## II． $\mathfrak{D i e}$ かation und das $\mathfrak{P r o l e f a r t a t . ~}$

## Der Slailiengegeníał．

Die heutige Wirflidffeit，Die Geift und Wejen der Menjcten am gewaltigiten bejtimmt，ift Der $\AA$ apitalismus．Er mirft aber nicht einheitlich auf die zujammenlebenben Menjcten；für Den ঞapitalijten ift er etwas ganz anderes，ale für Den ßroletarier．
 Die Welt ber Reichtumeerzeugung und Der ァonfurrenz；ein jteigen＝ Der Wohljtand，wadyjende תapitalmajfen，bon Denen or fick in indibidualijtijctuem Wettfampf mit feinesgleichen möglicjit biel zu gewinnen jucht，und die ifm den $\mathfrak{B e g}$ 孔u $\mathfrak{Z u t u s ~ u n d ~ b e r f e i n e r t e m ~}$
 Jür bie $\mathfrak{A r b e i t e r}$ ift er bie Welt Der harten，endlofen Sflabenarbeit， Der ftändigen $\mathcal{L e b e n s u n j i c t ) e r h e i t , ~ D e r ~ e w i g e n ~} \mathfrak{H r m u t}$ ，ohne Sedf＝ mung，etwas mehr als einen dürftigen \＆eben马unterhalt zu ge＝ winnen．Daker muz der תapitalismuts auf den ©eift ber Bout， gevijie ganz anders einwirien als auf ben ber ausgebeuteten Rlajfe． Die Mation ift eine wirtjchaftliche（Einheit，eine $\mathfrak{A r b e i t g g e m e i n j c h a f t , ~}$ auth bon $\mathfrak{A r b e i t e r n}$ und תapitalijten．Denn תapital und Mrbeit find beide nötig und müifien zujammentommen，damit die fapita＝「ijtijcte ßroduftion jtattfinden fann．Mber eS ijt eine arbeits， gemeinichaft eigenartiger Natur；Rapital und $\mathfrak{H r b e i t}$ treten in Diejer（semeinichaft als gegenjäbliche $\mathfrak{B o l e}$ auf；fie bilben eine $\mathfrak{H}$ rbeitsgemeinjchaft in äbnlichem Sinne，wie Raubtiere und ihre Beutetiere eine Lebensgemeinichaft bilden．

Die Mation ijt eine aut Scficfialsgemeinichaft entjtandene
 Desjelben Bolfes herrjcht mit Der Entwiatung des Rapitalismut in jteigendem Maje Sctidialsberjchiedenteit．Bon Dem gemeinfamen crleben de ふjelben Schidials fann hier faum geredet werden．Bater fpricht（S．113）zut ©rläuterung Der Sctidfalsgemeinjchaft über＂Die Beziehungen，die den eng＝ £ijcten $\mathfrak{A}$ rbeiter mit bem englijchen Bourgedis baburch berfinupjen， dā́ fie beibe in Derjelben Stabt leben，Diejelben Blafate an ben

Mauern，biejelben 3eitungen rejen，an Denjerben politijctuen oder Sport＝ereignifien $\mathfrak{A n t e i l}$ nehmen，Dáß fie felbit gelegentlict mits einander oder dock beide mit denjelben Berjonen－den berjcfie＝ Denen Mittelsperjonen zwijçen תapitalijen und $\mathfrak{A r b e i t e r n}$－
 Sejen derjelben ßlafate an ben Mautern，fondern in ben $\mathfrak{g r o}$ Ben widytigen \＆ebengerfabrungen，die für die beiben תlafien böllig berjffieden find．Jebermann fennt den $\mathfrak{A l}$ fpruth des englijchen Minijters Disraeli bon den zwei Mationen， die in unjerer modernen Gejellichaft in demielben \＆ande neben＝ einander wohnen，ohne einander zut beritehen．Was bebeutet er
 mehr berbindet？
 lich zu nehmen．Dem die frïhere Sctidfalggemeinichaft wirtt noch in ber beutigen ©haraftergemeinichaft nach．Solange bem ßroles tarier feine bejondere Sebenserfahrung nicht flar betwipt geworden ijt，jolange jein Rlafienbemuptjein nicft oder faum erwach iit， bleibt er im überlieferten Denfen befangen，lebt er geifitig bon
 gemeinicdaft mit ifr，allerbings in äbulicfer Weife，wie bie Dienito boten in Der suïcte eine Tiictugemeinictaft mit ihrer Seerrictaft bils Den．Dieje geifitge Gemeinictaft ift burch die bejondere ©ejaidete in England noch fehr ftart，während fie in Deuticdland äuterit ictuach ift．Ufberall too Der sapitalismus in jungen Mationen emporfommt，wirb Der ©Seijt Der Grbeiterflafie burct bie $\mathfrak{Z}$ radition ＇Der früheren fleinbürgerliçjen und bäuerlichen 马eit beherrjat． Erit allmählidy geht bann，mit dem（rrwachen des §lafienbetwīt ¡eins und des slafientampfes，unter dem neuen gegeniädlicten Qebensinhalt die ©haraftergemeinithaft der beiben תlaifen immer mehr berloren．
（bewiá bejtegt noch ein Berfegr zwifd）en ihnen．Nber er be， ichränft fich immer mehr auf das sommando der Fabriťsorbmung und des $\mathfrak{A r b e i t s a u f t r a g e s , ~ w o z u ~ - ~ w i e ~ d i e ~} \mathfrak{4}$ nwendung fremb． ¡practiger $\mathfrak{A r b e i t e r}$ beweift－eine Bemeinjamfeit Der Sprache ＇nidyt mehr nötig ift．Se mehr bie $\mathfrak{A r b e i t e r}$ fich ihrer $\mathfrak{L a g e}$ ，ifrer $\mathfrak{A}$ そbeutung bewupt werden und wiebergolt mit den unternebmern $\mathfrak{u m}$ Berbefierung Der $\mathfrak{A r b e i t 马 b e b i n g u n g e n ~ f a ̈ m p f e n , ~ u m i o ~ m e h r ~}$ wird ber Berfehr der beiden תlafien bon Feindictaft und תampf erfüllt．Eine（Sememichaft bejteht ba ebenio wenig zwifden ifnen， $\mathfrak{w i e}$ zwei $\mathfrak{B o f f e r}$ in itetigem ©renzfampf zu einer ©semeinidaft


Entwidflung erfennen und der ©ozializmus ale notwendiges Biel ihres תampfes bor ihren gugen aufleuctet, umio mehr empfinden fie bie Secrictuaft der תapitalijtentilaife als eine fremotyerrs ictaft - in diejem Worte gört man, wie die Charafter= gemeinichaft böllig erlijat.

Bauter bezeidunet den Rationalduarafter als „Die $\mathfrak{B e x f d}$ ies Denfeit der $\mathfrak{B i l l e n s r i d}$ tungen, die Tatfacte, dak Derjelbe Reiz verjctiedene Bewegungen ausloit, biefelbe äußere Sage berictiebene Entictließung herbornuft". (ऽ. 111.) תann man fich etwas Gegenfäßlictheres denfen, als die willensrictungen bon Bourgedifie und ßroletariat? Die Mamen Bismarat, \&affalle, 1848, lofien bei Den deutjchen $\mathfrak{H}$ rbeitern und Der beutichen Bours gedifie nicht mur berichiebene, jondern jogar entgegengejetate ©ms
 Nation gehobren, bewerten fait alles am Deutjiden Reid) anders und entgegengejekt, als bie Bourgedifie. AMe anderen Blafien
 Matipnalitaates - Das æroletariat befämpft alle dazu dienenden Maßnahmen. Die bürgerlicten ßlafien reden über den ßrieg gegen andere Staaten, um die eigene Mactit fu bergröß̈ern - Das Pros Ietariat Denft Daran, wie es ben תrieg berbindern ober aut der Miteberlage ber eigenen Regierung ©elegenteit zur eigenen Bes freiung finden fann.
(ES ergibt fich alio, bañ bon einer Mation als Einheit nur bor Der ftärferen Entfaltung des תlafienfampfes geredet werben fann, Da die $\mathfrak{A r b e i t e r f l a f i e ~ n o c k ~} \mathfrak{u n t e r}$ Dem Banne Der Bourgedifie ftebt. Der alafiengegenifat zwifden Bourgedifie und Broletariat bewirft, dáz ihre nationale
 mehr berfdimindet. Die תräfte, die bie Mation birben, müfien daher für beibe slafien getrennt unterjucht werben.

## $\mathfrak{D e r}$ Wille zur Nation.

ESE ift bolfommen ridftig, wenn Bauer bie Berjdiedenteit Der Wixlensrichtung ala das mejentlidyite Element des berjujies Denen Mationaldfarafters anfüthrt. Wo alle Billen gleid)geridftet find, Gleibt man als eine Mafife zufammen; wo die Greignifife und Wirfungen der $\mathfrak{A} \mathfrak{B}$ entwelt berjwiedent und entgegengejetete Ents id)ließungen herbornufen, wo Der Willen berjdieden gerichtet it, füht das zur $\mathfrak{I r e n m u n g ~ u n d ~} \mathfrak{A b j o n d e r u n g . ~ D i e ~ B i l l e n 马 b e r j d i e s ~}$ Denteit hat die Mationen boneinander abgejondert; aber bon weifen $\mathfrak{W i l l e n}$ ift hier bie Rede? Won dem Willen der aufiteigenden Bour=
gedifie．Shr Mille zur Mation ift－wie jich aus der früheren $\mathfrak{D a r}=$ legung der Entitehung ber modernen Mationen ergibt－Die wict $=$ tigite תraft，Die Die Mation fonftituiert hat．

Was bildet eigentlich die ticthectijiche Mation als eine bejon＝ Dere ©semeinichaft int ©egenjakz zu der beuticten？Der Borrat an gemeinjamen Erlebnifien，Der Snhalt der Schiajalsgemeinidaaft，Die praftijch im Ratipnalctarafter nachwirft，ift äußerit dürfig．，Der $\mathfrak{F n h a l t}$ ifrer תultur iit faft bollig Den älteren modernen Mationen， aljo bor allem ben Deutidien entnommen；Daher fagt Bauer

 licfe $\mathfrak{T}$ raditionen fommen hinzu，ergänzt Dutct aus der（Gejdichte ausgegrabene Reminifzenzen an 5ı上，Зizfa und die Schlactit am $\mathfrak{W e i p e n ~ B e r g e , ~ D i e ~ j o n i t ~ o g n e ~ p r a f t i j c h e n ~ E i n f l u z ~ a u f ~ d i e ~ © e g e n = ~}$ wart find．Wit formte baraus mun auf der Grumdlage der befons Deren Sprache eine eigene „nationale תultur＂werDen？Weil die Bourgedifie eine Tremung $\mathfrak{b} \mathfrak{r a u c h} t$ ，weil fie eine facharfe Grenze $\mathfrak{w}$ ill，weil fie fict gegenüber Den Deutichen als Mation fon＝ ftituieren will．Sie will es，weil fie muk，weil die fapitaliftificte
 gebiet möglicuit zu monopolifieren．Der $\mathfrak{F n t e r e f i e n g e g e n j a k ~ z u ~ d e n ~}$ anderen Rapitaliten iduafit bie Nation，wo ein notwendiges Element dazu，bie bejondere Sprache，borbanden ift．Das wirb bor allem aus der borzüglicfen Daritellung Der Entitefung Der moder＝ nen Mationen bon Bauer und Renner flar，Dá̉ es der Mifle der aufiteigenden bürgerliden slajien tar，Der bie Mationen ictuf．
 ¡ondern bon einem Molfen，das ugleid）ein Muififen itt，eine nots wendige Wirtung wirtictaftlidyer $\mathfrak{F a t i o r e n . ~ D i e ~ " M a t i o n e n " , ~}$
 biemiteinander um efinfluß auf ben Staat， $\mathfrak{m}$
 $\mathfrak{a l s}$ よrganifationen ber bürgerliden $\mathfrak{R l a f i e n}$ ， Dę תleinbürgertuma，Der Bourgeoifie，Der §ntelligenz－Der かlajien，Deren Exifterz auf sonturrenz berubt－wobei ßroletarier und Bauern die Rolle bon Sinterfafien fpielen．

Mit diejem תonfurrenzbedürfnis der bürgerlichen ®lafien，mit ihrem wiflen zur Mation，hat das Mroletariat nidfts gemein．Efn $\mathfrak{B r i b i l e g i u m ~ a n ~ ת u n d e n , ~ S t e l l e n ~ o d e r ~ M r b e i t 马 g e l e g e n t e i t ~ f a n n ~ i b m ~}$ Die Mation nidat bebeuten．Die תapitalijten haben ibm bas burct （Einfutr frembjpractiger $\mathfrak{A r b e i t e r}$ fathon bon $\mathfrak{A m f a n g}$ an flargemaçt．

eine Entlarbung nationaler 5eutc)elei, fondern foll bor allem ben
 talismuz die Mation für fie nie ein Mrbeitamonopol bebeuten fann. Und nur ausnahmほweife gört man bei rüdfitändigen $\mathfrak{M r b e i t e r n ~ - ~}$ wie bei ben alten amerifanifden ©ewertictafitern - bon einem Streben, die EFinwanderung bejdränfen zu women. Beitweilig fann allerbings das Mationale auth für das ßroletariat eine eigene Bedentung baben. Wenn der תapitalismus zuerft in eine bäute liche Gegend eindringt, gehören die Fabrifanten Der fapitalijitió fortgeichritteneren, bie aus dem Bauerntum itammenden $\mathfrak{Y r b e i t e r}$ etner anderen Mation an. Dann fann bas Mationalempfinden für Die $\mathfrak{A r b e i t e r}^{\text {ein }}$ erjtes Mittel jein, fich ihrer $\mathfrak{I n t e r e j i j e n g e m e i n j a f t ~}$ gegen Den fremofprachigen תapitaliften bewupt zu werden. Der nationale ©fegenjak ift da die primitive Form des תlafiengegens fakes, ägntich wie in RheinIand=Mettfaten zur Beit Des תuttur= fampfes der religiöje ©egenjak zwijd)en fatholijcten $\mathfrak{A r b e i t e r n}$ und liberalen Fabrifanten bie primitibe Form bes ßlajiengegen= faßes war. Sobald aber eine Mation fich jo weit entwifert hat, Dáß in ifr eine nationale Bourgedifie entitanden ift, die bie $\mathfrak{H}^{2} \mathfrak{F}=$ beutung betreibt, berliert diejer proletarifache Mationaliamus jeine
 Entwiflung, um ภultur, um ein menjchentürdiges Dajein, find bie anderen 凡lafien feiner Mation bie erbitterten Feinde ber $\mathfrak{M}$ rbeiter, feine andersfipractigen stafiengenofien jeine freunde und Selfer. פer ®lafienfamp ictafit eine internationale §nterefiengemeinidaft $\mathfrak{i m}$ Broletariat. Woneineminden wirticlaftlicten Jnterefien, in der materiellen Sebenslage bes
 anderen Mationenzutonftituieren, fann aljo beim Broletariat feine Mede fein.

## Die $\mathfrak{F u l f u r g e m e i n j c h a f f . ~}$

$\mathfrak{J m}$ תlafientampf findet Bauer jedoch eine andere nation= bildende תraft für bą Proletariat. Nictut in Dem wirtictaftlicten $\mathfrak{Y n h a l t ~ d e s ~ \Re l a j i e n t a m p j e s , ~ j o n d e r n ~ i n ~ j e i n e n ~ f u l t u r e l l e n ~ \mathfrak { B i r f u n } =}$
 bis 161) als die ebolutioniftifd =nationale $\mathfrak{B o l}$ tif, bie bas gejamte $\mathfrak{B o f f}$ erjt zur Mation macten will. Das joll mehr fein, als eine primitib=populäre Weije, unjere Biele in Der
 gerect) $\mathfrak{z u t}$ machen, bie, in Der nationalen $\mathfrak{F d e o l o g i c ~ b e f a n g e n , ~ D e n ~}$ Sozialiamus nod nicht in jener groben weltumbälzenden Bedeus tung erfaifen. Denn Bauer fügt hinzu: „Da bas $\mathfrak{B r o l e t a r i a t ~ n o t s ~}$
$\mathfrak{w e n d i g ~ u m ~ D e n ~ B e f i t z ~ D e r ~ \Re u l t u r g u ̈ t e r ~ f a ̈ m p f t , ~ D i e ~ f e i n e ~} \mathfrak{A r b e i t ~}$ ichafft und möglict macht，jo ift bie Wirfung biejer ßolitif not． wendig die，Das gejamte $\mathfrak{B o f f}$ zur $\mathfrak{Z}$ eilnahme an der nationalen תulturgemeinictaft zu berufen und daburch bie Gejamtheit Des Bolfes erit zur Mation zu machen．＂

 im phyififyen Elend berfommen und ohne 5ofinung，ohne geiftige Betätigung dahin begetieren，haben fie an Der תultur ber bürger＝
 wird－feinen $\mathfrak{A}$ nteil．Sie gehören jo wenig zur Ration，wie bas $\mathfrak{B i e h}$ im Stalle，fie bilden nur ein $\mathfrak{B e j i b t u m , ~ f i n d ~ m u t ~ S e i n t e r j a f i e n ~}$ Der Mation．Der ßlafienfampf wedt fie zum Seben；fie erfämpfen fich freie 3eit und göheren $\mathfrak{D o g n}$ und bamit die Möglicffeit，fith geiftig zu entwideln．Shre Energie wirb geweat，ihr ©exit ans geitachelt burch den Sozializmus；fie fangen an zu lejen，zuerit ¡ozialiftijche Brojchüren und politifáde ßeitungen，aber bald orängt fie die Sebniuctit und Das Bedürfniz，ihren Geift weiter auzzus bilden，zu Merfen ber Siteratur，Der ©ejchidfte，Der Maturwifien，
 jogar bejonders，ifren bie flafiifal siteratur mundgerecty zu machen．So treten fie in bie תulturgemeinfald ber bürgerlichen תlafien ifrer Mation ein．Und wenn Der Mrbeiter nidet mehr，wie $\mathfrak{G e u t e}$ ，in ppärlichen freien Stumben nach abradernder $\mathfrak{H r b e i t}$ nur mühbjam ein paar fleine Broden babon gewinnen fann，jondern unter dem Sozialismuz，befreit bon der endlojen $\mathfrak{A r b e i t 马 q u a l , ~ f i c t ~}$ frei und ungehemmt diejer geiftigen Entwia̛lung hingeben fann， Dann wird er erit die ganze Mationaffultur in fith aufnefmen und im ecfiteíten Sinne Mitglied der Mation werben．

サber bei diejer Betrachtung wird ein Widftigeß überjehen： ©ine תulturgemeinichaft zwijdjen $\mathfrak{A r b e i t e r n}$ und Bourgedifie fann nur oberfläctlich，in der äußeren Form und zeitweilig beiteben． Die $\mathfrak{A r b e i t e r}$ mögen teilweife diejeltben Bücter lejen wie bie $\mathfrak{B o u r}$ ， gedifie，diejelben תlajiifer und diejelben naturgeidfictrlicten $\mathfrak{B u ̈ c h e r}$ ；trobdem entiteht baraus feine Rulturgemeinidaft；Die Orbeiter lejen etwas ganz anderes in diejen Berfen，als die Bourgedifie，weil das Fundament ihres Denfens，ifre Welt anfctaunt grundberichieden iit．Die nationale アultur Gängt，wie

 Mation ichuf．In Sajller und Goethe fommen nidft abjtratte

bungen und Soeale des jungen Bürgertumb, jein Seknen nactl freiheit und Menichenrectit, feine bejondere $\mathfrak{G r t}$ und $\mathfrak{W e t i f e}$, die Welt und ihre Probleme anzujeben. Der flafienberoupte $\mathfrak{Y r b e i t e r}$ bon heute hat andere empfindungen, andere $\mathfrak{F}$ deale und eine andere $\mathfrak{B e l t a n j}$ ctauung; liejt er bom §ndibidualismue Telle Dier bon den ewigen unberäußerliçen Menjafenrectiten, die im Seimmer bängen, io ift der Geiit, Der fich Darin ausipridyt, nidft fein (6eift, ber burch eine tiefere gefelfacantliche Einficht gereift ift und weiz̃, Dáb mur eine Drganijation der Mafien fict Menjctlen, rech)te erfämpien fann. Er jteht Der Schönheit Der alten Siteratur nidat gefïhllos gegenüber; gerade ourd) feine bititorijade Einficft fann er die Joeale fritherer (bejchlectiter aus ihrer Wirtictaft bers ¡tehen, ifre תraft mitempfinden und Daher Die ভchönheit ber Merfe beritehen, worin fie zum bolfommeniten 2 ußbrud gelangten. Denn ¡ctön ift, was bas Migemeine, Das Mejentlicte, Dentiefiten תern
 dá̉ Bieles in den Empfindungen des rebolutionären Bürgertume ein ftarfes effo in ihm austöt; aber was bei ibm ein ©cyo findet, findet es gerade nidyt bei Der modernen Bourgedifie. Noch mehr gilt Das für die radifale und proletarifate siteratur; was in Seeine und $\mathfrak{F r e i l i g r a t h}$ den $\mathfrak{P r o l e t a r i e r ~ b e g e i t t e r t , ~ D a b o n ~ w i l l ~ d i e ~ B o u r g e d i f i e ~}$ nidfts wifien. Die beiden תlajien lejen etwas bölig Berjctiedenes in ber ihnen gemeinjam zur Berfügung ftehenden ®iteratur; ihre gefellictaftlicten und politifaten soeale find böllig entgegengeieţi, ifre Weltanichaung hat nichts gemein. Fiur bie (Gejchichte gilt bas in noch biel höherem Maße: was darin ber Bourgeoifie die ¡chöniten, erhabeniten Einnerungen Der Mation find, ftößt bei dem
 tigfeit; hier fehlt jede Spur einer ©emeinjamfeit in Dem תultur. befits. Naturwifienictaft allerdings findet bei beiden ßlaifen Be, mumberung und Berefrumg; ifr Inhaft ift für beide gleich. Aber. mit wie anderen ©efiublen als die bürgerlicten תlajien betractutet fie doct) auch ber $\mathfrak{A r b e i t e r , ~ D e r ~ f i e ~ a l s ~ d i e ~ ( S r u m b l a g e ~ f e i n e r ~ b o ̈ l l i g e n ~}$ Serrichaft über die Matur und über fein Schiffal in Der fommenden jozialiftijchen Bejelfichaft erfannt hat! Dieje Matur= $\mathfrak{a n j c h a t u n g , ~ b i e f e ~ G e f d i d i t s b e t r a d y t u n g , ~ D i e f e ~}$ Siteraturempfindung find für ben $\mathfrak{A}$ rbeiter nidt $\mathfrak{B e f t a n d t e i l e c i n e r m a t i o n a l e n ~} \mathfrak{B u l t u r}$, an dererteilyat, fondernfiefind für ign Bejands teilefeineriozialififden sultur.

Der wejentlichite ©eifteßinhart, bie bejtimmenden Gebanten, Die wirfliche תultur ber Deutichen Sozialdemofraten, fie wurzeln
nidyt in Scfilfer und Goethe, jondern in Mart und Engels. Und

 lojen freien Menictheit und aus der proletarifaty ©semeinjam= feithmoral zujammengejekt, alio in allen wejentlichen Bügen ber bürgerlicten תuttur entgegengejebt, ift international. Mag fie bei verichiedenen Böffern eine verídiedene §ärbung aufweijen - wie
 $\mathfrak{B i t t j}$ aftaform einen verjchiedenen Charafter aufweitt - mag fie bor allem bei wenig entwifeltem ælafienfampfe noch ftart Durch bie bejondere nationale Borgeichidte beeinflunt fein, ift weientlicter $\mathfrak{F n h a l t}$ ift überall derjelbe. Die $\mathfrak{F o r m}$, bie Spractie, in der fie ausgebrüaft twird, itt beriajieden; aber alle anderen $\mathfrak{u n t e r}=$ fchiede läß̆t die entwiaflung des תlafienfampfeß, Das Wact)stum Des Sozializmus immer mefr zurüaftreten, auti) die nationalen. Dagegen wird die $\mathfrak{Z}$ rennung zwifalen der תuttur der Bourgedifie und der ®ultur Des ßroletariate immer größer.
(6゙ ift alio nicht ridftig, Dā́ das Broletariat um den Befitb der

 Die Şerrictaft über die ßroduttion, um auf diejer Grumblage jeine

 zum Seffitberwaptiein, zum Wifien und Wifiensbrang, zu göheren
 תuttur zu tun, iondern ift das Baccijen der jozialifitijden sultur. Sie ift ein $\mathfrak{B r o d u f t}$ des sampfes, der ein sampf gegen die ganze bürgerliche $\mathfrak{B e l t} \mathrm{ij}$. So wie im ßroletariat jebt idfon die neue

 betwegen beritänoniæboll burchichauend, burch fejtejte Solidarität mit Den Genofien zu einer feften Einheit berbumben - io blüht jetat in diejem ßroletariat aud ber ©eift Der neuen Menjafteit,
 mit bürgerlicten $\mathfrak{I r a b i t i o n e n}$, aber Dann immer flarer, reiner, ifdemer und reidjer.

Ratürlicy foll das nidyt bejagen, dāß aud bie bürgerličje תuttur niçt oft und lange noch mädftig bom (Seijte Der $\mathfrak{A r b e i t e r}$ $\mathfrak{B e f i t}$ ergreift. 3 и biele Cinfliifie wirfen aus jener $\mathfrak{B e l t}$ auf Das
 תirche und bürgerliche ßrefie, fondern bie ganze bom bürgerlicten Denten burcfitränfte jafone und wifiemictaftlidye siteratur. Aber
immer wieder und in fets fortichreitendem Mañe wird die bürgers licte $\mathfrak{B e l t a n j}$ (f)aumg in Den תoppfen Der $\mathfrak{U r b e i t e r}$ bon Dem Reben ¡elbit, bon der eigenen (Grfahrung überwumben. Und das muß aud jein. Denn in dem Maß̉e, wie fie bie gubeiter ergreift, werden Dieje Dadurd) fampfunfäbiger; unter ihrem Einflup werDen fie mit (5hrfurcht bor ben herricifenden ©ewalten erfült, zu ideologijachem Denfen erzogen, in ihrem flaren §lafienbetwātjein getrïbt, natto $=$ nal gegeneinander berheţt, zerfplittert, aljo im $\mathfrak{B a m p f e g e =}$

 fiubn im Denfen wie im Sandeln. Daher treiben die Anforderungen
 immer wieder aus den $\mathfrak{A r b e i t e r n}$ hinaus.
 ifren $\mathfrak{\Re a m p f i n e i n e ~ „ n a t i o n a l e ~} \mathfrak{\Re u l t u r g e m e i n s}$
 tariats, bie internationale sfafienfampf= politif, erzeugtin igmeine neue internatio. nale jozialiftiface sultur.

## Die Gemeinichaff des Slafienkampfes.

Bauter fellt ber Nation als Schicfats gemeinfolaft Die תlaife gegenüber, in Der bie esteidartigfeit des Schif= ¡ala gleidfartige Charafterzüge entwifelt hat. 2ther bie arbeiter= flafie ift nidy einfach eine Menichengruppe gleidjen Schidfals umb
 das Broletariat zu einer Sbliffalsgemein=
 gemeiniam gefühte תampf gegen benfelben feind.
$\mathfrak{I m}$ gewerfijdaftlidjen sampfe jtehen $\mathfrak{U r b e i t e r}$ verjafiebener Mationalität demielben unternehmer gegenüber. Sie müfien al马 eine gefdilofiene (Einheit ben תampf fïhren, fie erleben all feine $\mathfrak{B e c t j e l f a ̈ l l e ~ u n d ~ W i r f i u n g e n ~ i n ~ e n g i t e r ~ S c t i d i a l a g e m e i n i c h a f t . ~ 2 u ß ~}$ ifrer berjchiedenen seeimat haben fie mit bem urwüchigen Indibis Dualismus des Bauern oder ঞleinbürgers ifre nationalen Ber= ¡abiebenheiten, mit anberen bürgerlicfen $\mathfrak{r a b i t i o n e n ~ b i e l l e i a f t ~}$ auth etwas Mationalbewnifjein mitgebractut. . Aber all ihre Ber, ichiedenheit ift $\mathfrak{I}$ adition Der Bergangenteit gegen die Motwendig= feit, jegt alz eine einzige gejallofiene Mafie zujammenzuftehen, gegen Die lebendige תampfgemeiniflaft bon heute. Nur eine Berjafiedentheit hat hier eine praftija Be Bedtung, bie der Sprache; alle gufflärung, alle Borfdlăge und Mitteilungen
müfifen jedem in jeiner eigenen sprache übermittelt werben．
 in den Stahlwerfen in Mc．See马 Rots，oder in Der Textilinduftrie in Qamrence）bereinigten fich die Streifenden，die eine bunte
 $\mathfrak{B o l e n}, \mathfrak{Z}$ urfen，Shrier uip．bildeten，zu jprachlich getrennten Seftio，
 zeitig die Worichläge in ifrer Sprache mitteilten und jo Die Ein＝ heit des Ganzen bewahrten－ein Beweiz，wie trok Der Safierig，
 gemeinichaft zut berwirflichen ift．Wier eine Drganijationstrenmung bornehmen zu wollen zwifden dem，was Qeben und תampf，was Das wirfliche Snterefie zujammenbindet，wie es ber Separatishus
 gelingen tann．

Daş gilt aber nictat nur für die $\mathfrak{Y r b e i t e r ~ d e r j e l b e n ~ § a b r i f . ~ U m ~}$ ifren תampf erfolgreich Durchfütren zu fönen，müfien fich）Die $\mathfrak{Y r b e i t e r}$ des ganzen $\mathbb{L a n d e s}$ in einer ©sewerfidaft bereinigen；und alle Mitglieder betradten Da Das $\mathfrak{B o r b r i n g e n ~ e i n e r ~ o ̈ r t l i c t e n ~}$ Gruppe als ifren eigenen sampf．Moct notwendiger wird bas， wenn ber gewerfictuattiche תampf im Saufe Der Entwidfung getwaltigere formen annimmt．Die Unternebmer faflieñen fít in sartellen und Unternehmerberbänden zujammen；dieje find nicft für bie ticclectifathen und Deuticden Unternehmer verichieden，jondern umfafien alle Unternehmer des ganzen Staates－gehen fogar ¡ctuon über die Grenzen des ভtaates hinaus．AHf Grbeiter Dess ¡elben Berufes，die in Demjelben Staat wohnen，führen die Streifß
 meinicdaft des midftigiten Rebensictifiats，bie über alle nationalen $\mathfrak{B e r j}$ fiedenteiten hinweggeht．Und in ber leţten sohnbewegung Der Seeleute im Sommer 1911，bie einem internationalen Reeder＝ berein gegenüberitanden，jehen wir ichon eine internationale Safidjalsgemeinidaft als reale Wirflidfleit bor umjeren $\mathfrak{A l u g e n}$ auftautc）en．

Dasjelbe gilt auth für den politijchen תampf．Das „ァom＝ munifitiche Manifeft＂bon Mart und Engels füthrt barï̈ber aus：
 $\mathfrak{B r o l e t a r i a t a}$ gegen die Bourgedifie zunäcfit ein nationaler．Das $\mathfrak{B r o l e t a r i a t ~ e i n e s ~ j e d e n ~} \mathcal{E a n d e s}$ muß natürlid）zuerit mit feiner eigenen Bourgedifie fertig werben＂．©上 ift flar，Dá̉ in Diejem Sat̨ Das Mort „national＂nicft im jifterreidyifajen ©inme gebrautat wird，fondern den wejteuropäifuch Berhältnifien entjtammt，wo

Mation und Staat als gleidybedeutende Worte gelten. Diejer

 $\mathfrak{B o u r g e d i f i e ~ D e n ~ \Re l a f i e n f a m p f ~ f u ̈ h r e n ~ f a n n , ~ j o n d e r n ~ d a ß ́ ~ d i e ~ e n g l i f t h e ~}$ $\mathfrak{B o u r g e d i f i e}$ und sie englijcte Staatagewalt nur bom englijcten ßroletariat angegriffen und befiegt werDen fann. Fiur siterreid) find Staat und Mation berifuledene Gebirbe. Die Mation ift eime natürlich gewachiene Interefiengemeinja aft der bürgerlictyen תlafien. Mber bie eigentlide fefte $\mathfrak{D r g a n i f a t i o n d e r ~}$ $\mathfrak{B o u r g e d i f i e z u m ~ S d u t a t h r e r ~ a n t e r e f i e n t i t d e r ~}$ Staat. Der Staat faübt Das Eigentum, jorgt für die Bervals tung, richtet $\mathfrak{A r m e e}$ und glotte ein, erhebt Steuern und hält bie $\mathfrak{B o f f}$ mafien nieder. Die "Mationen", oder befier noch: Die aftiven Drganifationen, die in ifrem Mamen auftreten, bie nationaten bürgerlichen $\mathfrak{B}$ arteien, dienen mur Dazu, fict einen entfprect)enden Einflut auf den Staat, einen $\mathfrak{A}$ nteil an die Staategetwalt zut erfämpfen. Fiur bie Grobbburgedifie, Deren mirtiçaftlicyes $\mathfrak{F}$ nter: efiengebiet ben ganzen Staat umfabt, und noct barüber binaus
 Schut im \{utlande braucht, ift bon bornherein nidft bie Mation, jondern ber größere Staat bie natürliche Interefiengemeinictaft. Die facheinbare Unabhängigfeit, Die Die Staatsgetwalt fich burch Den Streit der Mationen lange fu wahren wißte, fann boch bie $\mathfrak{T a t =}$ jactue nidht berbecten, daß fie auch bier ein $\mathfrak{j n j t r u m e n t ~ i m ~ D i e n f t e ~}$ Des $\mathfrak{G r o b}$ fapitale ijt.

Daher berichiebt fich audh das ectivergewidyt des politifajen תampfes der $\mathfrak{A r b e i t e r f l a f i e ~ i m m e r ~ m e h r ~ z u m ~ S t a a t e ~ h i n . ~ S o l a n g e ~}$ Der תampf um die politijcte Macht noch im Sintergrunde jtegt und Die 2 hfflärumg, Die Belehrung, Der §deenfampf, die natürlich in jeder ©prache für fich ftatffinden müfien, an erjter Stelle fethen, find die politifat fämpjenden Sroletarierarmeen noch national getrennt. Sn diejem erjten Stabium Der jozialijtijchen Bewegung gilt es, die ßroletarier aus der Madt der fleinbürgerlidyen Jodologie zu befreien, fie won den bürgerficyen Barteien los: zureißen und mit תlaffenbewußtiein zu erfüllen. Dann find bie bürgerlichen ßarteien, die national gejondert find, bie eigentlidjen Gegner, Die man befämpft. Der Staat erictyeint als die gejets= gebende Mactit, bon Dem man Sejete zum Scfute Des ßroletariats berlangt; Einfluß 'auf den Staat für proletarijche §nterefien zu gewimen erjfueint ben eben erwachenden, noch bejficibenen $\mathfrak{B r o}=$ Yetariern als das näcfite Biel der politijacten Metion. Und Das
 $\mathfrak{u m}$ bie Staatsgewalt, gegen bie bürgerlicten ßarteien.
 im ßarlament auftölfit, wird das anders. Im Barlament, wo über alle wejentlicyen politijchen Fragen entictieden wird, ftelyt das ßroletariat Bertretern Der bürgerlicten תLafien des ganzen Staates gegenüber. Der mejentliche politijaf) תampf, Dem fich die $\mathfrak{A}$ fiftärungsarbeit immer mehr angliedert und unterordnet, fipielt fich auf bem Boden des Staates ab. Er ift aflen $\mathfrak{A r b e i t e r n}$ diejes Staates, weldfer Ration fie find, gemeinfam. Er erweitert die ®ampigemeinichaft auf das gejamte ßroletariat des Staate马, für bas der gemeinjame תampf gegen denjelben Feind, gegen die Gejamtheit Der bürgerlicfen Barteien aller Mationen und ihrer Regierung zum gemeinjamen Sdidfal wird. Nidft bie Mation, fondern der Staat begrenzt für bas Broletariat die sctidialsgemeinfayft des politifatyarlamentarifden sampfes. Solange für die Ruthenen Sifterreidfes und die Ruthenen Rußlands die jozialijtijche $\mathfrak{A}$ ufflärung bie widgtigite Betätigung iit, bleiben fie eng berbunden. Sobald aber bie Entwiffung jo weit gediehen ift, Dā́ Der wirfliche politijade תampf gegen die Staatzmacht bürgerliche Mehrheit und Regierung - gefühtt wird, müfien fie fich tremen, an berichiedenen Drten ymo nact oft bollig bers ichiedenen Methoden fämpfen. Der eine tritt in Wien im Reiffsrat zujammen mit tirolijid)en und ticbectifit)en $\mathfrak{A r b e i t e r n ~ a u f , ~ d e r ~}$ andere fämpit bald illegal im ভtilfen, bald auf den ভtraben תietos gegen die Barenregierung und ihre תopafen. Shre Sctictats: gemeinichaft ift gebrocter.

Das tritt umpo förter herbor, je gewaltiger bas ßroletariat fich
 gewalt mit all thren gewaltigen Matmiteln ift die 5odiburg der befizenden תlafie; das Broleariat fann fich nur befreien, fann Den תapitalizmus nur bejeitigen, wenn es zutit dieje mächtige Đrganifation befiegt. Die Groberung Der politijicten Seerrictaft ift nicht einfach ein תampa um bie Staatsgewalt, fondern ein תampf gegen bie Stantagewalt. Die joziale Rebolution, bie ben Sozialiamut bringen wird, befteft im wejentlicten in der űber, windung ber Staatsgetwalt burch die Macht ber proletarifchen Srganifation. Sie muta Daher bon Dem ßroletariat des ganzen States zujammen gemadyt merden. Diejergemeinfame $\mathfrak{B e f r e i u n g ~ s i a m p f ~ g e g e n ~ d e n j e l b e n ~ z e i n d ~ i t ~ b a s ~ m i d f t i g i t e ~}$ (rxtebniz, gleidfáam die ganze Rebensgefaid te des Broletariats bon feinem erften (rxwachen bis zu feinem

 Derndesjelbenstaates. Mur in Meit= Exuropa, mo Mation und Staat ziemlid) zujammenfallen, führt der auf faatlidenatios nalem Boden geführte アampf um die politijcte Serridaft $\mathfrak{z u}$ Schide falsgemeinichaften im ßroletariat, bie fich mit Den Rationen Decten.
aber aud bier entwifelt fich immer mehr ber internationale
 übernehmen Theorie und $\mathfrak{z a f t i x , ~ \Re a m p p m e t h o d e n ~ u n d ~} \mathfrak{A n j} \mathfrak{j}$ )aut ungen boneinander und behandeln fie als eine gemeiniame $\mathfrak{A n}=$ gelegenteit. *्Allerbings war das auth der Fall mit der aufiteigens Den Bourgedifie; in ihren allgemeinen wirtictaftlichen und philds jophifcyen $\mathfrak{A}$ njcdauungen haben Engländer, Franzojen und

 Da ihr fortjchaftlicher Gegenjak fie zu einander feindlichen Mationen organifierte; gerabe als die franzöiifat $\mathfrak{B o u r g e o i f i e ~ d i e ~}$ bürgerlidye $\mathfrak{F r e i b e i t ~ e r f a ̈ m p f t e , ~ D i e ~ d i e ~ e n g l i j c h e ~ f c t i o n ~ l a n g e ~ b e j a ́ n , ~}$ erbutchien Daraus die erbitterten napoleonijd)en תriege. Ein joldter $\mathfrak{I n t e r e j i j e n g e g e n j a t ~ f e h l t ~ b e t ~ d e m ~ S r o l e t a r i a t ~ b o l f o m m e n , ~}$ und Daher fann die gegenjeitige geifige Beeinflufiung der $\mathfrak{A r b e i t e r}=$ flafie berfafiedener ®änder ungebemmt ihre $\mathfrak{B i r f u n g}$ zur $\mathfrak{B i l d}$ ung einer internationalen תutturgemeinichaft entfalten. @ber barauf beichrätt fich bie (Semeinictaft nicht. Die sämpfe, bie Siege und
 Den ®lafientampf in ben anderen \&ändern aut. Die Rämpfe, bie unjere ßlafiengenofien im atzlande gegen ifre Bourgeoifie führen, find nidyt mur ibeell fondern aud materieltunfereeigene $\mathfrak{A} \mathfrak{n g e l e g e n h e i t}$; fie. find Teile wieres eigenen תampfes und wir empfinden fie als joldue. Das mifien gerade die öfterreictifiden $\mathfrak{A r b e i t e r}$ am bejten, für bie bie rujitiche Rebolution eine ent ¡先eidende Epijode ihres eigenen Wahtrechtzfampjes war. Das Broletariat aller sänder fiuhlt fict ala eine einzige $\mathfrak{A r m e e}$, ein grofer Berband, Der fich nur zum praftijd en $\mathbb{B}^{\text {bedfe }}$ - weil
 burgen zu nehmen find - in mehreren Seeerhaufen teilen mup, Die fith getrennt mit Den Feinden falagen. Unjere ßrefie übers mittelt uns die Rämpfe im gusland aud in biefer form: Die englifden Šafenitreiť, die belgifden Mablen, die Bubapeiter Straßendemonjtrationen find alle angelegenheiten unjerer eigenen grojen ®lajienorganifation. So wird der internatidnale Rlajiens fampf zueinemgemeinfamencrlebniz Der $\mathfrak{A r b e i t e r}$ aller Ränder.

## $\mathfrak{D i e} \mathfrak{V a t i o n ~ i m ~ 3 u k u n f s f a a t . ~}$

 Berfältnifie der fommenden Gejelfichaftsoromung，in ber die Menjafen feine jtaatlichen Gegeniäße mehr femen werden．Mit Der überwindung der feiten Stantzorganifationen ber Bourgeotiie burch bie Drganijationemacht Der proletarifaen Mafien ber＝
 fict）abgrenzendes Serrifdaftsgebiet．פie politifden Drganijationen befommen eine neut \＆untion；„aus der Seerrictaft über Beijonen wird eine Berwaltung oon Sactern＂，wie Engetse es im $\mathfrak{A n t i =}$ Suibring aumbrüfte．Die bemunte Regelung Der Brobuftion erfordert Drganifation，außführende Drgane und Berwaltungs． tätigfeit；aber dafür ift eine Bentralifation，wie fie ber heutige Staat möglichit ictroff durchführt，nicat nötig und nidyt möglich． Eine weitgehende Dezentralifation umb Selbjtberwaltung tritt an ihre Stelle．Je nach dem Mmange eines ßroduttionszmeiges werben die ©rganijationen größ̆ere oder geringere ©ebiete um＝ faffen；während z．B．Brotproduftion wohl lofal fattfinden wird， erfordert die Eifenproduttion und Der Eijenbahnberfegr faton
 einheiten des beridfiebeniten $\mathfrak{U m j a n g e s}$ werben borfommen，bon $\mathfrak{W e r f i t a t t}$ und © Gemeinde bi̊ 子um Staat oder gar für einige Betriebs： zweige biz zur ganzen Menidh natürlich entitandenen Gruppen Der Menich heit，bie Mationen，fict an die Stelle ber berfatmubenen Staaten als פrganifationexein＝ heiten ourchieten？Bweifellos wird das der fall fein，aus dem ein faction praftifaten sande，aber autd $\mathfrak{n u r}$ aus diejem ©rumbe， dáf fie die（semeinfafafengleider sprade find，und alfe Beziehungen zwijdjen ben Menichen burct bie Spracte ber＝ mittelt werben．

Bater legt aber ben Rationen in Der Butuntizgejelfidaft noch
 mus die Nation autonom，ihr ©sejchiat zum Exzeugnis ihres bemupten WiHens macht，bewirft num aber jteigende Differens zierung Der Mationen in ber jozialiftifcten ©ejellfídaft，fabärfere Ahるprägung ihrer Eigenart，iftärfere Schetoung ihrer ©baraftere bon einander＂（S．105）．3bar übernebmen fie Den Snhalt der תultur，bie 马deen bielfach bon einander，aber bieje werben erft in Berbindung mit der nationalen $\mathfrak{\Re u l t u r}$ aufgenommen．„Darum bedeutel die Ahtonomic in Soziatismue notwendig，trotz der Auss gleidung der materiellen תulturinhalte，Doch jteigende Differen＝


Die auf（xrziehungagemeinictaft beruhende Mation in fict bie Tendenz der Ceinheit；alle ifre sinder unterwirft fie gemeinamer Grziehung，alle ifre Genofien arbeiten zujammen in ben Werts ftätten ber Mation，wirfen miteinander zujammen an ber Bildung Des ©ejamtwillens der Mation，genießen miteinander bie תultur＝ güter Der Mation．So trägt der Sozializmuz in fich audd die Gemäfr der Efingeit der Mationa（S．109）．Seţt liegt faton im תapitafismus bie sendenz，Die Majfen national jchärfer bon einander fu fondern und die Mation innerlicif einheitlider
 Tendenz）zum Siege berkelfen．Sie wird die gefamten Bolfer Durch die Berjchiedenheit nationaler ©rziehung und Sejitung jo idfarf gegeneinander abgrenzen，wie heute nur die ©ebildeten Der berjajiedenen Mationen gegeneinander abgegrenzt find．Wohl wird es auti innerbalb der jozialiftifuen Nation engere charafters gemeiniduaften geben；aber es wird in ihrer Mitte feine felbits jtändigen תulturgemeinidaften geben fönnen，da jelbjt jebe örtlictie Gemeinidaft unter Dem Einflufie ber ßutur der Gejamtnation， im futturellen Berfehr，im \＆ustaugh Der Boritellungen mit Der ©ejamtnation fehen mird＂（ভ．135）．
 ala eine ibeologifiche ひ̈bertragung Der öfterreiduif den Gegenwart auf die fozialititiche Bufunt．Sie erteilt Den Mationen unter Dem Sozialismus diejelbe Rolle，die heute den Staaten zufäll，fich nact）außen immer fifärfer gegeneinander abzujondern，nact innen alle unterjaiede auszumerzen；fie gibt den Mationen unter ben biēlen ভtufen bon Wirtictafts，und Berwaltungぶeinheiten einen bejonderen Worrang，ägnlich wie fie Dem Staate in Der Borfellung unjerer ©egner zufommt，Die über die＂Etaat马allmactit＂unter Dem Sozialismuß zetern－jogar wird Gier bon den „Werfitätten der Mation＂gerebet．Während jonit in jozialiftijden Scyriften immer bon Werfitätten und Wroduftionsmitteln ber＂Semeinichaft＂ geredet wird，als Gegeniak zum ßribatbeitb，ohne dák näher angegeben werden fann，welchen $\mathfrak{U m j a n g}$ die Gemeinidaft auf＝ weift，wird hier bie Mation als die einzige ©semeiniddaft der Mens faden betractitet，autonom nach auben，undifferenzient nact innen．

Eine jolde $\mathfrak{A}$ fifajiung ift nur möglid），weil ber materielle Boden，aus dem die gegenjeitigen $\mathfrak{B e z i e h u n g e n ~ u n d ~ b i e ~ F o e e n ~ b e r ~}$
 geiftigen アräfte alz beitimmende Botenzen geachtet wird．Denn bie nationalen $\mathfrak{U n t e r j d i e d e} \mathfrak{h a b e n}$ Dann bie wirtichaftlidjen Wut＝ zeln böllig berloren，bie ihnen heute eine jo getwaltige ®raft geben．

Die fozialiftifcte ßrobuttionaweife entwifelt feine Snterefien= gegeniäke zwifcten den Nationen, wie bie bürgerlicte. Die Wixt ichaftheinheit if nicht ber Staat oder bie Mation, fondern bie $\mathfrak{W e l t}$. Dieje Brobuttionsweife ift mehr als eine durch fluge Ber= fehrspolitif und internationale 2 (bmachungen bermittelte $\mathfrak{B e r b i n}=$
 ftellt; fie ifteine $\mathfrak{D r g a n i f a t i o n d e r ~ M e l t p r o d u f t i o n ~}$ $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ einer $\mathfrak{E}$ inheit, eine gemeiniame \{ngelegenteit Der ganzen Menicuheit. In diejer Weltgemeinichaft, zu der die Internatid= nalität bes $\mathfrak{P r o l e t a r i a t s ~ j e t ̧ t ~ f a b n ~ e i n e n ~} \mathfrak{A n f a n g}$ bildet, forn bon einer $\mathfrak{H}$ utonomie z. B. Der Deuticuen Mation io wenig bie Rede fein, wie bon Der $\mathfrak{A}$ tonomie Baterns, Der Stadt Brag oder der $\mathfrak{B o l d i h u ̈ t t e}$. Affe regeln zum Teil ibre eigenen $\mathfrak{A n g e l e g e n h e i t e n , ~}$ und alle find ale teile des Ganzen bon dem Ganzen abbängig. Der ganze Begriff der Outonomie entitammt Dem fapitaliftifchen Beitalter, in Dem Seerfictaftsberbältnifie auch ifren Gegenjat, Freiheit bon bejtimmter Seerrichaft mit fich bringen.

Dieje materielle Grumblage der Gemeinjamfeit, bie orgas nifierte Weltproduftion, mady aub der fünf tigen Menfabeit eine einzige Schifials,
 Die wifienidyaftlide und tectnifde Groberung Der ganzen Grde,
 ftorzen ©eichlectites bon Şerrenmenichen, die die Matur und ihre תräfte als Meifter beferrictuen - Aufgaben, bie wir heute erit eben abnen fönnen -, find die Grenzen der Staaten und Bölfer


 $\mathfrak{W e r}$ (dfiedenheit der Sprachen fann barin fein Šindernis fein, Dent jede ©semeinictaft bon Menicuen, bie in tatjäctlictem Bertebr miteinander ftehen, twird fich eine gemeinjame Sprache f(t)affen muifien. Dhne hier die grage einer Weltipracte berühren zu wollen, verweijen wir nut darauf, daß́ es heute fajon jedem, der über ben ßolfsichulunterrid)t hirausfommt, ein Qeidytes it, fich einige frembjpractien zu eigen zu mactien. Sie grage, in welchem Maxe bie heutigen iprachlichen abgrenzungen uno Berjajiedens heiten bleibender Matur find, fann Dabei unerörtert bleiben. Jiur die ganze Menichlyeit gilt Dann, was Bauer in Dem legten Der angeführten Säze über die Nation fagt: P3ohl wird es auch inner= $\mathfrak{G a l b}$ der fozialiftifchen Menichlyeit engere Charattergemeinictaften geben, aber e马 wird in ihrer Mitte feine felbitändigen תultur, gemeinjchaften geben formen, ba jelbit jede örtlid)e (und nationale)
©Semeinictaft unter Dem Einflup Der sultur ber ©ejamtmenictheit.
 Gejamtmenjaheit jtehen wird.

## 

 entwidelten תapitalismus mit feinem תlajfentampf feine einzige nationbildende $\mathfrak{R r a f t}$ für bas Proletariat zu finden ift. Mit Den bürgerlichen slajien bildet es feine Schidialsgemeinichaft, weder eine ©emeinjd aft ber materiellen $\mathfrak{I n t e r e f i e n , ~ n o c h ~ e i n e ~ j o l d y e ~ b e r ~}$ geiftigen תultur; was dabon in ben eriten $\mathfrak{U}$ nfängen Des תapitalis. mus entiteht, mús der entwidfelte slafienfampf wieder ber= ichminden macten. Während in Den bürgerliçen תlafien mächtige Dffonomifathe sräfte bie nationale 2 bjonderung, einen nationalen Gegenfat und bie ganze nationale Joenlogie erzeugen, feblen fie $\mathfrak{i m}$ Broletariat; Da erzeugt Der $\mathfrak{I l}$ lafientampf, ber widftigite $\mathfrak{F n h a l t}$ feines Lebens, eine internationale Sditifals, und Charafter: gemeinicdaft, in Der die Mationen nur als Gruppen gleicher ©prache eine praftijdye Bedeutung haben. Und da das Sroletariat bie wer, Dende Menjatheit iit, bildet Dieje ©emeinictaft bie Morgenröte ber
 unter Dem ©ozializmus.

Die Frage, bie wir anfangs geftellt baben, muz aljo mit ja
 letariat $\mathfrak{n u r}$ bie Bedeutung einer $\mathfrak{z r a b i t i o n}$; feinemateriellen $\mathfrak{B u t z}$ elaliegentaber Bergan genteit, und in den lebendigen Bergältaifien des Broletariats findet es feine Mabrung. Mit Der Mation berbält es fich aljo für bas ßroletariat ähnlich wie mit Der $\mathfrak{R e l i g i d n . ~ M a t u ̈ r l i c h ~ i t t ~ n e b e n ~ d i e j e r ~ B e r w a n d i c t i f i t ~ a u c h ~ b e r ~}$ Unteridjied wohl zu beachten. Die materiellen $\mathfrak{B u r z e l n}$ Der religibijen Gegenjä̧̉e liegen weit in Der Bergangenheit zurüaf und find ben heutigen Menicten faum mehr befannt; dieje Gegenjäz̧e felbit find
 ala rein abitrafte $\mathfrak{D i f f e r e n z e n ~} ̈$ über $̈$ übernatürliche $\mathfrak{F r a g e n}$. Dagegen
 bar binter $\mathfrak{u k}$, in ber modernen bürgerlichen $\mathfrak{W e l t}$, mit ber wir fortwährend in Berührung jtehen; fie haben daher noch die frifothe und §raft ber $\mathfrak{F}$ ugend, reiben gewaltiger mit, ba wir die $\mathfrak{S n t e r e f i e n}$, Die fie ausbriufen, unmittelbar mitempfinden fornen; weil fie weniger tief warzeln, fehlt ihnen dafür aber die mur müthom anzis tajfende şärte ber burch ein $\mathfrak{A l t e r}$ bon $\mathfrak{z a h r y u m b e r t e n ~ b e r j t e i n e r t e n ~}$ Jdeologie.

Unjere $\mathfrak{U n t e r} \mathfrak{u c t} \mathfrak{u n g}$ fühtr $\mathfrak{u s s}$ aljo zu einer ganz anderen 2htiafiung als die Bauerjde. Bauer nimmt im ©egenjaty zum bürgerlichen 刃ationalỉmus eine ftetige Mandlung der Mation zu netten formen und Charafteren an; io erichien z. B. Die Deutidye Mation in Der ©ejchidfte in immer neuen ©ejtalten, bon Den $\mathfrak{U r}=$ germanen anfangend biz zu Dem fünfigen ©fliede Der fozialiftijcten
 Mation felbit; audd wenn beitimmte Mationen untergeben oder entitehen mögen, bleibt die Nation überhaupt doch immer das Grumbgebilde der Menictheit. Mach unjerem Ergebnis bagegen iit die Mation nur ein zeitweiliges und bergänglidees ©ebilde in der
 ganijationßformen, bie einander ablöjen oder nebeneinander aū̄s treten: Stämmen, Wöffern, Weltreicf)en, ®irchen, פorfgemeinden, Staaten. Unter thnen ift Die Mation in ifrer (Eigenart wejentlich
 Gejelfactaft twird fie berjdfiniden. Sn aflen früheren und jpäteren ©Semeinidyaften immer die Mation wiederfinden zu wollen, iit genaut io fünitlidy, ale wenn man, wie bürgerliche sfonomen es machen, alle bergangenen und fünftigen $\mathfrak{B i r t j}$ (t) afteformen ats berichiedene §ormen des תapitalişmus auffant und die Meltentwiđlung alz
 Wilden, jeinem Bogen, an, bis zum "sapital" der jozialijtijden Gejelficdaft.

Sier tritt num Der Mangel des bon uns anfangs zitierten (6nundgedantens in Bauers Mert herbor. Went er fagt, dak die
 ift dabei faton borausgejebt, dan die Mation jelbit bleiben und emig ift. Four $\mathfrak{B a t e r}$ iit Die $\mathfrak{M a t i o n}$ „Das nie bollendete $\mathfrak{W r o d u f t ~ e i n e s ~}$ ftetig bor fich gehenden ßrozefies", für $\mathfrak{u n z}$ ift fie eine Expifode in dem endloz fortiducitenden $\mathfrak{B r o s}$ zésocrmeniduliden © Mation daß bleibende Grumbelement der Menidhteit; jeine $\mathfrak{Z h}$ horie ift eine Betradtung der ganzen menfaliden (6) fididute unter dem ©fefidtsminfel des Ma= tionalen. Wirticaftaformen wandeln fidy um, Rlafien ents ftehen und gehen fu Grumbe, aber das find alles umwandlungen Der Mation, innerhalb der Mation. Die Ration bleibt das ßrimäre, dem die תlafien und ihre wandlungen nur einen wectielnden
 Sozializmus in der ©practif des Rationalismus aut, und fpridyt bon Mation, wo andere bon Bolf und Menfaheit redeten: die „Mation" Gat burcd bas sondereigentum an $\mathfrak{A r b e i t 马 m i t t e l n ~ i f r ~}$

Schidfal aus der Sand gegeben; die „Mation" hat nicht bewupt dar= über beidulojien; die תapitalijten beitimmen das scjitfal der „Mation"; Die "Mation" Der Bufunft mird jich ihr Sdjidjal jelbjt zimmern; oben fühtten wir fcton bie Berffitätten ber Mation an. So fommt er audd bazu, bie beiden entgegengejekten Ricdtungen Der $\mathfrak{B o l i t i f}$, die jozialiftifdie, borwärts geridftete, und die fapitas liftijd)e, bie bie heutige Wirtijchaftsoronumg erhalten will, mit den Ramen ebolutionititif) nationale und fonjerbatib=nationale $\mathfrak{F o l i t i f}$ zu bezeid)nen. Man fönte in ähnticter Weife nact dem oben anges jïhrten Bergleich den ©ozialismus als ebolutionifitioch fapita, liftijcte $\mathfrak{B o l i t i f}$ bezeichnen.

Bauere Behandlung der Rationalitätenfrage ijt eine ipezifiíct öfterreichijude Thedrie; fie bildet eine \&ehre Der Entwiaflung der Menich beit, bie nur in soferreich entitehen fonnte, wo bie natios nalen Fragen das ganze дffentliche Seben beherrichen. © gewió fein Mafel, wemn man feititellt, daß́z ein Foricher, ber mit jo bielem Erfolg bie Methode Der marrifitichen Gejdidetsauffajung handhabt, jelbit zum Dofument diejer Lefre wird, indem er bem (Einflús jeines Milieus unterliegt - Denn nur burch biejen Eins flub war er befähigt, unjere foifienjchaftliche Einjicht io bedeutend зu fördern. Wir find eben feine logifaen Denfonajainen, fondern Lebewdige fämpfende Menicten innerhalb einer Welt, wo wir mittels Erfafung und Machdenten die ßrobleme bewältigen müfien, die Die ßraris des תampfes une vorlegt.
 tate autd noch eine Beridicdenteit ber phitojophijden (Grumb=
 Bauter immer hinaus? Guf eine berjdjiedene Bewertung Der
 Mactit des eseifigen, der sbedlogie als jelbitändiger sraft baute, betonten wir immer ifhre $\mathfrak{N}$ bhängigfeit bon den wirtfdaftlicten Berbältnijfen. ©̌る liegt nahe, mit diejer afbweidfung bom mar= ciftiiften Materializmus die satiacte in Bujammenhang zu bringen, dá Bauer wiederholt als Berfectiter der Philojophie תants auftrat und zu den תantianern gezählt wird. So betähtt
 Marrismue als mifjenictaftlicte Methode in Doppelter Seinficit. Mur mit ifrer Seiffe fonnte er zu Den bielen borzüglidyen Crgebs nifien gelangen, womit er unfere (Einficht bereidert; wo fich ber= beiferung $\mathfrak{b b d} \boldsymbol{b u r f t i g e}$ Mängel ergeben, ift es gerade dort, wo jeine Methode fick bon Der materialifticifen Grumbanidaung bes Mar. とimmus entfernt.

