Erhard Schlund, *Der Bolschewismus* [Bolshevism] (Munich: Jos. Hubers Verlag,1919)

<p>Chapter I – The Concept and History of Bolshevism

<p>The word Bolsheviki (with the accent on the final syllable) comes from the Russian Bolshoi or Bolshé, that is “majority.” But that is not to be understood as if the Bolsheviks correspond to our Majority Social Democrats, on the contrary. They are the most extreme radical wing of the former Russian Radical Socialist Party. The Bolsheviks did not just receive their name for the first time with the Revolution. Their party had already existed since 1903. Then the Russian Social Democrat Party split at the London Socialist Congress into two fractions, the Maximalists and the Minimalists. The Maximalists, that is the Bolsheviks, were the resolute Socialists. They wanted to implement the ideals and goals of Social Democracy, as Marx set them forth in his Communist Manifesto in 1848, without any reservations and without compromise.

<p> [p.12] Two men above all others were responsible for the ability of revolutionary ideas in Russia to spread so extensively, especially among the educated, and these two are also the real fathers of contemporary Bolshevism: Alexander Hertzen and Michael Bakunin, both revolutionaries of the most extreme wing. Alexander Hertzen (1820-1870) … Michael Bakunin (1814-1876) … a disciple of Proudhon … [p.14] … contemporary Bolshevism is nothing other than the consequence of Marxism, of modern socialist theory …

[p.16] … The Revolution [of 1905] started among the workers of St. Petersburg. On January 22, 1905 they went with a petition to the Czar’s palace, following a strike, under the leadership of a priest named Gappon, hoping that their petition would lead to a constitution and the fulfillment of their other requests. The Czar answered their petition with machine gun fire. 1200 victims wallowed in blood …

[p.19] … Lenin was victorious and Bolshevism with him. The reign of terror of the Bolsheviks began on November 7, 1917… Kerenski’s Finance Minister Nekrassow said: “there is a widespread view that the Revolution occurred because of Russia’s bad financial condition. In that phrase there lies a kernel of truth. Never in Russia has there been such profligacy with money as since the Revolution.”

[p.20] …the Socialist Maxim Gorky said on May 31, 1917: “The Revolution ruined Russia, because everyone received freedom; now anarchy reigns everywhere with us. The Jews, who received equality of rights, rejoice. They ruined the Russian people. On autocracy (Czarism) can save the country.”

[p.21] Chapter II – Lenin and the Goals of Bolshevism

We can call the previously mentioned men, Hertzen and Bakunin, the grandfathers of Bolshevism. The father of contemporary Bolshevism and undoubtedly the currently most important man in Russia, who far outranks Trotsky and Chicherin and the others, and who also knows what he wants with the Revolution, is Vladimir Ulyanov Lenin, the lawyer from Simbirsk on the Volga…

[p.24] It is incorrect to accuse Eisner and the German Revolution of having adopted the soviet councils system from the Russian. On the contrary, the Russians actually adopted it from a German, namely the German Jew Marx…

[p.27] Finally the Bolsheviks strive, as their fourth goal, for world revolution, world brotherhood, and world dictatorship of the proletariat.

[p.31] Chapter III – The Effects of Bolshevism.

[p.36] Although Bolshevism has much of a religious movement about it, it wants to know nothing of the old religion. For Lenin and his adherents, the word of their teacher Bakunin still applies today, that the idea of God itself must be destroyed…

36-37 “Wenn auch der Bolschewismus viel von einer religiösen Bewegung an sich hat, von der alten Religion will er nichts wissen. Für Lenin und seine Anhänger gilt heute noch das Wort ihres Lehrmeisters Bakunin, dass man die Idee Gottes als solche töten mussen”

[p.44] Chapter IV - Explanation of Bolshevism

... The concepts and phenomena of Bolshevism are uniquely explained by the character of the Russian people.

[p.52] Conclusion. The Prospects for Bolshevism

Now every reader will ask anxiously: What should we expect from Bolshevism? Will it remain limited to Russia, or will it move out over the entire world? And we in Germany? What does it mean for us? Will it come to rule over us? And what then?

To prophesy is always a risky business, especially concerning the future of a new type of popular movement.

Bolshevism is a disease of the Russian people and really a contagious disease. Just as the flu spread through all the countries that were involved in the War and no trench system nor antiseptic agent could stop it, so Bolshevism also will spread through countries as a disease of the spirit of peoples weakened by the War.

And this international disease will be able to spread all the easier to the extent that the leaders of countries do not set up the necessary resistance against it. In Germany the Majority Socialists are in power. Even if they combat Spartacist and Bolshevik plots with armed force, they may nevertheless not proceed too rigorously. For at the end of the day, they have to acknowledge Bolshevism as the grandchild of their father Marx. For Bolshevism is the consequence, the inevitable result, of Marxism. Bolshevism is quite openly supported by the Independent Socialists. The Communists want to spread this international disease as their ideal, by all means and by force of arms. But the bourgeois parties do not do everything possible to prevent Bolshevism. Not even in time of the greatest danger for their own existence and the existence of all of German civilization could they be completely united. The victorious Entente actually thought, just as, for its part, Germans victorious over Bolshevism thought, that Bolshevism signified no danger to victorious countries, and thus they underestimated the Bolshevik movement.

Will we in Germany catch the disease of Bolshevism? We have already! Even if for the moment – just initially, not forever – Bolshevism has been struck down by force of arms in several regions of Germany, - the stomped-out fire is not extinguished; it still glows under the ashes and will one day, in the not distant future I believe, flame up again.

Yes, we have Bolshevism already, as a disease of the spirit, as a sickness in the attitudes of people. This disease keeps gaining ground, despite the events in Munich. And if everyone does not work together, we are soon going to catch Bolshevism as a political disease, as a disease infecting the political authority. Then German civilization will necessarily die, but – of this we are firmly convinced – not yet the entire German people. The German people are – despite everything they have head to bear – still nevertheless far too earnest and far too healthy and far too religious. They will rise again, after all the misfortune and all the degradation, to a still auspicious interior life in the future, rich in works and hardened by suffering. For great misfortune reforms people and countries.

Original German:

[p.9] Das Wort Bolschewiki (sprich Bolschewiki mit den Ton auf dem letzten i) kommt vom russischen bolschoi, bolsché d.h. mehr. Das ist aber nicht so zu verstehen, als ob die Bolschewiki unseren Mehrheitssozialisten entsprechten würden, im Gegenteil. Sie sind der äusserste, radikale Flügel der ehemaligen russischen Radikalen Sozialistischen Partei. Ihren Namen erhielten die Bolshewisten nicht etwa erst jetzt bei de Revolution. Ihre Partei existiert schon seit dem Jahre 1903. Damals spaltete sich die russische sozialdemokratische Partei auf dem Londoner Sozialistenkongress in die beiden Richtungen der Maximalisten und der Minimalisten. Die Maximalisten, eben die Bolschewiki, waren die “zielbewussten” Sozialisten. Sie wollten die Ideale und Ziele der Sozialdemokratie, wie sie Marx in seinem Kommunistischen Manifest vom Jahre 1848 aufgestellt hatte, durchführen, ohne jede Rücksichtnahme und ohne Kompromiss.

[p.12] Zwei Männer waren vor allem daran Schuld, dass sich die revolutionären Ideen in Russland so stark ausbreiten konnten, namentlich unter den Gebildeten, und diese beiden sind auch die eigentlichen Väter des heutigen Bolschewismus: Alexander Hertzen und Michael Bakunin, beide Revolutionäre der extremsten Richtung. Alexander Hertzen (1812-1870) … Michael Bakunin (1814-1876) ... Ein Jünger Proudhons . . .

14 ... der heutige Bolschewismus nichts anderes ist, als die Konsequenz des Marxismus, der modernen sozialistischen Theorie.

16 Die Revolution ging aus von den St. Petersburger Arbeitern. Am 22.1.1905 zogen sie nach einem Streik unter Führung eines Priesters names Gappon mit einer Bittschrift zum Palast des Zaren und hofften durch die Bittschrift eine Verfassung und Erfüllung ihrer anderen Wünsche zu erreichen. Der Zar antwortete auf die Petition mit Maschinengewehren. 1200 Opfer wälzten sich im Blute.

19 Lenin hat gesiegt und mit ihm die Bolschewisten. Die Schreckensherrschaft der Bolschewisten beginnt am 7. November 1917.

… die Ansicht ist sehr verbreitet, dass die Revolution Schuld sei an der schlechten financiellen Lage Russlands. In diesem Satze steckt ein wahrer Kern. Noch niemals ist in Russland so verschwenderisch mit dem Gelde umgegangen worden, wie seit der Revolution.

20 [quote from] Maxim Gorky, Socialist, May 31, 1917: “Die Revolution hat Russland zugrunde gerichtet, weil all die Freiheit bekommen haben; bei uns herrscht jetzt überall Anarchie. Die Juden, die die Gleichberechtigung bekommen haben, frohlocken. Sie haben das russische Volk zugrunde gerichtet. Nur die Autokratie (der Zarismus) kann das Land retten.”

21 – Chapter II – Lenin und die Ziele der Bolschewisten.

Man kann die schon genannten Männer Hertzen und Bakunin die Grossväter des Bolschewismus nennen. Der Vater des heutigen Bolschewismus und zweifellos zur Zeit der bedeutendste Mann Russlands, der einen Trotzkij und Tschitscherin und die anderen alle weit überragt und der auch weiss, was er mit der Revolution will, ist Wladimir Uljanow Lenin, der Rechtsanwalt aus Simbirsk an der Wolga.

21 – Bei Ausbruch der russischen Revolution kehrte er mit von der deutschen Gesandtschaft in der Schweiz ausgestellten falschen Pässen auf einem für exterritorial (neutral) erklärten Wagen durch Deutschland in seine Hemat zurück, nachdem er in der Schweiz mitsamt seinem Freunde Trotzkij auf Deutschlands Kosten gelebt und an der Revolutionierung Russlands in deutschem Auftrag gearbeitet hatte.

24 – Diesmal hat man also nicht recht, wenn man Eisner und der deutschen Revolution vorwirft, sie hätte das Rätesystem von den Russen übernommen. Im Gegenteil, die Russen haben es eigentlich von einem Deutschen übernommen, dem deutschen Juden Marx.

27 – Endlich streben die Bolschewisten als viertes Ziel an die Weltrevolution, Weltverbrüderung und Weltdiktatur des Proletariats.

31 Ch. III – Die Wirkungen des Bolschewismus.

Der Gedanke und die Tatsachen des Bolschewismus erklären sich einmal aus dem russischen Volkscharakter…

52 Schluss. Die Aussichten des Bolschewismus.

Nun wird aber jeder Leser gespannt fragen: Was haben wir vom Bolschewismus zu erwarten? Wird er auf Russland beschränkt bleiben, oder wird er über die ganze Welt hinwegziehen? Und wir in Deutschland? Was bedeutet er für uns? Wird er bei uns zur Herrschaft kommen? Und was dann?

Prophezeien ist immer eine gewagte Sache, besonders aber, wenn es sich um die Zukunft einer neuartigen Volksbewegung handelt.

Der Bolschewismus ist eine Krankheit des russischen Volkes und zwar eine ansteckende Krankheit. Wie die Grippe über alle kriegführenden Länder weggezogen ist und kein Schützengraben und keine Desinfektionsanstalt sie hat aufhalten können, so wird auch der Bolschewismus über die Länder hinwegziehen als eine Krankheit des durch den Krieg geschwächten Volksgeistes.

Und diese Völkerkrankheit wird sich um so leichter ausbreiten können, als die Führer der Völker ihr nicht den nötigen Widerstand entgegenstellen. In Deutschland herrschen die Mehrheitssozialisten. Wenn sie spartakistische und bolschewistische Umtriebe auch mit Waffengewalt bekämpfen, gar zu scharf dürfen sie trotzdem nicht vorgehen. Denn sie müssen den Bolschewismus letzten Endes als Enkelkind ihres Vaters Marx anerkennen. Ist der Bolschewismus doch die Konsequenz, die notwendige Folge des Marxismus. Von den Unabhängigen wird der Bolschewismus ganz offen unterstützt. Die Kommunisten wollen diese Völkerkrankheit als ihr Ideal mit allen Mitteln und mit Waffengewalt ausbreiten. Die Bürgerlichen tun aber auch nicht alles, um den Bolschewismus zu verhindern. Nicht einmal in der Zeit der grössten Gefahr für ihren eigenen Bestand und den Bestand der ganzen deutschen Kultur können sie ganz einig sein. Die siegreiche Entente endlich glaubt ebenso wie seinerzeit das siegreiche Deutschland, dass für siegende Völker der Bolschewismus keine Gefahr bedeute und unterschätzt damit die bolschewistische Bewegung.

Werden wir in Deutschland den Bolschewismus bekommen ? Wir haben ihn ja schon! Wenn auch augenblicklich – aber nur vorerst, nicht für immer – der Bolschewismus in einigen Gegenden Deutschlands mit Waffengewalt niedergeschlagen ist, - das ausgetretene Feuer ist nicht verlöscht; es glimmt unter der Asche weiter und wird eines Tages, ich glaube in nicht ferner Zeit, wieder aufflammen.

Ja, wir haben den Bolschewismus bereits, al seine Geisteskrankheit, als eine Erkrankung in den Anschauungen der Menschen. Diese Krankheit greift trotz der Münchener Vorgänge immer weiter um sich. Und wenn nicht alle zusammenhelfen, werden wir den Bolschewismus bald auch al seine politische Krankheit bekommen, als eine Krankheit in der politischen Macht. Und der Bolschewismus ist eine tötliche Krankheit. Dann wird die deutsche Kultur sterben müssen, aber – davon sind wir fest überzeugt – doch nicht das ganze deutsche Volk. Das deutsche Volk ist – trotz allem, was sich zugetragen hat – doch noch viel zu Ernst und viel zu gesund und viel zu religiös. Es wird wieder auferstehen, nach allem Unglück und nach aller Schmach, zu einer arbeitsreichen, leidensharten und doch innerlich glücklichen Zukunft. Denn grosses Unglück bessert die Menschen und die Völker.