**EN**

**Report of the opening session**

13 people spoke during the opening session.

It was noted that this 2nd Forum of Progressive, Ecological and European Left Forces, taking place in Bilbao, represents a step forward in comparison with the 1st Forum, which we held last year in Marseille: both in terms of participation and content. We consider ourselves not to be just a meeting for reflection, but also for action, so that the participation of trade unionists and social movements in the debates that we will be holding in the coming days is very important.

The big challenge that we, the forces gathered here, have to confront is helping to prevent only two projects from being put forward to society: Macron’s ultraliberal right-wing project and the authoritarian, far-right project of Salvini and Le Pen. To this end, we must build a project for a new Europe: a Europe of social, civil and labour rights, a fully democratic Europe with the capacity to guarantee all human rights for all human beings.

A Europe which breaks with the false idea that we can only choose between the dichotomy of a return to the nation-state or the development of an ultraliberal European Union with significant democratic limitations.

A new Europe built on new rules on how it operates, which allows safeguard clauses for states with maximum respect for popular sovereignty.

We are faced with the reality that the large coalition of right-wingers and social-democrats on which the European Union has been and is being built may be replaced by a new neoliberal/reactionary coalition – an issue which further reaffirms the need for us to construct our own proposition to confront the previous two.

In order to build our own societal project, we must analyse the profound changes that have taken place in an economy that globalises production while putting all power structures at the service of capital.

Inequality has increased, a large number of people have found themselves penalised by the neoliberal order, people who have been marginalised by globalisation. Military spending is increasing, while poverty and loss of quality of life grows.

The reality is that we are in a time of great confusion for millions of human beings, who feel insecure in their surroundings and, in particular, about their futures, and so the question of security in its broadest sense is at the heart of the ideological debate.

Fear and insecurity generate distrust, delegitimize institutions and are a breeding ground for the growth of the far right, which manages to present itself as an anti-establishment alternative: as happened in the US elections and has now happened again in Brazil. This is why we need to combine the building of an alternative to predatory capitalism with the construction of a retaining wall to hold back the far right in the same strategy – this is the basis of a call to promote a great anti-fascist alliance in defence of life, democracy, social justice, and equality.

We need to show that insecurity is not created by the immigrant, nor by the politics of progress; rather, it is brought about by those who create the conditions that force millions of people to leave their places of origin, it is brought about by those who conduct wars that destroy peoples or who approve laws that make work and living conditions precarious.

Our project for a New Europe has to confront neoliberal models and provide certainties: for those who are suffering from problems in their lives, that the economy will be used for the purposes of improving the living conditions of the people; for those who see the deterioration of the environment, that sustainability will be recovered, because if we don’t protect the environment, there is no life. And we have to be able to incorporate feminism into the heart of social and political action, because it represents a challenge to an unjust model of society which limits the complete development of the human being and of a particular form, women. Change, the alternative will either be feminist or they will not be at all.

From this basis, from this Forum, we want to radiate hope, because we are aware that it is not enough just to have good arguments; we also have to convey feelings and values, ​​when confronted with the demagogy that is trying to turn people into fanatics.

We must offer an alternative proposition that awakens enthusiasm and hope and works from the foundations up, in the neighbourhoods, in the workplaces, wherever people live, work and struggle, because without struggle, without confrontation, without mobilisation, we will not achieve transformation.

That is why the combat of ideas and of the design of strategies to confront shared battles and build one’s own political agenda – so as not to be carried away by the agendas imposed by the most extreme right – is so important. It must be a project for life and for the values of hospitality, cooperation between peoples and solidarity.

We have to come up with proposals for concrete action that allow us to challenge the far right for hegemony.

A far right that is not preparing to make gains electorally, but that is preparing to take power and build an authoritarian, patriarchal society, which consolidates structures of domination and does away with any kind of democracy: a far right that may lead us to the destruction of Europe.

Based on these ideas, it is important to think about how we can continue working after this Forum has finished, taking the ideas and proposals that we are going to address throughout the whole of Europe.

We value the importance of continuing with pluralistic and diverse meeting spaces, and this is why it is very important to reaffirm the commitment to hold the 3rd Forum in 2019; the work of the Progressive Caucus, as a meeting group between MEPs of the Green, Socialist and United Left groups, has also been very positively received.

We consider that diversity is wealth, if it is attached to what unites us, and we banish personalities and divisions, because in this way, we become stronger and we advance what we have in common to a greater extent.

As important as preparing for the 3rd Forum is providing continuity throughout the year for the work referred to here. It is therefore proposed to set up coordinated working groups for the various tasks, so that we can make progress in our cooperation and coordination, in our collective work.

In short, as the title of the opening session of the Forum put it, what is at issue is continuing to build the Forum Together, men and women.

**FR**

**Compte-rendu de la séance d’ouverture**

Treize personnes ont pris la parole lors de la séance d’ouverture.

Par rapport au Ier Forum de l’année dernière à Marseille, nous avons observé que ce IIe Forum des forces progressistes, écologistes et de la Gauche européenne organisé à Bilbao constitue une avancée tant en termes de participation que de contenu. Nous avons envisagé que cette rencontre ne porte pas uniquement sur la réflexion, mais également sur l’action. Aussi, la participation de syndicalistes et de mouvements sociaux dans les débats à mener au cours des prochains jours revêt une importance fondamentale.

Nous, les forces ici rassemblées, nous heurtons à un défi de taille : aider à éviter que seuls deux projets ne soient présentés à la société, à savoir celui de la droite ultralibérale de Macron et celui de l’extrême droite autoritaire de Salvini et de Le Pen. Dès lors, nous devons construire un projet pour une nouvelle Europe, celle des droits sociaux, des citoyens et du travail, une Europe profondément démocratique et capable de garantir tous les droits humains à tous les êtres humains.

Il s’agit d’une Europe qui rompt avec l’idée erronée que le choix porte uniquement sur la dichotomie entre un retour à l’État-nation et le développement d’une Union européenne ultralibérale et fort limitée sur le plan démocratique.

C’est une nouvelle Europe construite et articulée autour de nouvelles règles, qui, dans le plus grand respect de la souveraineté populaire, accepte des clauses de sauvegarde pour les États.

Dans le contexte auquel nous faisons face, la grande coalition de personnes de droite et de sociaux-démocrates sur laquelle l’Union européenne a été bâtie risque d’être remplacée par une nouvelle coalition néolibérale et réactionnaire. Cette question nous rappelle davantage le besoin de développer notre propre proposition face à ces deux dernières.

La préparation de notre propre projet de société nous oblige à analyser les profondes mutations intervenues dans une économie qui mondialise la production tout en plaçant toutes les structures du pouvoir au service du capital.

L’inégalité a progressé et l’ordre néolibéral a sanctionné de nombreuses personnes, marginalisées par la mondialisation. Les dépenses militaires augmentent au même rythme que la pauvreté et que le recul de la qualité de vie.

En réalité, nous traversons une période de profonde confusion pour des millions d’êtres humains, qui ressentent de l’insécurité face au monde environnant et, surtout, à leur avenir. C’est pourquoi la question de la sécurité, au sens le plus large, est au cœur du débat idéologique.

La peur et l’insécurité engendrent la méfiance. Elles ôtent toute légitimité aux institutions et constituent un terreau fertile à la croissance de l’extrême droite, qui se présente comme une alternative contre le système. Ce fut le cas lors des élections américaines, puis de nouveau en ce moment au Brésil. De ce fait, il faut regrouper au sein d’une même stratégie la construction d’une alternative au capitalisme prédateur et celle d’un mur de contention de l’extrême droite. C’est la base d’un appel au lancement d’une grande alliance antifasciste en défense de la vie, de la démocratie, de la justice sociale et de l’égalité.

Il faut prouver que ce ne sont pas l’immigrant ni les politiques progressistes qui créent l’insécurité. Elle est suscitée par ceux qui mettent en place les conditions forçant des millions de personnes à abandonner leur lieu d’origine, de même que par ceux qui mènent des guerres ravageuses pour les peuples ou qui entérinent des lois menant à la précarisation du travail et des conditions de vie.

Notre projet pour une Nouvelle Europe doit confronter les modèles néolibéraux. Il doit convaincre ceux qui rencontrent des problèmes dans leur quotidien qu’il va permettre que l’économie serve à améliorer les conditions de vie du peuple. Il doit prouver à ceux qui assistent à la dégradation de l’environnement qu’il va restaurer la durabilité. De fait, la vie ne peut pas exister sans défendre l’environnement. De plus, nous devons réussir à incorporer le féminisme à la centralité de l’action sociale et politique. Cela implique une remise en cause d’un modèle de société injuste qui limite le développement intégral de l’être humain et relègue la femme dans des rôles spécifiques. Le changement et l’alternative seront encore plus féministes, sinon ils ne se produiront pas.

Sur cette base, à partir de ce Forum et conscients que les bons arguments ne suffisent pas à eux seuls, nous voulons être porteurs d’illusion et d’espoir. Face à la démagogie, qui cherche à fanatiser les peuples, nous devons transmettre des sentiments et des valeurs.

Nous devons nous opposer à une proposition suscitant l’illusion et œuvrer à la base, dans les quartiers, sur les lieux de travail, là où les gens vivent, travaillent et luttent. La transformation n’interviendra pas sans lutte, sans confrontation ni mobilisation.

C’est pourquoi le combat pour les idées et la conception de stratégies pour mener nos batailles communes et construire notre propre programme politique revêtent une telle importance. Ainsi, nous ne nous laisserons pas emporter par des programmes imposés par la droite la plus extrême. Ce doit être le projet pour la vie et les valeurs d’hospitalité, de coopération entre les peuples et de solidarité.

Nous devons mettre en avant des propositions d’actions concrètes capables de contester l’hégémonie de la droite la plus extrême.

Cette extrême droite ne se prépare pas à une progression lors des scrutins, mais plutôt à la prise du pouvoir et à la construction d’une société autoritaire et patriarcale renforçant les structures de domination et mettant fin à toute forme de démocratie. Cette extrême droite est susceptible de nous conduire à la destruction de l’Europe.

Sur la base de ces idées, il est essentiel de réfléchir à la manière de faire aboutir ce Forum, en transmettant à toute l’Europe les idées et les propositions discutées ici.

À nos yeux, la continuité des espaces de réunion pluriels et divers revêt une grande importance. C’est pourquoi il est essentiel de réaffirmer notre engagement à organiser le IIIe Forum en 2019. Le travail du Progressive Causus en tant que groupe de rencontre des députés européens des groupes des Verts, des Socialistes et de la Gauche unitaire a également été très bien accueilli.

Nous observons que la diversité est une richesse lorsqu’elle prend le pas sur ce qui nous unit et que nous rejetons les personnalismes et les divisions. En effet, c’est une manière de nous renforcer et de développer davantage nos points communs.

Assurer tout au long de l’année la continuité du travail présenté à cette occasion est tout aussi important que la préparation du 3e Forum. En conséquence, nous proposons de mettre en place des groupes de travail dûment coordonnés pour mener à bien les différentes tâches, de sorte que la coopération, la coordination et le travail collectif nous permettent d’aller de l’avant.

En définitive, comme le titre de la séance d’ouverture du Forum l’indiquait, il s’agit de continuer à construire le Forum ensemble, nous tous, hommes et femmes.

**ES**

**Informe sesión de apertura**

En la sesión de apertura intervinieron 13 personas.

Se constato que este II Foro de Fuerzas Progresistas, Ecologistas y de la izquierda europea que se celebra en Bilbao supone un avance en referencia al I Forro que celebramos el año pasado en Marsella, tanto en participación como en contenidos, nos planteamos no ser solo un encuentro para la reflexión sino también para la acción, por lo que es muy importante la participación de sindicalistas y movimientos sociales en los debates que celebremos los próximos días.

El gran reto que tenemos que afrontar las fuerzas aquí reunidas es contribuir a evitar que solamente se presenten ante la sociedad dos proyectos el de la derecha ultraliberal de Macron y el de la extrema derecha autoritaria de Salvini y Le Pen, para ello hay que construir un proyecto para un a nueva Europa, la Europa de los derechos sociales, ciudadanos, laborales, una Europa plenamente democrática con capacidad para garantizar todos los derechos humanos para todos los seres humanos.

Una Europa, que rompa con la falsa idea de que solo se puede elegir entre la dicotomía de una vuelta al Estado/Nación o el desarrollo de una Unión Europea ultraliberal y con grandes limitaciones democráticas.

Una nueva Europa construida sobre nuevas reglas en su articulación que permita cláusulas de salvaguarda para los Estados desde el máximo respeto a la soberanía popular.

Nos enfrentamos a la realidad de que la gran coalición de derechistas y socialdemócratas sobre la que se y ha construido la Unión Europea sea sustituida por una nueva coalición Neoliberal/ reaccionaria, cuestión que reafirma aun más la necesidad de construir una propuesta propia que confronte/ con las dos anteriores.

Para construir nuestro propio proyecto de sociedad tenemos que analizar los cambios profundos que se han producido en una economía que globaliza la producción a la vez que pone todas las estructuras de poder al servicio del capital.

Se ha incrementado la desigualdad, se ha generado una gran cantidad de personas castigadas por el orden neoliberal, que han sido marginados por la globalización. El gasto militar crece en la misma medida que crece la pobreza y la pérdida de calidad de vida.

La realidad es que estamos en un momento de gran confusión para millones de seres humanos que se sienten inseguros ante lo que se les rodea y sobre todo ante su futuro, por ello la cuestión de la seguridad en su más amplio sentido se sitúa en el centro del debate ideológico.

El miedo y la inseguridad generan Desconfianza, deslegitiman las instituciones y son caldo de cultivo para el crecimiento de la extrema derecha, que se llega a presentar como una alternativa antisistema como ocurrió en las elecciones de EE.UU. y ha vuelto a ocurrir ahora en Brasil, por esto hay que conjugar en una misma estrategia la construcción de una alternativa al capitalismo depredador con la construcción de un muro de contención a la extrema derecha, esta es la base de un llamamiento a impulsar una gran alianza antifascista en defensa de la vida, de la democracia, la justicia social, de la igualdad.

Hay que demostrar que la inseguridad no la crea el inmigrante, ni las políticas de progreso, la provoca quienes crean las condiciones que obligan a marchar de sus lugares de origen a millones de personas, la provoca quién lleva a cabo guerras que destruyen pueblos o quienes aprueban leyes que precarizan el trabajo y las condiciones de vida.

Nuestro proyecto para una Nueva Europa tiene que confrontar con los modelos neoliberales y dar certezas a quienes sufren problemas en sus vidas, de que se va a situar la economía al servicio de mejorar las condiciones de vida del pueblo, a quines ven el deterioro del medio ambiente de que se va a recuperar la sostenibilidad porque sin la defensa del medio ambiente no hay vida y hay que ser capaces de incorporar el feminismo a la centralidad de la acción social y política, porque significa una impugnación de un modelo de sociedad injusta que limita el desarrollo integral del ser humano y de una forma especial de las mujeres, el cambio, la alternativa serán feministas o no serán.

Desde esta base desde este Foro queremos transmitir ilusión, esperanza por que somos conscientes de que no basta solo con tener buenos argumentos, hay que trasmitir sentimientos y valores frente a la demagogia que trata de fanatizar a los pueblos.

Hay que contraponer una propuesta que despierte ilusión y se trabaje en la base, en los barrios, en los centros de trabajo, allí donde se vive, se trabaja y se lucha, porque sin lucha, sin confrontación, sin movilización, no hay transformación.

Por ello es tan importante el combate de las ideas y del diseño de estrategias para afrontar batallas compartidas y construir una agenda política propia para no dejarnos llevar por as agendas que impone la derecha mas extrema, tiene que ser el proyecto de la vida y los valores de la hospitalidad, la cooperación entre pueblos y la solidaridad.

Hay que salir con propuestas para la acción concreta que nos permita disputar la hegemonía a la derecha más extrema.

Una extrema derecha que no se prepara para avanzar electoralmente, sino que se prepara para tomar el poder y construir una sociedad autoritaria, patriarcal que consolide estructuras de dominio y acabe con todo tipo de democracia, una extrema derecha que nos puede llevar a la destrucción de Europa.

Desde estas ideas es importante pensar e como seguir trabajando a la terminación de este Foro, llevando las ideas y propuestas que aquí vamos a tratar a toda Europa.

Valoramos la importancia de la continuidad de espacios de encuentro plurales y diversos, por ello es muy importante reafirmar el compromiso de la celebración del III Foro en el año 2019, también se ha valorado muy positivamente el trabajo del Progressive Caucus como grupo de encuentro entre Eurodiputados de los grupos Verde, Socialista y de la Izquierda Unida.

Contactamos que la diversidad es riqueza, si se antepone a lo que nos une y desterramos personalismos y fraccionamientos porque de esta forma nos hacemos más fuertes y hacemos progresar en mayor medida lo que tenemos en común.

Tan importante como preparar el III Foro es dar continuidad todo el año al trabajo aquí señalado por ello se plantea constituir grupos de trabajo coordinados para la diferentes tareas de manera que avancemos en la cooperación y coordinación, en el trabajo colectivo.

En definitiva, como decía el titulo de la sesión de apertura del Foro, de lo que se trata es de seguir construyendo Foro Juntos y Juntas.