I'analisi sociale o politica che ci ha portati all'obicziono di. coscienza, e quindi al scrvizio civile,è basata su quella cho è stata la nostra vita e la vita di coloro che ci circondano.Sarcbbe assurdo trovarsi ogni giomo, a scuola o in fabbrica, in chiesa o a casa, di fronte all 'oppressione d all' ${ }^{\prime}$ autoritarismo e non volerne prendero atto.Analizzarc quindi ciò che avviene attorno a noi o ricercarne lic causc è stata la basc da cui è partita la lotte.Cosi il carcere prima ed il scrvizio a.-rile poi non sono fini a so stessi, me sono un preciso momento di lotta in cui, pagando di persona,intendiamo negare por sempre quelli che fino ad oggi sono stati, o continuano ad esscre, i valori fondamentali dolla socictà in cui viviamo:la corsa alha carriera, lo sfruttamento dell ${ }^{\circ}$ uomo, ill rifiuto di ogni principio che non sia asservito al denaro, al clicntolismo, all'oppressione. Contemporaneamente intendiamo valorizzare $I^{\circ}$ uomo come unico elomento soggetto di diritti inalienabili, quali il dipitto alla vita,alla scelta socialc,al pensiero,all'azione costruttiva, alla dignitè quasi sempro negata.Se oggi mancano ospodeli, case, asili, scuole, attrezzature sociali, e se quelli csistenti somo la nogazione dolio scopo per cui esistono, la colpa è di tutti, o non serve lanciarsela vicendevolmente. (P ir colpa di tutti intondiamo sia quella della massa che, inerte, subisce nassiva delegando il potere della partecipazione; sia di chi ha ill potero e rifiuta di usarlo oppure lo usa in manicra volontarianonto o cosciontomento doformo) o non serve lanciarsola vicondevolmonte. Affrontiomo la nostra perte di colpa Gifiutando di osscre ancora strumenti del sistema o proponendo, con la tooria - donunciando la nogativitd dol sistoma- o con la pratica -attraverso un impegno al servizio degli altri- un modollo di vita altornativo, per ora abbozzato, data la necesseria "prova" giornaliora a cui deve sottostare. Una cosa è corta: il valore primo por noi è $1^{\circ}$ uomo, con tutti i suoi diritti, at-
tualmonte riconosciuti solo a parole, e la sua dignità, troppo a lungo calpostata. Il "recupero" non è quindi per noi un brutale reinserimento di chi devia dalle logica del. sistema, ma una lotta a.l sistema stesso, cho zenera lo cause che provocano licmarginazione.

Il. sorvizio civile che noi abbiamo seelto ci porta, neli ambito del Gruppo Abele, in contatto con la ribellione che ill sistema non sa frontegsiare, ma tonte in ogni modo di coribattere, sia tramite la repressione più assurda ed inefficace, sia tramite l'assorbimento di que.lli. cho considcre "deviati.". La droga è una ribellionc agli pseudo-ideali prescatati da generazioni e generazioni come base della vita e vita stessa, ma sempre più negati dalla pratica quotidiana. Dire che un gioTone si droge porché non ha ideoli vuol dire soltanto porsi in un duaTismo ipocrita o rozzista: non sei como me quindi sbagli. Questo succedc in ogni momento, in ogni luogo, in ogni situazionc della nostra vito, ogni volta in cui di fronte a noi c’è un individuo che non vode devanti a sé un uomo, ma un rivalc. Porsi quindi di fronte all altro come simile, con gli. stessi dirittii o con la disposizione al dialogo e alla comprensione è un punto fondementalo per ritornare all vomo--ssere, altornativo all'uomo-oggetto cho it sistoma tende sempre più a plasmare por i suoi fini. Ritoniamo di poter sostituire efficacemente i.l sorvizio militaro aprendo e mantenendo un contatto con tutti coloro che hanno problemi nell."ambito dclla "soluzione-droga", rimanendo a loro disposizione in qualunque momento essi chiodano i.l nostro aiuto, senza voler con ciò imporre loro un modello alternativo che non risolve i loro problomi. Inoltre intendiamo allargare il nostro campo di attività alla prevonzionc, sia particolare, frenando cioè la diffusionc dclla droga, sia. Generalc, cioè affrontando alla radice lo cause di disadattancnto $_{\text {a }}$ she ci circondano.

Tuttavia questo è solo un momento dolla nostra vita. Anche so dodiGiamo una parte di tempo a questi omarginati, rimane pur sempre una wrte, sovento anche contemporanos, in cui ci scontriomo con il sistema a situnzioni diversc. Considoriamo tutto questo come parte dolila nostra biczionc, che non è rivolta solamente contro il servizio militare, ma contro tutto ill sistoma in cui. viviamo, La lotta contro di esso non ha momenti di attività e momenti di sosta, me è un unico metodo di vita a.ltermativo, legato ad ogni lotta che tonda ad eliminare lo sfruttamento c la sopraffazione. Pensiamo quindi di non isolarci nell?ambito del G.A., ma di legarci ai gruppi cho lottano por la dignità dell'uomo, sia localmente, sia a livello nazionale. Chiediamo inoltre che questo sia esaminato e discusso dal. G.A., i cui clementi.dovrebbero anche, secondo noi, prendere posizione singolamente o collegialmente ed inscrirsi in ogni

