23 84
193) 41
 RNETEMIONARI WOMVTOBENTI

PRosersani pers
ME What


DOCUMENTV A CURA DEL Mömbento解。 (011) 218703)

I NTIMILITARISta

Questo dossier è una breve cronistoria delle manifestazioni in cui siamo stati incriminati in base agli ormai famosi articoli del codice Rocco configurati come "reati dropinione. II codice fascista Rocco è una eredità fascista che Ia nostra classe politica non ha mai avuto nè la volontà nè $I_{a}$ capacità di abrogare, tradonde cosi Io, spirito della resistenza he nai suarintianti doveva spazzare via il fascismo anche nelle sue forme più subdole e indirette.

Noi veniamo giudicati in base ad articoli fascisti contro cui 30 anni or sona molti perirono lottando. Applicare oggi questi articoli significa tradire il sacrificio di quanti lasciarono la vita nella lotta contro il fascismo.

I'azione che da anni il nostro gruppo porta avanti, non sfugge alla Iogica repressiva del potere costituito; logica che non esita ad ignorare le sue stesse Ieggi (costitúzione), laddove queste leggi permettano un sia pur minimo spazio all'azione politica.
Se non stupisce così the le denuncie vengano da una categoria ben definita e peraltro direttamente da noi chianata in causa (esercito, carabinieri), può essere spunto di grave constatazione sapere che chi istruisce i processi si serve di un codice fascista in chiaro contrasto con $l_{a}$ norma costituzionaIe, coadiuvando così il mccanismo repressivo di chi detiene il potere, nelle fabbriche, nelle scuole, nell'esercito.
Ci professiamo antimilitaristi in quanto neghiamo la legittimità degli eserciti in qualunque societa che pretenda essere popolare, democratioa e socialista.

Ci professiamo nonviolenti in quanto abbiamo presente come valore assoluto I'uomo; ed in quanto crediamo che questo principio a metodo di lotta sia il solo capace di rompere il cerchio della violenza insita nello sfruttamentos nelle istituzioni e nello stato; di creare cioè l'uomo totale proteso al conseguimento della libertà e della felicità. Ed è in questo senso che Ia violenza è antitetiea a chí ipocritamente predica un generico no sia aslilopposti estremismi" sia alla "rabbia proletariall ed affida alla repressione il compito di pacificazione secondo una falsa visione interclassista.
Noi riteniamo invece ehe $I_{a}$ nonviolenza nasca e si giustifichi in condizioni di lotta di classe, e Ghe lo sciopero generale, la noncollaborazione, I'obiezione di coscienza di massa, il non pagamento dell'affitto esoso, delle tasse ingiuste, sono strumenti capaci di portare all'emancipazione degIi sfruttati e aIIa creazione di una società socialista e libertaria.

## 28 MAG610 1968

Viene indetta a
Torino una mani. Festazione a soste. Gno dell' obiettore di coscienza Enzo Belleftato, insegnante di Rovigo, catrulico. Egli ha rifutato la divisa dopo un amo di servizio milltare. Aderiscono alla ma--nifestazione le asso--ciazioni: "Onione demo. -satici eurapei". "Gruppo anti $\mathrm{H}^{\prime}$ "Gruppo di azione non. -wiolenta" ed alcuni
Sacerdoti.
Il ribunale condama

## Giovmini s sucerdotil in coriea per un obietiore di coscienze

Ex un insegnamte, cattolico- Tha shiukato la divisa ed è stato deferito al Tribuate militare. In aula, tuecento cootanes scandiscono it swo nome, poi alkavexsano in colonna la citula


Dupo 11 pracesso at Tribunale militare I pacifisti sfilano con 1 cartell in via Frma

Enzo Belletrato a sette mesi di carcere.
Dopo il processo si svolge un corteo di protesta per le strade della ciltä. Vengono denunciati per istigacione dei mititari atha disobbedienza (art. 266) Pier Carlo Racua e Beppe Marasso. Nella citazione rilasciata dat Tribunde si legge che gli "imputat;" sono acu-- sati" del reato di cui all art. 266 par avere istigato pubblicamente dei militari a disobbedire atha legge e cise a disestare".

Gii atti processua--li relativi a fatio dell' 8 maggio 4969 furono inviati dal givdice istruttore dott. Romano Pettena. - fi alla Corre Costi. - tiuzionale, la quale hez respinto lécceaio. -ne di incostituriona. - itá con la sentenza 0 : 16 dell /anno1993, la cui parte conclusi-- va viene qui riportata.
Per un'atra analoga
manifestazione, aurenu ra il 27 marzo

1969 a sostegno
dell'obiettore Giesep. -pe Merna, durante
12 quale fudenun-- ciato Beppe Maresso per vilipendio all FFAA,
colo 54), contempla is primo lrogo is dovere miltare, organizzato nolio forze amate, presidio dellindipendenza e iberia dela mazione. E', changue, antinomico inmaginare che l'istigazione di militari a violare il giuramento prestato, disobbedire alle legeri e ai doveri incocont al loro stato, possa considerarsi una forma indireta o lecita di esprinere il proprio pensiero.

Rispetto alla norma incriminatrico deli'art. 206 c.p. ia liberlà gatantita dall'art, 21 Cost. può consentice modi di manio festazione e propoganda per la pacc universale, a non vioicnza, la riduzione dolla fema, Vammissibilità dellobiezione di coscienza, la rifoma del regolamento di disciplina o altri, che non si concretino mai in una istigazione a disertare (come in uno dci casi per cuil è stana sollevata questione), a commettere altri reati, a violare in gencre i doveri impost al militare dalle leggi. Listigazione, infatt, non è pura manifestazionc di pensiero, wa t aztone e dircto melamento all azione, sicche essa non risulta lutelata dall'art. 21. della Costiluzione.

Le ordinanze adombrano, senza solleverla nominativamenic, questione in ordine alia seconda condotia commissiva capace di integrare gii estremi del delitto di cui all'art. 266 c.p., e ciec̀ l'apologia. In proposito può forsi niferimento, per quanto occored, olte agli argoment sopra svolt, alla sentenza di questa Cotte h: 65 del 1970.

PER QUESTK MOTIVE

## LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 266 del codice penale, sollevata, in riferimento. alilath. 21. della Costituzione, con le ordinanza in epigrafe. indicate.
 Palezco dalla Crathe th le riwowt

## 

 zi : Giovanmi Battista Benedetri Firangesco pholo bonafacio - Luios è tuitora giacentepresso la corte costitucionale un'istanza di incostitucionalitá relativa all'art. 290 (vilipendio alle FF.AA.) sollevara dagli avvocati difensori di Beppe Marasso, durante il processo tenutosi il $28-11-1969$ e accolta dai grudici.

Concessa la saspensiono condizionale della pena - La madre, in aula, colla da malore, è svenuta - Liemputato è un giovane cattolico appatenonte ant mus associastono contraria alla violenza - Dopo la sentenaa ma cortoo per le vie cittadine


LA STATMA
29 masgio 1868

ЧITALIA 29 mapgio 1968


Belietsto. di 27 anni, lobiertore condanato

Al Tribunale Militare di Torino, in V. Verdi, si processano gli obiettori Pier Carlo Racca (militante del M.A.I.), Aldo Ferrera (valdese) e Gialiano Coleffi (testimone di Geova).
Al termine del processo si svalege un corteo per le strade citadine the raggiunge Piazza Solferino. A manifestazione ormai condusa, viene arrestaro Beppe Marasso accusero di avere griato "disertate-disertase" rivolto a miltari. Marasso è denunciato alia magistrature per istigazione dei militari alla misobbedienza (art):266).

DURAMTE UN CORTEO PER IL PROCESSO A DUE OBTETTORE

## Di nuovo arrestato e rilasciato un professore acceso pacifista

Due giovani condamanl ad wame ral tribumale per disobbedienza contimata


It corteo dei aacifisti ed il professor Marasso

Cricá 500 eiovami necifist sono sflati ieri mettins pet le vie del centro, maritiestan an contro i processi agls o giettori di coscienza, contro Patto stiantico \& per io sciogilmzato diej blocen mix itari. Pxoysio leri mautiar it Tribunde militore di via yer danoa emesso lemuesizas an continuatar comatio due raanazi di 22 amm. Aido jefie o Piect Cario Racea, di re hagone valdese it primo coittadino del mondos if ce condo, che :vevano voluls dare texpinoniariza fable is on convinatoni silutahd sarvizio militer Ad entram bi is stato itatiato in mace di carcere eon is ountrions ie.
fi eorteo e partioo dal 7r bumals mbitaze ad ha percos So va Saze Onavio, bovso fox Na mon , Rogith wele k. roxnclyw, dove urk
 givergando insine shara favine a cowan wha arawaromere cimotar sisk. sind da ingeat lobze ab pen Silk

In biarza sallering bropno guxak va mantilstane sta
 pyl the pott Dumbte a pry
 rat. Voria, m giovane e
 pa eq eswengta, i stion ronis cors le mani atzate chiedsut go ubites oh le loa cond
 perios. $2 a$ ysposta a. Itit, malta corme.
avyenato arro grave eplacomo GTrenato ble man. ginndo 9 manestaxphe exa omats shoria Gno de msefferas fermave sa dumate un atia maniesta oze 6hdoge e sid 10 in sesata o stavo revesesm: do in aduo con mes sorata cl ha dette il Drot. NaMesi - ed ero vel in conso Reging ofarcherita allatezZa del Cottolengo a nsezzo guaneo wa \& 1100 is but min hat tighato le 3trada. Die sgergts a carabyiers in borghese mi hanno tolto le cmart da ?uscotzo mexoanaomi di se.
 rana prima volle ade scua

## Pacifiti dol Tribunola minitare per le vie del cenfro

## Corteo contro la condanna di due giovani obiettori

 60 agesth in borghese - biloscigio aperciè in curcere non c'è posto"

if cortes sfios con i carteth per via Cernsia


#### Abstract

ra politica della cuestuxa ma seobnda vola dai ograby aieri el wha rerza atac pre cura ctella Kamphbiles, Nt han ro denuaciato per vitper o delbe forze ampate om bano detco che mi vinotho sano percie in csreere zon '/e bosto is Mit $h$ ver brivano acousato et a eri exiciato: "Censerme scuote di quenkshin" A parte at ketto the 10 got yricava Rkils, d gence the gi kun, propzo gerise tra grin stato dificia si be awzi alemi funzlonari si wase porsule zivoltt o me me Dercie thon tacussi sedere?   sermas scuete d'assassimio, a 3200 di acsissini 3 .

^[ L'UNITA Venerdi omappio 1969 ]


$\int_{n}$

TORENO


L'AVVENIRE
9 mage: 1969

Beppe Marasso è accusato di aver vilipeso duranto un pubblic dibattito tenuto all'intern Mella chiesa तi S. Luca (Mirafiori Sud) I'esercito italiano o la nasistrotura militaro.

I'accusa, formulata da un funzi naric dei carabinieri in servizio all'interno della chiese, sostieno che il Marasso avrobbe affermato: "Unico scopo dei tribunali militari territeriali è तi tutelare la casta degli ufficiali" e inoltre "I'esercito è un semplice strumentc di carrie rismo e parassitismo".

Viene quindi denunciato per vilipendic alle forze armate (art. 290) con I'aggravante provista daIl'art. 292 bis (militare in congedo).

## I8 Aprile 1970

In seguito ad una manifestazione indetta a sostegno dell'obiettore Sergio Cremaschi तi Bergamo, concIusasi con un dibattito nella piazzetta del C.I.N., viene denunciato per vilipendio alle FF. AA. Beppe Maras so, per aver sostenuto che "questo stato schifoso continua a condannare gIi obiettori di coscienza" e che "I'esercito è il cane da guarcia dei padroni"。

## 13 Marz 1971

Viene indetta una manifestazione pubblica a sostegno decli obiettori Nando Paganoni e Vałerio Minnella, precessati dal Tribunale Militare di Torino. AI termine della manifestazione sono denunciati i seguenti compagni: Piercarlo Raccab Beppe Marasso, Giovanni Potlissier, Vito Bologna del Movimento antimilitarista;
Domenico Sereno Hegis del MIR (movimento internazionale della riconciliazione);
Alberto Perino del GVAN (gruppo valsusino di azione nonviolenta).
Essi sono accusati di aver pubblicamente vilipeso Ie FF。 AA. dello stato ripetendo a mezzo del megafono gIi slogans: "esercito, strumento di repressione" - "caserme, scuole di assassinio" - " I'esercito ruba agli operai 4 miliardi aI ciorno" - "disertate". E inoltre il Perino Alberto per aver appeso al collo un cartello con $I_{a}$ frase:" ho fatto il militare, mi vergogno".

## 4 novembre 1971

Dirante la giornata del 4 noyembre ' 71 un gruppo di cionani distribuisce dei volantini in Piazza Castello, nei quali si criticano le celebra zioni nazionaliste, si annuncia l'impegno a discutere pubblicamente il ruolo ed il problema dell'esercito e si chiede il riconoscimento della obieziono di coscienza.

I volantini sono sottoscritti dal Movimento federalista europeo, dal Movim. Antimilitarista internazionaleo dalle federazioni gicvanili del P.S.I., della D.C. e del P.I.I., da Presenza Liberale. La pacifica dimo strazione vienc turbata dalla provocazione di un gruppodi fascisti che interviene gridando " Italia, Italia" e fornisce lo spunto per un duro intervento dei carabinieri. I picchiatori fascisti strappano dalle mani dei giomani i volantini, e li aggrediscono e li picchiano sotto gli o occhi della forza pubblica che interviene solo per trarre in arresto quattro compagni: Beppe Marasso (insegnanto), Gianni AntoioBottino (assz stente universitario), Gicranni SaIio (insegnante), Enrico Venesia (opaxa io) ccn gravissimi capi d'imputazioe : vilipendio alle FF, AA。 , vilipor dio alla bandiera: istigazione di militari alla disobbedjenza, apologia di reato, adunan a seciziosas resistenza, Iesi: . Inoltre viene attributto al Marasso it possesso di una mazza ferrata. Si Iegge ner verbaio presentato dai carabinieri alla Magistratura: "procisiamo che il Marassos prima di essere cattuxato è stato visto Iasciare cadere sull'asfalto una mazza ferrata che è stata recuperata e sequestrata" e si arriva a sortor re:" il passesso della mazza ferrata da parte del Marasso, che a tutta pxima sembrerebbe contrastare con la tematica ideologica profossata dall movimento a cui il Marasso si richiama, è daconjiderargta ad avviso dez procedenti, come possibilità di dibesa da una prevedibile reazioe de parte delle personepresenti, aIla manifestazione". DaI tono delle impu tazioi emerge in maniera lampante che attraverso I'arresto, protrattos per ben 8 giorni, si voglioco colpire, ricomrendo a delle grottesche montature che mal si reggono in piedi, i vari gruppi che si battono contro I'esercito, il militarismo e per il riconoscimento e la diffusice della objezione di coscienza. Il magistrato inquirente, il giudice dotĩ. Bernardi, ha rilevato subito I'inconsistenza'delle prove costruite dai carabinieri $\theta$, nel disporre $\mathrm{Ia}_{\mathrm{a}}$ scarcerazicne del Marasso e degli altri amxestati, ha comunicato aIla Procura deIla RepubbIica Ia sua intenzione e procedere contro i carabiniexi che avevano imbastito la montatura nei confronti dei quali Marasso aveva sporto denuncia per calunnia. A questo punto si verifica un fatto clamoroso. Evidentemente è fastioir so un magistrato che svolge coscienziusamente il suo divere, quindi th giudice datt. Bernardi è estromesso e il Procuratore capo La Marca, brac. aio destro del Procuratore generale Colliz avoca a sè I'inchiesta con Ia precisa intenzione di insabbiarla, come di fatto avverrà successivamente. Cadute le impritazioni più gravi restano tuttora le seguenti: vilipendio alla bandiera, vilipendio alle FF. AAog istigazione di militari alla disobbedienza, con I'aggravante della racidiva per Beppo Marasso e deli'art. 292bis per Giovanni Salio quale militare in congedo.

Questo imputezioni si beseno, secondo l'aconsa, sul fetto cho sli imputati avrobboro grideto lo socuenti Trasi: "Abbasso loosorcito" Abbasso la bandier" - Mililiteri disobbedite".

Non una di quaste frasi è stata dotta, Jounico slogen pronuncioto è "Contro il massacro disobbodienza, viva sli obiottori di coscionza".

## ARTICOLI DEI CODICE PTMTALE SULILA BASE DEI QUALI SIAIO I PUTATI

Art. 99 - Recidiva - Chi, dopo assero stato condannato por un roeto, ne comette un altro, sogrisco o un munonto fino a un sesto dolle pena da infligere per il nuovo ronto.

La pona è aunentata fino alle notà:
I) sc il nuovo roato è dolla stosse indolo;
2) se il nuovo roato è stato comosso noi cinguo anni dalla condanna procodonto;
3) se il nuovo reato è stato comesso duranto o dopo l'osocuziono dolla pona, ofvoro durante il tompo in cui il condemnato si sottrac volontarimonto all'osocuriono dolla pona. .....

Art. IOO - Recidiva facoltetiva - Il giudice, salvo cho si tratti di reati della stesse indole, ha fecolta di escludore la rociciva fra delitti c contrevvonzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali c delitti colposi, ovvoro fra contravvenzioni.

Art. 266 - Istigazione di militari e disobbedire alle legei Chiunque istige i militeri a disobbedire alle legsi o a violare il giuremonto dato o i doveri dolla disciplina militare o altri doveri increnti al proprio stato, ovvero $I a$ a militari l'apologia di fatti contrari alle loggi, laxamento, dle disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più erove dolitto, con la reclusiono da mo of tre anni. La pona è della reclusione de due a cincue anni se il fatto è comaesso pubblicanente. Le peno sono ewnortato so il fatto è comosso in tenpo di guerra. Agli offetti dolla loge penale, il roto si considera avomuto pubblicamonto quendo il fatto è comesso:
I) col mezzo dolle stanpa o on altro mozzo di propaganda;
2) In luogo pubblico, o aporto al pubblico o jn presenza di più persone;
3) in una riunione cho, por il Iuogo in cui è tenuta, o per il numero di interventi, o per lo scopo od ogeetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

Art. 290 - Vilipondio dells Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e dolle forze armato - Chiunque pubblicanente vilipende la Repubblica, le assomblee legislative o une di gueste, ovvoro il Govomo, o la Corte Costituzionale, o l'ordino gindiziario è punito con la reclusione da soi nesi a tro ami.

La stessa pona si applica a chi pubblicamento viliponde lo Forze armato dello stato o quelle dolla libor zione.

Art. 292 - Vilipondio alle bendiera 0 ad $\mathrm{un}^{\text {'altro omblome dello stato - }}$ Chiunque vilipende la bandiere nozioneldo o un altro omblema dello Stato è punito con la reclusiono da uno atre mi. Agli effotti dolla logee ponac, por "bandiora nazionale" s"intende la bandiera ufficialo delle stato o ogni pltra bandiera portente i colori nazjonali.

Le disposizioni di questo axticolo si appliceno anche a chi viliponde i colori nazionali raffigurati su cosa divonsa da una bandiera.

292 bis - Circostanza agrovento. - Ia pona provista nei casi indicati darli art. 278 (offesa all'onore o al rostigio del Prosidonte della Repubblica) 290, comma secondo (vilipondio dello Forzo Armate) e 292 (vilipendio dolla bandiera o ai altro omblewa dello Stato) è aunentata (64), se il fatto è comesso drl nilitaro in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non esscado in servizio alle armi, hon ha cesseto di appartoncre allo Forze Armete dello Stato, ai sensi dogli articoli 8 o 9 del codice ponale militare di pace.

# DISTREUUVANO MANIESTMII ANTMMLTARIST IN PIAZLA CASTRLLO Manilestuzione pacifistu: cinque arresli a Torine 

Avevano aderito it Movimento Federaliska Europeo, if Movimento antimibitarista o le Federazioni giovanili del PSI, DC e PLl. Si intendeva sollecitare ma dibatito sulla funkione delle forse armate, snl servikio milliare oblligatorio Cisgressione dil un gruppo di fascisti ad il successive intervento den CGe della PS

## Aveva ricevifo una deruncia per calunain confo un copifono dei corabinieri

## Un sostituto procuratore «spogliato» di un'inchiesta


#### Abstract

Il procurplore defla hepubblico ho avocafo a sè il processo: è la prima veffo che succede a Topho - La denwacio è siata presemdata do ume dep pacilishi arrestati il 4 novembre: nel rapporto dei CC era stato accusofo di porlare un bastone ferrato, ma lif negu e ti sono festi che oll donno raginne





[^1]procuratare cella Exegubblica fum casa clamoroso si è verifleato a Mllano cumante l'jstruttoria per la moxte di pinelin. Si noti che proprio it procutatore della Repubshea dolt. Lx rarca aveva so stenuto recentemente 13 necessita di conomatero la dene e rendendo piti rigorog: gil escertamenti ciudiziasi. ins ancora una volik, essendoct di mezzo le a sorze dat. lordine $\%$, is processo non ha seguito th suo corso naturale
feri pomeriggio si è swolta Seri pomeriggio si e swolta
una lunga minione aila quauna lungs pianione rila quait hanmo parkecioalo paasi
della Repubblica di Zorino.

L'UNITA'
18-11-197

## TORIMO

La procura cambia il giudice incaricato del processo contro due ufficiall dei carabinieri

Tonno. Per impediro che dwe ckntant del carabizien varfano sotio Drocesso i procuratore ia Rarea ha evocato a sf Tlismethotid 6ow glienchola a un sostitu\%o proctratore. If 4 riovembre cavainieri 0 poi2ott hanno ameatato gustros aps thombayist cho distrmutveno voLambini conton il servisio wnintare 1 quatiro contpagni bono steti acecusnti the sadib jeali di opivione prevista dai codiee tascists. Who di loro, il prafessol Maxasiso, hatato pero, atche accusato, da due nif? cisil del cambtnitst, of esseros ar~ maso al un bustone jerrato. Ne? corso caritishustame bitwererse Ell inherrogaroch al twat fostimom m magetoranat polktoti e canabs aberi), il sostiento procurasom inerriardi tha dovufo consearare ong la acuasa, sastenuth del capitano gien carabineri Emocg o as var almo captamo era completamesto fassa I. dae capltant manmo testicnomata i 1 falso yer bregiagtome is postzome di Marasso (che n Toutho es uno fel gia noth artholintsremat per trovare un'motiminnstoue che non forse solo dy rocko dif omatone क' whe prataco a cnt qutets diencr aon sono mbozt. Ricoxdams spe
 ge avera is romptas of istrathe poliziotid prame the endassato z festimoniare contro sommams Esponto Ststa provete, is filsits ciello acense per resichenzer. 3ostituto procaratore ha convesso la liberts provvisoria si anabito arrs. abatio.
Resinva perb ia questione thel bustone ferraso. Hea evidente che non st trabtave sola of an accusa mon provata. Degll therrogatom en risul tato sonzg equivoef che i dae capitani Folevano incostrare Varasso at mati i costi. per quasto si sono invertatl it bastome.
I2 sostituto procuratore ba deciso quindi di procedere contro in cagi tamo tungo e laltro capliano perches con la toro talsa denuncia, avevano diffamabo it Marasso. So. no pessati dieunt giovil e al dute पfrícial non \& arriveto nessun $2 y$. viso di reato. Si e saputo ana che il procuratore 2 m Marea, pes evitare Fincriminazione del cune ufficithl del carabmineri, he avocata a st al procedimento.
A) patazizo di ginstiota circols ia voce che questa uitertore finegalita non siz stata wn'laztatto ge procuratore Ta Wraca, tha che questi di sia atabo spitato ded capo della procurs dotwor Gail (io siesss che ha avocato at se y'atemboris sul Gostec Fiat a the teruta bloceata ony wh rese), sa pression dirette da Ronas.
feri pomeriggio i proomratori si sono ribntu par disetutera dit questo nuowo cast di prevachozione
 anc 28 intern ?, Cns 10147 , seles. $300.604-380.7 \mathrm{c} 3$

## Potondo disalis hat muctirant

## Due inchieste tolte al sositituto procuratore

ti capo dellufficio ha 4 ayocaton sia it pro. cessa di fe she quello ai pacitist arrostati


#### Abstract

Negle ambenti Grlfa jrochxa ciefia Repubbides, ponzatse  formo ... whan precedente ib Ganlina doy ivecmen mate mo riot. Ta Bferct, it craje to or. (tinato al sostionto procurato re roti Barvare ci cunco tratanti it rocoedinaerita pena de per salumaine prex falso dedosion aperto not worfor. th di zo chatazoo of di sictm soltuffickath efer sarmbinter: come 9 noto, wateiale ed suon sutwathanti signo stata   -tho darate te cerimonte det a novemore, is quale ha soste auto Cavandi di macestraio che erano ralse le scease contera te nel perbete deticc, in pas bicolare laddebilo a hut rivot 5o di surer portato un bastone fewafo, mentre yi sono diversi cestmoni che smentiscono la Nostrize moiti massishar fanmo nota.


ze the is a mocazione s fquesta \& is termine tecrico per it sesta comprivio dal prochato. ret talla Requbblica) sothase ii processo al suo siudice natu volrata a Torino daila promTh dencentorino daila procuTi qencrafe di cui \& titolare
 smerettert da coria di cast zimge ati ati fion or io sbojonagio motar n con ta rionesta che sia zorouta jule masistraiura di an'altra per \& iectitima suspicione y
Si e anpraso ieri ane s.
papieolare preoconparte. II crocuratore dela repubねhos ha * avocato\% a se non solo Jiruchiesta nei confronti dei carabinieri, ma anche listrattoria penale somiro i cquattro na clfisti axrestati. Ei fonora il capitino ed i sottufficiali denunciati per malunais sarebbero stati sentli solo come testimoni a carice dei quattro antimititaristi.


[^1]:    urrestati è stata coneessa la Heerta provviseris. Ed ecco che lalfyo ieri in procutato. re della reoubblica doti. I a Maver ba ondinato al sostitute dot. Bernardi di conse graxgh if processo.
    Cosa exa successo? Secondo voct raceolte neglt ambienif gindizaci, il sostituto che e state «spoglinu:" dellinchiesta avrenbe racentio divarse testimomanze, pere acidiritura di appartementi aile polizia ed ai carabinieri. oitre che di giovani parteciponti ally mantfestarione (tra 1 qualy ét erano tapyreseatanti di movimenti tiovandli di diversi partiti: socialisti, libe rall. ecc.), che smentirebbero if verbale dei carabinjeri e conternmerebhero la demuncia Cis) prof. Mantisso. Il dott. Fermardi ayranbe pereid deciso dif aprize un procedimento a carlco del cap. Lumgo e di alfra vfticiali, ed avrebise cormanicato tale zro. posito in stuo superiore Sta di ratto che fino ad ors i carabinter demunciati sono sta. ti sentiti waicamonte conse
    testmoni. testumon?.
    It is grima voita, ripetiamo, che si verifica a Thri di un chistruttorin thecazione n

