## **八月宗派事件：朝鲜劳动党内反对右倾机会主义路线的斗争**

**挪威-为人民服务**

**青辰 译**

*译者注：这篇文章发表在挪威毛主义团体“为人民服务”媒体的官网上：https://tjen-folket.no/index.php/en/2020/05/14/the-august-incident-the-fight-against-the-right-opportunist-line-in-the-workers-party-of-korea/#easy-footnote-bottom-1-13976*

*该文简要讲述了1956年发生在朝鲜的“八月宗派事件”的来龙去脉，并抨击金日成右倾机会主义集团篡夺朝鲜革命，镇压革命派，实行反动统治的事实。值得一看。本人翻译水平不佳，希望读者能够相助。*

*本文由挪威为人民服务媒体的评论员撰写，最初于2020年3月27日在挪威出版。*

本文将试图对朝鲜共产主义运动史上发生的一件重要事件以及其路线斗争进行一些细微的描写，这并非完整的叙述，且本文可能包含一些缺陷。本文也不会对朝鲜劳动党的右派路线进行全面的政治意识形态批判。朝鲜共产主义运动史是一个值得深入研究的问题，希望本文能作为进一步探讨的起点。

朝鲜战争结束三年后，朝鲜劳动党内的矛盾达到了极点。在党的三中全会上，党的左右路线斗争达到了高潮。这次高潮被称作“八月事变”，它对朝鲜劳动党内的左派产生了灾难性的后果。

**背景**

朝鲜在1910年被不断对外扩张的日本占领，侵略者暴力镇压朝鲜人民，反动军警进行了血腥的屠杀。在朝鲜被侵占九年后，发生了一场激烈的民族解放运动，称为“三一运动”。这场运动遭到日本侵略者的残酷镇压，许多参加运动的人被迫流亡到中国等地。在这些人中有许多关键人物，他们将在未来25年里成为朝鲜劳动党内左派的重要人物。

正是在这个时候，中国共产党成立了，随着共产主义运动的发展，流亡中国的朝鲜人也加入了中国共产党，其中一个是武亭。他最初是抗日战争中八路军的一名将士。他在军事上和政治上出色的能力，使他在党内声名鹊起。最终他成为朝鲜义勇军的最高司令官，参加了中国抗日战争和解放战争。党内把武亭看作是未来共产主义运动的潜在领袖。[1]

渐渐地，朝鲜民众和流亡在外的朝鲜人都开始组织抵抗日本侵略的团体。他们中的一些人积极参加了反对侵略的游击战争，一些人得到了中国共产党人的直接帮助。

二战期间，苏联解放了朝鲜北部，而美国占领了南部。统一朝鲜的谈判失败了，朝鲜被一分为二。社会主义的北方由新成立的统一政党“朝鲜劳动党“控制，金枓奉任主席。资本主义的南方则由李承晚控制的美国傀儡政权统治。苏联红军于1948年撤出朝鲜。其后一年内，大部分美国军队亦撤出朝鲜。但是南北之间的火花很快就被点燃了。1950年6月25日，战争再次爆发。苏联和中国支持北方的人民共和国，美国，联合国和其他一些国家支持南方政权。

金日成在朝鲜战争爆发前一年取代金枓奉成为朝鲜劳动党主席。金日成是党内右倾机会主义路线的总代表。在战争期间，机会主义者们已经开始巩固自己的权力，金日成领导了一次清除革命派的行动——他认为他们是威胁。他集中罢免了在军队中担任要职的左派代表。

武亭是革命派最重要的领导者之一，也是最早被清洗的领导人之一。1950年2月，他就失去了军队二把手的地位[2]，两年后他就去世了。最初在军队中占统治地位的革命派，在战争结束时只剩下几个担任重要职位的人。这为后来的事情埋下了隐患。

**爆发**

1956年是反革命的一年。走资派发动了苏联和东欧国家的政变。2月，赫鲁晓夫发表“秘密报告”，背叛了斯大林和马列主义。党内左派（布尔什维克）被系统性地清洗、监禁和杀害。朝鲜劳动党内的右派很可能尝试做类似的事情。

党在四月份召开了第三次代表大会，左右路线的矛盾开始显现。但对右派发出批评声音的尝试遭到了严重的打压。右倾机会主义路线主导的领导层篡改了所有作为讨论基础而提交上来的提案[3]。

就在赫鲁晓夫发表“秘密报告”后四个月，金日成率团访问了苏联和东欧，并会见了赫鲁晓夫。与此同时在国内，党内的左派开始策划针对金日成主导的右派分子的政变。民族保卫相（注：国防部长）崔庸健是右派路线的忠实追随者。他在知悉了左派打算做什么之后，向金日成发了一份电报，通报了国内的左派行动[4]。金日成对此采取了严厉的措施。

在原定党大会召开的前一天，人们才被告知，大会从8月2日被推迟到8月30日。金日成秘密下令在边境驻扎作战部队[5]，许多便衣士兵被派往平壤各区[6]。此外，在平壤北郊部署了两个陆军师。

这一切举动都是机会主义者狡猾的伎俩，目的是迷惑和恐吓党内的左派，以使他们失去影响力。因此在党大会召开时，会议乃至整个平壤的气氛都较为平静。但是左派没有停止斗争。

金日成在大会开幕时发表了此次率团出访苏联和东欧的报告，但在报告最后，他突然改变了主题。在报告的结束语中，他向反对派发出了清楚的警告：如果谁提出批评，那么谁就是党的敌人。

*“…敌人想以此分裂我们党，企图挑拨我们与兄弟国家之间的关系。因此有必要提高警惕。[7]”——金日成，一九五六年八月三中全会开幕词*

接下来发言的是左派的尹公钦。右派代表们试图通过喊叫来打断他的讲话，但他继续坚持他的演讲[8]。在喊叫声中，人们可以听到最初的一些讲话片段：

*“我们的同志们受到了威胁和监视，他们奉献于党和革命，他们提出了建设性的意见和建议，…但他本人粗暴地践踏党内民主，压制一切批评声音，这些行为完全地违背了党章和列宁主义党的民主生活的基本准则，这意味着对马列主义基本原则的破坏。[9]”*

由于右派势力的积极破坏，大厅的气氛变得混乱起来。但金日成和委员会成员们没有采取任何措施来制止混乱，相反，他们呼吁人们跟着一起喊叫。很明显，这是他们精心策划的。演讲最终完全被叫喊声淹没了。接着，金日成提议，“反党分子”不宜再发表演讲了，他的发言应该立即停止。

崔昌益是另一位左派的领导人，他和一些人提议继续讨论，但他们也遭到了责骂和阻挠。会议主席没有理会他们的提议，而是继续表决金日成的提议，表决最终以多数赞成结束他们的演讲为结束。

在下午的全体会议上，轮到崔昌益发言时，和上午会议的情况一样，崔的发言仍然被台下大喊大叫的人打断，导致他无法进行任何演讲。

**结局**

金日成在第二天的会议提议，将更多的左派驱逐出中央委员会，其中就包括崔昌益[10]。然后，他提议将更多人驱逐出党，这得到多数赞成，两项提案均获得通过。除了右派，一些中间派人士也投了赞成票，他们担心他们会成为下一个清洗对象。

一个月后，崔昌益在与一名苏联外交官的对话中阐述了劳动党的一个问题，即党的领导干部选拔党员的错误方式。他们选拔党员的方式并非依照马列主义的原则，也不依据被选拔者的能力，而是依据对党的路线忠诚与否[11]。这或许可以解释为什么多数人投票赞成金日成的提议，尽管左派占该党的多数[12]。

会议就这样结束了。左派人士回家之后发现，他们家的电话线被切断了[13]。他们由此突然想到，自己可能在晚上被捕。四人在当晚逃至中国，并向中共中央政治局写了一封关于这次危机的信。在这封信中，他们除了对朝鲜领导层提出批评外，还写到他们逃到中国的原因：

*“我们认为，如果金日成逮捕并处决我们，那将不会给革命带来任何好处。”[14]*

右派在12月开始了长达5个月的大清洗，大约300名左派党员被驱逐出党。[15]自此，左派对该党逐渐失去影响力，军队里余下的几位左派将领在56年底被清除。

这引起了中苏两国的关注。毛泽东会见了朝鲜劳动党的一个代表团，在那里他批评了他们对所谓“八月事件”的处理方式。他敦促他们在党大会上通过求是地讨论，与有不同意见的同志进行对话，释放被捕的同志，并恢复他们在党内的地位。

中苏两国的使节都敦促金日成不要处决被驱逐出党的朴宪永等人，金日成同意了他们的请求。但是这完全无济于事，朴宪永等人还是被处决了。1957年1月的党大会上，金枓奉再次遭到批判，并被剥夺一切职务。一年后他消失了，他可能被处决或者在试图逃往中国的途中被枪杀。崔昌益等其他左派人士也被拘禁并处决。[16]同年夏天，更多的党员在试图逃到中国时被捕。在10月份，另一些人也遭遇同样的境地。[17]

金日成和朝鲜劳动党内的右派势力以强硬镇压和反动暴力消灭了革命派的领导者们。显然，对党和革命威胁最大的不是左派路线，而是右翼路线的代表们，那些掌控着所谓“朝鲜民主主义人民共和国”之权力的人。由于这一丑行，中国共产党和朝鲜劳动党之间的关系恶化了。国际共运此时并不明朗，时间会证明朝鲜劳动党的领导者们站在哪一边。

**后续**

1966年，中国爆发了无产阶级文化大革命。在世界范围内掀起了革命浪潮。国际共运中的革命路线像野火一样蔓延开来，到处都能看到修正主义者和官僚们的颤抖与恐惧。朝鲜领导人也不例外，金日成在1966年与苏联大使的谈话中说：

*“‘文化大革命’可能对我们党产生巨大影响。[18]”*

同年11月他说：

*“文化大革命让我们深感震惊。[19]”*

由于担心反抗的浪潮会波及朝鲜，出现类似的文化大革命来攻击朝鲜领导人，他采取措施进一步加强他在党和国家中的权力。[20]如果朝鲜领导人不是修正主义者或走资派，如果朝鲜没有官僚机构，或者党内有左派的群众基础——那么金日成和右翼分子没什么好害怕的。

从其党的领导层对文化大革命的反对态度来看，他们张开双臂欢迎中国的反革命分子也就不足为奇了。当以邓小平为首的走资派夺取政权后，“朝鲜劳动党”与“中国共产党”的关系二十年来首次得到改善。

注释：

[1]《朝鲜历史国际期刊》（2012年8月第17卷第2期），“八月事件”与延安派的命运\*，第6页。

[2]《被误解的友谊：毛泽东、金日成与中朝关系，1949-1976》

[3]《徐辉、尹公钦、李弼奎、金刚致中共中央的信》，第7页。

[4]《朝鲜历史国际期刊》（2012年8月第17卷第2期），“八月事件”与延安派的命运\*，第10页。

[5] 同上，第10页。

[6]《徐辉、尹公钦、李弼奎、金刚致中共中央的信》，第10页。

[7] 同上，第11页。

[8] 同上，第11页。

[9]《尹公钦1956年8月在朝鲜劳动党全国代表大会上的讲话》，第2页。

[10]《朝鲜历史国际期刊》（2012年8月第17卷第2期），“八月事件”与延安派的命运\*。（译者注：原文没有标记出自哪页）

[11]《与崔昌益的对话备忘录》，第2页。

[12]《朝鲜历史国际期刊》（2012年8月第17卷第2期），“八月事件”与延安派的命运\*，第18页。

[13]《徐辉、尹公钦、李弼奎、金刚致中共中央的信》，第12页。

[14] 同上，第12页。

[15]《朝鲜历史国际期刊》（2012年8月第17卷第2期），“八月事件”与延安派的命运\*，第14页。

[16]《朝鲜神权政治内幕：张成泽的崛起与突然衰落》，第33页。

[17]《朝鲜历史国际期刊》（2012年8月第17卷第2期），“八月事件”与延安派的命运\*，第15页。

[18]《朝鲜对中国所谓“文化大革命”的态度》，第3页

[19] 同上，第2页。

[20] 同上，第2页。