

## 12



9일 동안의 드라마

대학 내 온갖 궃은일을 도맡아 하고도 월 75만 원 임금에 하루 식대 3백 원을 받으며 노조 결성 권리조차 인정받지 못했던 노동자들. 1백70명 대량해고에 맞서 설움과 냉대 의 세월을 뒤로하고 떨쳐 일어선 홍익대 청소 • 경비 • 시 설 노동자들이 투쟁 49일 만에 마침내 승리했다! 홍익대 노동자들은 고용승계와 임금 인상, 노동조합 활동 권리를 쟁취했다. 부당한 대우와 착취에 고통 받는 사람들의 한 숨과 울분을 대변했던 홍익대 투쟁의 승리는 우리 사회 억 눌린 모든 사람들의 승리다.

측의 책임과 직접고용을 받아낸다는 과제는 남아있지만 이번 승리의 의미는 결코 작지 않다.

광범한 연대
49일 동안 찬 바닥에서 점거 농성을 이어 온 노동자들의
단호한 투지뿐 아니라 강력한 연대의 힘이 승리를 일궈냈 다. 커다란 지지 여론, 끝이지 않은 지지 방문, 국제적 연 대, 좌파 단체와 학생들의 지지 행동, 그리고 두 차례에 걸 쳐 수천 명이 참가한 대규모 연대집회가 결국 학교 측을

## 홍익대 투쟁 승리의 의미

지난 몇 년 사이 성신여대, 고려대, 이화여대, 연세대, 동
국대 등에서 대학 비정규직 노동자들의 투쟁은 승승장구 하고 있었다. 이런 흐름이 전체 노동자들에게 번지는 것을 막으려는 지배지들의 시도로 홍익대 당국은 거세게 반격 했다. 그러나 노동자들의 단호한 투지와 광범한 연대가 저 들의 반격을 꺾었다.
이번 승리는 또한 이명박 정부의 반노동자적 경제 위기 고통전가 정책에 대한 통쾌한 일격이다. 홍익대 투쟁 덕분

무릎 끓게 했다. "총학생회 집행간부 몇 명을 빼고 거의 모든 학생들이 우리를 지지했다" 는 공공노조 서경지부장 의 말처럼 학교 측은 홍익대 안에서도 고립됐다.

홍익대 노동자들의 승리는 다시 다른 대학 노동자들의 자신감을 고무해 투쟁을 확산시킬 것이다. 연세대와 고려 대병원, 이화여대 청소 노동자들이 임금 인상 등을 요구하 며 투쟁을 준비하고 있고, 오는 3월 8일 국제 여성의 날을 기해 청소노동자들의 공동 파업 계획도 있다. 이번 승리는 지난 연말 1차 파업에 이어서 최근 2차 파업을 선언한 현 대차 비정규직 노동자 다른 많은 비정규직 노동자들에게

에 이 정부의 노동부 장관조차 청소 노동자들이 "씻고 쉴 수 있는 권리가 보장되도록 하겠다" 고 말하지 않을 수 없 었다. 무엇보다 홍익대 투쟁은 최저임금 적용과 간접 고용 의 문제, 비정규직의 만성적인 고용불안 문제를 도마 위에 올렸다.

물론 아직 고소고발을 철회시키고 진짜 사용자로서 학교 www.alliogether.or.kr / 010-5678-8630

## 도 큰 힘이 될 것이다.

## 홍익대 노동자들처럼 더 단호하게 싸우고 강력한 연대를

 건설해 맞선다면 이명박 정부와 기업주들을 굴복시킬 수 있다. 이런 투쟁 건설에 전국의 노동자와 학생 활동가들이 적극 나서야 한다. 홍익대 투쟁의 승리는 우리의 갈 길을 보여 줬다.
## 2010. 2. 21 대학생다한께

