

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FLC/GBW-CGIL/AGB**Stefano Fidenti348 2483085flc-gbw@cgil-agb.it | **SGB*CISL* Schule*scuola***Sandro Fraternali335 1227168schulescuola@sgbcisl.it | **SSG-ASGB**Petra Nock349 7863367ssg@asgb.org | **UIL-SGK**Marco Pugliese338 6516077scuola@uilsgk.it |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRESSEMITTEILUNGHeute Morgen fand ein Treffen zwischen den Schulgewerkschaften FLC-GBW/CGIL-AGB, SGB*CISL* Schule*scuola*, SSG/ASGB, UIL/SGK Scuola Rua und den Landesräten Achammer, Vettorato und Alfreider statt, um die Thematik der Vertragserneuerung für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art und den Beitrag des Landes für Lehrpersonen, die ihre eigenen digitalen Medien während des Fernunterrichts und der Quarantäne benutzt haben, zu besprechen.Die Schulgewerkschaften begrüßen die Absicht der zuständigen Landesräte, im Landtag einen Tagesordnungspunkt einzubringen, der die Landesregierung dazu verpflichtet, innerhalb der ersten Monate des Jahres 2021 eine gesetzliche Regelung für die Erstattung von Computerkosten der Lehrpersonen zu definieren. Es ist höchste Zeit, dass sich die Politik in diese Richtung bewegt, um so endlich konkrete Antworten auf die Anfragen der Betroffenen zu geben. Wir haben wiederholt mit Besorgnis auf die begrenzten Mittel verwiesen, die das Haushaltsgesetz für die Vertragserneuerung vorsieht, auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die dreijährige Vertragslaufzeit 2019-2021 zu Ende geht. Die Landesräte verpflichteten sich zur Unterzeichnung eines Einvernehmensprotokolls, welches das klare Ziel definiert, die volle ökonomische Gleichbehandlung der Lehrpersonen der Schulen staatlicher Art und der Landesangestellten, für die bereits zwei wichtige Verträge für denselben Zeitraum unterzeichnet wurden, zu gewährleisten.Diskutiert wurde auch die Einführung einer "carta del docente" auf Landesebene, die einen strukturellen und dauerhaften Beitrag, sowohl für die digitale Ausstattung, sowie für Weiterbildung in den nächsten Jahren garantieren soll. Auch in diesem Punkt zeigten die Landesräte Verhandlungsbereitschaft; die Details und die Finanzierung dieser "Carta" sollen an einem technischen Tisch ausgearbeitet werden. |  | COMUNICATO STAMPAQuesta mattina si è svolto un incontro tra le Organizzazioni sindacali della Scuola (Flc-GBW/CGIL-AGB, SGBCISL Schulescuola, SSG/ASGB, UIL/SGK Scuola Rua) e gli assessori Achammer, Vettorato ed Alfreider, per affrontare il tema del rinnovo contrattuale del personale docente e del contributo provinciale agli insegnanti che hanno utilizzato propri mezzi informatici e multimediali nei periodi di chiusura delle scuole o di quarantena.Abbiamo salutato favorevolmente l’intenzione degli assessori competenti di portare in Consiglio Provinciale un ordine del giorno che impegni la Giunta provinciale a definire entro i primi mesi dell’anno 2021 una disposizione di legge sui rimborsi relative alle spese di tipo informatico sostenute dai docenti. Era finalmente tempo di procedere in questo senso, per dare risposte concrete alle richieste pervenute dalle scuole. Abbiamo altresì espresso le nostre preoccupazioni per le risorse limitate che la legge di bilancio prevede per il rinnovo contrattuale dei docenti delle scuole statali, anche in riferimento al fatto che il triennio contrattuale (2019-2021) si sta avviando alla conclusione. Gli assessori hanno preso l’impegno ad una sottoscrizione congiunta di un Protocollo di intesa, in cui si fissi in maniera chiara che l’obbiettivo comune è quello di garantire piena parità di trattamento economico tra i docenti delle scuole statali ed i dipendenti provinciali (per i quali sono già stati sottoscritti due importanti contratti per lo stesso triennio).Si è discusso inoltre dell’introduzione a livello locale di una “carta del docente”, che garantisca in maniera strutturale e permanente per i prossimi anni un contributo sia per acquisto di materiale informatico sia per le attività di autoaggiornamento. Anche su questo punto registriamo un’apertura degli assessori: il tema passa ora ai tavoli tecnici, per la definizione del possibile itinerario di definizione e finanziamento di questa “carta”. |

Bozen, am 17.12.2020