Deutschland Asistencia social por desocupacion 2013

**Hartz IV**

El nombre Hartz viene de una persona llamada Peter Hartz, un directivo de la Volkswagen que formó parte y presidió una comisión "para la modernización de las prestaciones del mercado de trabajo" en el 2002, de donde surgieron varios proyectos de leyes sobre "flexibilización y modernización" laboral, conocidas como Hartz I, Hartz II, Hartz III y Hartz IV (desde el 2006).

Esta última ley, llamada "Hartz IV" es la que establece el "Arbeitlosengeld II", que es un subsidio de asistencia social para los que ya no cobran el tradicional "Arbeitlosengeld I", o sea el subsidio por desempleo en función del tiempo de trabajo activo con aportes, cuyos tiempos se acortaron.

Es decir, si una persona trabajó 12 meses, el subsidio por desempleo (I) dura 6 meses. Si una persona trabajó 24 meses, cobra subsidio por 12 meses, y si trabajó más, se alarga, en general hasta un máximo de 24 meses de subsidio (varía según la edad y la antigüedad de la persona). Ese monto del dinero por desempleo I (Arbeitlosengeld I) surge de un cálculo en función del sueldo bruto que cobraba la persona, por ejemplo de un sueldo de $5.600 mensual, da como resultado un subsidio de $2.296,50

Aquella persona que teniendo capacidad para trabajar (Erwerbsfähig), no tiene trabajo y no cobra el subsidio por desempleo I, ni ninguna otra pensión o fuente de ingreso, es decir está en situación de pobreza (Bedürftigkeit), entonces está cubierto por el "Arbeitlosengeld II" (o "Hartz 4"), y esos son los llamados "Hartz IV-Empfänger" (Receptores del Hartz 4), es decir, personas que viven de la ayuda social (en promedio son 810 euros). El "Jobcenter" se ocupará también de ubicarlo en algún trabajo, si no consigue por sí mismo. Los incapacidados, cobran directamente la ayuda social.

Das **Hartz-Konzept** ist eine Bezeichnung für Vorschläge der **Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“**, die in[Deutschland](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Deutschland) unter der Leitung von [Peter Hartz](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Peter_Hartz) tagte und im August 2002 ihren Bericht vorlegte.

Die [Bundesregierung](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Bundesregierung_%28Deutschland%29" \o "Bundesregierung (Deutschland)" \t "_blank) unter [Gerhard Schröder](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der) setzte die Kommission ein. Sie sollte Vorschläge dazu unterbreiten, wie die [Arbeitsmarktpolitik](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Arbeitsmarktpolitik" \o "Arbeitsmarktpolitik" \t "_blank) in Deutschland effizienter gestaltet und die staatliche Arbeitsvermittlung reformiert werden könne. Anlass dafür war unter anderem das Bekanntwerden von geschönten Statistiken der [Bundesanstalt für Arbeit](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Bundesanstalt_f%C3%BCr_Arbeit" \o "Bundesanstalt für Arbeit" \t "_blank) über deren Vermittlungserfolge und über den Umfang des Verwaltungspersonals (etwa 85.000) im Verhältnis zur Zahl der Vermittler (etwa 15.000). Erklärtes Ziel des Hartz-Konzeptes war es, innerhalb von vier Jahren die Arbeitslosenzahl von damals vier Millionen zu halbieren. Dieses Ziel konnte nicht annähernd erreicht werden.

In den Medien wurde das Konzept auch als *Hartz-Paket* bezeichnet, da es ein Bündel von verschiedenen Maßnahmen enthält. Zur besseren Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren wurden die Maßnahmen aufgeteilt in einzelne *Gesetze zur Reform des Arbeitsmarktes* mit den Kurzbezeichnungen *Hartz I*, *Hartz II*, *Hartz III* und *Hartz IV*; die einzelnen Gesetze traten schrittweise zwischen 2003 und 2005 in Kraft. Einschneidende Änderungen an den Gesetzen erfolgten bereits ab 2006, siehe dazu [Arbeitslosengeld II](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Arbeitslosengeld_II" \o "Arbeitslosengeld II" \t "_blank).

**Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe**

Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand und fehlender Transparenz sowie zur Verbesserung der Abstimmung und Verantwortlichkeit wird in Zukunft jeder, der Leistungen bezieht, nur noch von einer Stelle betreut. Es wird drei Arten von Leistungen geben:

1. Das [Arbeitslosengeld I](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Arbeitslosengeld_I" \o "Arbeitslosengeld I" \t "_blank) ist die beitragsfinanzierte Versicherungsleistung, die in Dauer und Höhe den bisherigen Regeln entspricht.
2. Das [Arbeitslosengeld II](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Arbeitslosengeld_II" \o "Arbeitslosengeld II" \t "_blank) ist eine steuerfinanzierte Leistung, abhängig von der Bedürftigkeit, zur Sicherung des Lebensunterhalts arbeitsloser Erwerbsfähiger nach dem Bezug von Arbeitslosengeld oder wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht erfüllt ist.
3. Die Sozialhilfe entspricht der bisherigen [Sozialhilfe](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Sozialhilfe_%28Deutschland%29" \o "Sozialhilfe (Deutschland)" \t "_blank) für nicht Erwerbsfähige.

Das **Arbeitslosengeld II** (kurz: **Alg II**; [ugs.](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Umgangssprache" \o "Umgangssprache" \t "_blank) meist „[Hartz IV](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Hartz-Konzept" \l "Hartz_IV_mit_Wirkung_ab_1._Januar_2005" \o "Hartz-Konzept" \t "_blank)“ genannt) ist in [Deutschland](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Deutschland) die [Grundsicherungsleistung](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Grundsicherung" \l "Grundsicherung_in_Deutschland" \o "Grundsicherung" \t "_blank) für [erwerbsfähige Leistungsberechtigte](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Erwerbsf%C3%A4higer_Leistungsberechtigter" \o "Erwerbsfähiger Leistungsberechtigter" \t "_blank) nach dem [Zweiten Buch Sozialgesetzbuch](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Zweites_Buch_Sozialgesetzbuch" \o "Zweites Buch Sozialgesetzbuch" \t "_blank) (SGB II). Seit dem 1. Januar 2013 ist der sogenannte Regelbedarfssatz bundeseinheitlich 382 € pro Monat.

Das Arbeitslosengeld II wurde zum 1. Januar 2005 durch das *Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt*[[1]](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/neo/" \l "cite_note-1" \t "_blank) („Hartz IV“) eingeführt und hat – wie im zugrunde liegenden [Hartz-Konzept](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Hartz-Konzept" \o "Hartz-Konzept" \t "_blank) (2002) vorgesehen – die frühere [Arbeitslosenhilfe](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Arbeitslosenhilfe" \o "Arbeitslosenhilfe" \t "_blank) und die [Sozialhilfe](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Sozialhilfe_%28Deutschland%29" \l "Geschichte.2C_Entwicklung_in_Deutschland" \o "Sozialhilfe (Deutschland)" \t "_blank) für erwerbsfähige Hilfebedürftige zu einer Grundsicherung für Arbeitsuchende auf dem Leistungsniveau des [soziokulturellen Existenzminimums](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Soziokulturelles_Existenzminimum" \o "Soziokulturelles Existenzminimum" \t "_blank)zusammengeführt. Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer [Bedarfsgemeinschaft](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Bedarfsgemeinschaft" \o "Bedarfsgemeinschaft" \t "_blank) leben, erhalten [Sozialgeld](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Sozialgeld" \o "Sozialgeld" \t "_blank), das in vielerlei Hinsicht nach denselben Regeln berechnet und gewährt wird wie Alg II.

Um Arbeitslosengeld II beziehen zu können, ist – trotz der in dieser Hinsicht irreführenden Bezeichnung – weder [Arbeitslosigkeit](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Arbeitslosigkeit" \o "Arbeitslosigkeit" \t "_blank) noch ein vorheriger Bezug von [Arbeitslosengeld I](http://e1-mg6.mail.yahoo.com/wiki/Arbeitslosengeld_I" \o "Arbeitslosengeld I" \t "_blank) (Alg I) notwendige Voraussetzung; es kann auch ergänzend zu anderem Einkommen oder auch Alg I bezogen werden, wenn dieses Einkommen und eventuell vorhandenes Vermögen nicht zur Deckung des Bedarfs ausreicht.

Dejar de comer carne, calentar menos la casa y vender los muebles son algunos de los consejos que da la oficina de empleo de la ciudad alemana de Pinneberg a los receptores de ayuda social en el país, según publica este jueves (18.07.2013) el periódico Bild. La oficina de empleo de la pequeña localidad del estado federado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, publicó un folleto informativo a modo de cómic donde los protagonistas son una familia que recibe la ayuda social (Hartz IV). El folleto comienza con una escena donde los padres informan a sus hijos de que han solicitado el subsidio del Estado y como medida de ahorro han decidido dejar de comer carne durante una semana. “Siempre quise ser vegetariana”, exclama su hija al recibir la noticia. En otras escenas, la familia subasta dos muebles de once años por más de 350 euros. “El dinero obtenido por la venta de muebles y demás objetos del hogar no se descontarán de la ayuda”, especifican en el folleto. Entre otras medidas de ahorro, una amiga de la madre les recomienda beber agua del grifo en lugar de agua mineral. De esta manera, estos consejos se van sumando a otros como ducharse en lugar de tomar un baño o plantar tus propias verduras en el jardín para ahorrar en el carro de la compra. (dpa)