار اوغوستان (IV99-IVYY) - كاتب هجاء فرنسي .-ص ص

بونابرت (Bonaparte) - راجع نابليون الثالث .

 صr صا

 عهل الجمهورية الثانية 6 نانب في الجمعية التأسيسية والجمعية التثريعية . - ص ال

بوربون（Bourbon）－سلالة ملكية فرنسية حكمت فرنسا همن اواخر
人9 6 人A صـ．（ 1 人r．

بيبل（Bebel）اوغست（


بيريــه（Berryer）بيار انطوان（ ）（ IIr 6 IIY فرنسبي مشهور • شرعي •－

بيسهارك（Bismarck）اوتو ادوارد（ أو（


PV 6176 ｜Y 6 ｜Y الامبر اطورية الالمانية ． 6
 ヘ人

تويلا（Trélat）أوليس（1＾Vq＿｜ソq0）－سياسي فرنسي • نائــب



تست（Teste）جان باتيست（ 1 （ （


توســـان لوفرتور（Louverture dit Toussaint）فرنســوا دومينيـــــك ز）（1＾•r－IV६r） زمن الثورة الفرنسية باواخر القرن الثامن عشر • ـ ص VY

تيير（Thiers）ادولف（1＾VV－1V9V）－مؤدخ وسياسي برجوازي فرنسي • اور لياني في زمن الجمهورية الثانية ؛ جلاد كومونـــــة ！\＆ 6 ｜rA 6 ｜｜

 برجوازي • فيما بعد 6 بونابرتي •－ص ص ع ا

- دوبان (Dupin) انلدره ماري (
 التشريعية . - ص 0 ع
 فرنسمي • وزير الحربية في زمن 6 IVI 6 lof 6 lor 6 IEO 6 Irr 6 Iry 6 IMr

 ورئيس الحكومة المو قتة . - ص و
- دوفور (Dufaure) الرمان جول ( 1 ( اور لياني 6 وزير في عهل لويس فيليب والجمهورية الثانية . 111 6 Vr 679
 - ا^६.) "National" فرنسي • عضو هينة تحرير جريد ( (1^^7

ヘY صー・ 1 ^\&
ديفلوت (De Flotte) بول (




ديهوستين (حوالي ؟ ع القديمة .





رالسباي (Raspail) فرنسوا فنسان ( 1 ( $)$ - عان طبيعيات

فرنسي • كاتب اجتماعي • اشتراكى • اشترك في ثورة •

 في الثورة البرجو ازية الفرنسية في او اخر القرن الثامن عشر


روتنشيلل - سلالة من اصحاب المصارف ، تملك مصارف في كثير من بلدان اوروبا • ص ع ع

روتشيلـــــل (Rothschild) جيهس ( ) ( الباريسي من سلالة روتشيلد المصرفية . ــ ص r
 بروسي • نصير سياسة بيسمارك . -
 عديدة اجتماعية المو اضيع • - ص Y \& ا

سولوك (


$$
\text { ITr } 6 \text { IYY } 6 \text { VT • - صو }
$$


 OY ملكية تموز (يو ليو ) •-صار
 سياسي فرنسي • ممثل حزب النظام . -ص ع ع
 ص
 1\&9 ص
 ممثل لسلالة بوربون • حفيد الملك كارل العاشم • المدعـــــي الشرعي بالعرش الفرنسي تحــــت اسم هنري الانخامس •-ص

$$
10 \cdot 61 \mu \varepsilon
$$

 فرنسي • اور لياني • اشترك في قمع انتفاضة حزيران (يونيو)


$$
\text { 10\& } \operatorname{lor}=1 \varepsilon \Lambda=1 \cdot \Lambda
$$


 YY عبرت عن مصالح الفلاحين الصغار في روما القديهة •-
 في عهد كويس فيليب . مدافظ • ـ ص •

 اورلياني • فيما بعد 6 بونابرتي نشيط • نانب في الجمعيـــة التشريعية . - ص 1 §
( 1 ^人


غودشو (Goudchaux) ميشال ( وزير المالية (1^£へ) (

غيزو (Guizot) فرنسوا (



 برجوازي صغير فرنسي .-ص صپ او
－فالو（Falloux）الفزد（1）（1）كاتب وسياسي فرنسي

 lly 61 ．． 6 AN 6 V7

فريدريك الثاني（الملقب بالكبير）（IVAY＿IY｜Y）ـ ملك بروسيـــ Y صـ．（IYイイ＿IYを．）
 سياسي برجوازي صغير فرنسي •－ص صو
 ｜Y｜مهند عسكري وكاتب اجتماعي •－ص

فولتير（Voltaire）فرنسوا ماري（اروى）（IVYA＿1 1 （


 No 6 Ar 6VT 6 r．ص
 نابليون الاول ．تميز باقصى اللامبدنية ．ـص ITV
 ششصية بارزة في زمن الثورة البرجوازية الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر ؛ ملعي المحكمة الثورية الاجتماعي في عام －ص






$$
1.97
$$


 فرنسي • وزير العدلية في عهد لويس فيليب • وزير الاشغال العامة في حكومة كافينياك ．－ص 79
－YV؟ قسطنطين الاول（الكبير）كايوس فلافيوس فاليريوس（حوالي ） Y
 ｜l｜عسكري ورجل دولة روماني شهير •－صرالي
كابفيغ（Capefigue）جان باتيست（




كاتو（مارك بورتسيوس كاتو الاكبـــــر）（ سياسي روماني كان يختم كل من خطبه في مجلس الشيـــــو بالجملة التالية ：（وولكني اعتقد انه يـج والمقصود بكلمة（（قرطاجا）، 6 العائق او العدو اللدي تستحيل الحياة العادية بدون القضاء عليه ．ـ ص 77
 حصل من الجمعية التأسيسية على صلاحيات ديكتاتورية 6 فقمع
 6796 TV 6776706716 OV 607 صー．1ヘEへ
 976 人
 مؤ سس المثالية الالمانية ．－ص ال الم

كارليه（Carlier）بيار（1）（ ）مدير بو ليس باريس في زمن I YV 6 IYY رثاسة لويس بونابر（

 نانب الجمعية التشريعية . معارض حازم لانقلاب الثاني من كانون


كريهيو (Crémieux) أدولف (1^1•-1V9 () مدام وسياسي ليبيرالي


كريتون (Creton) نقولا (1) (1) - محام فرنسي • ناثب فـ
 اورلياني •-ص 119
 انجليزي • ليبيرالي • نصير حرية التجارة • مؤ سس عصبـــــة مكافحة قوانين الحبوب .-ص ص الي

 lV ص

 بو ليس باريس في زمن الحكومة 'المو قتة .-ص ص 9を 67 7r
 بروسي • وزير اللاخلية
 (1) - ملكي ثرعي فرنسي • نائب في الجمعية التأسيسية
 في عهل نابليون الثالث - ص
 صغير الماني • كاتب اجتماعي • مؤ سس اتحاد العمال الالمــــــان العام 17

$$
1 \vee \wedge
$$


 سياسي فرنسي • وزير الاشغال العامة في عهد رثاسة لويس بو نابرت -
 برجوازي ليبيرالي • في
 07
-لاميت ( La Hitte) جان ارنست (


لرمينيه (Lerminier) جان لويس اوجين () (


 Mr صـ..(IYV.-IYYY)

 10.6 1£96 1£76 1196 11人6 liv 110
 لويس فيليب المدعي الاور لياني بالعرش بعد تنازل لويس فيليب

 lVY ص-. (IVIO
 جمهوري برجو ازي فرنسي . احل زعماء الديمو قراطية البرجوازية
 1£ $\mathrm{H}_{6}$ 1ro6 $11961 . .699691$

ليكلير（Leclerc）الكسنلدر－تاجز باريسي • نصير حزب النظام • اشترّك بنشاط في قمع انتفاضة عمال باريس في حزيران（يونيــــو） 1ミr صー・ 1イミへ






مِاراست（Marrast）ارمان（1）（1）ا）ـ كاتب اجتماعي برجوازي



 －\＆

مارش（Marche）－عامل فرنسي • باسم الشعب 6 طالب في الحكومة الموقتة باعلان الحق في العمل • ـ ص


 الوطنية ．ـص 9 ؟
 （1）
 Ir ص



مونتالامبير (Montalambert) شارل (•) (1へV•-


مونك (Monk) جورج (1779-17•1) - جنرال وسياسي انجليزي •


- اوتو كارل (Meißner) اصدر جملة من مؤ لفات ماركس وانجلس •- ص
 6 VV 6 VY 6 VE 6 Vr 6 Vr 6 VI 6 Yr ص-. ( 1 N10 و lof 6 lor 6 lry 6 lro 6 Irl 6 ir.

نابليون اللثالث (لويس بون نابرت) ( (


6 IY. 61196 INA 6 Mr_1.9 6 1.. $69969 Y$


ناي (Ney) ادغار (NAY-IN|Y) - ضابط فرنسي • ياور الرثيس لويس بونابرت •-ص الـ

Yl
 جنرال فرنسي •-ص عا
 نمساوي 6 قمع الحركة الثورية (1へ£

 مادي فرنسي بارز • منور •- انو



هوغو (Hugo) فكتور (1) ( في عهد الجمهورية الثانية 6 نانب في الجمعية التأسيسية والجمعية التشريعية . ـ ص


## الى القراء

ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تفضلتم

وشكل عرضه ، وطباعته ، واعربتم لها عـــنـ رغباتكم
IV ، العنوان : زو بو فسكي بو لفار موسكو - الاتحاد السوفييتي
K. Мапке

(3) 5:8 220 1950 =

H2 apghetom sablec
,

