Ml Jignoz Rad allieto Oal Brat trin fabiof finis Friefte
shero che tutto assa buone efito: Odeft rado al faxcis perche' tio l'uicanies di nicerve $\int^{l}$ andix. Le nostrd. rede $c$ dirimflet. allo otudio farclla oreabita Mllaflarereti ${ }_{B}$ He Oinettorio $a^{-}$ us componto =
on compangeroin = Ing. Aleffanding Salvem: = Lanchini pratelo dilhne i Hlaminis Fimnak:
tespelanis Or ititico Mlanfeto fantom: fomonnamio lo squadia ol ápione Nino sblini:
allora anivederci perto, fousa la fuetu e ghi enovi Huchinou nilegfo = alla tua veruita Fhewo stedrar gil evanp- oh quello the fur it cincole foccialinto $=$ Wetts allsacin affettof$=$ Grea-
fonifimo =
Ho Landato a rispondenti ferchi puro anchiso un po iotfito olallo tua steffo molatix, lo frignijia. Sewr ho anche avito un fo di lavore findel flito, campo al fasevo ven percu e a 5 alumm as s/uoli face: lefiome $=$ the notts dal fiorenti al Nenerdi alcurn ignuet; sot tefew linitoscada a lllinufo mi spanauds $\% \sigma$ colfí di niviltella, dolle angoto dilla fua ca/s. If thinyom. fu volfito lyffermenk ella gambe destia, eol it Gen. Fonetta the l'accompingmore the un proviettile al haccio desto

Inthanti fons puovilili ui 20 fiorsu:Time ad ou nulla hi isoferto e aucua lautonita unduga suik alcuna hacciò = Tanch it I'niboscotu sme tera ad seredes it puale ua stals acconflayunats a crepr dou, due, sitio, froch uniucti priveag offath, firrfinuiun nide he undividur on mintellati sonere giri- her sio sifacane e roltan de finta Clontanara ¿"pacile nituine che di li fueseñ la vir de circonnatergione e uifilarous if ricirla che forta alla cafa ot Whinjora(líx cara webitarans i defi, ivingucto 'Houdinn'/
Hen'ren'

Hen rerk $i$ eaubbe dovats foue unex ofion reni, nuce Bolzsua suon fothe venoundare ninforgi perchi l ni fon flrectate eni heno prepuificono- Hppaxio di Blrym ho heso accertose du sqi nimandera alla priciolath nus suentiva di esditi = quah- prust sera all SB daronnus 1 affolts al cincolo fourailinta un un frius uagnifico gix" nablito dal vostre dinctanso -

## CONTRO LA GUERRA!

## Lavoratori!

La guerra imposta per dare la libertà ai popoli, ha stroncata per ora la nostra libertà. Non possiamo pubblicamente parlare e meno ancora liberamente scrivere. Dovinque si teme che ogni nostra parola, ogni nostro scritiso, diano al proletariato la visione chiara che la guerra che oggi si combatte è la guerra della borghesia.

Ma non per questo noi disarmiamo. Tradiremmo il nostro partito se ossequenti alla violenza liberticida del governo spezzassimo le nostre armi. Noi scriviamo egualmente. Ecco le ragioni di questo foglio ribelle.

Il quale viene a voi non per portarvi un nostro modesto pensiero, ma a comumicarvi quello che affermato a Zimmervald in un convegno dei socialisti di tutti i paesi dell'Europa, deve oggi diventare la nostra bandiera di guerra contro la guerra.

1 nemici nostri, i nemici dei lavoratori non sono quegli altri lavoratori che sotto altra divisa sono come voi ciechi strumenti di quella violenza e barbarie che oggi rovesciano dai loro confini.

I nostri newici sono coloro che speculando su false ideologie patriottiche, inventando pericoli, esagerando barbarie, calunniando avversari, hamno saputo, altraverso la menzogna e l'inganno, lanciarvi assetatr di odio e di vendetta gli uni contro gli allri pei loro biechi interessi capitalistici, per loro ambizioni imperialistiche.
-. Fi questa elementare verità ora apre larghe


Il mamifesto che sollo pubblichiamo, uscito dàlla concordia di rappresentanti dei partili socialisti dei paesi in guerra, ma sopratutto l'inpegno giurato di diffonderlo nelle masse perchè da queste masse esca domani la volontà che sappia imporre la fine della suerra, ne è la riprova.

E la borghesia, ieri illusa di cancellare in una sola ora, lulla la nostra azione antimilitaristica,e di travolgere tutta la ${ }_{k}^{5} n o s t r a$ opera rivolta a cementare le basi della internazionaic operaia, oggi tenta, colla violenza, di arginare la rapida corsa di quesia verità che pone di fronte a noi quale solo ed irreducibile nemico, il capitalisno col suo monarcato ed il suo militarismo.

## Lavoratori!

Puve voi avete assegnato il vostro compito. Il coraggio e l'abnegazione di cui cate largo esempio al a stes boreliesia vosiri nemici, consacrateli alla audace afiermazione della vostra volontá che sia la suprema difesa degli interessi della vostra classe.

## I SOCIALISTI

## H MANIFESTO DA <br> "R I M MENWABD! <br> Proletari d'Europa!

La guerra continua da più di un anno. Milioni di cadaveri coprono i campi di oattaglia; milioni di uomini sono rimasti mutilati per tutto il resto della loro esistenza, L'Europa è diventata un
gigantesco macello di uomini. Tutta la civiltà ch'era il prodotto del lavoro di parecchie generazioni, è distrutta. La barbarie più selvaggia trionfa oggi su tutto quanto costituiva l'orgoglio dell' umanitá.

Qualunque sia la verità sulle responsabilità mmediate della guerra. questa è il prodotto dell'imperialismo, ossia il risultato degli siorzi delle classi capitalistiche di ciascuna nazione per soddisfare la loro avidità di guadagni con l'accaparramento del lavoro umano e delle ricchezze maturali del mondo intiero. In tale modo, le nazioni eeviomieamente arretrate opoliticamente aboti cadono sotto il giogo delle grandi potenze, le quali mirano in questa guerra a rimarginare, col ferro e col sangue, la carta mondiale nel loro interesse di sfruttamento. Ne risulta che popolazioni intiere come quelle del Belgio, della Polonia, degli Stati Balcanici, dell'Armenia, sono minacciate di servire al gioco della politica di compenso.

I motivi di questa guerra, a mano a mano che si sviluppa, appariscono in tutta la loro ignominia. I veli che fin qui agli occhi dei popoli hanno nascosto il carattere di questa catastrofe mondiale, si lacerano gli uni dopo gli altri. I capitalisti, che dal sangue versato dal proletariato traggono i più grossi profitti, affermano, in ogni paese, che la guerra serve alla difesa della patria, della democrazia, alla liberazione dei popoli oppressi.
Essi mentono. Questa guerra infatti semina la rovina e la devastazione, e distrugge ai ienpo stesso le nostre libertà e l' indipendenza dei Popoli. Nuove catene, nuovi pesi ne saranno la conseguenza, ed è il proletariato di tutti i paesi, vincitori e vinti, che li sopporterà,

Invece dell'aumento di benessere, promesso al principio della guerra, noi vediamo un accrescimento della miseria per la disoccupazione, il rincaro dei viveri, le privazioni, le malattic, l'epidemie. Le spese della guerra, assorbendo le risorse del paese, impediscono ogni progresso nella via delle riforme sociali e mettono in pericolo quelle conquistate fin qui. Barbarie, crisi economica, reazione politica; ecco i risultati tangibili di questa guerra crudele.

In tal modo la guerra rivela il vero carattere del capitalismo moderno e dimostra che esso è inconciliabile non solamente con gli interessi dei lavoratori, non solamente con l'esigenza del progresso, ma anche con i bisogni più elementari dell'esistenza umana.

Le istituzioni del regime capitalista, che dispongono della sorte dei popoli, i Governi, tanto monarchici quanto republicani, la diplomazia segreta, le forze occulte padronali, i partiti borghesi, la Stampa, la Chiesa, portano la responsabilità di questa guerra, che ha la sua origine nel regime capitalista e che è stata scatenata a profitto delle classi possidenti.

## Lavoratori!

Voi, ieri ancora gli sfruttati gli oppressi, voi, i disprezzati, non appena dichiarata la guerra, quando é occorso mandarvi al massacro ed alla
morte la borghesia vi ha invocati come suoi fratelli e compagni. E adesso che il capitalismo vi ha salassati, decimati, umiliati, le classi dominanti esigono che voi abbandoniate i vostri interessi, che voi rinunziate alle vostre rivendicazioni, che che, abdichiate al rostro ideale socialista ed internazionale. Si vuole insomma, che voi vi sottomettiate come servi al patto dell'"Unione Sacra, Vi si toglie ogni possibilita di manifestare i vostri sentimenti, le vostre opinioni, i vostri dolori, Vi si impedisce di presentare e di difendere le vostre rivendicazioni. La stampa è legata, calpestate le libertà e i diritti politici. E' il regno della dittatura militare.

Non possiamo e non dobbiamo restare più a lungo indifferenti a questo stato di cose minacciante tutto l'avvenire dell'Europa e dell'Umanita. Durante dozzine d'anni il proletariato socialista ha condotto la lotta contro il militarismo.

Ai loro Congressi nazionali ed internazionali i suoi rappiesentanti constatavano con inquetudine sempre crescente il pericolo della guerra, conseguenza dell'imperialismo. A Stuttgart, a Copenaghen, a Basilea, i Congressi socialisti internazionali hanno tracciato la via che il proletariato doreva seguire.

Ma i partiti socialisti e le organizzazioni di alcuni paesi, pur avendo contributo all' elaborazione di quelle deliberazioni, fin dallo scoppio della guerra sono venuti meno al doveri che esse loro imponevano. I loro rappresentanti hanno indotto il pruletariato ad abbandonare la lotta di classe vale a dire il solo mezzo efficace dell emancipazione proletaria. Essi hanno accordato i crediti militarı alle classi dominanti. Si sono posti al servizio del loro governo ed hanno tentato con-la loro stampa e con i loro emissari, di guadagnare i-paesi-ncutir alla politica dei loro governanti.

Essi hanno mandato al potere borghese dei ministri socialisti, come ostaggi per il mantenimento dell' 'Unione sacra,,. E cosi davanti alla classe operaia hanno accettato di dividere con le classi dirigenti le responsabilitá attuali e future di questa guerra, dei suoi scopi, dei suoi metodi. E !a rappresentanza ufficiale dei socialisti di tutti j paesi, il "Segretariato socialista internazionale,, ha mancato completamente al suo scopo.

Queste le cause per le quali la classe operaia che non aveva ceduto allo smarrimento generale, o che aveva saputo in seguito liberarsene, non ha ancora trovato le forze ed i mezzi per intraprendere una lotta efficace e simultanea in tutti i paesi contro la guerra.

In questa situazione intollerabile, noi, rappresentanti dei Partiti socialisti, dei Sindacati e delle loro minoranze, noi, Tedeschi, Francesi, Italiani, Russi, Polacichi, Lettoni, Rumenti, BulgaTi, stedest; Morvegesi, Olandesi, Svizzeri, noi, che non ci collochiamo sul terreno della solidarietà nazionale colla classe degli sfruttatori, noi che siamo rimasti fedeli alla solidarietà internazionale del Proletariato ed alla lotta di classe, ci siamo riuniti per riallacciare i rapporti internazionali fra i proletariati dei diversi paesi, per richiamare la classe operaia ai suoi doveri verso essa stessa e per indurla alla lotta per la Pace.

Questa lotta è al tempo stesso la lotta per la libertà e per la fraternità dei popoli e per il socialismo.

Si tratta d'impegnare un'azione per una pace senza annessioni e senza indennità di guerra. Questa pace non è possibile che condannando anche l'idea di una violazione dei diritti e delle libertá dei popoli. l.occupazione di un paese o di una provincia non deve portare alla loro annessione. Nessuna annessione effettiva o mascherata. Niente d'incorporazioni economiche forzate imposte, che diventano ancora piú intollerabili per il fatto consecutivo della spogliazione dei diritti politici degli interessati.

Si riconosca ai Popoli il diritto di disporre di sè medesimi.

## Proletari!

Fin dall'iniz:o della guerra voi avete messo tutte le-vostre forze, it vostro coraggio, la vostra costanza al servizio delle classi dei possidenti, per uccidervi scambievolmente; adesso si tratta, restando sul terreno della lotta di classe irriducibile, di agire per la nostra propria causa, per l'emancipazione dei popoli oppressi e delle classi asservite.

I socialisti dei paesi belligeranti hanno il dovere di condurre questa lotta con ardore ed energia; i socialisti dei paesi neutri hanno il dovere di sostenere con mezzi efficaci i loro fratelli in questa lotta contro la barbarie sanguinosa.

Mai fu nella storia una missione piu nobile e piú urgente. Non vi sono sforzi e sacrifici troppo grandi per raggiungere questo scopo: la Pace fra gli uomini.

Operai ed operaie, madri e padri, vedove ed orfani feriti e storpiati, a voi tutti, vittime della guerra, noi diciamo: al disopra delle frontiere.als disopra dei campi di battaglia, al disopra delle campagne e delle città devastate :

## Proletari di tutti i paesi unitevi!

Zimmerwald (Svizzera), Sett. 1915
A nome della Conferenza socialista internazionale: (1)

Per la rappresentanza tedesca: Georges $\mathcal{L e}$ debour, Fidolphe Xoffmann. - Per la rap presentanza francese: $\nsim$. Bourderon, $\nsim$. Merrhein. - Per la rappresentanza italiana: C. E. Jrodigliani, C. Lazzari - Per la rappresentanza russa: $\mathcal{N}$. Lenin, $\mathcal{P}$. Sreelrod, Mr. Bobrof.- Per la rappresentanza polacca: St. Lapinski, 久r. Warski, Cz. Franeodki Per la federazione interbalcanica: C. Raconski," Wasst' Kolurew ex mappesantanza svedese e norvegese: Z. みoglund, Curs Nerman. - Per la rappresentanza olandese: H. Roland Holst - Per la rappresentanza svizzera: R. Grimm, C. Naine.
(1) L'Indipendent Labour Party dell'Inghilterra si é dichiarato d'accordo con lo scopo della Conferenza ed aveva già nominato i suoi rappresentanti. Ma il governo inglese libero e democratico > rifiutave loro i passaporti, in modo che i rappresentanti dell' I. L. P. non potevano recarsi in Svizzera,

