# 유성기잉노동자 핍영에 운다밥시대! 

:: 대학생다함께

유성기업 노동자들의 파업이 계속되고 있다. 노동지들은 ' 밤에는 잠 좀 자자' 고 요구했을 뿐이다. 그런데 시측은 직장폐쇄로 노동지들을 공격했다. 노동지들이 점거파업 으로 맞서자 이명박 정부는 경찰 수천 명과 포크레인, 헬 기 등을 동원해 점거 중인 노동자 5 백여 명을 모두 연행 했다.

그러나노동지들은 탄압에굴하지않았다. 노동지들은 파 업 대열을 굳건히 유지하며 지금 공장 앞에서 천막농성 투쟁을 계속하고 있다.

이명박은 " 연봉 2천만 원도 받지 못하는 비정규직도 많 은데 연봉 7천만 원을 받는 근로지들이 불법 파업을 벌여 안타깝다" 고 했다. 이것은 순전한 거짓말이다. 연봉 7천 만 원은 35년차 노동자가 주 • 야간 근무에 잔업 • 특근 까지해야 겨우 받을 수 있는 액수다. 이명박은 이런 거짓 말로 노동지들을 분열시키려 한다. 비정규직을 늘린 장 본인이 이런 말을 하다니 역겹기 짝이 없다.

2교대제' 를 요구하고 있다. 24 시간 기계를 돌려 이윤을 극대화히려고 노동지들을 위험으로 몰아넣는 심야노동 을 없애라는 것이다. 정부와 기업주들은 유성기업 노동 지들의심야노동폐지투쟁이현대•기아차등으로 번질 까봐 더더욱 극심하게 탄압하고 있다.

유성기업 노동지들의 투쟁은 양질의 일지리를 늘리고 삶 을 향상시키려는 투쟁이다. 이것은 청년실업에 시달리고 있는 우리 대학생들의 미래를 위한 투쟁이기도 하다. 이 노동지들이 승리할 수 있도록 우리 대학생들이 자기 일 처럼 힘을 모아 연대해야 하는 이유다.

6월 4일 토요일 파업 중인 유성기업 노동지들이 모두 서 울로 올라와 탄압에 항의하는 집회를 연다. 선후배, 친구 들과 함께 집회에 가서 노동지들의 정당한 투쟁에 지지 와 연대를 보내자. 그리고 심각한 위기에 빠진 이명박 정 부를 더 궁지로 몰아넣어 주자.
2011. 06.01

유성기업 노동지들의 파업은 너무도 정당하다. 유성기업 노동지들은 최소한의 인간적인 삶을 위해서 ‘주간연속

## 함께가서연대합시다

## 유성기업 경찰 침탈 규탄! 직장 폐쇄 철회! <br> 현대 자본 규탄 결의대회

6월 4일 3 시 앙재동 현대 본사 앞

## 햄게가요~ 문의:

