Interpretazioni della rivoluzione francese: Scuola classica e scuola revisionista.

La scuola «classica» o «progressista» va da J. Michelet (1798-1874) a M. Vovelle (1933 -2018). Annovera tra i suoi esponenti più significativi J. Jaurès, A. Aulard, A. Mathiez, G. Lefebvre e Albert Soboul (1914 -1892). Tra gli storici viventi, possiamo includere Claude Mazauric.

La definizione di «historiographie classique de la Révolution française» è di A. Soboul:

A. Soboul, *Historiographie révolutionnaire classique et tentatives révisionnistes*, «La Pensée», n. 177, 1974, pp. 40 – 58.

A. Soboul, *L'Historiographie Classique de la Révolution Française*, «Historical Reflections / Réflexions Historiques», Vol. 1, No. 2 (Winter/hiver 1974), pp. 141-167. Cfr. il PDF allegato.

A. Soboul, *Comprendre la Révolution. Problèmes politiques de la Révolution française* (1789-1797), Paris, 1981, pp. 323-345.

La scuola revisionista nasce con F. Furet nel 1965 -1966 (vedi scheda Furet).

Per una buona sintesi delle interpretazioni espresse dalla scuola classica cfr.:

A. Soboul (dir.), *Dictionnaire historique de la révolution française*, Paris, PUF, 1989.

Per una buona sintesi delle posizioni espresse dalla scuola revisionista cfr.:

F. Furet, M. Ozouf, (dir.), *Dictionnaire critique de la Révolution française*, 5 vol., Paris, Flammarion, 1988 -1992.

Traduzione italiana: F. Furet, M. Ozouf (a cura), *Dizionario critico della rivoluzione francese*, 2 voll., Milano, Bompiani, 1994.

Cfr. inoltre:

F. Furet, *Penser la Révolution française*, Paris, Gallimard, 1978.

Traduzione italiana: F. Furet, *Critica della rivoluzione francese*, Roma - Bari, Laterza, 2004.