周恩來旅歐時期的政治活動
（一九二一～一九二四）

陳 三 井

一、楔子
二、家世與早年教育
三、留學日本與參加五四運動
四、旅歐時期的政治活動
五、結語

一、楔 子

一九七九年十月十六日，巴黎市政府在巴黎十三區靠近義大利廣場（place d’Italie）的戈德弗魯瓦旅館（Hôtel Godefroy，位於 Godefroy 街十七號）牆上，為周恩來塑立了一塊方彎的半身銅像，並於其名字底下鑲刻一行字，載明周在一九二一年至一九二四年留法期間曾住過此處（Habita cet immeuble lors de son séjour en France de 1921 à 1924），這家小旅館不僅周恩來等人租住過，也是中共旅歐黨團組織的所在地，更是其機關刊物——「少年」、「赤光」的編輯所。巴黎市政府為周恩來塑立銅像原雕，是在周死後三年多的事蹟，當時周的遺孀鄧穎超及中共「國務院」總理華國鋒均曾應邀到場顰禮。

我們知道，周在法國停留期間，從事勤工儉學為時甚短，主要與蔡和森、趙世炎、陳毅等人從事政治活動，領導示威遊行，由於擾亂社會秩序，為法國社會製造不安，曾被巴黎警察總局列為「危險人物」之一，幾乎遭到驅逐①。事隔五十多年之後，法國當局如此做法，是不是意味法國重新肯定周恩來在法國的一切所作所為？抑或僅僅是一種現實的外交表態？個人以爲，法國政府或民間團體若有意為中國人立碑塑像，首先應考慮三位提倡勤工儉學的領導人物——蔡元培（子民）、吳敬恒（稚暉）、李星英（石曾），他們無疑是法國人的真正朋友，至少是中法合

① 張允球等編，留法勤工儉學運動（上海人民出版社，一九八○）１，頁五三。

— 267 —
作教育的原始發起人和有力推動者。

周恩來從一九二○年年底出國，至一九二四年八月返國，在歐洲停留約四年左右，先後住過倫敦、巴黎、柏林，經常奔走於法、德、比之間。雖然到目前為止，他的行踪與活動仍有若干無法解開的謎，但是他的一些存在與參與，關係到整個勤工僑學運動的趨向和歷史發展，關係到中共在歐洲黨團的組織和活動情形，更關係到中共與無政府主義者及中國青年黨之間在巴黎的思想和行動鬥爭。所以說，周恩來歐期間雖短，但他所從事的任何活動層面卻相當廣泛，而且具有複雜的多樣性，尤其任何一方面都居於一種舉足輕重的領導地位。而過去一些有關周恩來的傳記或論文，或由於資料所限，或因立場關係，對於他早期旅歐時期的種種活動，不是語焉不詳，就是錯誤不少，或不夠客觀，因此有加以重新探討的必要，這是筆者撰寫本文的主要動機。

二、家世與早年教育

關於周恩來的生年，過去中外文著作有許多不同的說法。根據南開大學周恩來研究所所編的「周恩來青少時時代紀事」①，周恩來生於一八九八年三月五日，而與李天民②、嚴靜文③、唐國英④等人所說的一八九九年稍有出入。原籍浙江紹興，從祖父那一代始遷居江蘇淮安，所以周是在淮安出生，也算得上江蘇人。這一點包華德（Howard L. Boorman）所編的「民國名人辭典」⑤，正好弄反了。

周家無論在紹興或淮安，算得上地方大戶，人丁興旺，房屋田產不少，而且一門三舉人一秀才，但不久即面臨廢科舉、辛亥革命等大變局，家道逐漸中落。

周之祖父周肇龍（雲門），先在淮安縣當師爺，後任知縣，共生七男一女。周父劭綱（懸臣）排行最小，能力也較差，師爺未曾當上，只做過財政廳、縣府收奪、文書之類工作⑥。母萬氏，為淮安知縣萬青選的女兒，工琴棋書畫，尤善繪仕女，是個才女。

①天津文史資料選輯（天津人民出版社），第十五輯（一九八一），頁二。該「紀事」由南開大學周恩來研究所參考周恩來全部資料、南開同學錄及各種報刊雜誌編寫而成，史實基本可信。
②李天民，周恩來評傳（黎明文化公司，民國六十五年），頁一○○。
③嚴靜文，周恩來評傳（香港，波文書局，一九七四），頁一二。
④唐國英，周恩來初期的政治活動，東亞季刊，十卷四期（民國六十八年四月），頁一一一。
⑥胡華等著，周恩來的思想及理論貢獻（廣東人民出版社，一九八二），頁一；李天民，周恩來評傳，頁一○○。
周排行老大，下有兩個同父異母弟弟。早歲喪母⑧，過繼給二伯父⑨，由二伯母撫育長大。幼年常住外祖父家，接受的是私塾教育。

一九一〇年，周十二歲，值辛亥革命前夕，隨四伯父（任奉天省度支司制用課主稿）到東北任上，先就讀鐵嶺銀崗書院，不久轉學，就讀瀋陽東關模範小學⑩，小學教師介紹他閱讀楊杏生主編的「國粹學報」與陳啟銘創刊的「民新叢報」（一九〇二～一九〇七），兩者使他在我國文字上打下了良好的基礎⑪，也使他接觸到若干新學，開闊了眼界。

民國二年（一九一三），周十五歲，到天津，八月考入南開中學（四年制，為張伯苓於清末所創辦），編入丁三班⑫，比胡光墉、吳國楨、梅贻範等人高一班⑬。周在南開就讀期間表現不錯，尤其作文成績甚受校長賞識，曾得全校作文會考第一名⑭。除功課出色外，周也是個活動力極強，喜歡參加各類課外活動的活躍份子，茲續舉其較特殊者如下：(一)與同學共同發起組織「敬業樂群會」，並創辦「敬業」月刊，他擔任副會長兼智育部長及「敬業」月刊的總編輯，曾撰寫小說「巾幗英雄」發表；(二)他同時是學生會刊物——「校風」週刊的總編輯，曾撰寫許多健全團體、改革社會，求國家進步的文章；(三)為紀念南開學校成立十一週年，他曾參加話劇「一元錢」的演出，當時風氣未開，社會上有男女同臺演戲的習慣，而南開又只有男生，所以周飾演女主角孫慧娟，穿著袍演出，轟動一時；(四)他代表南開中學，參加天津校際演講比賽，獲得兩次第一名；(五)在運動會上，他參加跳高獲得季軍，其所參加的勇隊，在籃球和排球比賽中均獲得冠軍，堪稱運動健將；(六)民國四年，當袁世凱與日本簽訂二十一條時，周曾在學生團體集會上發表演說，強烈反對日本強加於我國的亡國條約，反對軍閥政府借外債打內戰，以後他也反對袁

⑧ 周恩來究竟幾歲喪母，亦是衆說紛紜。嚴欽文說四歲（周恩來評傳，頁一三七）；胡韞等主教九歲（周恩來的思想及理論貢獻，頁三；天津文史資料選輯，第十五輯，頁三）；許芥吾（Chou En-lai, p. 5）
⑨ 李天民（周恩來評傳，頁一○）等則未作確定。
⑩ 李天民，周恩來評傳，頁一○。
⑪ 天津文史資料選輯，第十五輯，頁四。
⑫ 這天民，周恩來評傳，頁一五一。
⑬ 同前註，頁一四○，天津文史資料選輯另作已三班，參閱十五輯，頁六。
⑭ 徐浩然，大學教育三十年一八九八自傳（聯經出版公司，民國七十年一），頁六。惟胡光墉生於一八九七年，他在一九一一～一九一二年間考入南開中學，選進周高兩班。參閱胡光墉，波逐六年（新聞天地社，民國五十三年十月再版），頁五七。
⑮ 胡韞等，周恩來的思想及理論貢獻，頁八。
⑯ 「一元錢」，一名「花錢戲」，指出袁世凱復辟帝制的倒行逆施，使得「神州昏暗，天地為愁」。原著出之俄国無產黨人Sergei Kravchinski，由周作人譯成英文，譯成「一文錢」，刊於《民報》第二十七期。參閱朱延湘，民報的革命理論（北大博士論文，七十三年六月），頁三六及頁四五一。此劇後經改始，多為相聲演員演出。
⑰ 天津文史資料選輯，第十五輯，頁七～一八。
的稱帝。

三、留學日本與參加五四運動

民國六年六月，周恩來在南開中学畢業，時年十九歲。同年秋，他東渡日本留學，周在日本居留前後二十個月的生活費用，不由家庭供給，而是由他的朋友五位官費生每人每月津貼十元來維持的。他先在東京的東亞高等預備學校習日文，同時至早稻田、日本大學旁聽，兼補大學功課，預備投考東京高師，翌年三月應考未取。後來應同學之邀移居京都，準備入京都大學政治經濟科學習，亦未入學。

民國六年前後的東京，並不是一個可以靜心讀書的地方，因為二十一條之後，中日關係惡化，留日學生不是輟學回國，就是組成各種團體，從事政治愛國活動，其中最大的團體是「新中學會」。周恩來也參加該團體的活動，無心向學，逐漸對數學、理化等課程疏遠，而熱心追求新的事務，大量研讀社會科學的書籍，尤其受河上肇的影響甚大。河上肇是京都大學的經濟系主任，當時是日本最早的馬克思主義研究者和傳播者，曾於一九一七年出版「貧乏物語」，一九一九年一月創辦「社會問題研究」半月刊。周成爲該刊的常貢貢，除了「貧乏物語」外，並以極大的興趣閱讀了幸德秋水的「社會主義精神」、界利彥創辦的「新社會」等書刊。此外，他還讀了介紹無政府主義、基爾特社會主義、日本新村主義的文章。這一切開闊了他的眼界，使他的思想受到很大啟發，所以他曾寫道：「二十年華識真理，於今雖晚尚非遲」。周恩來的東渡日本，可能是他有生以來思想受到最大激盪，醞釀轉變的第一個關鍵。

民國八年四月正是櫻花盛開的季節，周恩來因日本難以久留，便東裝返國，不久即赶上五四運動爆發。回國後的周恩來因張伯苓的關係，謀得一份校長室秘書的工作，張校長並允許他將來入南開大學就讀。這時他天天到南開去，全力投入鎻
周恩来旅欧時期的社政活動（一九二一～一九二四）

北洋政府的賣國陰謀，鼓吹愛國思想，並聲援各地的學生和群眾運動。

民國八年九月，周又聯合郭隆輝、鄧穎超、劉清揚等人成立「覺悟社」，認為社會的進步，首在建立個人自覺，要本着「革新」、「革新」的精神，求大家的自覺、自決。覺悟社成立時，社員共有二十人，男女各半，都是天津學聯和女界愛國同志會的男女負責人和工作人員。社員用抽籤辦法以代號取名，例如周恩來為五號，取名伍豪，鄧穎超是一號筆名就叫逸豪。覺悟社出版過一種不定期刊物——「覺悟」，它原定民國八年十一月五日出版，但因社員忙於學生運動以及印刷的延誤，所以直到民國九年一月二十日始出版第一期。這一期的兩篇重要文章——「覺悟」和「覺悟的宣言」，是經社員集體討論後，由周恩來執筆寫成，表達了覺悟社的宗旨和主張。此外，周恩來還發表了一篇題為「有什麼分別」的短文和「死人的享福」、「遊日本京都圓山公園」、「四次遊圓山公園」、「雨中嵐山——日本京都」、「雨後嵐山」等五首白話詩。

覺悟社成立後，經常邀請北大教授如錢玄同、周作人等到社談話演講。民國八年九月二十一日李大劍到天津，曾應邀到覺悟社談話，指導該社的活動，對於該社將不定期出版小冊子的辦法與不分男女的組合，十分贊成，並提出許多的建議。這無疑是周恩來與李大劍接觸的開始，當時李大劍在北京先後創立「社會主義研究會」與「馬克思主義研究會」，周恩來在赴法前當已有機會參加他們的活動。

其後，天津的學生運動愈演愈烈，民國九年一月二十九日造成「九一，念事件」，周恩來、郭隆輝等四名請願代表至直隸公署請請求威被捕，至七月十七日因律師劉崇佑之營救獲釋，共被扣押半年。在獄中周向難友演講马克思的學説，可見他比同階的信仰要來得狂熱。八月十六日，在周恩來倡導下，覺悟社社員十一人到北京，邀集少年中國學會、工讀互助團、曙光社、人道社等四個團體代表二十
四、旅欧时期的政治活动

經過五四的一場風潮，周恩來的思想更為傾向馬克思主義，為了「另開一條新道路」，他決定到歐洲，於是參加了勤工儉學的行列，搭的幾乎是勤工儉學的最後一班船。旅費是南開創辦人嚴修（範曾）及天津大律師劉崇祐所贈，兩人各資助五百元的路費。

民國九年十一月七日，周由上海搭乘法輪「波爾多斯」（Porthos）號出發，同船有一百九十七人，包括郭隆真、李福景等覺悟社社員或南開同學。十二月十三日抵馬賽，旋即乘火車到巴黎，在巴黎住半月有餘後，於十二月底渡海往英倫，共停留五星期左右。此次周恩來以僱傭名義出國，本志在留英，先計劃在英入大學讀書三年，四年，然後再往美讀書一年，而以暑中之暇至大陸遊覽，抵英後，他與南開同學李福景為爭取官費留英，即與愛丁堡大學交涉入學事，該校許其免去入學試驗，只試英文，但終未進成。原因有二：(1)該校十月開學，試期在九月，而這時才二月，中間尚有六、七月工夫，周不願久待；(2)英倫費用年須二百英鎊，合國幣千元之上，愛丁堡雖較省，亦不止千元，均比法國多出一倍以上。所以考慮再三，周恩來遂退而求其次回到巴黎學習法文，這個決定影響他一生至深且遠！

周回到法國後，曾在「阿里昂絲法語補習學校」或譯「法語聯合學校」（Alliance Française）補習一段時間的法文，法語自不夠用，最後連法國大學的門牆也未摸到。他看書吸收新知，主要依賴英文書，而與第三國的人士打交道，也多靠

---

(6) 天津文史資料選輯，第十五輯，頁四八。
(7) 李天民，周恩来評傳，頁一八。
(8) 張允侯等編，留法勤工僱學運動（上海，一九八○）(1)，頁七七六，八一三。
(9) 據李炳時，民國九年春，於巴黎光華社曾見「漢奸分子」（指周恩來）在座。據此時周恩來尚在獄中並未出國，該係李炳時記憶之誤。參閱李炳時，學界名人回憶錄（傳記文學出版社，民國六十二年），頁七六。
(10) 周恩來致陳曼南信，周恩來同志誕辰文集（北京，一九八二），續編，頁七三。
(11) 同上，頁七四。
英語。他自稱拙於語言的天才，但不自量力的先後學過英文、日文和法文⑩。周不必事事體力勞動，故有較多時間以記者身份為天津「益世報」（天主教協社會主辦）撰寫「旅歐通信」，而且寫得相當勤快，這也是他生活費用的來源之一。

周恩來在歐洲四年所從事的政治活動，主要可分成下列三方面加以敘述：

（一）勤工儉學的波瀾

周在法國先後至少參與過四次政治性集眾示威活動，目的有為勤工儉學生的工學前途，有為國家民族的利益，而對象名義上雖多半為代表中國政府的官方人員，但也包含西方帝國主義在內。茲分述如下：

甲、使館請願風潮

由蔡元培、李石曾、吳敬恒等人所發起的留法勤工儉學運動，至民國十年初已經到達一千六百餘人，適逢法國面臨經濟危機，許多工廠停工，致許多學生「勤工無門」，唯依靠法國教育社會所發五法郎維持費度日。這時蔡元培到法，不但沒有為勤工生帶來好消息，反而一再發表聲明，斷絕與勤工生的一切經濟關係，令學生大為恐慌。國內北洋政府也與之，謂：「現時國庫奇鉅，在法學生之無錢無工者，惟有將其派遣送回國，並責成公使館辦理」⑪，對絕望之人更有如晴天霹靂，遂激發開始不贊成勤工之學生將於二月二十八日聚集大隊至公使館請願之事。

當時時機緊迫之際，旅法的國際和平促進會、北大留法同學會、中國化學研究社、少年中國學會分會、巴黎通信社、旅歐周刊社等六團體出面調停，於二月二十六日派代表兩人往公使館向陳鐵公使要求臨時維持辦法，其談判結果有二：（一）現時在校學生，公使必須暫時維持，各校長決無令其出校之情事，倘有此種情事，可詢問公使館；（二）學生同學亦可暫時入校，與現時在校同學一律，但須在四日之內，方可實行⑫。

二十七日晨，及到巴黎學生及各地代表開會討論第三者談判之結果。會議結果，以護使館既不能不維持，正可趁勢再要求，其所要求之條件，即請使館向政府請求每人每月給四百佛郎，以四年為限；及里大、比大無條件開放，任學生自由入校⑬。代表會與法規取社會各界支持，並於全體勤工儉學同學發出通令，向公使館和華法教育會發出請願書，向旅法上層人物發出請求援助書，向北洋政府和各

② 同前註。
⑩ 周恩來，《旅歐通信（北京，一九二九），頁二二。}
⑬ 同上，頁三三。
⑭ 同前謂。
省政府發出電報。

二月二十八日晨，四百多名勤工儉學生在巴黎示威遊行，並推派蔡和森、向警予、趙世炎、王若飛等十人代表晉見公使陳錦請願，要求解決工作、求學、發放救濟金等問題。陳錦謂使館無權應允，遂與留歐學生監督高魯及巴黎副領事李駿親赴使館附近之花園，向等候之學生說明，雙方爭持再三，不能解決問題，公使身陷重圍，最後引發法警干涉，卒以暴力驅散同學，代表在使館者坐不得，至晚被法警拁之出，結果有數人受傷，廣東學生王木因跳電車跌倒，左軀斬斬，肝腸斷裂，死狀極慘，屍體被法警拾去，次日，勤工儉學同人路過其地，見血堆中有殘肝兩片，特拾起貯於酒精瓶中，以作請願之紀念。

「二八事件」的主導領军人是新民學會的一批，如蔡和森、向警予、李維漢等人。周恩來留法較晚，又于二月中旬始從倫敦回到法國。在巴黎近郊的倫勃（La Garenne-Colombe）居住，一面到市區阿里巴巴法語補習學校學法文，一面以記者身份繼續為天津《益世報》撰寫通訊。故前面學生代表自一月起與使館間的種種交涉，他均未及參加。但他可能趕上了二月二十七日在巴黎一家咖啡館所召開的勤工儉學生代表大會，這次大會決定了第二天向公使館的衆眾請願。總之，周雖不是這次使館請願風潮的主角，但他關心勤工生的前途，始終注意整個事件的發展，調在不言。事後，他曾撰寫一篇長達兩萬多字的通訊——《留法勤工儉學生之大波瀾》——在《益世報》發表，詳細報導事件的來龍去脈，是同類報導中最完整詳盡，並具議論分析性者。使館請願風潮，可以說是周恩來介入勤工儉學運動的先聲。

乙、拒款運動

民國十年六月，北洋政府特派專使朱啟鈐、財政次長吳鼎昌到巴黎，據巴黎學界探查，表面上是代表總統徐世昌接受巴黎大學的榮譽法學博士學位，而真正的使命是向法國借款三至五億法郎，名義是救災，其實是購買軍火等用途。借款條件

---

⑤ 李維漢，《回憶新民學會，參閱四五四運動回憶錄》，（北京，一九七九）上冊，頁一六。
⑨ 有關於「二八事件」經過，各方因立場不同，說法不一。其中綜合李維漢、周恩來、辯成、天一等人說法，作一般客觀之敘述。
⑩ 報國週刊，第六十九期，一九二一年三月十二日，頁三。
⑪ 農報。一九二一年四月二十二日，法華大學創刊法國勤工儉學運動史料（北京，一九八八），二冊上，頁四三〇。
⑫ 天津文史資料選輯，第十五輯，頁四九。
⑬ 另一說，周恩來在「二八運動」時不在法國，他是事件發生之後才從英國返回巴黎。參閱蔡和森，向警予傳（北京，一九八一），頁六八。
⑭ 據朱啟鈐事後報告訪問表示，吳鼎昌受王克敏之讒，赴法接洽。當時中法實業銀行，基礎動搖，法國方面希望中法政府發行三萬五千萬佛郎之國庫券為之保值，並由中法實業銀行，供給借款五千萬佛郎於中法政府，以作轉換條件。參閱赴法勤工儉學運動史料，二冊下，頁五一五。
周恩来旅欧时期的活动（九二～九四）

以全国印花税、契税作抵押，以滇缅铁路建筑权、全国实业购料权作交换。消息传出后，旅法学生与侨胞莫不义愤填膺。华工总会、中国留法学生联合会、国际和平促进会、亚东问题研究会、巴黎通讯社、旅欧周报社等六团体遂成立「拒款委员会」，从事拒款的各面努力。拒款运动於六月二十二日展开，其时所进行之方法大略如下：

1. 通电国内，电文如次：

「申电转各馆各团电函：朱可鉄、吴鼎昌在法秘密借款三万万佛郎，条件严酷，法工工商学界一致反对，望国人在法同声呼吁。」

2. 散布传单，内容大半为报告每日间所进行之事实及拒款之情形。散布地点除巴黎外，且向往法国各地学校、工场及商店之债款投递。

3. 以法文宣言送达法国国会会、国会议员、国务委员、各报馆及重要人物，约一千余份。「拒款委员会」所办之事，以此项最得力，巴黎报纸除登载全文外，且有附以评论者。

4. 致函陈锦昌公使，内容有「先生负外交重责，代表国家，宜有所表示」之要求。陈氏复函谓，此事出于误会，请派代表至公使馆面谈，解释一切。

5. 发通知告国内各团体及美洲、南洋华侨、留英留学生会，勤其一致力争。

6. 致函邀请吴鼎昌，其函如下：

「知公在巴黎又密谋借款，希图卖国，今请明告公，公如自爱，可速将此事打消，即即撤回，否则上天入地，必有人与公相见。」

「拒款委员会」先後於六月三十日及八月十三日在巴黎哲人会（Société Savante）召开两次「拒款大会」，通过「拒款宣言」，宜於征周来所起草的借款真相的调查报告。在八月十三日的拒款大会中，陈锦昌公使不敢来，而派一等秘书王曾思代表解释，力言借款签字之说，实属毫无根据，公使馆始终未闻其事，且法报之登载亦未尝见。言时颇怒形於色，似怪同胞开会为多事，又时复以拳击案，表示其不满，致遭满腔义愤之量局殴打。会场平定后，张国王起而质问，而提出两条办法，请审议：（一）请派公使即向法政府声明，反对此次借款，并向法各报要求更正，中无签字草约之事，若借款仍然成立，公使及全馆职员均应辞职，以谢国人；（二）以后凡关于中法借款之事，应交由留法各界所组织之外交委员会审讞，得其同意，方能执行。是议提出后，经与会人多数通过，王秘书亦鼓掌赞成，当即照原议缮写两

注：旅欧周报，第九十一期，借款专号，页一；周恩来同志旅欧文集（北京，一九七九），页八〇～八一。
份，一份由王秘书当签名，一份带交陈公使签名后，於一週内寄交委员会。当日
事後，文車、文良、毛以亨、李書華、徐特立、李光宇、宋紹榮、張君勳、李
哲生、曾琦等人為臨時委員②，至此，反對中法秘密借款的奮鬥延續了兩個多月
候宣告勝利結束。

這次拒款運動，旅法華人不論華工或學者學生，不分黨派，都一致聯合參加，
故聲勢浩大，不单是趙世炎、周恩來等人的領導功劳。不過，周恩來的地位比上次
“二八運動”重要，他虽未被推舉為十人委員之一，但他所扮演的角色在共黨份子
中應僅次於擔任大會主席的趙世炎，他一開始即密切注視事件的发展，接連撰寫「
旅法華人拒買借款之運動」、「中法借款之又一黑幕」、「中法大借款竟實行簽字
矣」、「中法大借款案之近訊」等多篇通訊，揭露北洋政府與法國政府之間的交
易，使秘密借款提前曝光，終告流產。

拒款運動的主要對象雖是代表北洋政府的吳鼎昌和陳篤等人，但卻連帶惱怒了
法國資本家及外交部，大大損害法國在遠東的利益。因此，由法國教育、外交當局
結合實業界所組成，旨在救濟勤工儉學生的「中法監護中國青年委員會」（Comité
Franco-Chinois de Patronage des Jeuness Chinois en France），乃宣布停發維持
費③，使勤工生走投無路，剩下佔據里大一途了。

丙、進駐里大事件

里昂中法大學成立於民國十年秋天，為吳稚暉、李石曾、蔡元培等人一批早熟
吹勤工儉學的人，與里昂當地熱心中法教育人士所共同創辦的一所海外中國大學，
其目的在以比較經濟的組織，利用國立里昂大學及其他各專門學校現成之設備與師
資，為我國作育有志深造之人才④。當消息傳出，勤工儉學生奔走相告，無不喜形
於色，以爲大家有了求學的出路。不料學校一成立，吳稚暉校長另從國內北平、上
海、廣州等地招收一百多名「新科貴人」前來，捨近求遠，棄勤工生於不顧。此時
勤工生的維持費又停發，他們在希望幻滅下，只好铤而走險，提出「誓死爭回里
大」等口號，並在趙世炎、蔡和森、李立三、陳毅等人的領導下，派出先遣隊一百
二十名左右，進佔里大校舍，結果被法國警方以「強佔校舍，擾亂治安」等罪名拘

② 周恩來，旅歐通信，頁一四三。
③ 同前註，頁三一。
④ 有關里昂大學的創辦情形，請參閱拙著，民初歐遊教育的艱難歷程——里昂中法大學初探（一九二一～
一九四八），中華民國初期歷史研究會論文集（中央研究院近代史研究所，民國七十三年四月出版），
下冊，頁九九一～～〇〇六。

— 276 —
禁二十餘天後，集體遣返回國。

周思來一開始即參與這次的行動，但他處事比較穩健謹慎。當各地勤工儉學生聯合委員會決定採取直接行動時，他提醒大家切勿是複雜的，這事要講究戰略，要作兩手準備，故建議留下部份幹部負責後方工作⑥，因此他和其餘幾位留駐巴黎的代表——薛榮臻、王若飛、徐特立沒有被一網打盡，事後得以四處奔走，進行營救。留巴代表曾往見陳縉，要求三事：（一）拍電安慰被拘同學；（二）用電話請吳稚暉速來巴黎，商定根本解決的事；（三）嚴重向法政府交涉恢復學生自由，即不能立時全體釋放，亦請先放十代表，好與吳稚暉到巴黎磋商一切辦法。第三者方面有石英、黃齊生兩人出面調解⑦，但仍無法挽回一百餘位肇事者被遣送歸國的命運。

丁、反對列強之共管中國鐵路

列強共管中國鐵路之說，哄傳中外已久，惟自民國十二年五月發生山東臨城劫車事件後，乃有進一步諸實行之勢。七月二日，巴黎時報載：列強大多數已同意於在華設立萬國警察共同管理中國鐵路之議，不久即將見諸實行云。旅法華人聞訊，無不憤慨！是日下午，即由旅法華工總會、華法教育會、北大同學會、少年中國學會商議先行發起旅法各團體聯合會，以謀應付一切。次日下午四時，在華僑社開旅法各團體聯合會發起會，計到會之團體代表有：（一）「先聲週報」社梁志尹、林秉照；（二）北大同學會許德芳、周炳琳；（三）旅法華工總會黃子賢；（四）「少年」雜誌社周思來；（五）少年中國學會曾琦、李璜、陳登恪、黃仲蘇、余家菊；（六）女子勤工儉學會郭隆真；（七）華法教育會何魯之；（八）湖南學生會徐特立。由何魯之任主席，提出預擬之六條辦法如下：

（一）請公使向法政府正式聲明，華人誓不承認國際共管中國鐵路；

（二）向法報宜，解釋內亂之原因，申明反對共管之理由；

（三）警告國內各界，速起組織國民政府，反對鐵路共管；

（四）招待法報記者；

（五）致函留法、美、日、俄、德諸國華人，請其一致行動；

（六）致函駐英、美諸國公使，請其設法打擊此議。

主席提出之後，由曾琦起而說明其理由，經眾逐條通過，並決定於七月八日在

④ 有關進佔里大事件，請參閱檔案，新民學會之成立及其在法活動，中央研究院近代史所集刊，第十三期（民國七十三年六月），頁七八～八〇。

⑤ 天津文史資料選輯，第十五輯，頁五八。

⑥ 周思來，旅歐通信，頁五五～五六。
巴黎先開旅法各團體聯合會成立會，十五日在館社會議之後，遂由是日到會之八團體及留法勤工儉學總會署名，發出通告，召集其他未入會之各團體，於八日午後三時，在巴黎中華飯店開正式會議。是日到會之團體代表，計有：(一)華法教育會何魯之；(二)留法勤工儉學會吳從龍、劉一；(一)江蘇勤工儉學會吳斅、吳琢之；(四)湖南學生會徐特立；(五)法華中華航空學會吳家懌；(一)江西學生會彭鍾、彭樹敏；(六)留法勤工總會袁子貞；(八)「工人旬報」社王元卿、(九)北大同學會張德芳、周炳琳、陳沛、高維；(十二)安徽學生會江世義；(十二)巴爾敘伯中國學生會曾向午；(十三)廣東留法勤工總會黃晃、黃潔非、(十四)少年中國學會會長，李璜、陳登恪；(一)留法勤工僑學總會周志華；(九)「工餘」雜誌社李卓；(九)巴黎十五區電話廠勤工僑學分會陳光成；(十五)學生總會周報社陸家祥；(一)河南學生會楊介臣；(二)華工組合書記部高啟生、汪澤楷；(一)山西同學會令狐國光。

是日會議，仍由何魯之主席，議決之事如下：

(一)通過三日八團體所擬之六條辦法；
(二)通過曾琦起草之致國內各界電文；
(三)決定十五日在巴黎召集旅法華人全體大會；
(四)組織臨時委員會，推舉職員如下：

法文書記：謝東發、李璜
中文書記：周恩來、曾琦
會計：徐特立、袁子貞
招待：魯振成、徐特立、李不韋、吳家懌

七月十五日下午三時，旅法各團體於巴黎社會博物館召開旅法全體華人「反對國際共管中國鐵路大會」。是日天氣雖雨，到會者仍有四、五百人之多。首由何魯之主席，述開會理由，次請曾琦報告籌備大會之經過，及國際共管之由來，為抵抗列強與掃除國賊，自願實行四大運動：(一)革命運動；(二)革命運動；(三)革命運動；(四)革命運動。繼由周恩來報告其起草「告國內父老書」之理由，略謂：國事敗壞至今，純由吾人受二重之壓迫，即內有軍、政、不靈之軍閥，外有資本主義之列強。吾人欲圖自救，必須推翻國內軍閥，打倒國際資本帝國主義。

⑤ 「少年中國」(少年中國學會出版，上海中華書局發行，人民出版社一九四○年印行) 第四卷第八期(一九二三年十二月)，附錄二，旅法華人反對共管中國鐵路記事，頁一一二。
⑥ 曾憲章(琦)先生年譜日記(中國青年黨史委員會，民國七十二年八月出版)，頁五四。
周恩来在旅欧期间的政治活动（一九二一～一九二四）

是晚各團體代表，復開會議於巴黎一大咖啡店，討論旅法各團體聯合會之宗旨及組織，並另選正式委員。關於宗旨一稈，曾瑞提出議以「聯合中國旅法各團體，實行內除國賊外抗強權」為宗旨，結果經大多數通過。組織則分書記、經理、庶務、交通、新聞五股，書記股，設中文書記三人，法文書記二人，曾瑞、周恩來當選為中文股書記委員。

七月三十一日，「旅法各團體聯合委員會」在巴黎萬花酒樓舉行記者招待會。巴黎四十四家報館三十餘名記者及有關人士均應邀出席。對旅法華人反對帝國主義共管中國路樑的奮鬌深表同情。翌日，法國各報或發表記事或發表評論，紛紛表示支持旅法華人的愛國行動。

旅法華人反對列強共管中國路樑的舉動，主要由少年中國學會會員約何魯之、李璜、曾瑞等人所發起，但為示團結一致，不分彼此，亦約周恩來等人參加。曾瑞雖被推舉為「告全國父老書」及「致駐法國的各國公使反對路樑國際共管的函」的起草人，但他特別提議要與周恩來共同商酌，以安眾之心，且示並無排斥之意。惟這時「旅歐中國少年共產黨」已成立有年，他們假借愛國名義，在羣眾大會上宣傳共產主義。例如在七月十五日的大會上，周恩來的一席話，無異於積極宣傳中國共產黨的反帝反封建的民主革命綱領，並主張用革命暴力和統一戰線實現上述目標。劉清揚先引述某領事私人談話，謂中國現狀如此混沌，非借外人的勢力來壓迫一番，中國國民是永遠不會覺悟的。次說救國方法，大意謂五四之救國運動是盲目的，惟有共產主義的革命才算是真正的救國運動，認為「中國革命是世界革命的一部份」，非聯合蘇俄，不足以言革命救國。後來會場秩序大亂，甚至發生鬨毆，糾開了日後與中國青年黨間進一步的流血衝突。

（二）中共旅歐組織的發展

在中共組織未正式成立前，法國具有馬克思主義傾向的團體有三：(一)是由蔡和森所領導，以蒙達集（Montargis）為大本營的共產學會，至民國九年六月已有會員十六人。七月初旬，新民學會在蒙達集舉行一次聚會，確定學會的方針為「改造中國與世界」，逐漸走上俄國革命的道路；(二)是李維漢、李富春等人所領導組織的「工學勵進會」，後改稱「工學世界社」，有社員三十多人，民國九年九、十月

---279---
間，該社在蒙達集開會三天，經過熱烈討論後，大多數社員贊成以信仰馬克思主義和實行俄國式的社會革命為宗旨。是趙世炎、李達祁（立三）為首的「勞動學會」，他們在使館請願風潮發生後，仍相信勞動工僱學主義，反對蔡和森依賴維持費為生，拒绝做工的主張。於他他們發起建立「勞工僱學者同盟」，獲得熱烈響應，使人數由十餘人增至二百餘人。他們又與同情勞工僱學的人重組「留法勤工僱學會」，在民國十年三月二十八日正式成立，其宗旨為「本工學主義及互助精神，實行勤工僱學以謀社會之改進，而勞工與互助為勤工僱學會會員共同的信條」。該會並動員了許多勤工生入廠工作，大部份集中在克魯紐（Le Creusot）工廠區。但由於客觀事實的困難——工廠停工，有工作者終居少數——主張勤工者在工作上體驗到做工的困難，於是與「反對勤工者」漸漸了解而取得一致的態度。從克魯紐區的勤工生首先倡議開放工大，可以看出勤工理論的支持者已放棄勤工，轉而在求學方面尋求自己的出路。所以勤工學會、留法勤工僱學會和工學世界社終於合流起來，在進佔里大事件中遂取一致的行動。易言之，勤工派最後亦改弦更張，與蒙達集的新民學會與工學世界社等「革命派」，同樣走上了革命的道路。

中共旅歐組織的發展，依其時間先後，大致可分下列三個階段加以敘述：

甲、共產黨小組

大約在民國十年三月間成立，該小組之成立晚在「二八運動」之後，比北京、上海的共產黨小組為晚。據張申府（崔年）自述，小組以他為中心進行聯繫，與陳獨秀有書信來往。按張原為北大講師，與陳獨秀、李大釗為共產北京小組的三個最早成員，後來應里昂中法大學之聘，與蔡元培、陳大齊於民國九年十一月中旬同船出國，陳氏係往瑞士研究實驗心理學，張君係到里昂法理大學事務。同年年底到法國後，因里昂中法大學（中國學院）正在籌建，未正式開學，張申府即在巴黎住下，首先介紹在國內已經認識的劉清揚入黨，接著透過劉清揚的關係介紹周恩來入黨（張自稱在民國九年八月的北京陶然亭茶會上已認識周，但可能不如對劉熟悉）。同時又與原為上海小組成員的趙世炎、陳公培取得聯繫，於是這五人就在巴黎成立共產黨小組。這個小組沒有別的稱呼，對外也不公開共產黨員的身份。民國十年七月，當共中「一大」要在上海召開前，曾接到國內寄來通知，也提出在黨小

---

① 李維漢，同治新民學會，『五四運動同治錄』，上冊，頁一一五。
② 張伯簡，動僱學學雛公略史，『赴法勤工僱學運動史料』一冊，頁一一九。
③ 陳毅英，中共旅歐總支部之成立，東亞季刊十六卷一期（民國七十三年七月），頁四二。
④ 張申府該旅歐黨團組織活動情況，天津文史資料選輯，第十五輯，頁八七。
⑤ 旅歐週刊，第六十一期（一九二一年一月八日），頁三。
周恩來返歐時期的政治活動（一九二一～一九二四）

在討論後，因時間緊迫，路遠（恐怕路費也有問題），未能參加。所以法國黨員雖比日本為多，當時卻沒有派代表回國參加「一大」的成立。

巴黎共產黨小組雖然成立，但並無實際工作表現，學者氣味濃厚的張申府既非實幹者，也不熱心參與活動，所以小組名存實亡，在以後的拒款、里大事件兩大風潮中，小組成員趙世炎、周恩來三人均是以個人身份，積極扮演了領導的角色。

二、旅歐中國少年共產黨

除共產黨五人小組外，最熱心組黨者當首推新民學會的領導人蔡和森。早在民國九年七月的蒙達集會議上，蔡和森即主張要組織一個「主義明確，方法得當，和俄一致的共產黨」。其後透過各種活動的經常接觸，蔡和森與非新民學會的趙世炎和周恩來，對組黨問題也有所討論。民國十年「二八事件」後的某一星期天，蔡和森和周恩來登上巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）塔頂，在暮色蒼茫中，二人討論建黨之事，周恩來說：「當前具體的問題，就是我們首先要組織共產主義團體，這是最急的事」。組黨之事後因里大事件，蔡和森、李立三、陳毅等大多數有馬克思主義傾向的幹部被遣回而中斷。

就周恩來而言，他到法後常與趙世炎等一起學習馬克思主義理論，經過對各種主義反覆推究比較以及和同志們的多次討論，「思想本來未大定」，對主義認清較晚的周恩來終於民國十年十月（抵法一年後），確立了對馬克思主義的堅定信仰。他曾鄭重的說：「我們當信共產主義的原理和階級革命與無產階級專政兩大原則，而實行的手段則當因時制宜！」，又說：「我認的主義一定是不變了，並且很堅決地要為他宣傳奔走」。

民國十一年三月，周恩來移居德國柏林，這時旅歐黨小組成員最多不過十人，大都集中在德國。他們鍾於勤工儉學和旅法華工的分散各地與不團結，都認為有亟待組成青年團的必要。於是周恩來、張申府、張伯簡、劉清揚等七個黨員聯名寫信給趙世炎，「促於五一告成」籌建工作。趙世炎為此立即離開他工作了半年的法國北方，於五一勞動節那天回到巴黎，隨即奔走於蒙達集、里昂等地以統一意見。

① 同註②。
② 蔡和森給毛澤東信（一九二○年八月十三日），『蔡和森文集』（北京，一九八〇），頁二三。
③ 蔡和森文集，頁二三。
④ 「伍的哲詞」，原載天津『新民意報』副刊『覺醒』第二期（一九二三年四月十五日），收於『周恩來同志哲學文集』（天津一九七九），頁二七〇。
⑤ 「西歐的『赤』潮」，原載『覺醒』第二期，收於『周恩來同志哲學文集』，頁二七五。
⑥ 同註②。

——281——
至五月底始籌備就緒。

民國十一年六月間，在巴黎西郊的布隆恩（Boulogne）森林召開成立大會，參加者有旅法、德、比等國代表共十八人，周恩來由柏林前往參加。會議決定將團組織定名為「旅歐中國少年共產黨」，通過了章程和工作計劃，並選舉趙世炎、周恩來、李維漢三人組成中央執行委員會，由趙世炎為書記，周恩來為宣傳委員，李維漢為組織委員，會議還決定出版刊物「少年」。討論章程時，周恩來提議加入組織者應當宣誓，有人反對，認爲這是宗教色彩。周恩來解釋說，宣誓不是宗教信仰，而是帶有政治約束力，譬如袁世凱曾經宣誓忠於民國，但他以後做了皇帝，人民就說他叛變而討伐他。其後又增補王若飛、陳延年、尹寬三人為執行委員。陳延年、陳喬年兄弟兩本來信仰無政府主義，經趙世炎等爭取後也陸續加入該組織。少共在性質上是團的組織，而不是黨的組織。

同年十一月下旬，旅歐少年共派李維漢攜帶公函歸國，向團中央匯報工作，並聲明「頒屬於國內青年團為其旅歐之部」，經中共中央同意，於是少共於民國十二年二月十七日至二十一日於巴黎郊外召開臨時代表大會進行改組。這時旅歐青年團的團員已由原來的三十餘人發展至七十二人。出席代表四十二人，會議由趙世炎任主席，任卓宜等四人為記錄。會議決定加入中國社會主義青年團，將「旅歐中國少年共產黨」改稱「旅歐中國共產主義青年團」（中國社會主義青年團旅歐之部），並將原來的中央執行委員會改為執行委員會。會上並通過了周恩來起草的「旅歐中國共產主義青年團章程」，章程第一條明確規定，凡申請入會者必須做到「對於共產主義已有信仰」。大會並選出周恩來、任卓宜、尹寬、汪澤楷、蕭樸生五人為新的執行委員，劉伯堅、王凌漢、袁子貞三人為候補委員。執行委員會成立後，推選周恩來為書記，尹寬任「共產主義研究會」事，汪澤楷任「學生運動委員會」事，蕭樸生任「華工運動委員會」事，任卓宜任「出版委員會」事。至十四年初，該團發展為三百餘人，改稱「中國共產主義青年團旅歐區」，至同年年底，又因團員陸續赴俄或歸國減少到一百餘人，組織便相應地改稱為「中國共產主義青年團旅歐地方團」。

--- 282 ---
丙、中國共產黨旅歐支部

由於少共在性質上不是黨的組織，所以在民國十一年冬，已參加少共的中共黨
員另組「中國共產黨旅歐支部」⑨，周恩來為支部負責人之一。支部下設法國、德
國、比利時三小組，茲訖其負責人與重要黨員如下：

法國組——負責人為趙世炎；黨員有傅錚、王若飛、李富春、陳延年、陳雲
年、李林、任卓宜、邵小平、劉伯堅、林蔚、郭隆真、佘立業、蕭
樸生、袁子貞、馬志遠、陳澎年、何長工、李季達、冉鈞⑩。

德國組——負責人為張申府；黨員有周恩來、朱德、張伯簡、鄭太樸、高語
罕、李季、孫炳文、熊雄、章伯釧、謝譚康、廖燦星⑪。

比利時組——起初負責人為劉伯堅與劉希臻，後來是江澤民。黨員有熊味根、
黃士韜、甘瑞、張貴元、喬丕成、喬丕顯、萬監周、張熙等人
⑫。

中共旅歐支部在組織上是保密的，對外一切活動，都用旅歐共青團的名義出
現，即使對共青團也不完全公開。黨支部和少共機關都設在巴黎十三區意大利廣場
附近的戈德弗魯瓦旅館裡。當時黨支部和少共機關是重合的，黨員都參加少共組織
活動，少共中具備黨員條件的則不斷轉為中共黨員⑬。

綜上所述，中共旅歐黨團組織的最早領導人是張申府、趙世炎；民國十二年他
們離開後，即交由周恩來負責；民國十三年八月，周回國後，則交由邵小平、傅
錚、任卓宜等人負責。

周恩來旅歐期間，除促成中共組織的成立和發展外，尚有二事值得一提：(1) 他經
常奔波於德、比、法之間⑭，介紹中國學生赴莫斯科東方大學學習，幫忙辦理去蘇
聯的各項手續，並安排他們的行程。據不完全統計，民國十二年三月，有趙世炎、

⑨ 據張申府（該旅歐黨團組織活動情況）、江澤民（參加留法勤工儉學的回憶）、施益生（回憶中共旅
歐支部的光輝業績，以上均見天津文史資料選輯⑭，十五輯）等人物說，中共旅歐黨組織的名稱為「支
部」，各地設小組。李璜（學日室回憶錄）、李維漢（回憶新民學會）、陳敬堂（中共旅歐支部之成
立）等人說有總部，總部下設支部之說，恐係與少共組織混淆之誤。
⑩ 名單不完全，主要根據李維漢「回憶新民學會」一文而得。
⑪ 名單不完全，主要根據張申府前述談話而得。
⑫ 名單可能與共青團相重，主要根據江澤民的回憶而得。
⑬ 天津文史資料選輯，十五輯，頁七一。
⑭ 周恩來與第三國際間的來往（包括經費問題），乃至中共與法共及俄共之間的關係，始終曖昧不明，
由於資料所限，本文不作探討。但可參閱 Annie Krieger, Aux Origines Franscaises du Com-
munisme Chinois, Preuves, 209-210, aoust-sept, 1968.；Nora Wang, Den Xiaoping: The

— 283 —
王若飛、陳延年、陳喬年、李立三、高風、陳九鼎、王凌漢、鄭超麟、袁慶雲、王圭、熊雄等十二人第一批前往莫斯科。同年十一月，劉伯堅、尹寬等亦繼之前往。十三年九月，十月間赴莫斯科的有聶榮臻、蔡暢、穆清、傅烈、錢來杰、陳家珍、彭樹敏等二十餘人，同年底又有李富春等人。二四在國共合作期間，周恩來、尹寬、林蔚等三人代表旅歐中國共產主義青年團到里昂與國民黨總部代表王京岐商談國共合作問題。王京岐，浙江溫縣人，民國十年因參加里大事件而被遣送回國，民國十一年重新到法國，他在上海準備出國時，曾訪問孫中山先生於柳龍路四十四號中國國民黨駐法辦事處。中華先生當面指示王京岐到法國後聯絡同志組織中國國民黨駐法總支部。雙方達成協議，決定共育團員八十多餘人以個人身份加入國民黨，積極進行國民黨旅歐支部的籌建工作。民國十二年十一月二十五日，國民黨駐歐支部在里昂召集成立大會，周恩來在會上發表演說，並當選為國民黨駐歐支部執行部總務科主任。其後在執行部長王京岐回國述職期間，周恩來曾代行其職務。

國外思想鬥爭

中國旅歐組織一旦建立，一方面出版刊物以學習和宣傳共產主義，一方面為了影響與爭取廣大的華工與僑工生，因此不可避免地與當時已存在的一些團體發生思想上之鬥爭，甚至行動之衝突。其中最重要的鬥爭對象，早期是無政府主義者及公教青年會，後期則為中國青年黨。茲分述如下：

甲、「少年」與「工餘」的對抗

「工餘社」是旅法華工和僑工僑學生中的無政府主義者在巴黎組織的小團體，成立年月不詳，其主要成員有李華（李合林）、陳延年、陳喬年、陳澤孚、畢修勺、謝賓、孟 Educação、李卓等人。民國十一年十一月十五日，該社出版了一種油印月刊——工餘，由李卓編輯，前後共出二十三期，歷時三年半，至民國十四年十月，始與另一無政府主義刊物「自由人」合併。無政府主義主張摒棄一切國家政權，主張絕對自由，反對馬克思主義，反對無產階級專政，否認無產階級建立政黨的必要，並把工人運動限制在經濟鬥爭的範圍。因此與「旅歐中國少年共產黨」的機
關刊物——「少年」，發生激烈的衝突。

「少年」創刊於民國十一年八月一日，編輯所設在巴黎十三區那家洗做黨團機關的小旅館裏，由後來加入少共的陳延年、陳喬年負責刻寫蠟板和油印。「少年」是月刊，紅色封面，十六開本，每期三十餘頁，中間曾停刊過兩個月，民國十二年三月一日復刊出版第七號，改為二十四開本，四十二頁，通信處改為巴黎西郊華僑協社轉交。自第十號起又改為不定期刊。

「少年」的主要內容在宣傳共產主義，論證中國走共產主義道路的必要性和必然性，但也用許多篇幅與無政府主義作理論周爭。首先，周恩來（筆名伍豪）在第二號上發表「共產主義與中國」一文，指出：「無政府主義在中國已有了十年以上的歷史，他利用中國人的惰性和容忍，竟與思想墮落者結成了不解之緣。他們都自命為提倡科學的人，其實他們只會高談那空想的藝術。高談幾個『真』、「善」、「美」的名詞。論到實在的開發實業的方法，恐怕除掉毀壊大規模生產，反對集中制度外，竟無什麼具體主張，……無政府主義既這樣空洞，所以具有無政府思想的蔡元培，自認為無政府黨人的李石曾、吳稚暉等一遇到當前的政治經濟問題，才會手忙腳亂，弄出與無政府主義相反的主張出來。」

無政府主義者與馬克思主義者論爭的焦點是無產階級政權的問題。「工餘」發表了很多反對工人階級進行政治鬱鬱、奪取政權以及反對任何形式的國家的論說，針對這種情況，「少年」發表了「一個無政府黨人和一個共產黨人的對話」（第七、第八、十一號連載）；『什麼是無政府黨人的道德？』（第十一、十二號連載）和『工人與政治』（第十號）等文章，對『工餘』的論點予以駁擊。

民國十一年十二月十五日，「少年」第六號出版，周恩來發表『俄國革命失敗了嗎？——質工餘社三泊君』一文，針對無政府主義者三泊在『工餘』第九號發表的『俄國共產主義失敗之原因及其補救的方法』一文中對俄國革命五年來成就的否定和對新經濟政策的批評，進行了反駁。

乙、「少年」對天主教的攻擊

在比利時有位鴻星湯神父（Père Vincent Lebbe），曾於一八九五年來華，一九一二年出任天主教天津教區副主教，還創辦了天津『益世報』。他在中國停留多

---

④ 五十四期期刊介紹（北京，一九五九），第二冊，頁三九。
⑤ 伍豪，共產主義與中國，原刊『少年』第二號，收入『周恩來同志語錄文集』，頁二三三。
⑥ 留法勤工儉學運動，頁四〇。
⑦ 同前註，頁四一。
年，說得一口流利的中國話。當神父在布魯塞爾設立有「中國學生公教家庭」，以
為動工僑學生介紹工作、介紹入學或向富人募捐以救濟動工僑學生等名義，拉驚
動工僑學生信仰天主教。當神父曾經邀請他們向天主祈禱：「俄羅斯已經進入地獄
了，求求天主使中國倖免於共產主義的災難吧！」希望「天主挽救中國」，使中國
免遭革命的衝擊，把共產主義思想當做洪水猛獸加以撲滅®。

當神父的教濟動工僑學生和反共做法，自然觸怒了這一批宣傳共產主義的
激進者。他所辦的「青年會星期報」，被認為「猖狂感眾」，與無政府主義者的出版
刊物——工餘，同様構成共產主義的宣傳障礙®，都是打擊的對象。因此早在「少
年」第二號，周恩來即發表「宗教精神與共產主義」一文，明白攻擊天主教，認
為「宗教是人類中的一種毒藥」，共產主義者對此種「犧牲弱者庇護強者，長人依
賴性，誘人容忍，箝制思想的宗教深惡痛絕」®。

民國十二年的夏季，歐洲曾發生一起中國學生上書羅馬教皇的趣劇。有三十二
名留法動工僑學生聯名給羅馬教皇寫信，請求教皇批准原海軍艦長，寄居中國多年
而又精通中國語言文字的神父若利業等數人，到中國去創立本篤修會。經「赤光」
（「少年」改名）披露當神父事前寫給那些中國學生的密信，始知中國學生上書羅
馬教皇之事，只不過是神父當時為一手法和同情的結果。「赤光」以「羅拜在羅
馬教皇腳下的中國學生」為題，譴責這些因「不堪生活壓迫而跑到法、比國本帝國
主義的走狗——神父羅當神父事前寫給那些中國學生的密信」是「無恥之尤」，並睂況當神父
為「無恥的宗教徒」，認為他的假借「留歐中國學生名義」上書教皇，是一件「
令人髮指」的事情®。

丙、「赤光」與「先聲」的論戰

民國十三年二月一日，理論的「少年」改組為實際的「赤光」，標榜唯一的目
標在「反軍閥政府的國民聯合，反帝國主義的國際聯合」®。周恩來為「赤光」撰
寫的文章甚多，平均每期刊載四、五篇，主要在揭露帝國主義侵略擴張和軍閥統
治的罪行，在此值得一述的是參加了「赤光」與「先聲」的論戰。

参閤江澤民，參加留法勤工儉學的回憶；陳崇山，當神父過濾勤工儉學運動。以上兩文俱見天津文史
資料選輯，第十五輯。
⑥ 周恩來所著中國共產主義青年團報告第一號，赴法勤工儉學運動史料，二冊下，頁四四五。
⑦ 伍豪，宗教精神與共產主義，原刊「少年」第二號，收於「赴法勤工儉學運動史料」，第三冊，頁二七
九～二八四。
⑧ 赤光第三期（一九二四年三月一日），頁八～九。
⑨ 「赤光的宣言」，赤光第一期（一九二四年二月一日），頁一。
民國十二年十二月二日，曾琦、李璜、何魯之、張子柱、李不韜，胡國偉等人在巴黎成立了中國青年黨，是即國家主義派。他們以「先聲」週報（民國十一年十二月創刊）為據點，標榜反共、反蘇、反對國共合作的統一戰線等口號，而與共黨展開論戰。茲將周恩來在「先聲」上所發表的相關文章篇名及主要內容列舉如下：

<table>
<thead>
<tr>
<th>期別</th>
<th>署名</th>
<th>篇名</th>
<th>主要內容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>三</td>
<td>伍豪</td>
<td>救國運動與愛國主義</td>
<td>指出「救國運動」與國家主義派狹義的愛國主義運動本質有別。</td>
</tr>
<tr>
<td>七</td>
<td>伍豪</td>
<td>實話的反感</td>
<td>嘱逐一般國家主義者有時因過分愛國，便要抹煞真理。</td>
</tr>
<tr>
<td>八</td>
<td>恩來</td>
<td>航空學會的書章之馬</td>
<td>指出周培超（周道）為張作霖的走狗當翻譯</td>
</tr>
<tr>
<td>九</td>
<td>恩來</td>
<td>再論中國共產主義者之加入國民黨問題</td>
<td>答「先聲報」胡瑞國、吳嶽甫、黃烈三君針對國家主義派攻擊國共合作的論點加以反駁。</td>
</tr>
<tr>
<td>九</td>
<td>恩來</td>
<td>共產中國新河的新形勢</td>
<td>指責自稱愛國的國家主義派老強調反蘇，對列強共管中國無動於衷。</td>
</tr>
<tr>
<td>十</td>
<td>恩來</td>
<td>爲周道事答湖南學生書</td>
<td>答覆湖南留法勤工儉學學生會列於「先聲報」的公電信。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

此外，林蔚撰「批評曾琦君底神聖聯合與統一前敵」（七期）、「到底不愧是社會主義的國家」（九期）、任卓宜撰「什麼叫造謠中傷」（九期）、「你們就會學樣了曾琦」（十七期）、「哈哈！同床異夢！」（十八期）、「斥反革命的青年黨人對於孫中山之矛盾論調」（廿八期）、「斥反革命的國民黨右派份子對於孫中山之背叛行為」（廿八期），輝輝撰「青年黨之與歐美軍閥和帝國主義」（十七期），少元撰「好利害的反革命報紙啊！」（十七期），鄧小平（希賢）寫「讀看反革命的青年黨之大肆其捏造」（十八期）、「讀看先聲週報之第四批造謠的新聞」（廿一、二期），愚甫寫「青年黨才是陳炯明在法所設立反革命分部啊！」（十八期），肇樸撰「你們就是『反革命』和『軍閥的走狗』」（廿三期）等，都是與「先聲」直接論戰的激烈文章。經常為「先聲」執筆的有曾琦、李璜、何魯之、張子柱、黃
日光、周宗烈、鄭孝愷、王建三、胡瑞圖、段憲修、胡瑞榮、梁志尹、林秉照、胡國偉等人，雙方由思想上的短兵相接，逐漸引起行動的衝突，最後演成流血鬪爭。

綜上所述，周恩來在「少年」與「日光」兩刊的對外論戰中，都扮演了主要的角色。在蔡和森被法國當局遣送回家後，周無疑是第一號的共產主義理論家，其次則是任卓宣，至若鄭小平等其餘諸人似不值深論矣！

五、結 語

周恩來是一個典型的五四青年，他積極參與學校活動，辦刊物，組織學會，並關心國事，進而熱烈地從事反軍閥、反帝國主義的愛國運動。

學生時代的周恩來，雖然認識李大釗，讀過河上肇的書，並轟轟烈烈的參加過五四運動，但在赴歐之前，他的活動舞臺侷限於天津，與「南陳北李」沒有直接師生關係，無緣與他們所主持的馬克思主義研究會或社會主義研究會的工作，所以當時的周恩來和一般激進青年一樣，只能算是一個潛在的馬克思主義信徒（Potential Marxist）。他的思想之轉變，乃至成爲一個堅定的馬克思主義信徒，應是抵歐一年期間內研究比較各種主義後的選擇。所以他自稱「先入黨，後信仰」，坦承「認清ism甚晚」。

惟周恩來雖然到歐洲比蔡和森、李維漢、趙世炎等人爲遲，認識共產主義也較晚，但憑他個人的優越條件（英文好，文筆不錯，記憶力強，富調和性，具組織能力），卻很快一躍而爲旅歐學生界與中共黨團組織的重要領導人物。他天生是一個政治運動家、組織家，也是難得的宣傳家和理論家，因此無論在參加勤工儉學運動、發展中共組織、或共黨對外思想闖蕩方面，都扮演了相當重要的角色。

有人把留法歸來的中共幹部分爲三派，像蔡和森、陳毅、李立三等屬於衝鋒陷陣型的盲動派；鄭小平、瞿秋白是實際派；周恩來自稱性格上「多畏多慮」，其人冷靜、溫和，所以是所謂的穩健派。衛帥韋伯（Max Weber）的政治領袖三型
——理智(rational)、傳統(traditional)、魅力(charismatic)⑤，周恩來應屬於理智型。不論在旅歐時期的活動或回國以後所從事的工作，周恩來都能把握「因時制宜」的原则，謹慎應付，所以他不像郭和森、陳毅等人很快遭到法國當局的驅逐，也沒有像任卓宜等人日後在巴黎翻墮入獄。回顧周恩來的一生，大多在從事危險的政治活動，但不管在與對手的談判過程中，或歷經共產黨內無數次的鬥爭風險，每次都能全身而退，倖免於難⑥，多半應歸功於上述他的這些政治特質。


⑥ 若干研究周恩來的學者如李天民等，認爲周恩來向來沒有爭取「第一繼承人」的想法，此或為其能「倖免於難」的原因！