**Résolution** de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS-GE),   
de l’Union syndicale vaudoise et du syndicat SITà l’attention   
**de l’Assemblée des délégués du 29 mai 2015 de l’Union syndicale suisse**

Considérant sur la forme:

1. La décision du 55e Congrès de l’USS quant à la proposition de l’Union syndicale fribourgeoise d’organiser une manifestation nationale pour faire échec au plan Berset (Prévoyance vieillesse 2020) ;
2. Le succès de la manifestation nationale du 7 mars 2015 dont une des revendications était l’opposition à l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes;
3. La manifestation romande contre le plan Berset du 30 mai 2015 à l’initiative de plusieurs Unions syndicales romandes;
4. La décision du Conseil des Etats de soumettre au vote l’Initiative AVS+ avant la fin des débats parlementaires sur le plan Berset ruinant tout espoir de «réformer» le plan en l’améliorant et opposant de fait l’Initiative AVS+ au Plan prévoyance vieillesse 2020;

Considérant sur le fond:

1. Que la réforme du système de retraite se fait en bonne partie sur le dos de femmes (augmentation de l'âge de leur retraite, suppression des rentes de veuve pour celles sans enfants à charge) ce alors qu'elles gagnent encore 20% de moins que les hommes. De plus, elle n'ouvre aucune perspective de retraite convenable pour les femmes qui travaillent à temps très partiel, ou qui cumulent les très petits temps partiels.
2. Que le plan de prévoyance 2020 veut abaisser le taux de conversion de 6,8 à 6%, soit une baisse encore plus radicale que celle que le peuple a refusée en 2010.
3. Que le Plan Berset prévoit un affaiblissement de l'AVS au profit du 2e pilier. Et ce alors que l'AVS est un système solidaire et économiquement solide, contrairement au 2e pilier soumis aux aléas des crises boursières.
4. Que le Plan de prévoyance 2020 ôtera au peuple la possibilité de décider pour l'avenir de ses rentes en prévoyant un mécanisme qui donnera pleins pouvoirs au Conseil fédéral de prendre toute sorte de mesures si le fonds de compensation descend en dessous des 70% des dépenses annuelles de l’AVS.

L’Assemblée des délégué-e-s de l’USS décide :

L’Union syndicale suisse organise durant le premier semestre 2016 une large manifestation nationale quelques semaines avant la votation populaire sur l’initiative AVS+ portant sur les axes suivants:

* **pour** le renforcement de l’AVS et l’Initiative AVS+
* **contre** le renforcement du 2e pilier prévu par le Plan Berset et toutes les attaques contre les salarié-e-s qu'il suppose.

**Resolution** der Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS-GE),  
des Waadtländer Gewerkschaftsbundes und der Gewerkschaft SIT zuhanden   
**SGB-DV vom 29.5.2015**

Formale Feststellungen

1. Der Beschluss des 55. SGB-Kongresses zum Antrag des Freiburger Gewerkschaftsbundes, eine nationale Kundgebung zu organisieren, um den „plan Berset“ (Altersvorsorge 2020) zu bodigen,
2. Der Erfolg der nationalen Demonstration vom 7.3.2015, deren eine Forderung die Bekämpfung einer Erhöhung des Frauenrentenalters war,
3. Die von mehreren Gewerkschaftsbünden aus der Romandie angeregte Westschweizer Kundgebung gegen den „plan Berset“ vom 30.5.2015,
4. Der Beschluss des Parlamentes, über die Volksinitiative AHVplus vor dem Ende der parlamentarischen Beratungen über den „plan Berset“ abzustimmen, um so jede Hoffnung auf Verbesserung der bundesrätlichen Vorlage abzuwürgen, und de facto die Initiative AHVplus der „Altersvorsorge 2020“ entgegenzustellen,

Inhaltliche Feststellungen

1. Die Reform der Altersvorsorge ruht zu einem grossen Teil auf dem Rücken der Frauen (Erhöhung des Frauenrentenalters, Aufhebung der Witwenrente für Frauen ohne Kinderlast), obwohl diese immer noch 20 % weniger als die Männer verdienen. Zudem eröffnet diese Vorlage Frauen mit tiefen Teilzeitpensen (und auch jenen mit mehreren solchen Tiefpensen) keine Perspektiven eines anständigen Altersrücktrittes.
2. In der 2. Säule will die Vorlage den Umwandlungssatz von 6,8 auf 6 % senken. Das ist eine noch radikalere Senkung als jene, die das Volk 2010 verworfen hat.
3. Der „plan Berset“ sieht eine Schwächung der AHV zugunsten der 2. Säule vor. Und dies, obwohl die AHV im Unterschied zu der den Börsenkrisen ausgelieferten 2. Säule ein solidarisches und wirtschaftlich solides Gebilde ist.
4. Die Vorlage wird dem Volk die Möglichkeit rauben, über die Zukunft der Renten zu entscheiden, indem sie einen Mechanismus einführt, der dem Bundesrat viel Macht verleiht, um verschiedene Massnahmen zu verfügen, wenn der Stand des AHV-Ausgleichsfonds unter 70 % einer Jahresausgabe der AHV fällt.

Aufgrund dieser Feststellungen beschliesst die SGB-Delegiertenversammlung:

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund organisiert einige Wochen vor der Volksabstimmung über AHVplus, also während des ersten Semesters 2016, eine breite nationale Kundgebung mit folgenden Schwerpunkten:

* **für** die Stärkung der AHV und für die Volksinitiative AHVplus
* **gegen** die Stärkung der 2. Säule, wie sie der „plan Berset“ vorsieht, und gegen alle Angriffe dieser Vorlage auf die Lohnabhängigen.