Una delle ricocherone reali dellan Basilion-ta-quelle chepotrebbero farlh vivere anchedopola finedrifers del petrolio - è la sua fama, conquistata nei seooli, di terra dove "si mangin bene", deve i prodotti dei campi, deggli orti, degli allevamenti, sono bucoi e valorivsati dalle tante guatowe ricette tipiche delle varie aree.
Ma, purtroppo, Eni ha messo il suo zampino anchesu questocil $16 \mathrm{lu}-$ glio la multinusionale del petrolioe Coldiredti Br silicata hanno firmato un memorandum d'inteas a livello locule-il primo in Italin- il cuif fine è quello di supporfare il marchiolnncintonalinizio del 2019 da Coldirettio e cheai chinma "Tosonolucano".
Il finamziamento è ci 8 milioni-di cui 1,5 di Rnied il supportoaarì attuatoacostenendo la competitivitia dei prodotti rientrunti nel marchio, promucvendo inizintive di commercinliznazione e, dulcias in fundo, perse-guendol'chiettivodellamsteniliilita ambientalecon progettidi monitoruqgio della qualita dei prodotti, anche nelle areedi operativita' dell'Eni, attruverso luso di atrumenti digitali.
Se ne deduce che frui prodottiocmmercialivanti aotto il marchio "Io sonolucano" cenenaranno anche alcuni a forte rischiodi inquinamento, an cui non sono mai stati fatti adegruati controllie che dovrebbero exevere oggetto di indagini attente ed affidabili condotte da scienziati indipendentie non certo da aoggettionme Eni che, in quantodirettamente coinvolti nelToperwaione commerciale e partatori di forti intercessi economici, non fornisoono alcuna garaurain di chiettivita ed affidabiliti. Parliamo dei

## Sicurezza alimentare a marchio Eni?

ha presentato, insieme al senatore Carlo Martelli, un"interroguaione parlamentare al Ministro per le politiche agrioole, alimentari, formatalie edel turimmo Gian Marco Centinuio.
Speriamo che il Miniatro corm in ncatro acocorso ma, intanto, è nusolutamente necresario evitare il rischio che domani, ae qualcunostarì maleper aver mangiato pro dotti agli idrocarburi pro venienti dalla Basilicata, linafiducia e lericadutenegative colpiscano tutti gli agriooltori lucani e non solo chi ai è lusciato abbagliare da quasternenimo miraggio di riochersm.

Edallora diamoci da fareper difenderedn opernzioni atrumentali e deleterie come questa la no atra agricoltura di qualita e la possibilita di auto determinare il ncastrofuturo.

Ococorre distinguere la lucanita autentica da quella fasulla ed è ormai maturo il momento per contrapporre alle multinuzionali "comprudore" ednai loroservianioochiil più vusto schieramento prosihiledi mexcimioni di produttoringricoli emotexnici, aingoli o in cooperative, tuttichiamatia firmare questo appello ed a coetruire insieme un programma di intenti alternativo che nosen, finalmente, dal basso.

## Coordinamento

regionale
Acqua Pubblica di Basilicata - Coordinamento regionale
No Triv di Basilicata - Coordinamento naxionale No Triv - Cobas Scuola Basilicata

## Osservatorio popolare

 Val d'Agri Tito No Biomasse Comitato No Triv Brindisi di Montagna