## Assassinat d'Abdelhak Benhamouda

## "Ne partagez pas notre peine, partagez nos espoirs" <br> (Sidi Saïd, secrétaire national de I'UGTA)



## Le secrétaire général de IUUGA a été assassiné

Abdelhak Benhamouda avait 51 ans. Ardent défenseur de la démocratie,
il était un opposant de la première heure de l'intégrisme islamique et était considéré comme l'un des principaux acteurs de la scène politique algérienne.

m
ardi 28 janvier en début d'après-midi, Abdelhak Benharmouda est tombé à Alger sous les balles de cinq assassin devant le siege de runion géneral tont IItait le secrétaire général ont il etait le secretaire geneeral Ancien enseignant, Abdelhak Benhamouda, 51 ans, avait voué une grande partie de sa vie a raction syndicale et au combat pour la thui 1.5 millions dedhec aus, hui, 5 mins dadherens, est primcipale force syndicale du pays. Après son adhésion en 1972, a da gravit rapidement les échelons des responsabilités locales jusqưau des responsabilites locales jusqu'a secretariat genéral de runion terri foriale. En 1988, la nouvelle const tution algérienne reconnait le multpartisme et le monde du travail fait Yapprentissage du pluralisme syndical. C'est dans ce contexte qu'Ab


En 1995, Abdolhak Benhamooda etait interveno 1 la tribuse tu congrids do Mempollior.
delhak Benhamouda est porte démocratiquement à la direction de UGGTA. II insuffle slors une
démarche qui sort r'UGTA de son olle de courroie de transmission du FIN rancien part unique. Parallelotegrisme II foit ainsi dochower en egrisme. Har ainsi dehouer an 1991 la gròve insurrectionnelle du syndicat pro-islamiste naissari- La même année, il est le principal prode l'Algérie pour l'annulation des el Algerie pour rannulation des loctions iegislatives alors que se profie une probable victoire du FiS auand ie terrorisme se met a sovir prône une stratêgie syndicale qu vise a la presservation du pays. Une stratégie payée au prix fort: son frere, son cousin sont assassines, plusieurs miltants de rUGTA égale ment. Lui-mème echappe de justes eà un attentat en 1992. Le sens de son action, il ravait clar ement enoncé lors du congre CFDT de Monpelier en 1995, ou avait provoqué une intense émo

Rassemblements
et recueillements
A I Initiative de la CFDT at de la CGT, et a l'appel de la plupart des organisation syndicalos françaises, es rassemblements de solidarite ont eu lieu dans plusieurs villes de France le jeudi 30 janvier 1500 personnes ont observe une minute de silence en fin d'aprés-midi, sur te Parvis des droits de l'homme au Trocadéro. De nombreux responsables syndicaux étaient présents dont Emilio Gabaglio, secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats. I
tion et une ovation de plusieur minutes de l'ensemble des congressistes. II avait alor déclaró: «Ce n'est pas une lutte ontre le pourair er la mouvan isfamiste, c'est une lutte des force vives contre lobscurantisme..

## A quelques mois

des élections législatives Dans la situation complexe ot vio lente de YAlgérie, IUGTA avait sou tenu la candidature de Liamine Zéroual aux présidentielles de 1995. Farouche opposant à linté grisme, Abdelhak Benhamouda était considéré depuis quelque temps, comme fun des principaux animateurs de la scène politique algérienne. Il venait d'annoncer son prochain départ de I'UGTA pour creer un parti politique, qu"il avai qualifíe d'avance de "centriste" et sans doute proche du président Zeroual. De fait, à quelques mois des elfections législatives algé riennes, il a certainement contrarie les ambitions des differents courants politiques qui se disputent ferocement le pouvoir
¿Algérie a incontestablement perdu un syndicaliste et un homme d'une grande dimension, un républicain quil militait pour une Algérie moderne et progressiste.

Philippe Rèat

«Abdelhak
Benhamouda voulait une vraie démocratie»

Dans un entretien à Syndicalisme Hebdo, Nicole Notat explique pourquoi elle s'est rendue en Algérie aux obsèques d' Abdelhak Benhamouda et revient sur le sens du combat du sécrétaire général de l'UGTA.

- Pourquol es-tu allée à Alger pour Yenterrement d'Abdelhak Benhamouda? C'est un acte d'amitiée et de solidarité syndicalo, ot la décision d'aller à ses obséques s'est prise d'une manière tout à fait spontanée. Abdelhak Benhamouda était un grand militant de son organisation, une organisation qui a des liens historiques avec la CFDT. Depuis les années 1990, Abdelhak avait largement contribué a les renforcer et les concrétiser dans des actions de coopération nombrouses. C'était un homme juste, droit, intègre, rigoureux, un grand syndicaliste qui aspirait à ce que son pays vive enfin dans la paix, la démocratie, la tolérance. Une tolérance qui ne s'accommodait pas de conces. sions, ni avec la sphère religieuse, ni avec la sphère politico-économique. Je ravais rencontré personnellement à plusieurs reprises. La CFDT avait dailleurs eu l'occasion de manifester clairement son soutien à Abdelhak lors d'une sóance du congrès confédéral de Montpellier, au cours de taquelle it avalt pris to parole et avait etto ovationné par les militants. Il faisait souven référence à ce congrès pour décrire ce qu'était pour lui la solidarité internationale. II pariait de ce moment comme dun stimulant extraordinaire. De la méme façon, notre présence à ses obsèques a été vécue par les militants et responsables de IUGTA comme un réconfort.

IT Vu de France, la situation en Algérie est extrèmement compliquée. Ta présence i Alger est-elle une façon de prendre parti alger est-elle pour un camp?
CFDTT a eu une démarche de syndicat, en
direction d'un syndicat, dans un pays, I'A|gérie, quil traverse une épreuve terrible. Le CFDT a toujours spontanément manifesté sa solidarité, ie pense par exemple a Soll: darnósc. En faisant cela, la CFDT n'a d'aucune manière liintention de pratiquer quelque ingérence ou influence que ce soit. Les Algériens que nous avons rencontrés sont fatigués des donneurs de conseil, des apporteurs de leçons. De ceux quitous les lours, en fonction de Yopinion publique francaise ou internationale, d'intéréts économiques ou politiques étrangers a l'Algérie. se permettent de dire aux Algegriens ce quilis doivent faire ou ne pas faire. La complexité te la situation algérienne mérite d'abord le respect et au moins l'écoute des acteurs qui se battent pour promouvoir plus de démocratie. «Ras le bol des leçons w, nous disent- (3) s. La presse française n'en est pas avare, ce qui provoque chez eux un sentiment đ'exasperation. Nos camarades algériens veulent etre entendus.
Au nom de motifs securitaires ou autres, ce pays a été mis en quarantaine. Cela pèse très lourd, nuit aux débats, fait obstacle à des relations hurnaines approforidies. L'Algérie souffre d'un isolement qui aggrave sa situation.

## Que représ

aujourd'hui?
ajourdhuit
L'UGTA constitue une force democratique réello. Elle a eu de vrais débats démocratiques, en particulier à ses demiers congrès. Elle a eu le courage, sous la conduite dAbdelnak, do rompro la tuilie du FLN, foile

## Hommage à Alger

L'Etar algérien a retserved des obsbques solennelles à Abdelhak Benhamouda lors d'une cárémonie au "Carré des martyrs" du cimetiere El Al Benhamouda lors (Maroc) et rUGTT (Tunisie) étaient reprósentéss par leurs secrétaires oénêraux FO la CGT et les organisations syndicales espagnoles avaient delloguié des rap. FO tants. On a pu noter la présence de Biil Jordan, secrétaire cénégaù des représention internationale des syndicats libres (CISL). L'UGTA a appelée à un arrét de travail lose national on Algérie. I
relations avec le gouvernement sont celles d'un partenaire social exigeant. En même temps, IUGTA a refusé tout compromis avec le FIS et les intégristes. Abdelhak est le $357^{\circ}$ syndicaliste assassiné. C'est dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont le courage de se battre le font en toute lucidité quant aux risques qu'ils courent. L'UGTA est une force authentiquement populaire, nous tavons vu sur place, avec des hommes, mais aussi des femmes, de toutes conditions, de la jeune femme moderne habillée à Yoccidentale jusqu'a celles plus agees qui portent le voile, des jeunes, des vieux, portent le volie, des jeunes, des salariés de base, des écoliers..
Tout ce monde était là jeudi dernier, conscient que se jouait un véritable drame national. J'y vois la preuve que Abdethak Benhamouda incarnait quelque chose de profond, quitranscendait les clivages traditionnels et provoquait une adhésion populaire.

- Des observateurs, en France, renvoient dos à dos le terrorisme islamiste et la violence
de ta répression militaire.
Les syndicalistes que nous avons rencontrés n'acceptent pas cette vision à la fois simpliste et confortable. Meme chez ceux qui s'opposent aux forces gouvernementales, dans un débat politique classique, normal entre des syndicalistes et un gouvernement. Il y a pour cux une différence entre un terrorisme inqualifiable et des méthodes de sûreté. Ne pas comprendre cela, disent-ils. c'est se tromper d'analyse, Benhamou da, tui aussi, se refusait à mettre sur lo même plan la violence des actes terroristes et celle de lintervention militaire, méme síl refusait complètement la violence. Au risque de parfois surprendre, il restait toujours sur la crète de l'analy.
epolitique, tout en etant dune grande sensibilite à la souffrance du peuple algérien. Jusqu'au bout, it a recommarde a ses troupes de ne pas se situe dans une position de surenchère à la violence. II disait: «On parle, on discu re, on agit, mais on n'utilise pas les méthodes d'en face. .in

Euel rôle peut jouer I'UGTA après la mort de Benhamouda? L'UGTA se situe aujourd'hui d un tour. nant de son existence. Dans un pays ou e discrédit des forces politiques tradiionnelles est très fort, IUGTA apparail comme un recours possible, une force neuve. L'idée est aujourd'hui présente qu'une force de la société civile, bien structurée, bien organisée, dans un temps de crise, a un rôle a jouer. Le contexte algérien est connu: des institutions qui doivent impérativement évoluer, un chef de l'État quit tire sa légitimité de son élection fin 1995 au suffrage universel. Le souhait d'une grande partie des gens que nous avons rencontrés est qu'on leur laisse une chance dinscrire dans ce contexte une perspective démocratique. lls nous ont dit: \& A vant d'aider, s'il vous plait assayer d'écouter et de comprendre meme sic'est difficile. Nous avons une mieme si c'est difficile. Nous ovons uno responsabike en rant que syndical tout en blant consoients des diffi cuires s. Sidi Said, numéro deux de rUGTA nous a déclaŕ́: «Ne partagez pas notre peine, mais partagez nos espoirs ,.
Abdelhak avait une très belle formule pour décrire le rôle nouveau que I'UGTA peut jouer dans la société algetienne. A ceux qui iui demandaient "Tu ne crois pas qu'on va partir vers des horizons qu'on ne connaitt pas? s , il repondait: «Nous construisons un escalier, et plus on va monter, ptus des gens auront le vertige, auront peut-Atre
le sentiment quill faut s'en aller ou faire autre chose. Mais nous, nous savons où nous allons parce que notre toit, c'est /a nation algérienne, c'est /'Algerie. II faut affronter /'inconnu en construisant marche par marche Trop souvent, en fisant analyses et critiques, on a le sentiment qu'd cette situation, c'est vrai très complexe pour ne pas dire chaotique, certains vou draient substituer un absolu. A cela Abdelhak répondait qu'il n'y a pas de processus démocratique linéaire abouti qu'on pourrait plaquer dans un pays donné. C'est d'ailleurs parce que les syndicalistes le savent bien qu'ils sont une cible dans tous les pays où ils pro. posent de telles démarches pragma tiques.

Benhamouda était-ila la veille de créer un parti politique? Oui, it pensait qu'il fallait maintenant qu'aveo d'autres, il s'engage dans un combat politique pour la démocratie. II avait lintention de quitter IUGTA pour créer un parti de rassembtement. If s'apprêtait à engager sur un plan politique les militants qui le suivraient, renouvelant ainsi totalement le jeu actuel des partis. Aujourd hui, les partis democratiques existent, ont des idfes, des militants, mais sont loin d'occuper lensemble de l'espace de la mouvance démocratique. Benhamoude étair donc sur le point, et I'UGTA est sur cette démarche, de constituer un póle, un rassemblement politique de massequi puisse aller au bout du processus démocratique en étant le levier d'une majorité a rAssemblée nationale. Dans as commentaires de le presse algé. rienne, nous avons pu lire que Benhamouda était le Premier minitre poten liel, de metme que certains avaient pense a un mo que certains avaient penrait été le Président de la République aurair été le Président de la République idéal pour ce pays, ce quill a refuséa a ce moment-la. Il est arrivé dans d'autres pays en crise qu'une force syndicale soit amenee à s'engager sur te terrain politique. Abdelhak voulait un changement profond pour son pays; il voulait une vraie démocratie. Son parti se voulait démocratique, patriotique et republicain. Ce quili était, lui.

Propos recueilis par

## «Provoquons le débat!»



## Dossier <br> realisés par Denis

Voici une synthèse des débats qui se sont déroulés au Conseil national
confédéral
du 21 au 23 janvier. Dans un numéro à part,
sont présentés
les résumés
des interventions des organisations
ainsi que
la présentation
la presentation et sa réponse aux représentants des régions et fédérations.

1e premier Conseil national de I'année 1997, à mi-chemin entre le dernier congrès de de Lille était particulièrement attendu par les organisations. Attendues, surtout, les róactions de chacune et chacun vis-dे-vis du rapport adopté par le Bureau national, publíe par Syndicalisme Hebdo
dans son édition du 9 janvier et prédans son édition du 9 jarvier et pré-
sentét par Nicole Notat. Véritable senté par Nicole Notat. Veritable
rapport détape, proposant de tirer les enseionements de rannée ícoulée, d'ouvrir les vannes de la réflexion, de choisir des thèmes à débatre le plus largement possible dans la confédération... rinitiative a été saluée par l'ensemble des régions et des fedérations. Cet unanimisme ña pas empeché les organisations dapporter leurs nuances, leurs differences, voire leurs oritiques sur un certain nombre de

## comme ceux touchant les relations

 avec les autres syndicats ou la démocratie interne ont donné lieu à de multiples points de vue. Le concept de asyndicalisme de transformation sociale $=$ a áté plébiscité, tandis qu'une redéfinition plus approfondie du rôle de l'État a été réclamée par plusieurs organisabions. Bref, ce rapport intitule a Une périade béneffique, un essaià translormern a produit au Conseil natio nal un double mouvement: Padhesion et la satisfaction de la très grande majorité des régions et des fedérations, en même temps qưun flot d'apports et de critiques. Couxci ont porte, selon I'histoire et les cealités propres à chaque région, i chaque secteur professionnel, sur des aspects trés spécifiques du texte présenté. La CFDT sort de ce Conseil national à la fois plus riche de ses differences et mieux soudee sur Kessentiel.