|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Antrag | **C 04** |  |
| **Antragsteller:** | **Geschäftsführender Bezirksvorstand** |
| **Betrifft:** | **Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Der 17. Ordentliche Delegiertentag der GdP Bezirk BKA möge beschließen:* | | |
|  |  |  |
| Der Bundesvorstand möge darauf hinwirken, die gesetzlichen Regularien so zu modifizieren, dass die Polizeizulage ruhegehaltsfähig wird. Von dieser Regelung sollen auch die bereits in Pension befindlichen Polizeibeamten profitieren. | | |
| **Begründung:**  Die Polizeizulage wird den Polizeibeamtinnen/-beamten wegen der besonderen Anforderungen des Polizeiberufs gewährt. Diese sind Teil der Lebensarbeitsleistung und sollen daher auch bei Versorgung entsprechende Berücksichtigung finden. | | |
|  |  |  |

**Empfehlung der**

**Antragsberatungskommission:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Annahme |  | Annahme als Arbeitsmaterial zu |  | Erledigt durch |  | Nichtbefassung |
|  | Annahme mit Änderung |  | Annahme als Arbeitsmaterial |  | Nichtbehandlung |  | Ablehnung |