HISTORIA DEL PENSAMIENTO
Volumen IV
Los tiempos modernos

Hacia Marx

Nietzsche y la crisis del lenguaje filosófico

La situación de tránsito entre siglos

Hacia la situación actual

Ediciones Orbis, S.A.
Engels (1820-1895) ha pasado a la historia como el compañero de Marx. Compañero leal, que no regateó esfuerzos por hacer posible la "obra científica" de quien tanto admiraba, pero sólo compañero. Es decir, se le ha regateado un pensamiento original y propio. Su mérito sería más bien político, como organizador y dirigente del movimiento obrero internacional, cuyo inigualable papel no es este el lugar de relatar; y también como ideólogo, es decir, como difusor del marxismo, tanto en su tarea de editar y reeditar obras de Marx, como en la más conflictiva de "vulgarización" del pensamiento de su amigo.

Pero incluso este último aspecto le ha sido disputado. Para muchos seguidores de Marx, la obra filosófica de Engels era un añadido metafísico y doctrinal, un "materialismo filosófico" supuesto a la específica apropiación científica de Marx, el "materialismo histórico". A la esencia crítica del marxismo, Engels había adosado una ideología doctrinaria, muy positivista e ilustrada, ajena a la dialéctica de la historia.
Junto a estas líneas, retrato de Friedrich Engels, el inasuperable compañero de Karl Marx, a pesar de pertenecer a un sector social más elevado, gozar de un nivel de vida nada desdichado y, según surge de su correspondencia, tener ciertas debilidades aristocráticas, como ser un entusiasta aficionado de la caza del zorro, el típico deporte de la alta nobleza de Inglaterra. El 28 de agosto de 1844, tal como dice Steven Marcus (Engels, Manchester y la clase obrera), en el café Regencia, de París, Marx y Engels sostuvieron una conversación histórica. Engels volvió a Londres, camino de Alemania, y, aún fuesen, trata consigo las impresiones vividas en Manchester, de las cuales nació su obra. Las condiciones de la clase obrera en Inglaterra, llama de fe en el futuro revolucionario de los trabajadores británicos. Como relata Masterman, 'todo el mundo había ya previsto para los Londres de la década de 1880 un futuro de lucha de clases y la formación del partido obrero'. Sin embargo, el propio Masterman añadido en 1900: 'Ese futuro no se materializó. Todas esas visiones se desvanecieron como si se hubiera pasado una esponja.' Engels vivió esta desilusión. En una carta a Bebel del 6 de diciembre de 1892 escribe: 'El socialismo no sólo no se ha hecho respetable, se ha vestido también de gala y arreglado en los salones.'

**OBRA**

No obstante, Engels cuenta en su haber con una importante obra escrita, entre la cual hay interesantes textos filosóficos. En sus Cartas del valle de Wupper, cuando sólo tenía 20 años, muestra ya una sorprendente capacidad para valorar históricamente los movimientos culturales, al mismo tiempo que una fina facultad de captar y describir los detalles positivos. Esta doble cualidad -una pronta concepción de la historia y un culto a los hechos reales- va a ser el eje de coordenadas de su evolución intelectual.

**Contra Schelling**

Su asistencia a las clases de Schelling en Berlín le llevó, en posición hegeliana, a escribir entre 1841 y 1842 una serie de trabajos que se conocen en conjunto como Anti-Schelling, que, si bien su calidad es discutible, le abrirán las puertas de los círculos joven-hegelianos. Así, el viaje ro, irá describiendo e interpretando la realidad que ve en textos como Cartas de Inglaterra (1842), Cartas de Londres (1843), etc., publicados en periódicos de la época. Y así surgirá su primera gran obra: el artículo Esbozo de una crítica de la economía política (1843), publicado en los Anales franco-alemanes, y donde es fácil ver el primer diseño que, asumido por Marx, se convertiría en el proyecto marxista.

**Engels y la transformación del orden social**

Otras trabajos de esta época. Las condiciones de Inglaterra (1844). Las condiciones de la clase obrera en Inglaterra (1845), junto a su colaboración con Marx en La Sagrada Familia (1844) y La ideología alemana (1845), marcan el rumbo definitivo de Engels: su separación de la mera literatura de viajes crítica y moralista, así como de la reflexión especulativa joven-hegeliana, para introducirse cada vez más en un pensamiento político, comprometido con la transformación del orden social. Ahora la crítica de la consciencia, como actividad propia del filósofo, se entiende como forma de intervención en el movimiento histórico. Desde 1847, Engels se dedicará intensamente a la organización del movimiento obrero, desde la Liga de los Comunistas a la Primera Internacional. La obra escrita se orienta al análisis político, social, militar. Ahora bien, los textos más significativos de Engels desde el punto de vista filosófico son la Dialéctica de la naturaleza (que escribió a lo largo de los años, sin llegar a terminar), el Anti-Dühring (1877-78) y el Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana (1886), a la que cabría añadir El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado (1884), como un esfuerzo de interpretación histórico-social positivo.

**El Anti-Dühring**

Tal vez sea el Anti-Dühring [véase texto n.° 1] el texto más significativo de Engels, y especialmente el capítulo del mismo Socialismo utópico y socialismo científico, que, editado en folleto, se convirtió en el manual principal de difusión del marxismo en el movimiento obrero. La obra consiste en una serie de artículos contra Dühring, que, en opinión de Marx y Engels,
defendía en el seno de la socialdemocracia alemana una concepción del socialismo humanista "utópica", con lo que amenazaba con destruir el esfuerzo de Marx y Engels por arraigar el "socialismo científico", es decir, una comprensión del proceso histórico en el que el socialismo no aparece como un ideal deseado, sino como una forma de organización de la sociedad que tiene su tiempo, que es una fase necesaria del proceso.

El texto, pues, se propone ofrecer una "visión del mundo" coherente con los presupuestos del marxismo; es, pues, una obra filosófica en la que, además, se defiende una filosofía. Esto causará rechazo con posterioridad, pues, ciertamente, el marxismo se había presentado a sí mismo como una ciencia. Engels se convertía así en el animador de una "filosofía marxista", frente a un marxismo entendido como pura "crítica".

Pero, en realidad, el Anti-Dühring es una obra de combate en la que se pretende diferenciar la visión marxista del socialismo respecto a las otras concepciones. En él se acepta la tesis de la materialidad del mundo, el movimiento como forma de existencia de la materia, la primacía de lo real sobre el pensamiento..., o sea, una filosofía que para unos es "ontología vulgar"; para otros "realismo ingenuo"; y para otros --los autores estalinianos del día-- una filosofía científica [véase texto n.° 2].

El Ludwig Feuerbach es un texto de más calidad, pues es una interpretación histórico-filosófica en claves marxistas. Mucho más discutible es su dialéctica de la naturaleza, que, aunque no pasa de ser meros apuntes sin redacción final, dejan ver la idea marxista engelsiana, su esfuerzo por guardar el orden histórico-social en una dialéctica de la materia.

En conjunto, ciertamente, Engels no es un gran filósofo; ni siquiera es un filósofo median. Sus mayores méritos están en el orden de la comprensión y análisis de realidades concretas, en sus textos políticos. Pero su "pensamiento filosófico", más o menos propaganda, ha influido poderosamente en la historia de las ideas, y su lectura de Marx, aunque fuera discutible, sigue siendo fecunda.

José Manuel Bermudo
Profesor de historia de la filosofía de la Universidad de Barcelona

Arnold Ruge (a la derecha) discute con Bruno Bauer en una tabernilla de la Dorothenstraße de Berlín, en noviembre de 1842, según una caricatura hecha por el propio Engels. En ese mismo año, Marx dirigía de hecho la Gaceta del Rin, editada en Colonia por algunos representantes de la burguesía liberal renana. La censura que se estableció en 1843 acuñó la fórmula de Marx, quien, al año siguiente, en París, comenzó a editar, junto con su íntimo amigo Ruge, los Anales franco-alemanes. En estas páginas Karl Marx escribió Contra Bruno Bauer y consorcios, un discurso sutil en contra del idealismo alemán que fue muy aplaudido por Ruge, tradicional enemigo de Bauer. Pero un artículo de Ruge (El rey de Prusia y la reforma social), que minimizaba una huelga de los mineros de Silesia, inspiró a Marx unas Glosas aún más mordaces, estas vez en contra de su ex-amigo.

Bibliografía básica

Obras de Engels

E. FIORANI: F. Engels e il materialismo dialettico (Milán, 1971).
1. **La concepción materialista de la historia**

   «La concepción materialista de la historia parte del principio de que la producción y, junto con ella, el intercambio de sus productos constituyen la base de todo el orden social; que, en toda sociedad que se presenía en la historia, la distribución de los productos y, con ella, la articulación social en clases o estamentos se orientan por lo que se produce y por cómo se produce, así como por el modo de intercambiar lo producido. Según esto, las causas últimas de todas las modificaciones sociales y las subversiones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres, en su creciente comprensión de la verdad y la justicia eternas, sino en las transformaciones de los modos de producción y de intercambio; no hay que buscarlas en la filosofía, sino en la economía de las épocas de que se trate. El despertar de la comprensión de que las instituciones sociales existentes son irracionales e injustas, de que la razón se ha convertido en absurdo y la buena acción en una plaga, es sólo un síntoma de que los métodos de producción y en las formas de intercambio se han producido ocultamente modificaciones con las que ya no coincide el orden social, cortado a la medida de anteriores condiciones económicas. Con esto queda dicho que los medios para eliminar los males descubiertos tienen que hallarse también, más o menos desarrollados, en las cambiadas relaciones de producción. Estos medios no tienen que inventarse con sólo la cabeza, sino que tienen que descubrirse, usando la cabeza, en los hechos materiales de la producción.» (Anti-Dühring.)

2. **El movimiento como forma de existencia**

   «Los materialistas anteriores al señor Dühring hablaban de materia y movimiento. Él reduce el movimiento a la fuerza mecánica, como supuesta forma fundamental del mismo, y se imposibilita con eso el entendimiento de la real conexión entre materia y movimiento, la cual, por lo demás, también fue oscura para todos los materialistas anteriores. Y, sin embargo, la cosa es suficiente-