**ANNEXE 2 : LES PIEGES A l’EMPLOI**

**Deux analyses de cas, pour bien comprendre…**

Le tableau ci-dessous présente la comparaison des revenus de personnes isolées ou ayant un enfant à charge, lorsqu’elles sont travailleuses à temps plein (au RMMMG) ou bénéficiaires du RI. Il considère les revenus d’un travailleur qui n’était pas, avant sa mise à l’emploi, bénéficiaire du RI, en tenant compte des frais principaux liés à la mise à l’emploi, à savoir les frais de déplacement et les frais de garde d’enfants (si d’application).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Travailleur isolé*** | ***RI catégorie 2*** | ***Travailleur isolé avec un enfant à charge*** | ***RI catégorie 3*** |
| ***Revenu brut*** | 1 954,99 € | 1 238,41 € | 1 954,99 € | 1 673,65 € |
| ***Revenu net*** | 1 820,55 € | 1 238,41 € | 1 918,57 € | 1 673,65 € |
| ***Frais de crèche*** |   |   | * 220,00 €
 |   |
| ***Frais de transport liés à l'emploi*** | * 270,00 €
 |   | * 270,00 €
 |   |
| ***Total mensuel disponible*** | 1 550,55 € | 1 238,41 € | 1 428,57 € | 1 673,65 € |

Si pour un travailleur isolé, le travail avec un salaire minimal, même en tenant compte de frais de déplacements, procure un avantage financier par rapport à l’allocation, la chose est bien moins évidente pour le travailleur qui a un enfant en bas âge à charge et qui, en fonction de ses frais, aura des fins de mois plus que compliquées malgré un emploi à temps plein.

Ce travailleur ne pourra cependant pas prétendre à un complément via le RI, car ses revenus nets (sans compter les frais) dépassent le montant du RI de sa catégorie. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas demander des aides complémentaires au CPAS mais il s’agira, dans ce cas, d’aides sociales octroyées sur fonds propres par le CPAS, si l’état de besoin est avéré.

L’emploi ne protège donc plus toujours de la pauvreté et ne permet plus forcément aux personnes de s’émanciper du CPAS.

**ANNEXE 3 : LES PLUS ELOIGNES DE L’EMPLOI**

Il y a aussi la question des personnes très éloignés de l’emploi.

« Il existe depuis 2015 un noyau dur de personnes confrontées à une multitude de problèmes entravant leur intégration par l’emploi ». Il m’est difficile de ne pas dire que l’insertion vers l’emploi passe par une stabilisation des conditions de vie et par une stabilisation psychosociale de ces personnes, en particulier les jeunes, de plus en plus nombreux en CPAS et de moins en moins nombreux au chômage.

**Tableau chômage des jeunes**

