《驳第三次“左”倾路线》新发现材料 大字本第一册至第六册图片

驳第三次左倾路线（关于一九三一年九月至一九三五年一月期间中央路线的批判）

这一组文章是在延安写的，曾经送给几位政治局委员看过，没有发表。送出去后也就忘记了。一九六四年有[人从档案馆里找出这篇文章的原稿，送给我看，方才记起确有这回事。在延安之所以没有发表，甚至没有在中]央委员内都传[阅，只给两位政治局委]员看了一下，就再不提起了，大概是因为这一组文章写得较尖锐，不利于团结犯错误的同志们吧。现在年深月久，这个不利于团结的问题不存在了，干部大概不会因为看了这些文章怒发冲冠，不许犯错误的同志改正错误，从而破坏党的“惩前毖后、治病救人”的政策了。此文究是何年写的，记不起来，大概是一九四○年，或一九四一年的上半年吧，因为文中没有提到希特勒发动世界大战。现在将不妥之处略作修改，印给中央委员一阅，还不想公[开…机要…]…

毛泽东

一九六五年五月十二日

（一） [驳]“由于工农红军冲破第三次围剿及革命危机逐渐成熟而产生的党的紧急任务（一九三一年九月二十日）”

……

…[“在有些]产业部门中同盟罢工已经[日益成熟。”]…

关于士兵斗争，则认为：“兵变的潮流，现在已普及于全国”。完全乱吹。“在华北革命的士兵，第一次打出苏维埃的旗帜，实行平均分配土地，建立苏维埃政权了。”这是反对所谓“华北落后论”的起点。

可注意的，是这个文件说到了“中间阶级”。它说：“中间阶级的动摇与他对于国民党的不满，也日益加甚”。但所谓“中间阶级”，究竟指的什么人呢？此时我们还不明白。

在上述一切分析之后，文件作出了这样的总结：“一切[这些革命势力急速发展与反革命统治的日益崩溃的丝线，织成了全中国成熟着的革命危机的图画。这一图画，很明显的映出了争取革命在一省与数省首先胜利的前途。…”]…

……

[…“…尽量同下层小资产阶级群众，如象一部分革命学生，小商人，以至城市贫]民，成立反帝的统一战线。”所谓“中间阶级”，原来如此，茅塞顿开。小资产阶级还只要“下层”，何不正名曰“下层的中间阶级”？

“在上海等处，现在应该立刻以‘罢工，罢课，罢操反对日本帝国主义’，尤其是‘工农武装起来打倒日本帝国主义’，应该是党目前的中心鼓动口号”。“尽量用全力来准备各个企业的总罢工”。罢操以打日本是难的，士兵不会放枪，怎么打法？“鼓动口号”，而且是“中心”，一九三二年一月二十二日（距作本决议的时间只有几[个月…]……

……

（二） [驳]“中央关于日本帝国主义强占满洲事变的决议（一九三一年九月二十二日）”

……

…[王明诸人不但没有起码的马克思主义知识，就连一个普通老百胜的知识也都没有，所以他们写起文章来，就特别显]得幼稚可笑。可是世上偏有这一类人。真是天地之大，无奇不有，连共产党内页不能免。这是很多年轻人所不能理解的，他们总以为共产党员全都是好人，而不知道社会内部的复杂性，即使是共产党也是很复杂的，无论何时，总有一些投机分子混了进来。而对于另外一些犯错误的同志，则属于认识过程问题，他们缺少经验，却又要妄自尊大。如果这两类人掌了权，而主要是第一类人掌了权，就会要做出许多坏事来。这一点应当引起一切革命者的警戒。

大…

……

[(三)[驳] “中央委员会为目前时局告同志书（一九三一年十二月十一日）”]

（四）[驳]“中国共产党关于争取革命在一省与数省首先胜利的决议（一九三二年一月九日）”

……

…日的“动令”的。

这个文件首先说到中国的经济，而得出“国民经济总崩溃”的结论。据称：“国民经济的崩溃，在全国范围内及一切经济部门内进行着”，却只举出几个个别的关于轻工业的具体例子及农业部门中的“水灾”作证明，此外尽是笼统之词。

关于革命发展形势则描画得如火如荼。据称：“占领了赣南的中心城市赣州”，“并有占领抚州的消息，吉安已如孤城，反动统治在江西所保持的只有南浔路上的八九县。…则[?]…

……

…领导…反帝，实际上只是吹吹…没有…对于小资产阶级、民族资产阶级……关门主义，上行下效，安能责人？…

…小党派的传单，多做几次“飞行集会”，多喊几句“夺取武装”就叫做“联系反帝”吗？须知这不是联系反帝，而是脱离反帝呢！

在举了国民党非嫡系的二十六路军宁都暴动一个例子之外，加上一句“各地零星部队的投入红军与哗变”，就作出这样肯定的结论：“都证明了土地革命的开展，影响着反革命的军队崩溃与瓦解”。

为欲解释一切代表小资产阶级与民族资产阶级的小党派在民族浪潮高涨期间采取积极…

…这些…最…的大量才打…

……

（五）[驳]“中央关于一二八事变决议（一九三二年二月二十六日）”

……

…长官…

…下面…：…“…[十九路军]兵士，立刻不顾一切长官[的命令，追击]日军[到租界内，消灭日军的根据地，坚决反对“退却”“停战”，把上海交给任何帝国主义”]…可谓…

“大批武装工人与一切劳苦群众，组织民众的义勇军与游击队”。九月二十日及十二月十一日，两次命令上都载了的，这是第三次。

“革命的士兵立即组织士兵委员会，直接接收与分配民众的捐款与慰劳品，监视与逮捕一切不抵抗的长官，并且加入民众的组织”。抵抗的长官除外，算是一个恩典。

“武装的工人农民兵士，立刻成立革命军事委员会，领导这一民族革命战争。”抄十月。

“革命军[事委员会立刻没收一切日本帝国主义的银行，工厂，商店与交通工具]…

…[“革命军事委员会立刻腾出一切]公共房屋[给失业工人与灾民居住；没收]一切日本帝国主义的建筑交给工[人与灾民的组织”]…商人…

……

（六）[驳]“中央致各级党部的一封信（一九三二年三月三十日）”

……

…是万分…沪…否…

[…“…自然日趋死亡的帝国主义与国民党无论如何疯狂地挣扎，结果必然要受到革命势力有力的回答，而归失]败以至灭亡，但是我们无产阶级先锋队伍的责任,绝不能有一点的等待”。绝不能有一点的等待吗？这是那一条马列主义教给你们的？二月二十六日下令要在上海“立刻”推翻一切帝国主义与国民党，到三月三十日还未推翻干净，不，还未触动他们一根毫毛，一切帝国主义与国民党依然还在那里存在着，未免已“有一点等待”，该打屁股。

“我们必须认清目前的紧急关头，把拥护苏联与中国苏维埃，反对帝国主义瓜分中国、反对[帝国主义进攻苏联，扩大革命民族战争的任务，提到最高的限度。坚决地反对一切对这一任务的消极怠工与估计不足。”…]

…运动…

……

（七）[驳]“中央为反对帝国主义进攻苏联瓜分中国给各苏区党部的信（一九三二年四月十四日）”

……

…[“…提议解散红军编为]游击队，实际上是对于帝国主义国民党[完全的投降”]…红军…不…指。… “庸俗的的保守主义”，首先是…苏区…三一年八[月]…

…时间，并进行打通闽西赣南两苏区的工作。左倾路线却要我们向北方打城市据点，我们没有执行，“庸俗的保守主义”的帽子于是乎送来了。

所谓“对革命形势估计不足”，“忽视反苏”，“轻视民族解放与帝国主义直接干涉”，首先也是说的中央苏区，因为对于临时中央的这类观点，我们历来表示不同意。

还有一条战线。据说：“同时，对于左倾机会主义亦不能一刻放松，这些左倾机会主义表现在：在以左[的空话来掩饰机会主义的消极，忽视国民党进攻苏区的危险，以为国民党已经不是苏维埃运动的正面的敌人”…]

…帝国主义…一切帝国主义…在何时候…进行…

……

…进攻中国苏维埃运动…左倾路线的领导…觉得周声…天…作一斗争”，…后曾…

…进攻”，大概也有一分是说中央苏区的。但按之事实，则从一九三一年八月打破三次围剿起，直至一九三三年三月蒋介石举行四次围剿止，整整一年半时间，国民党并没有向我们进攻，为从来围剿间隔的最长者，左倾路线天天喧嚷国民党进攻，像小孩子怕鬼一样的乱嚷，真是不胜好笑又好气之至。

这里只有一句话说的很对：“以左的空谈来掩饰机会主义的消极”，恰好说中了左倾路线自己，夫子自道，…

……

（八）[驳]“在争取中国革命在一省与数省的首先胜利中中国共产党内机会主义的动摇（一九三二年四月四日）”

……

…向…世界革命前…必…对于谈苏联，斯大[林]…工…。而且…其…

…他们做起调查工作来，比孙悟空还来得快，大概是“加速度”的罢，比马克思调查资产阶级社会还来得周密，大概是“科学”的罢。不然，以全国之大，全党散布之广，又没有无线电（除了中央苏区一处），又没有有线电（国民党不许借用），又没有传骑（国民党不许通过），并且还有好几处连钦差大臣也没有来得及[赶]去，何以知道“其他地方，也有同样的危险”呢？至于几个“必然”，那当然是“更加布尔塞维克化”的分析，因为倘不“更加布尔塞维克化”，怎么会知道中央苏区等处…

……

…就…那有什么须…次…利…一省几省的…？…明显的，…一切…的…主义，的顺利…用…

[…“…他们始终没有能够利用客观上的顺利环境去采取积极进攻的策略。他们把“巩固苏区根据地”当做符咒一样的去念，把消]灭‘土围子’当作巩固根据地的中心工作，以等待消灭敌人的新的进攻，新的‘坚壁清野’，新的‘诱敌深入’与新的胜利。这种观点，实际上同样是对于反动统治的过分的估计所产生的”。我们没有“更加布尔塞维克化”的符咒，也没有“辩证法”的符咒，又是“丝毫的马克思主义也没有”的，当然只好念“打土围子”之类的符咒了。可是临时中央老爷们的“辩证法”，不到中央苏区还好，一到了时，就要“总退却”了，于是乎有二万五千里长征，他们的“辩证法”是灵的很的。

…量的…交…事，其…管…的…

……

…“…一方面，由于进攻苏区与红军的失败，已[经变成帝国主义所斥逐的走狗”]…骂…是…苏区…

[…“…这种‘左’的估计，当然同我们上面所说的，没]有丝毫相同的地方”。没有丝毫相同的地方么？也是冤枉的。既然你们成天的说一切帝国主义都要直接进攻苏区了，难道“一切帝国主义”的大兵还算“偏师”，国民党反算主力了么？依我看，这种“偏师”说，倒是真正执行“中央路线”的东西，理应受赏，不应受罚，此案也断得不公。

为了作文要有曲折，为了一万七千字的大文中如果没有二三百字骂一骂“左的估计”，就不成其为“完全正确”的东西，不足为…

…等…工…

……

…我们…争取…

应该严正地教训临时中央的一班老爷们，这个在民族斗争中没有领导权原因何在的问题，是绝不能这样解释的。没有领导权的原因不在任何别的地方，而在九一八以后王明中央及博洛临时中央的关门主义的领导。这批老爷们，全不知道九一八以后在中国政治生活中变化了的东西是什么，自己的策略应该如何去适合这种变化。小资产阶级与民族资产阶级是活跃起来了，老爷们却把他们一概看成[反]…

……

…的政治路线之间的矛盾即如…抵制日货与反对一切帝国主义…路线之间的矛盾，…由广东省…一切帝国主义都是…

…不仅可以利用中国民族资产阶级与投降派资产阶级之间的矛盾，达到我们争取民族资产阶级、孤立投降派资产阶级的目的，并且可以利用英美法各帝国主义与日本帝国主义之间的矛盾，达到我们争取英美法孤立日本帝国主义的目的。这一点不了解，抵货的策略意义就完全没有了。我们老爷们的一切主张之所以是完全反列宁主义的，其中极其重要的一方面，就是他们完全违反列宁利用矛盾，争取多数，反对少数，各个击破的学说。照老爷，只有工农与日本之间一个矛盾，没有其他任何矛盾，因而…

……

…[由此看来，临时中央的所谓“各种形式”，只是一句空话，其实他们只有一种形式，就是打、闹、叫，此外一点也没有。他们完全不知道中国的特点是武装斗争]与和平斗争的统一，在和平斗争方面，又是公开斗争与秘密斗争的统一，这是极复杂的政治科学的一整套，中国共产党人如不学会这一整套政治科学，是无法胜利的。照临时中央的单纯的片面的冒险的干法，怎么能够“使工人阶级成为反日运动的骨干”，“使无产阶级成为中国民族的领导者与组织者”呢?不，是使工人阶级成为无用的长物，使无产阶级成为中国民族解放的空唤者与束手无策者。为什么有些同志连民族二字都不敢提呢?老爷们既然提倡[打倒一切，采取极端狭隘的关门主义与极端冒险的盲动主义，还吹什么民族呢?提了民族二字又有什么用处呢?]

……

…“…[不在领导工人的经济斗争中去取得广大的工人群众，去使斗争革命化，而是先要有了群众，然后能领导]斗争，不是很明显的右倾机会主义的观点吗？这种先组织后斗争的机会主义观点，差不多在很多地方发现过，就是中央职工部同志也有过这样的意见。”…

…[不]要组织而可以进行斗争的！出于何典？今古奇观呢？还是封神榜？“工人的经济斗争”么？叫他们“斗”就是，工人们的组织不组织，愿意不愿意，客观形势许可不许可，一概是不成问题的。谁在这上面提出问题来，如像上海工联以及山东省委的巡视员之类，那不过是“很明显的右倾机会主义”而已。至于“革命化”呢？“斗”他妈的几十次几百次自然会“化”的。李立三不是早已有过这套高论么？照他的主张，任何组织工作也不必要，因此也不必做，群众自然会“革命化”以至于“暴动”的。老爷们继承立三，[大笔一?]挥，可以…

…是轻敌盲动，驱使[群众（其实是几个先]锋队）[如驱]羊，闭着眼睛天天叫他们[斗、斗、斗，结果斗个精光]…我们…

……

…[“…请问除了闭着眼睛胡说工人运动落后的反革命的取消派与我们党内的机会主义者（…他]们总是爱把革命同志和反革命派别并列在一起，除了解释为居心狠毒与别有用心外，不知还有什么妥当的解释没有？）谁能说，在白色区域内，工人运动里落后于农民运动呢？这种观点，必然会走到对于目前中国革命运动中无产阶级的领导权问题发生怀疑，而向反革命的资产阶级与取消派投降”。老爷们的描述是主观制造的，工人运动有一分，他们就要说成十分乃至百分，拿了这样胡乱制造出来的“事实”来证明工人运动与农民运动是平衡的了。并且如果不照老爷们这样硬把不平衡制造[成为平衡的?]话，就……

……

…们原来…主观主义，从来就不承认什么客观…的…

…[老爷]们的正经。“党的主观力量薄弱”，这是空话，等于不说。因为老爷的主张是平衡论。“机会主义的错误”，不是别人，正是九一八至遵义会议期间的中央那批占主要统治地位的老爷们，正是平衡论的倡导者。

“布尔塞维克指出中国革命发展不平衡的基本原因时，首先就应指出党的正确的领导与正确的策略是消灭这种不平衡的主要原因。马克思曾经说过：‘我们要认识这个世界，而且要改造这个世界”。这种革命者的精神，[当然同一

切[机会主义者没有丝毫共同之点的。” ]…

…[认识世界是为了改造世界，人类历史是人类自己造出的。但不认识世界就不能改造世界，“没有革命的理论，就没有革命的运动”，这一方面，我们的老爷是茫然了。必然王国之变为自由王国，是必须经过认识与改造两个过程的。欧洲的旧哲学家，已经懂得“自由是必然的认识”这个真理。马克思的贡献，不是否认这个真理，而是在承认这个真理之后补充了它的不足，加上了根据对必然的认识而“改造世界”这个真理。“自由是必然的认识”——这是旧哲学家的命题。“自由是必然的认识和世界的改造”——这是马克思主义的命题。一个马克思主义者如果不懂得从改造世界中去认识世界，又从认识世界中去改造世界，就不是一个好的马克思主义者。一个中国的马克思主义者，如果不懂得从改造中国中去认识中国，又从认识中国中去改造中国，就不是一个好的中国的马克思主义者。马克思说人比蜜蜂不同的地方，就是人在建筑房屋之前早在思想中有了房屋的图样。我们要建筑中国革命这个房屋，也须先有中国革命的图样。不但须有一个大图样，总图样，还须有许多小图样，分图样。而这些图样不是别的，就是我们在中国革命实践中所得来的关于客观实际情况的能动的反映(关于国内阶级关系，关于国内民族关系，关于国际各国相互间的关系，以及关于国际各国与中国相互间的关系等等情况的能动的反映)。我们的老爷之所以是主观主义者，就是因为他们的一切革命图样，不论是大的和小的，总的和分的，都不根据于客观实际和不符合于客观实际。他们只有一个改造世界或改造中国或改造华北或改造城市的主观愿望，而没有一个像样的图样，他们的图样不是科学的，而是主观随意的，是一塌胡涂的。老爷们既然完全不认识这个世界，又妄欲改造这个世界，结果不但碰破了自]己的脑壳，并引导一群人也碰破了脑壳。老爷们对于中国革命这个必然性既然是瞎子，却妄欲充当人们的向导，真是所谓“盲人骑瞎马，夜半临深池”了。

“同时，为得要反对左右倾机会主义的倾向，为得要展开两条战线的斗争，使斗争深入到全党同志中去，我们也必须同那些对于机会主义的调和主义，或者象斯大林同志所说的‘腐朽的自由主义’做斗争。对于倾向的自由主义或调和主义，在我们党内也是非常严重的。在我们不少同志中间，[往往缺乏一种对于倾向的仇恨与同倾向斗争的积极性，以为一点点的小错误是可以马虎过去的。]”…

…[“我们必须要绝不调和的同一切这些]机会主义的倾向做斗争，在斗争中[教育同志，]提高同志的理论水[平与警觉性，以巩固党在思想上的布尔塞维克的一致主义的倾向”]…

……

…[从“九一八”至遵义会议的“左”倾机会主义路线领导者们的所谓两条战线斗争是主观主义的。这首先是因为他们拿了衡量一切的他们自己的路线，是不根据于客观实际而仅仅根据于主观愿望，胡乱制造出来的。以机会主义的思想去衡量别人的思想，于是到处都发现“机会主义”，正如有鬼论者到处见鬼一样。第二，因为他们看事物的方法是主观主义的，既用这种方法造出了他们自己的主观主义的政治路线，又用这种方法造出了他们自己的宗派主义的组织路线，于是对于凡不合他们胃口的一切人都看作是“机会主义者”。他们对于事既不用唯物的辩证的方法，对于人自然也不用这种方法。而要作两条战线上的斗争，如果离开了唯物的辩证的方法，就会只是胡闹一顿，决无好结果可言。第三，他们连什么叫做“两条战线斗争”也是一点不懂得。他们不知道两条战线斗争，在马克思主义者看来，就是对于在时间与空间中运动着的一定事物的过去与现在的发展状态加以分析与综合，因而可以肯定它的暂时安定性(即该事物的本质及其属性)的一种方法。例如为要认识中国现存社会的性质是什么，就必须对中国社会的过去状况与现在状况加以科学的具体的分析，懂得它既不同于独立的封建社会(第一条战线上的斗争)，也不同于独立的资本主义社会(第二条战线上的斗争)，然后才可作出综合的结论，说它是一个半殖民地的(半独立的)半封建的社会。又如要认识现时中国革命的性质是什么，就必须从中国社会是特殊的半殖民地半封建的社会这一点出发，加以科学的分析，懂得它既不同于没有民族压迫只有封建压迫而无产阶级又未觉悟的国家，如像二百年前的法兰西那样，是由资产阶级领导推翻封建阶级专政、建立资产阶级专政的革命(第一条战线上的斗争)，也不同于由于无产阶级觉悟而在推翻封建阶级之后社会条件与政治条件容许实行社会主义制度，如像十月革命时的俄国那样，是由无产阶级领导推翻资产阶级专政、建立无产阶级专政的革命(第二条战线上的斗争)，然后才可作出综合的结论，说现时的中国革命是无产阶级领导的反帝反封建的建立各个革命阶级联合专政的新民主主义的革命。对于每一件具体的事，每一个具体的人，如果要认识它的性质，就必须使用这种两条战线斗争的方法，加以具体的分析与综合的调查研究，才能做出肯定的结论。稍一离开这种方法，稍一不合该事该人的实际，就没有法子做出正确的结论。“左”倾机会主义路线的领导者们主观地狂妄地采取所谓两条战线的方法，完全离开了具体的科学的研究工作，故其结论不能不是错误的。“左”倾机会主义路线领导者们的主观主义的两条战线斗争的方法，把党内对于这个方法的思想弄得极其混乱与模糊起来了。许多人都晓得要作两条战线上的斗争，但许多人都不晓得究竟如何做法，成了一句不值钱的口头禅。第四，“左”倾机会主义路线领导者们的主观主义的两条战线斗争的方法，亦即他们的乱斗法，自然就不能如《联共党史》在其结束语中所说的，既要同“党内机会主义集团——‘经济主义者’，孟什维]克，托洛斯基份子，布哈林份子，民族主义倾向者”作斗争，并将他们加以粉碎(结束语第四条)；又要发展批评与自我批评，纠正党与党员在工作中所犯的错误(结束语第五条)。左倾机会主义路线的乱斗法，没有可能将这二者(对付敌人和对付犯错误的同志)加以区别，而把用于对付敌人的方法来对付了同志，在党内造成了一种乱斗的习惯，不分青红皂白，大事小事，一律都是“最坚决无情的斗争”，到处都是“仇恨”与“斗争的积极[性”，造成党内离心离德、惶惶不可终日的局面。这种反科学的小资产阶级主观主义的乱斗法，如果不肃清，党要达到真正的团结与统一是不可能的。]…

…节[内?]曾经[说?]到…[“…非常严重的机会主义的]思想在许多地方障碍着国际与中央路线的执行”的问题，左倾路线随时都…为…

……

…[“左”倾路线随时都把自己的路线冒称为国际路线，许多文件上都可见到。这是不对的..……我们不说共产国际在这个时期内对中国革命的指导上没有错误，这是有过的，并且是严重的；但共产国际指导中国革命的基本路线就是纠正李立三冒险主义的那个路线，就是反对先锋队不顾主客观条件，脱离群众，冒险激进的“左”倾机会主义，同时又反对不顾主客观条件，脱离群众，畏缩不前的右倾机会主义的那种路线。王明、博古、洛甫的路线并不是共产国际的路线，共产国际并没有叫我们举行上海暴动，又没有叫我们号召罢操，抢劫军粮与举行飞行集会，又没有叫我们强迫示威与强迫罢工，又没有叫我们率领灾民在武汉、九江、芜湖、江北成立苏维埃，又没有叫我们否认革命不平衡，又没有叫我们在华北建立苏维埃，又没有叫我们在广东、江苏、山东组织义勇军，又没有叫我们指挥红军打大城市，又没有叫我们成天地说什么帝国主义全体一致地进攻苏联，又没有叫我们成天地说什么国民经济总崩溃或国民党统治总崩溃，又没有叫我们成天地说什么兵变潮流普及全国，又没有叫我们不顾实际地实行那些错误的脱离群众的土地政策、劳动政策、肃反政策与文化政策，又没有叫我们指定几个毫无经验的新党员成立临时中央这样一件大事也不告诉大多数政治局委员与中央委员一声，就大摇大摆地垄断一切与命令一切]…

…[又没有叫我]们…“最坚决最残酷的斗争”…[又没有叫我们]…“…最坚决无情的打击”，又没有叫我们…来…而里面尽是…中国革命实…主观主义…

…[又没有叫我们幼稚得像个三岁]小孩子，蠢笨得像个陕北的驴狗子，滑稽得像个鲁迅的阿Q，狂妄得像个塞万提斯的堂·吉诃德。一切这些，共产国际都没有叫我们做过，都是我们这批坚决执行左倾机会主义路线的老爷们自造自卖的道地货色，这一点是断乎不可以不辩的。共产国际对中国革命的意见是有严重错误的，但中国人为什么要听信这些错误意见呢？一个大国的共产党人，自己不负责任，反要将责任推给共产国际，这是没有道理的。

（九）[驳]“苏区中央局关于领导和参加反对帝国主义进攻苏联瓜分中国与扩大民族革命战争运动周的决议（一九三二年五月十一日）”

……

…[周恩来?]同志后来组织起来的中央苏区中央局发的。但书面的判决是一件事，历史的判决又是一件事。无情的历史作了相反的判决，这是左倾机会主义路线的领导者们所不及料的。

中央苏区与上海临时中央之间的争论，开始于九一八事变亦即三次围剿粉碎之后，至一九三一年与一九三二年……[一]九三二年的整个春季，中央局内部充满了两个形势估计之间与两个策略路线之间的斗争，争论焦点集中在于红军行动问题，我们不同意左倾机会主义[路线的]意见。…

……

…[“…在革命战争的进行上，因为对革命力量估量的不足，对积极向敌人进攻，迅速的夺取中心城市与实现一省数省首先胜利，便发生很大的迟疑和等待；这是最严重的右倾机会主义的错误，这于革命发展红军行动积极化有最大的阻碍和妨害，这种保守倾向便更加助长了农民中落后意识与]保守观念的发展，一刻也不应再容留在苏区内。”

好了，骂得可以了。

但是历史恶作剧，这种“机会主义”，左倾路线的领导者们似乎还更厉害些，何以言之？因为自从左倾路线争权以后，经过他们之手，任何一个“中心城市”也没有迟迟地“夺取”过，更不说什么“迅速夺取”“一省或数省首先胜利”呢？那就改成了“一省或数省首先失败”，整个南方苏区丢完，整个白区党丢完，真是一群没出息的败家子！

……

…苏区中央局的机关报实话上有载…之后，忽然…想…

…[同时对“左”倾的]【轻敌】【盲动】的[错误，也应反对]…作…

…于这么一个“错误”方面，却反吝惜起笔墨来？意者以为这个所谓“错误”，原来并不存在的，十七个字还略嫌多，绝无不足之虑。不见“轻敌”“盲动”之上，加了方括弧么？方括弧者，并非引号，表示并无其事，不过提提应景而已。

“但主要的火力应向着右倾机会主义做最坚决最残酷的斗争。要知道不向这些错误开火，是不能彻底向着国际和中央路线转变而实现当前的任务的。”

不…！…

…行”…是…

…[“最坚决最残酷的斗争”]…[是叫我们预备后事的，像阿Ｑ在画过圆圈绑赴刑场的光景一样]…执行，说时迟，那时快，午时三刻，[喝一声“到”，砍了！

从此“机会主义”的领导者们威信扫地，]永世不得翻身。而“完全正确”[的“中央路线”呢？就]高唱凯旋，长命富贵了！

…路线的中央与地方…

[“左”倾机会主义路线的中央与地方的领导者们，当他们实行篡党、篡军、篡政]之时，照例都是有这一手的。为了建设他们的威信就一定要把原有的领导者们的威信下死劲地给以破坏，而且破坏得异常彻底，使用的手段是异常毒辣的。任何地方都有这一手，不独中央苏区为然。我党在这一时期领导方面所犯的错误，以事业说，党、政、军、民、学，以地域说，东、西、南、北、中，无往而不被其荼毒，实属我党的空前大劫，全党均应引为鉴戒，再不要重复此类错误。

[全文完。]