1 - ouvriers des parcs et ateliers des Ponts et Chaussées et des bases aériennes ( $1^{\text {re }}$ partie)
statuts des personnels de l'État volume 2 équipement

sofiac
Le développement massif du photocopillage menace le fivte.
Le code de la propriété intellectuelle do $1^{\prime \prime}$. juillet 1992 interdit expressément la photocopie à usuge collectif sans autonsation des ayants droí
EDITION
Toute reproduction, partielle ou totale, du présent onvrage est interdite sans autorisation de l'auteur, de son 6diteur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 3, rue d'Hautefeuille, 75006 Paris).


## 1 ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes



## 1. CHAMP D'APPLICATION DU STATUT

2. RECRUTEMENT
3. COMMISSION CONSULTATIVE
4. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
5. STAGE - TITULARISATION
6. CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES
7. Changement de catégorie
8. PROMOTION OUVRIÈRE ET FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
8.1.
8.2.1.I.
8.2.1.2 Situation administrative des participants, obligations ef engagement
8.2.2. Cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par i'administration en vue de la prépa-
B.2.2.1
8.2.2.2. Moyens de la formation et organisation des cycles et stages
8.2.2.3. Dispositions applicables lorsque les cours sont donnés pendant l'horaire normal de travail
8.2.3.
8.2.3.1
8.2.3.2. Versement d'une indernnité mensuelle forfaitaire
8.2.3.3 Conditions de présentation de la demande de congé
8.2.3.4 Attestation de frequentation dustage
8.2.3.5. Cas des agents âgés de moins de 20 ans
8.2.4

Promotion ouvrière
Formation professionnelle continue
Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration
Objet ration aux essais, examens et concours professionnels ainsi qu'aux examens et concours administratifs ou techniques
Objet

Actions choisies par les ouvriers en vue de leur formation personnelle
Conditions d'attribution du congé de formation et limitation de sa durée
9. SALARRES
9.1.
9.2.

Durée du travail
Heures supplementaires

## Volume 2

Statuts equipement
9.2.1. Détermination des heures supplémentaires
9.2.2. Heures supplémentaires de nuit, du dimanche ou d'un jour férié
9.3. Mesures prises pour annuler l'incidence de la réduction du temps de travail sur les retraites
9.4. Taux des salaires
9.5. Indexation des salaires
9.6. Plafond et taux des cotisations de sécurité sociale en cas de rappel de salaire
9.7. Rémunération des ouvriers permanents des parcs et ateliers ayant obsarve un mouvement de grève
9.8. Supplément farnilial de traitement
9.9.
10. PRIME D'ANCIENNETÉ
11. PRIME DE RENDEMENT
12. CONGÉS
12.1.
Congés annuels
12.2. Congé sans salaire pour convenances personnelles
12.3. Congé pour création ou reprise d'entreprise
12.4. Congé pour motif farnilial
12.5. Procédure
12.6. Réintégration
12.7. Droits
13. INDEMNITĖS DE CONGÉS PAYÉS
14. frais de déplacement
15. horaire de travail
16. MALADIES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL
16.1.
16.2.

Ayants droit

- Congé de maladie
16.4.
16.5. Conge pour tuberculose, troubles mentaux, affection cancéreuse, poliomyélite
16.6. Congé de maternite ou d'adoption et congé postnatal
16.7. Position de congé sans salaire
16.8. Accident du travail ou maladie professionnelle
16.9. Salaire pris en compte
16.10. Montant de la retenue pour pension en cas de salaire réduit
16.11. Calcul de la cotisation de sécurité sociale en cas de maladie et d'accident du travail
16.12. Combinaison des avantages statutaires et des avantages de la sécurité sociale
16.13. Conservation du bénéfice de leur régime de sécurité sociale aux ouvriers en service ou en mission à l'étranger
16.13.1. Principe
16.13.2. Prestations en nature
16.13.3. Caisse primaire d'assurance maladie
16.13.4. Taux et assiette des cotisations
16.13.5. Cas de maladie, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle
16.13.6. Date d'effet du décret $n^{\circ} 82-1102$ du 23 décembre 1982

17. ACCIDENT DU TRAVAIL
17.1.
17.2

Définition
Consultation de la commission de réforme
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.
18. HYGIĖNE - SÉCURITÉ - MÉdECINE DU TRAVAIL
19. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
20. OUVRIERS ÂGÉS, ACCIDENTĖS ET HANDICAPÉS PHYSIQUEMENT
21. DISCIPLINE
22. ARRÊT MOMENTANÉ DU TRAVAIL
23. CONGÉDIEMENT - DÉLAIS-CONGÉS
24. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
25. FONDS SPÉCIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ÉTAT
25.1.
25.1.1 L'évolution du régime
25.2.
25.2.1.
25.2.2.
25.2.3.
25.2.4.
25.3.
25.3.1 Emoluments soumis à retenue pour la retraite-Calcul de la retenue
25.3.2 Versement des cotisations
25.3.2.1. Modalités de versement
25.4.
25.4.1 $\quad$ Services susceptibles de validation
25.4.2. Décompte de validation
25.4.2.1 Période
25.4.2.2. Annulation des cotisations vieillesse
25.4.2.3. Montant des retenues rétroactives
25.4.3. Différentes possibilités offertes à l'ouvrier
25.4.3. . Renonciation à validation
25.4.3.2. Versement des retenues retroactives
25.4.3.3 Cas particuliers
25.5. Travaux et emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité
25.5.1 $\quad$ Enumération des travaux et emplois insalubres
25.6.
25.1.2. Les caractéristiques du régime

Observations préliminaires

Affiliation
Conditions d'affiliation

25.7. Cessation des fonctions sans droit à pension
25.8. Jouissance de la pension

Départ normal
25.8.2. Départ anticipé
25.9. Constitution des dossiers de liquidation
25.9.1 Demande de pension
25.9.2 $\quad$ Constitution et envoi du dossier de liquidation
25.9.2.1. Pièces à produire pour les ouvriers retraites
25.9.2.2. Pièces à produire pour les veuves d'ouvriers \{ou le cas échéant les fermmes divorcees d'ouvriers\}
25.9.2.3. Pièces à produire pour l'attribution des pensions temporaires d'orphelins
25.9.2.4. Pièces à produire pour l'attribution de la majoration pour enfants

## 26. ADMISSION À LA RETRAITE

26.1. Radiation des cadres
26.2. Constitution du dossier de pension

## 27. TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

27.1.
27.2.

Conditions générales
27.3.
27.4. Conséquences administratives de l'exercice du travail à temps partiel
27.4.1. Avancement, promotion, formation
27.4.2. Salaire, primes, indemnités
27.4.3. Congés
27.4.4. Prestations
27.4.5. Cotisations
27.4.6.
27.5.

Exciusion

28. CAPITAL DECES
28.1. Ayants-droit
28.2. Montant du capital-décès
28.3. Imputation des frais funeraires sur le capital-décès
29. CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ

| 29.1. | Conditions |
| :--- | :--- |
| 29.2. | Cas particulier |

29.3.
29.4.

Rémunération
Impact sur la pension


## Sommaire chronologique

Circulaire $\mathrm{n}^{\mathrm{n}} 74$ du 30 octobre 1958 (Personnel - $3^{c}$ et $5^{e}$ bureaux) relative à la limite d'âge des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées occupant des empiois permanents (A.A. $4^{e}$ trimestre 1958, page T.P. 558).
Décret $\mathrm{n}^{\circ} 65-382$ du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aeriennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 (J.O. n ${ }^{\circ} 118$ du 22 mai 1965, Bulletin $n^{\circ} 10$ de 1965, rectificatif au J.O. $\mathrm{n}^{\circ} 176$ du $1^{\text {tI }}$ aô̂t 1965 - Bulletin no 15 de 1965, texte 366).
Arrêté interministériel n ${ }^{0}$ I.M.T.P. $65-3262$ du 3 août 1965 relatif aux classifications des différentes catégories professionnelles d'ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées, transmis aux services extérieurs par la circulaire $n^{\circ} 43$ (Sous-Direction du Personnel - $3^{e}$ bureau) du 12 août 1965, modifié par :

- l'arêté interministériel du 30 juin 1966.
- l'arrêté interministériel du 7 décembre 1966.

Circulaire $\mathrm{n}^{\mathrm{o}} 43$ du 12 aôt 1965 (Sous-Direction du Personnel - $3^{e}$ bureau) relative à la situation administrative des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ; application du décret $\mathrm{n}^{\circ}$ 65-382 du 21 mai 1965 (Bulletin ${ }^{\circ}$ ( ${ }^{\circ} 15$ de 1965). $\mathrm{n}^{\circ} 15$ de 1965).

Décret $\mathrm{n}^{\circ} 65-836$ du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (J.O. $\mathrm{n}^{\circ} 229$ du 2 octobre 1965 - Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} 19$ de 1965, texte $\mathrm{n}^{\circ} 500$ ).

Letre-circulaire ministérielle IME $n^{\circ}$ 66-559 (Sous-Direction du Personnel - $3^{c}$ Bureau) du 7 février 1966 sur I'application du décret $n^{\circ} 65-382$ du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
Arrêté interministériel du 18 maj 1966.
Lettre-circulaire ministérielle (Sous-Direction du Personnel - $3^{t}$ Bureau) du 28 juin 1966 relative au reclassement dans la nouvelle classification des différentes catégories professionnelles d'ouvriers des parcs et ateliers.
Lettre-circulaire ministérielle (Sous-Direction du Personnel-3 ${ }^{\text {c }}$ Bureau) du 12 juillet 1966 relative au régirne indemnitaire des ouvriers des parcs et ateliers.
Arrêté interministériel du 2 novembre 1966 relatif à la prime d'ancienneté allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes (Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} 22$ de 1966, texte $\mathrm{n}^{\circ} 749$ ).
Lettre-circulaire ministérielle du 2 novembre 1966 relative à la situation des ouvriers permanents des parcs et ateliers au cours de l'année 1966 et transmettant aux services extérieurs les deux arrêtés interministériels ci-dessus du 2 novembre 1966.
Arrêté interministériel du 7 décembre 1966 portant classifications professionnelles des ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées.
Lettre-circulaire (Sous-Direction du Personnel-3e Bureau) du 14 février 1967-Rémunération des ouvriers permanents des pares et ateliers ayant observé un mouvement de grève.
Lettre-circulaire ministérielle (Sous-Direction du Personnel - $3^{c}$ Bureau) du 7 mars 1967 relative aux taux d'abattements de zone applicables aux salaires des ouvriers permanents des parcs et ateliers.
Arrêté interministériel du 17 mai 1967 relatif à la prime d'ancienneté allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes (Bulletin n ${ }^{\circ} 10$ de 1967, texte 332).
Décret no 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (J.O. no 197 du 25 août 1967-Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} 16$ de 1967, texte 520).
Lettre-circulaire ministérielle (Direction du Personnel et de l'Organisation des Services - $3^{e}$ Bureau - réf. JPW) du 23 janvier 1968 relative au congé annuel et congés exceptionnels aux ouvriers permanents des parcs et ateliers.
Arrété interministériel du 15 mai 1968 relatif à la prime d'ancienneté allouêe aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes à compter du I' ${ }^{\text {Er }}$ juillet 1968.
Lettre-circulaire ministérielle du 15 mai 1968 (Direction du Personnel et de l'Organisation des Services - Sous-Direction de la Gestion du Personnel - PO/GP3 - réf. JPW/DL) relative à la rémunération des ouvriers permanents des parcs et ateliers pour「année 1968 et transmettant aux services extérieurs les deux arrêtés interministérieis ci-dessus du 15 mai 1968.
Lettre-circulaire ministérielle du 18 juin 1968 (Direction du Personnel et de l'Organisation des Services - Sous-Direction de la Gestion du Personnel - PO/GP3 - réf, JPW/GD) relative à la situation des ouvriers permanents des parcs et ateliers pour
l'année 1968 .
Circulaire $\mathrm{n}^{\mathrm{n}}$ 69-3 du 10 janvier 1969 (Direction des Affaires Financières et de l'Administration Générale - Bureau des pensions $\mathrm{AG} / \mathrm{AJ} 3$ ) relative à l'admussion à la retraite des personnels gérés à l'échelon départemental (Bulletin not 1 des pen- 1969 .
texte 27).
Lettre-circulaire ministérielle du 12 septembre 1969 (PO/GP3), relative au calcul des indemnités pour travaux supplémentaires aux ouvriers permanents des parcs et ateliers.
Arrêté du 26 février 1970 relatif aux commissions départementales pour la fixation des rentes d’accidents du travail (services extérieurs) (J.O. $\mathrm{n}^{\circ} 65$ du 18 mars 1970, Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} .22$ de 1970, texte 174).
Lettre-circulaire ministérielle du 10 novembre 1971 (POIST 3) relative aux modalités d'atribution des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
Lettre-circulaire ministérielle du 25 novembre 1971 (PO/GP 3) relative à la situation des ouvriers permanents des parcs et ateliers : augmentation des salaires horaires de base; réduction de l'horaire de travail; rémuneration des heures supplementaires.
Arrêté interministériel du 3 janvier 1972 relatif à la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

Décret no 72 -154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains persornels ouvriers de $l^{\circ}$ Etat mensualisés (J.O. ni 48 du 26 février 1972, Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} 16$ de 1972, texte 159).

Circulaire $n^{n} 73-86$ du 8 mai 1973 relative à la constitution des dossiers de pension des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées (Bulletin n${ }^{\circ} 40-41$ de 1973, texte 524).
Arrêté interministériel du 27 août 1974 relatif aux modalités d application du décret $n^{0} 72-154$ du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de $l^{\prime}$ 'Etat mensualisés affiliés à un régime spécial de retraite (J.O. $\mathrm{n}^{\circ} 220$ du 19 septembre 1974, Bulletín $\mathrm{n}^{\circ} 76$ de 1974, texte 920).

Circulaire FI-41 du 4 septembre 1974 du Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Budget) et du Ministère du Travail (Direction de la Sécurité Sociale) relative aux mesures transitoires à mettre en ceuvre pour l'application du décret $n^{\circ} 72$-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de matemité et d'accidents dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensuatisés (Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} 81$ de 1974, texte 975 ).
Circulaire $n^{\circ} 74-180$ du 25 octobre 1974, relative aux ouvriers permanents des parcs et ateliers : nouveau régime de congé de maladie : décret $n^{\circ} 72-154$ du 24 févnier 1972 (Bulletin $n^{\circ} 90-91$ de 1974, texte 1070).
Lettre-circulaire $\mathrm{PO} / \mathrm{GP} 3$ du 28 octobre 1974 relative aux ouvriers permanents des parcs et ateliers. Nouveau taux de 7.6 \% de la contribution versée par l'Etat pour la constitution du droit à pension.
Circulaire no $75-79$ du 27 mai 1975 relative au recouvrement du montant du préjudice subi par l'Etat en cas d'accident survenu à l'un de ses agents (Bulletin no 43 de 1975, texte 540).
Lettre-circulaire ministérielle PO/GP 3 du. 9 juillet 1975. Situation des ouvriers des pares et ateliers. Réduction de l'horaire de travail. Rémunération des heures supplémentaires.
Lettre-circulaire ministérielle PO/GP 3 du 2 décembre 1975. Ouvriers des parcs et ateliers. Complément de primes de rendement au .l. jenvier 1976.
Lettre-circulaire ministérielle PO/GP 3 du 5 décembre 1975. Rémunération des heures supplémentaires accomplies de nuit, le dimanche ou un jour férié par les ouvriers des parcs et ateliers.
Circulaire n" 76-116 du 23 août 1976, relative à la duree du travail des agents des T.P.E. et des ouvriers des parcs et ateliers. Etablissement des horaires saisonniers. Salaires forfaitaires des ouvriers des parcs. Rémunération des heures supplèmentaires (Bulletin n" 73 de 1976 , texte 984 ).
Décret $n^{\prime \prime} 76-1174$ du 15 décembre. 1976 modifiant le décret $n^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie. de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés (J.O. n" 297 du 21 décembre 1976. Bulletin n ${ }^{\circ} 102$ de 1976, texte 1281).
Arrêté du 15 décembre 1976 portant modification d'un précédent arrêté fixant certaines modalités d’application du décret п" $72-154$ du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés affiliés à un régime spécial de retraites (J.O. n" 297 du 21 décembre 1976. Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} 102$, texte 1282).

Letire-circulaire ministérielie (PO/GP 3) du 16 mai 1977. Ouvriers permanents des parcs et ateliers. Paiement de l'indemnité de congés payés.
Arrêté du 2 janvier 1978, modifiant l'arrêté du 27 août 1974 fixant certaines modalités d'application du décret n 0 00 72 -154 du 24 février 1972 relatiff aux congés de maladie, de matemité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de $\mathrm{l}^{\circ}$ Etat mensualisés (J.O. $\mathrm{n}^{\prime \prime} 14$ des 16 et 17 janvier 1978, Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} .3$ de 1978, texte 58 ).
Lettre ministérielle (PO/GP 3) du 14 juin 1978. Ouvriers permanents des parcs et ateliers. Barème des salaires applicables au $1^{\text {er juin 1978 }}$. Paiement des heures supplémentaires et intégration dans les barèmes de l'indemnité de congés payés.
Décret $n^{\prime \prime} 78-1094$ du 13 novembre 1978 modífiant. le décret $n^{\prime \prime} 76-1042$ du 12 novembre 1976 relatif au régime du travail à mitemps des personnels ouvriers de l'Etat rémunéres sur une base mensuelle J.O. $n^{\circ} 271$ du 21 novermbre 1978 , Bulletin $n^{\prime \prime} 47$ de 1978. texte 1253).
Artêté du 4 décembre 1978 modifiant l’arrêté du 27 août 1974 relatif aux congés dont peuvent bénéficier certains ouvriers de I'État mensuatisés, affiliés à un régime spécial de retrate, en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail (J.O. $n^{\circ} 305$ du 31 décembre 1978, Bulletin n 52 de 1978, texte 1429).
Décret $n^{\circ} 79-164$ du 21 février 1979 modifiant le décret $n^{\circ} 72-154$ du 24 février. 1972 relatif aux congés en cas de maladie. de maternité et d'accidents de travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de. I'Etat mensualisés (J.O. n ${ }^{\circ} 5 \mathrm{I}$ du 2 mars 1979. Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} 9$ de 1979, texte 226).
Circulaire n" $79-116$ du 21 novembre 1979 relative aux congés de matemité, d'adoption des ouvrières mensualisées et au congé postnatal des ouvriers et ouvrières mensualisés (Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} 48$ de 1979, texte 1159).
Arêté du 11 décembre 1979 modifiant l'arrêté du 27 août 1974 relatif aux congés dont peuvent bénéficier certains personnels
ouvriers de l'Etat mensualisés. affiliés à on régime special de reraite ouvriers de I'Etat mensualisés. affiliés à un régime spécial de retraite, en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail (J.O. n" 8 du 10 janvier 1980. Bulletin $n^{\prime} 2$ de 1980, texte 28).
Lettre-circulaire du 7 janvier 1980 relative à l'atrribution du supplément familial de traitement à certaines catégories de personnels non titulaires (Bulletin n ${ }^{\circ} 5$ de 1980, texte 125).
Arrêté ministériel du 5 mai 1980 portant classification professionnelie des ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts
et chaussées et des bases aériennes. et chaussées et des bases aériennes.
Lettre ministérielle (DP/RSC) du 12 mai 1980. Attribution du supplément familial de traitement à certaines catégories de per-
sonnels non titulaires.
Circulaire $n^{0} 80-118$ du 2 septembre 1980 relative aux congés de maternité et d'adoption des ouvrières mensualisées et au congé postnatal des ouvriéres et ouvriers mensualisés (Bulletin $n^{\circ} 38$ de 1980, texte 885).
Décret $n^{0} 81-334$ du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret $\mathrm{n}^{\circ} 65-836$ du 24 septembre 1965 (J.O. $\mathrm{n}^{\prime \prime} 87$ du 12 avril 1981. Bulletion $\mathrm{n}^{\circ} 16$ de 1981, texte 450 ).

Décret $n^{\circ}$ 8f-1 105 du 16 décembre 1981 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique (J.O. $n^{\circ} 295$ du 17 décembre 1981, Bulletin $n^{\circ} 51$ de 1982, texte 1166).
Lettre ministérielle (DP/RS3) du 22 décembre 1981 relative à la durée du travail et transmettant la lettre circulaire du Premier ministre $n^{\circ} 1630 / \mathrm{SG}$ du 16 décernbre 1981 sur la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique.
Décret $n^{\circ}$ 82-302 du 31 mars 1982 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'État (J.O. $\mathrm{n}^{\circ} 78$ du 2 avril 1982, Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} 13$ de 1982 , texte 366 ).

Circulaire du 6 mai 1982 relative à la cessation anticipée d'activité des ouvriers des établissements industriels de I'État (J.O. $n^{\circ} 119$ N.C. du 23 mai 1982, page 4862, Bulletin $\mathrm{n}^{\circ} 21$ de 1982, texte 572 ).
Décret $n^{\circ} 82-489$ du 4 juin 1982 modifiant le décret $n^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents de travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés (J.O. n 134 du 11 juin 1982, Bulletin $n^{\circ} 23$ de 1982 , texte 640 ).
Lettre münistérielle (DP/GP3) du 16 juin 1982. Ouvriers des parcs et ateliers. Salaires. Heures supplémentaires.
Loi n ${ }^{\circ}$ 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'État, des collectivités locales et des services publics (J.O. du 20 octobre 1982).
Arrêté du $1^{\text {cr }}$ décembre 1982 relatif à la modification de l'arrêté du 27 août 1974 fixant certaines modalités d'application du décret $n^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains ouvriers de l'État mensualisés affiliés à un régime de retraite spécial (J.O. nons du dravail dont $1^{\circ} 1$ janvier
1983 ). 1983).

Décret $n^{\prime \prime}$. 82-1 102 du 23 décembre 1982 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiljés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État en service ou en mission à l’étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale (J.O. © ${ }^{\circ}$. 300 des 25 et 26 décembre 1982, Bulletin $n^{\prime \prime} 151$ de 1982, texte 1350 ).
Décret $\mathrm{n}^{\text {o }} 83-727$ du $1^{\text {er }}$ août 1983 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier des parcs, ateliers, magasins et travaux spéciaux des ponts et chaussées au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (J.O. n' 182 du 7 aout 1983. Bulletin $n^{\circ} 32$ de 1983, texte 785).

Décret $n^{\prime \prime} 83-728$ du $I^{\text {tr }}$ août 1983 modifiant le dêcret $n^{\circ} 65-382$ du 21 mai 1965 , relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 (J.O. $\mathrm{n}^{\circ} 182$ du 7 août 1983, Bulletin
$\mathrm{n}^{\prime \prime} 32$ de 1983, texte 786 ).
Décret $n^{\prime \prime} 83-1183$ du 29 décembre 1983 portant modification du taux de la retenue pour pension des personnels ouvriers des établissements industriels de I'Etat (J.O. du 30 décembre 1983).
Décret $n^{\prime \prime} 84$ - 105 du 13 février 1984 relatif au régime du travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle (J.O. du 17 févrié 1984).
Lettre ministérielle (DP/GB2) du 27 mars 1984 . Ouvriers permanents des parcs et ateliers. Barème des salaires applicable au
$\quad$ I"T avril 1984 .
Décret $n^{\circ} 84-707$ du 17 juillet 1984 modifiant le décret $n^{\circ} 65-836$ du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de $l^{\prime}$ Etat (J.O. du 25 juillet 1984).
Décret $\mathrm{n}^{\prime \prime} 84-832$ du 7 septembre 1984 relatif aux modalités de calcul des retenues rétroactives prévues à l'article 5 du décret n" 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (J.O. du I3 septembre 1984).
Décret n" $85-108$ du 28 janvier 1985 instituant un régime de cessation progressive d'activité en faveur des ouvriers des établissements industriels del'Etat (J.O. du 29 janvier 1985).
Lettre-circulaire du 15 mai 1985 relative à Yorganisation des examens de recrutement.
Décret $n^{\prime \prime} 85-1022$ du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'État (J.O. du
26 septembre 1985 ). 26 septembre 1985 ).
Décrel $n^{\circ}$. $86-885$ du 30 juillet 1986 portant modification du taux de la retenue pour pension des personnels ouvriers des établissements industriels de l'État (J.O. du 31 juillet 1986).
Décret $n^{\prime \prime} 86-886$ du 30 juillet 1986 relatif aux modalités de calcul des retenues rétroactives prévues à l'article 5 du décret n" 67-711 du 18 août 1967 fixant les condjitions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (J.O. du 31 juillet 1986).
Décret $n^{\circ} 87-1002$ du 14 décembre 1987 modifiant le décret $n^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie de matemité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés (J.O. du
16 décembre 1987).
Arrêté du 18 janvier 1990 relatif à la prime d’ancienneté allouée aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
Lettre-circulaire (DP/GB2) du 20 mars 1990 relative à la prime d'ancienneté des ouvriers des parcs et ateliers.
Lettre-circulaire (DP/GB2) du 20 décembre 1990 relative au recrutement de comptables dans les parcs.
Décret $n^{\prime \prime} 91-430$ du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le teritoire méropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés (J.O. du 14 mai 1991 ).
Arrêté du 2 décembre 1991 fixant les classifications des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
Arrèté du 2 décernbre 1991 relatif aux rémunérations horaires de base applicables aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes à compter du ${ }^{\text {er }}$ janvier 1992.
Lettre-circulaire DP/GB2 du 19 décembre 1991/ fixant la nouvelle classification des ouvriers des parcs et ateliers.

Arrêté du 15 décembre 1992 relatif à la prime de rendement allouée aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

Décret $n^{\prime \prime} 92-68$ du 16 janvier 1992 modifiant le décret $n^{\circ} 81-334$ du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés aux régimes des pensions résultant du décret $n^{\prime \prime} 65-836$ du 24 septembre 1965 modifié (J.O. du 22 janvier 1992).
Décret $\mathrm{n}^{\circ} 92-565$ du 4 juin 1992 relatif à l'institution d'une indemnité particulière allouée aux personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et aux ouvriers auxiliaires du ministère de l'Équipement du logement et des transports recrutés et employés dans les départements d'outre-mer (J.O. du 30 juin 1992).

Lettre-circulaire (DPS/GB2) du $1^{\text {te }}$ février 1993 relative aux baremes des salaires applicables au $1^{\text {tr }}$ février 1993 pour les ouvriers des parcs et ateliers.
Circulaire FP/n 1452 du 16 mars 1982 relative aux congés annuels des fonctionnaires et agents des administrations de l'État.
Circulaire.DP/RS3 $n^{\circ}$ 82-37 du 14 avril 1982 relative aux conges annuels des fonctionnaires et agents des administrations de l'État.

Décret $n^{\circ} .93-409 \mathrm{du} 19$ mars 1993 modifiant le décret $\mathrm{n}^{\circ} 81-334$ du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés at régime des pensions résultant du décret n${ }^{\circ} 65-836$ du 24 septembre 1965 (J.O. du 23 mars 1993).
Décret $\mathrm{n}^{\mathrm{D}}$ 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'État (J.O. du 26 août 1994).

Décret $n^{\circ} 96-1103$ du 11 décembre 1996 modifant le décret $\mathrm{n}^{\circ} 81-334$ du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régịne des pensions résultant du décret $n^{\circ} 65-836$ du 24 septembre 1965 (JO du 18 décembre 1996).
Décret n" $89-998$ du 12 juillet 1989 modifiant le décret $n^{\circ} 65-382$ du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 (JO du 13 juillet 1989).
Décret $n^{0} 91-239$ du $l^{\text {er }}$ mars 1991 modifiant le décret $n^{\circ} 65-836$ du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Décret $n^{\circ} 95-933$ du 17 août 1995 relatif à la cessation progressive d’activité des ouvriers des établissements industriels de !'Elat (JO du 24 août 1997).
Décret $n^{\prime \prime} 97-672$ du 31 mai 1997 modifiant le décret $n^{\circ} 84-105$ du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et déterminant les modalités d'expérimentation de I'annualisation du service à temps partiel (JO du I" juip 1997).
Loi de finances rectificative $\mathrm{n}^{0} 61-825$ du 29 juillet 1961 (JO du 30 juillet 1961).
Décret n" $62-765$ du 6 juillet 1962 portant rè̀glement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat (JO du 11 juilhet 1962).
Lettre-circulaire DPS/GB2 du 20 mars 1997 relative a la classification des OPA.
Arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la prime de rendement allouée aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ( $\mathrm{BO} \mathrm{n}^{\circ} 36$ du 10 janvier 1993).


# 1 ■ ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes 

## 1. CHAMP D'APPLICATION DU STATUT

## (1) article $1^{\mathrm{ed}}$,

abrogé et remplacé par l’article $l^{\text {er }}$ du décret $n^{\circ} 83-728$ du $1^{\text {er }}$ août 1983),
(2) article 2
du décret $n^{0}$ 65-382 du 21 mai 1965 .
(I) Le décret $n^{\prime \prime} 65-382$ du 21 mai 1965 s'applique aux ouvriers occupant des empiois permanents dans les pares des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
(2) Les ouvriers visés par le décret n ${ }^{\circ}$ 65-382 du 21 mai 1965 sont employés dans la section Exploitation ou dans la section Ateliers et magasins des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

## 2. RECRUTEMENT

(I) article 3,
(2) article 6
du décret $n^{\circ} 65-382$ du 21 mai 1965.
(3) circulaire n $\mathrm{n}^{\text {b }} 43 \mathrm{du} 12$ aout 1965 ,
(4) lettre circulaire $\mathrm{DP} / \mathrm{GB} 2$ du 19 décembre 1991.
(I) Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats:

- nés français ou naturalisés français,
- titulaires du certificat d'aptitude professionnelle,
- âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, celte dernière limite d'âge pouvant être majorée d'un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les intéressés et d'un an par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales (lettre-circulaire du 19 décembre 1991 ).
Au cas où il y a plus de candidats remplissant les conditions requises que de postes à pourvoir, il est procédé à un essai professionnel.
Le choix du ou des candidats à recruter est fatt par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, la commission ayant été consultée (voir ci-après).
Lorsqu'il n'existe pas de certificat d'aptitude professionnelle pour la profession, le ou les candidats sont appelés à subir un examen dont le programme est fixé comme suit:
- Dictée : une demi-heure, coefficient 1 .
- Mathématiques ou physique : une heure, coefficient 2 (épreuves temant compte de la spécialité du candidat).
- Essai professionnel (coefficient 4).

Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu la moyenne de 10 sur 20.

Toute note inférieure à 5 à l'une des deux premières épreuves et à 12 à l'essai professionnel est éliminatoire.
Les anciens apprentis formés dans un atelier des ponts et chaussées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves de l'examen ont toujours prionté pour l'embauchage sur les autres candidats.
(3) Ainsi qu'il ressort des conditions de recrutement énumérées ci-dessus, outre leur qualification professionnelle affirmée, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes qui sont recrutés par la voie d'essais professionnels doivent posséder un minimum d'instruction. De même qu'il est laissé à MM. les ingénieurs en chef des ponts et chaussées de fixer le programme des examens professionnels pratiques, il leur appartient de choisir les dictées et les épreuves de mathématiques ou de physique en fonction du but recherché, c'est-à-dire le recrutement d'ouvriers connaissant l'orthographe courante et possédant en mathématiques ou physique les connaissances élémentaires utiles à l'exercice de leur métier.
D'autre part, bien que le décret du 21 mai 1965 concerne uniquement les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 modifiée, il est souhaitable que ses dispositions soient appliquées aux ouvriers stagiaires et confirmés, chaque fois que ce sera possible ; c'est ainsi notamment que les conditions de recrutement par C.A.P. ou par essai professionnel devront être réalisées dès l'embauchage, ce qui conduira à ne soumettre ultérieurement à la commission consultative que la question du choix des ouvriers à titulariser.
(2) Tout embauchage est conditionné par la délivrance, par un médecin assermenté, d'un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou mentale et qu'il est apte à occuper l'emploi qui lui est destiné.
(4) Modalités générales de recrutement.

Les dispositions suivantes ne remettent pas en cause, le décret du 21 mai 1965. Elles actualisent les directives actuellement en application :

## 1-Conditions

Aucune condition de nature autre que celles fixées par le décret du 21 mai 1965 ne peut être exigée.
Il est done impossible d'imposer des conditions d'ancienneté, d'expérience professionnelle, de limite d'âge, de subordonner l'admission à concourir à la production d'un titre autre que le C.A.P. ou équivalent, étant entendu toutefois qu'on ne peut évidemment pas écarter de la sélection des personnes titulaires d'un diplôme supérieur au C.A.P.
Ces conditions s'entendent comme des exigences minimales. C'est ainsi que dans le cas du recrutement au second niveau (ouvrier expérimenté), la nécessité d'être titulaire de deux C.A.P. ou équivalent sera requise.
a) La sélection interne se faisant par les épreuves mises è l'examen professionnel, il est nécessaire de fixer. suffisamment à l’avance le programme de celles-ci qui devront être aussi peu livresques que possible mais faire appel aux connaissances pratiques, à l'expérience et viser à déceler les aptitudes fondamentales des candidats à tenir le poste sollicité.
Ne sera définitivement retenu au poste que le candidat arrivé en tête de la sélection.
b) La sélection extérieure se fera sur épreuves de niveau équivalent à celles du C.A.P. pour les ouvriers, du baccalauréat professionnel pour la maî́trise, du baccalauréat technologique, du B.T.S. ou du D.U.T. selon le niveau pour les techniciens.
2 - Cas particuliers de certains agents
a) O.P.A. faisant fonction de comptable et chef-comptable Certains agents ont pu être recrutés sous statut O.P.A. avant la circulaire du 20 décembre 1990 , pour exercer les fonctions de comptable ou chef-comptable qui se situent manifestement hors du dormaine d'intervention qui doit être celui des ouvriers.
Ces agents seront reclassés pour ordre en fonction de leur niveau de rémunération actuel dans la filière magasin qui constituera conventionnellement leur filjère de rattachement
et celle dans laquelle ils auront vocation à progresser selon les règles normales et, si nécessaire seulement, dans la filière atelier.
b) O.P.A. faisant des fonctions d'agents de laboratoire

Certains agents effectuent des fonctions d'agents de laboratoire. Ces agents seront reclassés en fonction de leur rémunération actuelle dans la filière exploitation, qui constituera leur filière de rattachement et celle dans laquelle its auront vocation à progresser selon les règles normales. En cas d'impossibilité du ratachement à la filière exploitation, ils seront rattachés à la filière techniciens.
c) Cas particuliers diés à la reconnaissance de nouveaux emplois
S'il s'avérait que certains agents assument les fonctions et détiennent les qualités afférentes à certains emplois nouvellement créés (exemple : spécialistes d'atelier, chef de chantier ...). il conviendra de procéder, au fur et à mesure, et dans la limite des crédits disponibles, à leur reclassement après avis de la C.C.O.P.A.

C'est ainsi, en particulier, que le directeur départemental de l'Equipement ou le chef de service compétent pourra décider de la confirmation en qualité de chef d'équipe A de tous les agents ayant la fonction de chef d'équipe routier.
Il est précisé, enfin. qu'en aucun cas les personnels appartenant à d'autres statuts de la fonction publique ne pourront prétendre à une intégration sur le statut des O.P.A. à ta faveur de cette opération de modification de la classification des O.P.A. (par exemple : le contrôleur occupant des fonctions de chef d'exploitation).

## 3. COMMISSION CONSULTATIVE

## (I) article 4

du décret $n^{\circ} 65-382$ du 21 mai 1965 ,
(2) circulaire $\mathrm{n}^{\circ} 43$ du 12 août 1965.
(1) Il est institué dans chaque service des ponts et chaussées une commission consultative chargée de donner son avis sur le recrutement. la confirmation à la fin du stage. le licenciement temporaire ou définitif avant ou après la fin du stage,「affiliation au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 modifiée, le changement de catégorié: ainsi que le choix des ouvriers susceptibles de suivre les cours et stages de promotion ouvrière. Cette commission peut examiner toute autre question dont elle serait saisie par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou par la majorité de ses membres.
Cette commission est composée comme suit :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou son représentant. président.
Un ingénieur des ponts et chaussées.
Le chef de parc.
Trois délégués du personnel, élus à bulletins secrets.
(2) La commission doit se réunir au moins une fois par an.

L’élection à bulletins secrets de trois représentants des ouvriers est organisée conformément aux indications données dans la circulaire n" 41 du 19 avril 1963 relative aux élections des représentants du personnel auprés des commissions administratives paritaires propres aux conducteurs des travaux publics de l'Etat et aux agents de travaux des ponts et chaussées. Toutefois il est créé une commission par service et non pas une commission par département.
Seuls sont électeurs et éligibles les ouyriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 modifiée par la loi du 2 août 1949.

La commission consultative est constituée pour trois ans; afin de pallier toute défaillance, il convient de désigner trois
représentants suppléants de l'administration et de faire élire trois délégués suppléants représentant le personnel.
Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées mettent euxmêmes à la disposition des électeurs les enveloppes nécessaires, tandis que les bulletins de vote sont fournis par les organisations syndicales ou les électeurs.
La lettre-circulaire ministérielle PO/GP 3 du 20 janvier 1978 précise que dans les services qui ne comportent pas un effectif suffisant. la commission consultative de la Direction départementale de l'équipement est seule compétente.

## 4. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

(1) article 5 de l'arrêté n" 65-382 du 21 mai 1965
(1) Les dossiers de candidature à l'emploi d'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aćriennes doivent comporter:
$1^{\circ}$ une fiche d'état civil ;
$2^{\circ}$ un extrait négatif du casier judiciaire :
$3^{\circ}$ un document délivré par l'autorité militaire, attestant ụue le candidat est dans une position régulière vis-à-vis de la législation sur le recrutement de l'armée. lorsqu'il appartient à une classe déjà appelée sous les drapeaux.

## 5. STAGE - TITULARISATION (Affiliation au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

## (I) article 7

modifié en son demier alinéa par l-article 2 du décrel n" 83-728 du [" août 1983),
du décret $n^{0} 65-382$ du 21 mai 1965 ,
(2) circulaire $\mathrm{n}^{\circ} 43$ du 12 aô̂t 1965 ,
(3) article $1^{\text {tr }}$ du décret $n^{\text {D }}$. 83-727 du l $^{\text {cr }}$ août 1983.
(1) Les ouvriers visés par le décret n" 65-382 du 21 mai 1965 sont stagiaires pendant une période d'un an. Ils peuvent toutefois être licenciés après six mois de stage si leur conduite. leurs aptitudes ou leur manière de servir ne sont pas satisfaisantes.
A la fin du stage. les ouvriers quif ont donné satisfaction sont confirmés. Ils bénéficient alors des mêmes avantaqes que les ouvriers affiliés. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés sans indemnité, soit autorisés à poursuivre leur stage au maximum pour une année supplémentaire.
Les ouvriers confirmés peuvent, dans la limite de l'effectif budgétaire et sous réserve des limites d'âge fixées à l'article $1^{\text {cr }}$ du décret $n^{\prime \prime} 83-727$ du I" août 1983, - cf (3) infra - être affiliés au régime des pensions des ouvtiers des établissements industriels de l'Etat.
(3) Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dont les emplois répondent à des besoins permanents du service sont, sur leur demande, affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de 1'Etat tributaires du décret du 24 septembre 1965 susvisé dès lors que les intéressés sont contirmés dans leur emploi à l'expiration du stage auquel ils sont astreints à leur entrée en fonctions, et dont la durée ne peut être inférieure à une année et à condition qu'ils soient âgés de vingt et un ans au moins et quarante-cing ans au plus. Cette dernière limite d'âge est reportée d'un temps égal à celui du service national et des services de guerre accomplis par les intéressés.
(2) Il convient que la confirmation soit prononcée par une décisron expresse de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées lorsqu'il n'est pas procédé au licenciement ou à la prolongation du stage.

## 6. CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

(1) articie 8
du décret $\mathrm{n}^{\circ} 65-382$ du 21 mai 1965
(2) article $1^{17}$.
(3) article 2 ,
(4) article 3 ,
de l'arrêté du 2 décembre 1991,
(5) lettre-circulaire DPS/GB2 du 20 mars 1997.
(1) Les classifications professionnelles sont défimes par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.
(2) A compter du $1^{\text {er }}$ janvier 1992, les classifications des ouviers permanents des parcs et ateliers des Ponts et Chaussées et des Bases Aériennes's'établissent comme indiqué au tableau ci-après :
Les classifications des OPP.A. :

| Atelier | Exploitation | Magasin |
| :---: | :---: | :---: |
| Ouvriers | Ouvriers: | Ouvriers |
| Ourrier qualifie | Ouvrier qualifié | Ouvrier qualifié |
| Ouvriet expérimenté | Ouvrier experimenté | Ouvrier experimenté |
| Compugnon | Compagnon | Compagnon |
| Maitre-cumpagnon Specialiste A | Maitre-compagnon | Maitre-compagnon |
| Spexcialiste B |  |  |
| Muirrist : | Maitrise : | Maitrise: |
|  | Chef déquipe A Chef dequipe B | Chef d'équipe A |
| Chef dequipe C | Chef dequipe C | Chet d equipe B |
| Rėceptornaire evou | Responsable de trayaux | Responsable de magasin |
| $\checkmark$ Visttur techmque |  | Respmale de magain |
| Concremaitre A | Chef de chantier A | Chef matrasinier A |
| Contremaite B | Chet de chantier B | Chef magasinier B |
| Chet dateler A | Chef dexploitation A |  |
| Chet dateler B | Chef d'exploitation B |  |
| Cheid dotelier C | Chef d'exploitation C |  |
| Techniciens | Technicien niveau Technicien niveau Technicien niveau 3 Tectnicien-principa |  |

(3) Un ouvrier peut à titre exceptionnel effectuer certaines tâches de l'emploi supérieur. Lorsque cette situation devient habituelle, il conviendra de réexaminer la qualification correspondante à l'emploi.
(4) Les arrêtés des 3 août 1965. 30 juin 1966, 7 décembre 1966 et 5 mai 1980 sont abrogés.
(5) A) Personnels autres que personnels de maîtrise et techniciens
La qualification ouvrière comporte 4 niveaux:

- les ouvriers qualifiés:
- les ouvtiers expérimentés:
- les compagnons ;
- les maîtres-compagnons.

Les avancements dans ces différents niveaux de qualification $s$ effectuent sous réserve de la disponibilité des crédits et des deux conditions suivantes:

- efficacité du service :
- niveau de qualification.
a) Définition

1-ouvriers qualifiés (ex.OQ1-OQ2)
Les ouvriers qualifiés exécutent de leur propre initiative, dans le cadre de directives générales, les travaux courants de leur spécialité.
Les emplois de ce niveau de qualification comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connarssances techniques et le respect des contraintes de. l'environnement.

C'est le niveau minimal de recrutement.
2 - ouvriers expérimentés (ex-OQ3)
Les ouvriers expérimentés exécutent de leur propre initiative, dans le cadre de directives. les travaux de leur spécialité ; ils sont responsables de leur bonne réalisation. Ils peuvent être amenés à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides.
Les emplois de ce niveau de qualification comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des régles de l'art, la prise en compte des contraintes liées à lenvironnement et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants.
3 - compagnons (ex-OHQ)
Les compagnons organisent et réalisent de leur propre initiative. dans le cadre de directives d'organisation générale, les travaux de leurs spécialités: ils possèdent la maitrise de leurs métiers. Ils sont capables:

- de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites.
- d'évaluer leurs besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux.
Les emplois comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques aequise par expérience etou par formation complémentaire.


## 4 - Maître-compagnon

Les maîtres-compagnons possèdent une parfaite maîtrise du métier permettant de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans un domaine et, de plus, des comaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de cellesci.

Ils doivent être capables de transmettre leur expérience par compagnonnage.
b) Recrutement (externe)

Les recrutements s'effectuent dans le respect de ta disponibilité des crédits et de l'effectif autorisé, amendé le cas échéant par les directives de régulation du Budget, aux deux conditions suivantes:

- efficacié du service ;
- niveau de qualification.

S'agissant d'un recrutement externe, le choix peut se porter soit sur des agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, soit sur des candidats n'appartenant pas à l'Administration.
Comme le prévoient les dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1965. ceux-ci doivent être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle (CAP), être âgés de 38 ans au plus, cette dernière limite d'âge pouvant être reculée d'une part d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux (service militaire légal, temps de guerre, périodes d'engagé militaire), d'autre part, d'un an par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
La sélection pour les ouvriers qualifés et expérimentés est opérée. après avis de la commission consultative des OPA (CCOPA) au vu des résultats dun concours externe.
1 - Ouvriers qualifiés (ex OQ1-ex OQ 2)
Les candidats. doivent être titulaires d'un diplôme professionnel (CAP ou équivalent) en relation avec les activités exercées dans les parcs, ateliers et les services spécialisés, pour se présenter au concours externe.
C'est le niveau minimal, de recrutement des ouvriers des parcs et ateliers affectés à l'exploitation, à l'atelier ou au magasin.
Les permis C ou E (c) sont requis. Toutefois, après avis de la CCOPA, il peut être admis qu'ils ne soient pas exigés pour l'exercice d'un métier spécifique.

## 2 - Ouvriers expérimentés (ex OQ 3)

Les candidats doivent disposer, dans le cas du recrutement externe, d'une connaissance professionnelle diversifiée acquise par une formation spécifique (au minimum 2 CAP ou équivalence) ou, en cas de recrutement interne. d'une expérience diversifiée de même niveau, acquise en qualité d'ouvrier qualifié.
Les permis C ou E (c) sont requis. Toutefois, apres avis de la CCOPA, il peut être admis qu'ils ne soient pas exigés pour l'exercice d'un métier spécifique.
c) Avancement (promotion interne)

Dans le respect des conditions énoncées au paragraphe 11 ci-dessus, on favorisera la promotion d'agents ayant rempli pendant des durées significatives des emplois diversifiés.
1 - Ouvriers expérimentés (ex OQ 3)
Filières atelier, exploitation et magasin ;
Dans ces filières, les ouvriers qualifiés ayant au minimum deux ans d'ancienneté dans ce niveau de qualification peuvent être promus au choix au niveau d'ouvrier expérimenté, après avis de la CCOPA.
Les ouvriers qualifiés de la filière exploitation peuvent être promus ouvriers expérimentés dans les filières atelier et magasin après examen professionnel et avis de la CCOPA.
2 - Compagnon (ex OHQ)
Les emplois de compagnon nécessitent une expérience acquise en qualité d'ouvrier expérimenté.
Les ouvriers expérimentés ayant au minimum trois ans d'ancienneté dans ce niveau de qualification peuvent être promus au choix au niveau de compagnon, après avis de la CCOPA.

## 3 - Maître-compagnon

Les emplois de maître-compagnon impliquent de posséder les connaissances définies pour les compagnons, acquises par formation etou expérience professionnelle.
Ces emplois constituant le niveau de promotion le plus élevé de la qualification ouvrière, ils correspondent, pour ceux qui les détiennent, en principe à l'aboutissement de leur carriere.
Les compagnons ayant au minimum dix ans d'experience protessionnelle depuis le recrutement en tant qu'OPA et OAPA, peuvent être promus au choix au niveau de maitrecompagnon.
Leur nomination intervient dans la limite des emplois disponibles (au maximum $4 \%$ des demiers effectifs autorisés connus d'OAPA et d'OPA, relevant d'une même CCOPA) après avis de la CCOPA.
Les Compagnons ayant 20 années d'ancienneté dans ce niveau de qualification (ou comme OHQ) pourront être promus "Mâtre-Compagnon", au-delà du quota de $4 \%$ des derniers effectifs autorisés d'OPA et d'OAPA connus à la date de réunion de la CCOPA, et ce 13 mois avant leur départ è la retraite.
d) Définition du spécialiste d'atelier (OHQ 1,1 $-1,18$ )

Il s'agit là d'une classification propre à la filière atelier qui comprend elle-même 2 niveaux (spécialiste A et spécialiste B).
Les spécialistes d'atelier possèdent une parfaite maitrise de leur métier. Leurs connaissances relèvent dune haute technicité et ils sont capables de les transmettre.
Les spécialistes d'atelier n'exercent pas de fonetions d'encadrement.
e) Avancement (promotion interne)

La fonction comporte deux niveaux «A" et «B», auxquels on accède exclusivement, par promotion au choix.
La promotion intervient dans ia limite des emplois à pourvoir, après avis de la CCOPA.

Le nombre de spécialistes d'atelier pourra être porté au maximum à $20 \%$ du total des agents de la filière atetier y compris mâ̂trise, sous réserve de la disponibilité des crédits.
Toutefois, dans les ateliers où le volume des tâches relevant d'une haute technicité est important, en raison notamment de la réparation, de j'entretien et de la remise en état d'un nombre élevé de matériels perfectionnés, le quota de spécialistes pourra être porté exceptionnellement $\mathbf{a} \mathbf{~} 25 \%$.
Ces pourcentages portent sur l'ensemble des agents qui relèvent d'une même CCOPA, y compris lorsque celle-ci regroupe des agents de service différents (par exemple Parc et service spécialisé), étant entendu qu'il appartient dans tous les cas à l'échelon local de procéder à une analyse des promotions possibles au vu de l'ensemble des éléments dont il dispose.
Spécialiste «A"
Les compagnons ou le cas échéant les maîtres-compagnons, comptant 5 ans d'ancienneté au total dans ces niveaux de qualification et dont la technicité est reconnue. peuvent être promus au choix en qualité de spécialiste «A".
Spécialiste «B»
Les spécialistes «A»comptant au moins 5 ans d'ancienneté dans ce niveau de qualification peuvent être promus au choix spécialiste « B », si par ailleurs la réalité de leur haute technicité le justifie.

## B) Personnel de mâtrise

La maitrise comprend 3 ou 4 niveaux de qualification et de responsabilité selon la filière :

- filière exploitation : 4 niveaux ;
- filière atelier: 4 niveaux ;
- filière magasin: 3 niveaux.

Le nombre total des emplois de la maîtrise ne pourra en tout état de causé excéder $20 \%$ du total des demiers effectifs autorisés connus d'OPA et d'OAPA qui relèvent d'une même CCOPA.
Les avancements au sein de la maitrise s'effectuent sous réserve de la disponibilité des crédits, et des deux conditions suivantes:

- efficacité du service;
- niveau de qualification.
a) Définition des niveaux de mâtrise

L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assurer des responsabilités d'encadrement. c'est-dे-dire techniques et de commandement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquise.
Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissance ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels qu'ils encadrent.
Tous les agents de maîtrise assument. au niveau qui est le leur, les responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité des personnes qu'ils encadrent.

## 1 - filière atelier

Chef d'équipe (ex OHQ $1,12-1,19-1,27$ )
Les chefs d'équipe possèdent une parfaite maittrise de leur métier. Leurs connaissances sont précises et étendues. Ils doivent être capables d'interpréter les directives générales.
Ils exercent les fonctions d'encadrement de l'équipe d'ouvriers (au moins 3 ouvriers) tout en participant effectivement à leur travail. Ils établissent les rapports sur les travaux effectués.
Ils ont vocation à former les ouvriers de l'équipe qu'ils animent.
La fonction comporte un seul niveau: le niveau « C ».

## Réceptionnaire (ex OHQ 1,32)

Le réceptionnaire dispose de connaissances techniques précies et étendues.
Il assure l'accueil de l'atelier et contribue à la gestion de la flotte de véhicules et d'engins répartie dans/les différents services.
Il effectue un diagnostic précis des interventions à réaliser sur les matériels avant répartition du travail entre les différentes équipes à l'atelier. Il planifie les travaux confiés à l'extérieur et assure leur suivi.
Il évalue les temps d'immobilisation des matériels et en informe les utilisateurs. It doit donc posséder en sus de ses compétences techniques, les qualités de contack spécifiques à sa mission.
Il participe au suivi des engins et peut suppléer le contremaître evou le chef d'atelier en cas d'absence.
Visiteur technique (nouveau ; équivalent en OHQ 1,32)
Le visiteur technique dispose de connassances techniques précises et étendues.
C'est un généraliste qui représente. le parc lors des visites techniques auprès des autres services de la DDE et des services extérieurs. Il doit donc posséder en sus de ses compétences techniques, des qualités de contact spécifiques à sa mission.
Son activité essentielle est consacrée au contrôle technique des matériels dans les services.
Il procède à des diagnostics et répare sur place avec les moyens disponibles.
Il rédige un compte rendu précis des travaux à effectuer et évalue les temps d'immobilisation et de réparation et indique leur degré d`urgence.
Il assure la formation des agents en matière d'entretien et d'utilisation des matériels.
Contremaitre (ex OHQ-1,45)
Le contremaitre dispose de connaissances précises et étendues: il anime un ensemble d'équipes et coordonne les travaux qui leur sont confiés.
D'une manière générale, il est chargé de la bonne marche de son secteur :

- répartition du travail :
- suivì des approvisionnements auprès du magasin;
- contrôle de la bonne exécution des travaux :
- participation à la gestion.

Il connaît les autres secteurs du service et doit être apte à entrer en contact avec eux pour déterminer les meilleures solutions aux problèmes posés.
Sa responsabilité peut être étendue à l'ensemble de l'atelier avec animation professionnelle des agents.
La fonction comporte deux niveaux «A" et 《B», pour tenir compte des responsabilites assumées.
Chef d'atelier (ex OHQ 1,55-1,67-1,82)
Le chef d'atelier est chargé de l'organisation de l'ensemble de l'activité "Atelier». A cet effet, il organise la structure "Atelier» pour assurer le maintien en état de la flotte des véhicules, engins et machines au meilleur coût économique.
Il doit nécessairement disposer de connaissances en gestion lui permettant d'effectuer un suiviéconomique des engins et matériels.
Il doit être doté d'une formation théorique et pratique en techniques et connaître les différents composants des matêriels ainsi que la législation relative à l'hygiène et à la sécurité.
La fonction comporte trois niveaux «A», "B», et «C», correspondant, pour le second à une expérience professionnelle acquise, et pour le troisième, aux responsabilités assumées et aux résultats obtenus.

## 2 - filière magasin

Chef d'équipe (nouveau ; équivalent ex OHQ 1,12-1,191,27)
Les chefs d'équipe possèdent une parfaite maîtrise de leur métier. Leurs connaissances sont précises et étendues. Ils doivent être capables d'interpréter les directives générales.
Ils exercent les fonctions d'encadrement de l'equipe tout en participant effectivement au travail avec leurs ouvriers. Ils êtablissent les rapports sur les travaux effectués.
Ils ont vocation à former les ouvriers de l'équipe qu'ils animent.
La fonction comporte trois niveaux $\approx A », « B » e t « C$ » pour tenir compte de la réalité des responsabilités.
Responsable de magasin (nouveau; équivalent ex OHQ 1,32)
Il encadre le travail effectué par les magasiniers. Il est responsabie de la Fonction «stocks». Il peut avoir la charge de la gestion d'un magasin annexe.
Chef magasinier (ex OHQ 1,45-1,55)
Le chef magasinier procède aux consuktations des foumisseurs dans le strict respect du Code des marchés publics. Il anatyse le programme des commandes.
Il coordonne le cas échéant tes activités des magasins annexes.
Il est donc responsable de la totalité de la fonction «achats» au sein du parc.
La fonction comporte deux niveaux : «A» et «B», pour tenir compte de la réalité des responsabilités assumées.
Le responsable de magasin et le chef magasinier doivent savoir utiliser le système informatique de gestion et disposer d'une capacité d'analyse. Il va de soi que, pour les Parcs de petite et moyenne importance, les fonctions pouront être regroupées sur un seul agent.
3 - Filière exploitation
Chef d'équipe (nouveau ; équivalent ex OHQ 1,12 - 1.191,27)
Les chefs d'équipe possèdent une parfaite maîtrise de leur métier. Leurs connaissances sont précises et étendues. Ils doivent être capables d'interpréter les directives générales.
Ils exercent les fonctions d'encadrement de l'équipe tout en participant effectivement au travail avec leurs ouvriers. Ils établissent les rapports sur les travaux effectués.
Ils ont vocation à former les ouvriers de l'équipe qu'ils animent.
La fonction comporte trois niveaux «A», «B» et «C» pour tenir compte de la réalité des responsabilités.
Responsable de travaux (nouveau ; équivalent ex OHQ 1,32 )
Le responsable de travaux dirige soit un chantier isolé de technique simple, éventuellement de spécialités variées soit des travaux comparables faisant partie d'un chantier important.
Il en prévoit et contrôle les approvisionnements.
Il effectue ies implantations topographiques simpies des ouvrages.
Il fait le constat des travaux exécutés.
Chef de chantier (nouveau ; équivalent ex OHQ $1,45-1,55$ ).
Le chef de chantier organise et dirige les chantiers, répartit le matériel, assure les approvisionnements, représente le Chef d'exploitation aux réunions de chantier, connait les rendements habituels des différents types de travaux et donne des renseignements en vue d'une étude de prix.
Il intervient Eventuellement sur les chantiers pour effectuer les contrôles nécessaires aux missions qui lui sont confiées.
La fonction compore deux niveaux, « A » « B », pour tenir compte de la réalité des responsabilités assumées.

Chef d`exploitation (nouveau: équivalent ex OHQ 1.55 1.67-1.82)

Le chef d'exploitation est chargé de l'organisation de l'ensemble de l'activité «Exploitation ». A cet effet. il gère l'ensemble des moyens (hommes et matériets) nécessaires au bon déroulement des chantiers.
Il doit nécessairement disposer de connaissances en gestion lui permettant d'effectuer des calculs de prix de revient. Il doit être doté d`une formation technique, théorique et pratique, et connaître le matériel et la législation relative à l'hygiène et à la sécurité.
La fonction comporte trois niveaux. «A» « $B$ » et «C». correspondant pour le second à une expérience professionneile acquise, et. pour le troisième, aux responsabilités assumées et aux résultats obtenus.
b) Recrutement aux emplois de maîtrise

I - Conditions générales
Les recrutements $s^{\circ}$ effectuent dans le respect de la disponibilité des crédits et de l'effectif autorisé, amendé le cas échéant par les directives de régulation budgétaire aux deux conditions suivantes.:

- efficacité du service:
- niveau de qualification.

Les vacances d'emploi dont le remplacement implique une formation complémentaire doivent être annoncées au moins un an al lavance sauf en cas de force majeure : décès, démission.

La formation complémentaire sera organisée en fonction des nécessités du service après sélection, le cas échéant, des candidats apres avis de la CCOPA.
Les emplois de maitrise sont pourvus exclusivement par concours, satul

- chel d'équipe "A. B. C " pour la filière exploitation et mapasin:
- chel d'équipe «B provisoite" pour la filière atelier ;
- chef dequipe "C"pour la filière atelier lorsque des chef́ d’équipe "B prowisoire" et des spécialistes " B" sont promouvables:
- chef dutelier:
- chef dexploitation
qui sont choisis parmi les ouvriers du Pare ou service concerné (et relevant d'une même CCOPA).


## 2 - Concours

concours inteme : $1^{\text {er }}$ concours.
Le concours est ouvert dabord au personnel OPA en fonetion dans le Parc concerné.
Si aucun agent ne se porte candidat ou si aucun $n$ 'est reçu. le poste sera ouvert à la mutation au niveau national. Si les opérations de mutation nont pas permis de pourvoir le poste, alors un concours externe sera organisé.
Il est nécessaire de connaître les résultats da premter concours pour convoquer les candidats du concours externe. - concours externe: $2^{*}$ concours

Je concours est ouven aux OPA et OAPA des pares, des DDE et des services spécialisés ainsi qu'aux candidats de l'extérieur répondant uux conditions générales de recrutement.

* NB : Lec concours interme et le concours externe funt obligatirement l'objet d'une publicité préalable et en aucun cas ne peovent êre groupres.
2-1. Chef d'équipe "A"pour l'exploitation et le magasin Chef d'équipe "C » pour l’atelier
Ern principe, les chefs d̀équipe susmentionnés sont choisis parmi les ouvriers du Pare.
Si aucun agent ne remplit les conditions pour être promu au choix. et si le poste n'est pas pourvu par mutation. il est fait appel aux candidats des autres Parcs et de l'extérieur. présentant des aptitudes à l'encadrement.

Leur nomination intervient alors après un concours exterte dans la limite des emplois à pourvoir, après avis de la CCOPA.
Pour la seule filière atelier et dans la mesure où aucun OPA ne remplit les conditions pour être promu au choix, i] est organisé un concours interne de chef d'équipe C ouvert aux OPA relevant de la même CCOPA avant qu'il soit procédé, si besoin est a la mutation, puis au recrutement externe.
2-2.Réceptionnaire datelier, visiteur technique, responsable de travaux, responsable de magasin :
Les réceptionnaires d'atelier, les visiteurs techniques, les responsables de travaux, les responsables de magasin peuvent être recrutés soit parmi les OPA du Parc, soit à l'extérieur selon les conditions suivantes:

- inteme (1 ${ }^{\text {er }}$ concours) :

Les ouvriers expérimentés, les compagnons, les maitrescompagnons, les spécialistes et les chets d’équipe peuvent solliciter leur promotion à ces cmplois.
Leur nomination intervient après concours, dans la linite des emplois à pourvoir, après avis de la CCOPA.

- externe ( $2^{*}$ concours) :

Ces emplois peuvent être pourvus en faisant appel aux OPA et OAPA des parcs des DDE et des services spécialisés ainsi qu'aux candidats de l'extérieur répondant aux conditions genérales de recrutement.
La sélection est opérée, après avis de la CCOPA au vu des résultats d'un concours portant sur les aptitudes professionnelles des candidats. Le niveau du concours est celui du Baccalauréat professionnel.
Les permis $C$ ou $E$ (c) sont requis. Toutefois après avis de la CCOPA, il peut être admis qu’ils ne soient pas exigés pour l'exercice d'un métier spécifique.
2-3 Contremaitre, chef de chantier, chef magasinier :

- inteme (le concours)

Les réceptionnaires d`atelier, les visiteurs techniques. les responsables de magasin, les responsables de travaux, les chefs d'équipe qui présentent des aptitudes à l'encadrement peuvent solliciter leur promotion à ces emplois.
Leur nomination intervient après concours, dans la limite des emplois à pourvoir. après avis de la CCOPA.

- externe ( $2^{\circ}$ concours) :

Ces emplois nécessitant des connaissances spécifiques peuvent être pourvus en faisant appel aux OPA et OAPA des parcs des DDE. des services spécialisés ainsi qu'aux candidats de l'extérieur répondant aux conditions générales de recrutement.
La sélection est opérée, après avis de la CCOPA, au vu des résultats d'un concours portant sur les aptitudes professionnelles et sur l'aptitude à l'encadrement. Le: njveau du concours est celuj du baccalauréat professionnel.
L.es permis C ou E (c) sont requis. Toutefois, après avis de la CCOPA, il peut être admis qu'ils ne soient pas exigés pour l’exercice d'un métier spécifiçue.
3 - Promotions au choix
3-1 Filière exploitation et magasin

## 3-1-1 Chef d'équipe

La fonction comporte trois niveaux «A", " B », et "C" pour tenir compte de la réalité et de la durée des responsabilités assumées.
La promotion des agents intervient dans la limite des emplois à pourvoit, après avis de la CCOPA.

- Chef d'équipe "A":

Les ouvriers expérimentés, les compagnon ou les maitrescompagrions, comptant 7 ans d'ancienneté au total dans ces niveaux de qualification et reconnus aptes à l'encadrement. peuvent être promus au choix au niveatu de Chef d'équipe "A".

- Chef d'équipe $« B »$ :

Les chefs d'équipe «A" comptant au moins 5 ans d'ancienneté dans ce niveau de qualification peuvent être promus au choix chef d'équipe «B» si par ailleurs la réabité des responsabilités nouvelles assumees le justifie.
Chef d'équipe « C »:
Le niveau «C» est réservé aux chefs d'équipe « $B$ » comptant au moins 5 ans d'ancienneté dans ce niveau de qualification et dont la fonction comporte par ailleurs l'exercice de responsabilités d'importance particulière.
Leur promotion intervient au choix après avis de la CCOPA. 3-1-2 Chef d'exploitation
Les fonctions de chef d'exploitation peuvent êre également exercées par des agents relevant d'autres staturs de T'Equipement.
Les chefs de chantier peuvent être promus chef d'exploitation.
La nomination se fait au choix, après avis de la CCOPA.
On favorisera la nomination des agents ayant tenu des emplois diversifiés. Le niveau sera déterminé en fonction de l'importance de l'exploitation.
3-2 Filière atelier
3-2-1 Chef d'équipe «C"
Les emplois de chefs d'équipe « A » et « B » de la filière atelier sont maintenus pour les agents en place jusqu’a leur promotion à chef d'équipe «C».
Le niveau 《 $C$ » est donc réservé aux spécialistes « B » et ${ }_{5}$ aux chefs d'équipe "B provisoire» comptant au moins 5 ans d'ancienneté dans ces niveaux de qualification et dont la fonction comporte par ailleurs l'exercice de responsabilités d'importance particulière.
leur promotion intervient au choix après avis de la CCOPA.

## 3-2-2 Chef d'atelier

Les contremaitres peuvent être promus chef d'atelier.
On favorisera la nomination des agents ayant tenu des emplois diversifiés. Le niveau sera déterminé en fonction de l'importante de l'atelier.
Leur nomination intervient au choix après avis de la CCOPA.

## C. Personnels techniciens

La filière technique comporte 4 niveaux :

- technicien $1^{\text {st }}$ niveau
- technicien $2^{\text {c }}$ niveau ;
- technicien $3^{c}$ niveau;
- technicien príncipal.

Les recrutements s'effectuent dans le respect de la disponibilité des crédits et de leffectif, autorisé, amendé le cas échéant par les directives de régulation du. budget, aux conditions suivantes:

- efficacité du service
- niveau de qualification.

Les avancements au sein de cette filière s'effectuent sous réserve de la disponibilité des crédits, et des deux conditions suivantes:

- efficacité du service ;
- niveau de qualification.
a) Définition des niveaux

1-Techniciens niveau 1 (ex OHQ 1,28 )
Les techniciens de niveau 1 sont capables:

- d'exécuter de manièré autonome et selon un processus détaillé les expériences et contrôles des dispositifs ou ouensembles élémentaires avec des appareils usuels;
- de réaliser des montages de matériels professionnels selon un schéma fonctionnel expliqué ;
- d'établir, sous la forme requise par la spécialité, les documents qui en résultent : comptes-rendus, états, diagramme, dessins, gammes, programmes...


## 2 - Techniciens niveau 2 (ex OHQ 1,53)

Les techniciens de niveau 2 sont capables, dans leur domaine d'intervention qui peut être limité à une technique ou une famille de techniques:

- d'initiatives portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyen habituellement utilisés:
- de présenter, dans des conditions déterminées, les solutions étudiées et les résultats obtenus.
3 - Techniciens niveau 3 (ex OHQ 1,76)
Les techniciens de niveau 3 sont capables compte tenu de contraintes différentes:
- d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires;
- de proposer plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.

4-Techniciens principaux (ex OHQ 1.97)
Les techniciens principaux sont capables de remplir avec aisance le rôle de techniciens de niveau 3, mais font preuve en outre de qualités complémentaires qui, suivant leur affectation, leur permettent, dans le cadre des directives d'un ingénieur:

- doorganiser et de réaliser la mise au point d'ensembles complets ;
- d'organiser les bancs d'essais sur les plans technique et administratif ;
- d'assurer l'encadrement du personnel sous leurs ordres.


## b) Recrutement

Les emplois de techniciens de niveau 1 nécessitant des connaissances spécifiques sont pourvus prionitairement par voie interne parmi les OPA et OAPA répondant aux caractéristiques, puis en faisant appel aux techniciens des autres parcs des DDE et services spécialisés et ensuite aux candidats de l'extérieur, répondant aux conditions générales de recrutement, après avis de la CCOPA.
La sélection interne est opérée, après avis de la CCOPA au vu des résuttats d'on concours interne.
Le recrutement externe est du niveau :

- baccalauréat technologique pour les techniciens de niveau 1 ;
- BTS ou DUT pour les techniciens de niveau 2.
c) Avancement

Les avancements sont prononces dans la limite des emplois disponibles après avis de la CCOPA.

## 1-Techniciens de niveau 2

Les techniciens de niveau 1 comptant au minimum deux ans d'expérience professionnelle dans ce niveau de qualification peuvent être promus au niveau 2, par examen professionnel, après avis de la CCOPA.

## 2 - Technicjens de niveau 3

Les techniciens de niveau 2 comptant au minimum huit ans d'expérience professionneile dans ce niveau de qualification peuvent être promus au choix au niveau 3. après avis de la CCOPA.

## 3 - Technicien principal

Les techniciens de niveau 3 aptes à 1'encadrement et comptant au minimum huit ans d'expérience professionnetle dans ce niveau de qualification peuvent être promus, après examen professionnel, au niveau de technicien principal. après avis de la CCOPA.
D. Cas particuliers d'agents exerçant des fonctions spécifiques
a) OPA faisant fonction de comptabie et chef-comptable : Ces agents sont reclassés pour ordre en fonction de leur niveau de rémunération dans la filière magasin, qui constitue désormais leur filière de rattachement et celle dans laquelle ils ont vocation à progresser selon les règles normales et, si nécessaire seulement, dans la filière atelier.
b) OPA faisant des fonctions d'agents de laboratoire :

Ces agents sont reclassés en fonction de leur rémunération dans la filière exploitation, qui constitue leur filière de rattachement et celle dans laquelle ils ont vocation à progresser selon les règles normales. En cas d'impossibilité du rattachement à la filière exploitation, ils ont été rattachés à la filière techniciens.

## 7. CHANGEMENT DE CATÉGORIE

## (I) article 10

du décret $\mathrm{n}^{\mathrm{D}}$ 65-382 du 21 mai 1965 ,
(2) circulaire n $^{\circ} 43$ du 12 août 1965.
(1) Les postes à pourvoir sont signalés aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes appattenant à une catégorie inférieure. Ceux qui ont perfectionné leur qualification professionnelle sont appelés à effectuer un essai.
Si les résultats de cet essai sont satisfaisants, les intéressés concourent pour l'octroi de ce poste avec les ouvriers non affiliés présentant la qualification requise. Le choix du candidat retenu est fait par l'ingénieur en chef, la commission prévué en. 3 ci-dessus ayant été consultée.
(2) Il est bien évident que les ouvriers ayant acquis un certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi considéré sont dispensés de cet essai. Toutefois, la possession du C.A.P. ne doit pas leur donner de priorité pour l'accès à la catégorie supérieure et dans le cadre de la promotion sociale; il n'y a que des avantages à ce que, concurremment, un essai professionnel soit organisé à l'intention d'ouvriers n'ayant pu obtenir un certificat d'aptitude professionnelle mais ayant perfectionné leur qualification pour atteindre le niveau des titulaires de ce diplôme et dont la manière de servir est satisfaisante. L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, sur proposition de la Commission Consultative, choisit le ou les uvners à promouvoir à une catégorie supérieure parmi les titulaires du C.A.P. et les ouvriers ayant satisfait à l'essai. !lonvient donc afin que les chances soient égales de choisir les épreuves de l'essai professionnel de telle sorre qu'iléquivale à l’acquisition d'un C.A.P.
Ces dispositions sont applicables indifféremment aux ouvriers affiliés ou non mais il doit être tenu compte aux ouvriers confirmés des efforts qu'ils font pour se perfectionner afin de leur donner une priorité pour l'affiliation au régime de retraites des lois des 21 mars 1928 et 2 août 1949 lorsque la possibilité s'en présente.
Au cas où il n'est pas possible de trouver dans le service ou dans un autre service. par voie de mutation, un ouvrier pouvant occuper l'emploi vacant, il peut être procédé au recrutement. à l'exténeur, d'un ouvrier stagiaire dans les conditions prévues à l’article 3 du décret du 21 mai 1965 cf . 2. (1) supra.

## 8. PROMOTION OUVRIĖRE ET FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

### 8.1. Promotion ouvrière

(I) article 11 du décret $\mathrm{n}^{\mathrm{n}} 65-382$ du 21 mai 1965
(1) En vue de faciliter la promotion ouvrière, l'administration institue, en tant que de besoin, des cours directs ou par cor-
respondance, des stages, des visites d'ateliers ou de chantiers à l'intention des agents de maîtrise et ouviers des parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes. Ces cours sont organisés à l'échelon régional.
Les ingénieurs chargés de l'organisation de cette promotion ouvrière fixent chaque année le nombre de participants possibles.

### 8.2. Formation professionnelle continue

(I) article $1^{\text {et }}$ du décret n$^{\circ} 81-334$ du 7 avril 1981
(I) La formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions du décret susvisé du 24 septembre 1965 est régie par le présent décret.

### 8.2.1. Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration

8.2.1. Objet
(1) article 2 du décret $\mathrm{n}^{\prime \prime} 81-334$ du 7 avril 1981
(I) Les ouvriers mentionnés à l'article $l^{\text {er }}$ peuvent participer dans la limite des crédits ou Eventuellement des emplois prévus à cet effet, aux cycles de formation, stages ou autres actions organisés à l'initiative de l'administration en vue:

- soit de leur donner une formation professionnelle à la fois théorique et pratique visant à l'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi ;
- soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
- soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives et industrielles, ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
8.2.1.2. Situation administrative des participants, obligations et engagements
(I) article 3 ,
(2) article 4 .
(3) article 5 ,
du décret $n^{\circ} 81-334$ du 7 avril 1981.
(1) Les ouvriers qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus dans le service ou sur les contrôles de l'établissernent auquel ils appartiennent.
Les intéressés bénéficient du maintien de leur rémunération ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrèté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre, sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
(2) Lorsqu'un ouvrier a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre. il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.
(3) L'accès des ouvriers aux cycies, stages et autres actions définis à l'article 2 ci-dessus, peut être subordonné. dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle, stage ou action une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle. du stage ou de l'action de formation et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à des cycies, stages ou actions d'une durée supérieure à
deux mois. L'engagement de servir dans I'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers.


### 8.2.2. Cyclos de formation, stages ou autres actions offerts

 ou agréés par I'administration en vue de la préparation aux essais, exarmens of concours profersionnels ainsiqu'aux examens et concours administratifs ou techniques.8.2.2.1. Objet
(1) article 6 . (complété par le décret $\mathrm{n}^{\circ} 93-409 \mathrm{du} 19$ mars 1993).
du décret n^ 81-334 du 7 avril 1981.
Les ouvriers mentionnés à l'article $l^{\text {er }}$ désireux de suivre une preparation en yue d'un avancement soumis à des épreuves à caractère professionnel sous forme d'essais, d'examens ou de concours, peuvent participer à des cycles de formation, stage ou autres actions offerts ou agreés par l'administration dans ce but.
Il en est de même lorsqu'il s'agit de la préparation à des examens ou concours administratifs ou techniques, si les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle, du stage ou de l'action les conditions requises pour se présenter à ces concours ou examens.
Les ouvriers désirant suivre les cycles, stages ou actions mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé de formation prévu à l'article 11 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 8 du présent décret.
8.2.2.2. Moyens de la formation et organisation des cycles et stages
(l) article 7 du décret $\mathrm{n}^{\circ} 81-334$ du 7 avril 1981
(i) Les cycles de formation, stages ou autres actions prévues à l’article précédent prennent notamment la forme

- soit de cours par correspondance ;
- soit de cours organisés en dehors de l'horaire normal de travail :
- soit lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
Ils sont organisés ou agréé, dans des conditions fixées par arrèté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par une autre administration.
8.2.2.3. Dispositions applicables lorsque les cours sont donnés pendant l'horaire normal de travail
(1) article 8,
(2) article 9 .
(3) article 10 ,
du décret 81-334 du 7 avril 1981.
(1) Lorsque les cours sont donnés pendant l'horaire normal du travail, les dispositions suivantes sont applicables:
I. - Les intéressés sont déchargés d’une partie de łeurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
Une autorisation leur est donnée à cet effet, selon des modalités définies par le ministre dont ils relèvent, dans la mesure où cette dispense est compatible avec le bon fonctionnement du service.
II. - Dans le cas où un ouvrier, désireux de bénéficier d'une autorisation d'absence pour suivre, pendant l'horaire normal de travail, l'une des préparations mentionnées à l'articie 6 ,
se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service ou établissement, if peut saisir le ministre compétent qui statue après avoir recueilli lavis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.
III. - Les ouvriers appelés à suivre ces cours ou à les dispenser sont rémunérés dans les conditions prévues au deuxièmé alinéa de l'article 3 ci-dessus.
(2) Les ouvriers autorisés à suivre une préparation dans les conditions définies à l'article 8 - cf. (l) ci-dessus -- sont soumis aux dispositions de l'article 4.
(3) Sauf dispositions réglementaires contraires, un ouvrier ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service l'une des préparations mentionnées à l'article 6 :
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de cette préparation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même préparation ; mais, quel que soit le résultat, il ne pourra bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.


### 8.2.3. Actions choisies par les ouvriars en vue de leur formation personnelle

8.2.3.1. Conditions d'attribution du congé de formation et limitation de sa durée.
(I) article 11-I (modifié par le décret $\mathrm{n}^{\circ} 93-409 \mathrm{du} 19$ mars 1993),
(2) article 11-II,
du décret n": 81-334 du 7 avril 1981.
(1) Les ouvriers employés d'une manière continue comptant trois années de service effectif en qualité d'ouvrier de l'Etat et qui désirent suivre en vue de leur formation personnelle une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article ont droit, sur demande adressée auchef de service ou au directeur de l'établissement à un congé de formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Le total des périodes de congé accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans.
Un ouvrier ayant bénéficié d'une autorisation d’absence pour participer à une action de formation relevant du titre It ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-joumées. Dans ce dernier cas. la duree totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.
(2) L’agrément prévu à l'alinéa 1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
8.2.3.2. Versement d'une indemnité mensuelle forfaitaire

```
(1) article 12 du décret no \(81-334\) du 7 avril 1981 modifié par le décret n \({ }^{\circ} 93-409\) du 19 mars 1993.
```

(I) L'ouvrier mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traite-
ment brut ou du. salaire brut s'il n'est pas indicié, qu'il percevait au moment de sa mise en congé.
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 579 et, à compter du $1^{\text {er }}$ janvier. 1994, par celle de rindice brut 638 d'un agent de l'Etat en fonction à Paris.
Les modifications prévues à l'alinéa précédent sont applicables à leur date d'entrée en vigueur aux congés de formation en cours.
Cette indemnité est à la charge du service ou de l'établissement dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois.

L'agent qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu l'indemnité prévue ci-dessus et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de l'engagement.
Le temps passé en congé de formation est valable pour lancienneté et entre en compte pour le calcul du minimum de temps req̧uis pour accéder à un groupe hiérarchiquement supérieur. ll compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension dans les conditions prévues par le décret $n^{\prime \prime} 65-836$ du 24 septembre 1965 modifié.
8.2.3.3. Conditions de présentation de la demande de congé
(1) article 13 du décret $n^{\circ} 81-334$ du 7 avnil 1981 modifié par le décret $n^{\circ} 93-409$ du 19 mars 1993.
(l) La demande de congé doit être formulée au plus tatd cent vingt jours à lavance.
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l’organisme responsable

Dans les trente jours qui suivent la réception de da demande. le chef de service ou de l'établissement doit faire connaître à lintéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas $0,15 \mathrm{p} .100$ des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré
Lorsque existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des ouvriers. l'autorité compétente ne peut trois fois successivement refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent, ou en diférer la satisfaction dans l'intérêt du service qu'après avis de cet organisme.
8.2.3.4. Attestation de fréquentation du stage
(I) article 14 du décret $\mathrm{n}^{\circ} 81-334$ du 7 avril 1981
(1). Les ouvriers bénéficiaires du congé de formation sont tenus ì la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, de remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
8.2.3.5. Cas des agents âgés de moins de 20 ans
(1) article 15 du décret $\mathrm{n}^{\text {" }}$.81-344 du 7 avril 1981
(1) Les ouvriers visés à l'article $\mathrm{l}^{\text {er }}$ ont droit pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqưà ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agré-
ment de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.
Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
La durée du congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des intéressés.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 13 .
La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois.
Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 11 du présent décret cf. supra.

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.
Le bénéficiaire đ'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La nonfréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.

### 8.2.4. Participation des ouvriers ayant quitté l'administration à des stages de formation professionnelle continue.

(1) article 16 ,
(2) article 17 .
(3) article 18 ,
du décret $\mathrm{n}^{\prime \prime} 81-334$ du 7 avil 1981.
(I) Les ouvriers visés à l'article $l^{\text {er }}$ - cf. supra - qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article $\mathrm{i}^{\text {tr }}$ de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordees par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loí et des textes réglementaires pris pour son application.
(2) Les ouvriers visés à l'article $j^{e r}$ comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement. à une action de formation du type de celles définies à l’article $l^{\text {er }}$ de la loi đu 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans tes conditions fixées à l'article 10 de ladite loi.
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, it bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.
(3) La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus - cf. (2) ci-dessus - ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par les décrets susvisés du 20 mai 1953, du 27 août 1962 et du 22 juin 1972.

## 9. SALAIRES

(I) dépêche ministériellee $\mathrm{PO} / \mathrm{GP} 3$ du 5 décembre 1975,
(2) lettre ministérielle DP/RS3 du 22 décembre 1981,
(3) letre ministérielle DP/GP3 du 16 juin 1982,
(4) article $1^{\text {et }}$ du décret du 24 août 1994

### 9.1. Durèe du travail

La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat est fixée à 39 heures.
Des dispositions doivent être prises pour amênager les horaires des ouvriers des parcs et ateliers, agents et ouvriers professionnels des T.P.E. et ouvriers auxiliaires de travaux. de manière à aboutir, à compter du $1^{\text {er }}$ janvier 1982, à un horaire moyen de 39 heures par semaine correspondant à une durée annuelle de travail de 2034 heures * (les dispositions de la lettre circulaire. DP/RS 3 du 4 Juin 1980 étant abrogées).

> * Cette duree atnnuelle du travail est évaluée conformément aux diree
> tives de la circulaire $n^{\prime \prime} 139$ du 10 nctobre 1953. par le produit de l'huraire hebdomadaire par 52 semaines. auquel on ajoute le $1 / 7$ dudit horaire, au titre de $365^{\circ}$ jour
> Ce calcul donne
> 52 semaines a 39 heures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $<2028$ heures
> pout le $365^{\circ}$ pour $39: 7=5,57 \mathrm{ci} . . . . . . . . . . .$.

Des expériences pouvant comporter des aménagements des durées de travail pourront être envisagées à l'égard de ces personnels dans la mesure oú lorganisation du travail serait de nature à améliorer la qualité des services rendus à lusager. les modalités devront, au préalable, être arrêtées par l'administration centrale dans les conditions prévues par cet aricle.

### 9.2. Heures supplémentaires

### 9.2.1. Détermination des heures supplémentaires

(3) Pour la détermination des heures supplémentaires, il y a lieu de distinguer les durées de travail suivantes:

- De la $40^{\circ}$ à la $47^{\circ}$ heure hebơomadaire (sot de la $1700^{\circ}$ à la $204^{\circ}$ heure mensuelle), les heures effectuées seront payées au taux majoré de $25 \%$ porté à $37 \%$ pour tentr compte de l'incidence des congés payés.
A partir de la $48^{c}$ heure hebdomadaire (ou de la $205^{\circ}$ heure mensuelle) les heures effectuées seront payées au taux majoré de $50 \%$ porté à $64 \%$ pour tenir compte comme cidessus, de l'incidence des conges payés.
J'attire également votre attention sur le fait que le relèvement des taux des heures supplémentaires doit être supporté sur la dotation budgétaire existante.
[1 convient donc de veiller tout particulièrement à ce que les heures supplémentaires soient stricternent limitées et justifices par des travaux qui, pour des raisons impératives de service public, ne sauraient être effectués qu'en dehors des horaires normaux


### 9.2.2. Heures supplémentaires de nuit, du dimanche ou d'un jour ferié

(1) En complément de la circulaire ministérielle du-9 juillet 1975 el pour répondre à diverses demandes de renseignements. je vous prie de trouver ci-dessous les précisions suivantes:
l.es heures supplémentaires accomplies de nuit (entre 21 heures et 6 heures du matin) non comprises dans 1 horaire réglementaire de 41 heures * ou «saisonnier "

* 39 heures depuis te $1^{\text {d }}$ janvier 1982
hebdomadaire, donnent lieu à majoration de $119 \%$.
Il en est de même pour les heures supplémentaires, éventuellement accomplies ie dimanche ou un jour férie.
Je vous rappelle que l'accomplissement d'heures supplémentaires, au-delà de l'horaire réglementaire doit demeurer exceptionnel et répondre à des besoins effectifs et impératifs de service. Vous devrez donc veiller particulièrement à ce que ne soient rémunérées que des heures supplémentaires réellement effectuées.


### 9.3. Mesures prises pour annuler l'incidance de la réduction du temps de travail sur les retraites

(3) Afin d'annuler l'incidence de la réduction du temps de travail sur les retraites le décret $\mathrm{n}^{\circ} 82-106$ du 29 janvier 1982 a modifié les articles 4 § III b, 9 § 1 et 28 ह̧ 1 b du décret $\mathrm{n}^{\circ} 65-836$ du 24 septembre 1965 relatif au régime de pensions des ouvriers des Établissements Industriels de létar en ramenant de 2076 à 1960 le nombre d'heures annuel qui permet de déterminer le salaire servant de base au calcul de la pension de ces agents.
Il a cependant été constaté, que pour les ouvriers des parcs et ateliers des Ponts et Chaussées, cette modification n'atteint pas exactement son objectif et laisse subsister une différence de 0,32 \%. Cet écart s'explique de la façon swivante.
La réduction de la durée du travail aboutit automatiquement à une majoration du taux horaire servant de base au calcul des pensions dans la proportion:

$$
179 \mathrm{~h}-169 \mathrm{~h} 30=5,60 \%
$$

169 h 30
(179 heures étant le forfait en vigucur au 31 décembre 1981 et 169 h 30 le nouveau forfait au $\mathrm{I}^{\mathrm{r}}$ janvier 1982).
Or, les 1960 heures précitées ont été calculées compte tenu d'un taux d'augmentation de $5.92 \%$ correspondant à celui des salaires du Ministère de la Dêfense. soit supérieur de $0.32 \%$ au taux de $5.60 \%$ mentionné ci-dessus.
Le Ministère de l'Économie et des Finances - satsi de cette situation, vient de me donner son accord pour que les alaires des ouvriers des parcs et ateliers des Ponts et Chaussées soient relevés de ce pourcentage de $0.32 \%$.
Par ailleurs, les barèmes de salaires applicables respectivement aux ${ }^{\text {er }}$ janvier et $1^{\text {er }}$ avril 1982 (lettres circulaires des 22 janvier et 21 avril 1982) tenaient compte des revalorisations générales des salaires majs maintenaient, pour le caicul du taux des heures supplémentaires, l'ancien forfait mensuel de 179 heures, puisque les réductions d'horaires ne devaient pas avoir d'incidence sur les salaires.
En fait il a été admis que pouvaient recevoir normalement upplication les dispositions de l'article 3 de l'arêté interministériel du 19 novembre 1975, qui prévoient que «le salaire de base nouveau sera le quotient du salaire mensuel par le nombre forfaitaire mensuel d'heures de travail à la date considérée».

### 9.4. Taux des salaires

## (/) Lettre circulaire du It février 1993

Date d'effet: $1^{\text {er }}$ février 1993.
Zone I ( $100 \%$ )

| Classitication | Salaire horaire de base | Salaire mensuel de base |
| :---: | :---: | :---: |
| Ouvrier qualifié | 41,42 | 7021 |
| Ouvrier expérimenté | 43,44 | 7363 |
| Compagnori | 46,77 | 7927 |
| Maître-Compagnon Spécialiste "A" | 50.19 | 8507 |


jusqu’ả la date du 31 décembre, où elie sera intégrée dans le nouveau salaire mensuel de base.
(5) Les salaires ainsi déterminés constituent les rémunérations de base applicables dans les localités où il n'ést pas prévu d'abattement de zone,
Dans les localités affectées par une réduction des rémunérations en application du décret n ${ }^{\circ}$ 62-1263 du 30 octobre 1962 modifié, les salaires des ouvriers des parcs et ateliers subiront la mème réfaction que celle supportée par les rémunérations globales des fonctionnaires en raison de la modulation de l'indemnité de résidence.

### 9.6. Plafond et taux des cotisations de sécurité sociale en cas de rappel de salaire

(1) note de service $n^{\circ} 69-10-\mathrm{Bl}$ du 14 janvier 1969 relative au calcul des cotisations de sécurité sociale en cas de rappel de salaire (ouvriers d'Etat) (Bulletin ne 3 de 1969, texte 80).
(1) L'instruction $n^{\circ} 67-102-\mathrm{B} 1$ du 30 octobre 1967 a porté à la connaissance des comptables les modalités à retenir pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre de rappels de rémunération versées aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
La question a été posée de savoir si les rappels versés à des ouvriers de l'Etat doivent être soumis à la procédure retenue pour les titulaires, ou à celle propre aux non titulaires. Il a été décidé, en l'absence des dispositions réglementaires sur ce point, et eu égard au fait que les ouvriers de l'Etat se trouvent dans une situation statutaire et bénéficient d'un régime de protection sociale plus proche de ceux des agents titulaires que de la situation des salariés du secteur privé, de faire application aux personnels ouvriers de l'Etat des regles retenues pour les fonctionnaires.
En conséquence, les sommes perçues à titre de rappel doivent être rapportées aux périodes qu`êles rémunèrent et le calcul des cotisations est opéré en tenant compte du plafond et du taux en vigueur à l'époque considérée.

### 9.7. Rémunération des ouvriers permanents des parcs et ateliers ayant observé un mauvement de greve.

(I) article 4 de la loi de finance rectificative du 29 juillet
1961 ,
(2) article $1^{\text {er }}$ du décret du 6 juillet 1962 .
(J) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la joumée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de l'article $l^{\text {er }}$ du décret du 6 juillet 1962.
(2) Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances $n^{\circ} 61-825$ du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont i] se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible.
Il n'y a pas service fait:
(1) $1^{n}$ Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service;
$2^{v}$ Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut parti-
culier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.

### 9.8. Supplement familial de traitement

(1) Lettre-circulaire du 7 janvier 1980
(2) Lettre circulaire du 12 mai 1980
(1) Date d'effet: $1^{\text {tr }}$. janvier 1980 avec rappel du $1^{\text {tr }}$ août 1975. Le conseil d'Etat s'est prononcé, dans plusieurs arrêts des 27 juillet et 26 octobre 1979, sur le principe de l'attribution du supplément familial de traitement aux trois catégories de personnels non titulaires suivantes:

- ouvriers des pares et ateliers relevant des dispositions du décret $n^{\circ}$ 65-382 du 21 mai 1965 ;
- personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement relevant des dispositions du règlement du 14 mai 1973 ;
- contractuels d'études d'urbanisme recrutés en vertu de la circulaire D.A.F.U. no 1800 du 12 juin 1969 modifiée.
Il a jugé que ces personnels qui perçoivent une rémunération qui n'est pas calculée sur la base de la grille indiciaire de la fonction publique, devaient néanmoins recevoir le supplément familial de traitement en raison notamment du fait qu'ils bénéficiaient d'un barême de salaires qui est constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique.
En conséquence, le supplément familial sera mis en paiement au profit des personnels concernés à partir du $1^{\text {es }}$ janvier 1980 selon les modalités définies par le décret $\mathrm{n}^{11} 79$. 1212 du 28 décembre 1979 modifiant les articles 10 et 11 du décret $n^{\circ} 74-652$ du 19 juillet 1974 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat (J.O. du 3 janvier 1980).

Le supplément familial comprend deux éléments, un élément fixe et un élément proportionnel.
L'élément fixe varie uniquement en fonction du nombre d'enfants: quelle que soit la catégorie des personnels et le mode de leur rémunération, il y a lieu de leur verser les montants fixés par l'article 10 du décret, modifié, du 19 juillet 1974.

L'élément proportionnel est applicable à partir de deux enfants à charge. Il est fixé réglementairement, en fonction des charges de famille, à raison d'un pourcentage d'un traitement de référence.
Ce traitement est fixé, pour les personnels qui ne sont pas rémunérés par un traitement indiciaire rattaché à la grille fonction publique, par le deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 19 juillet 1974 modifié par le décret du 28 décembre. 1979.
La base de calcul de cet élément est donc la même pour tous ces agents. Elle variera à l'avenir, en fonction des modifications apportées à cet article.
En résumé, le calcul du supplément familial s'effectue comme suit au $1^{\text {er }}$ janvier 1980 :

| N. | F. | P. |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 enfant | 180 | - |
| 2 enfants | 480 | 3 |
| 3 enfants | 720 | 8 |
| Par enfant en sus du $3^{e}$ | 240 | 6 |

N Nombre d'enfants à charge
F Elément fixe en base annuelt
F Elément fixe en base annuelle (en francs)
P Elément proportionnel au traitement afférent à l'indice brut 446 (en \%)

Les dépenses correspondantes sont imputables au chapitre 33-91 dans les conditions en vigueur depuis le $1^{\text {et }}$ janvier 1972*. Le règlement du supplément familial de traitement est effectué sans délégation préalable de crédits. sur le chapitre 33-91:

- article 20, paragraphe 10 : ouvriers des parcs et ateliers dont la rémunération principale est imputée au chapitre 31-63, article 10:
- article 30, paragraphe 10 : personnels du L.C.P.C. et des C.E.T.E. et contractuels d'études d'urbanisme ; ouvriers auxiliaires des parcs et ateliers dont la rémunération principale est imputée au chapitre 31-63, article 40 . le supplément familial étant imputé sur les crédits des départements en ce qui concerne ceux des ouvriers auxiliaires dont ceux-ci assurent directement la rémunération.

> * Cf, circulaire $\mathrm{n}^{\circ} 72-98$ du 30 juin 1972 transmettant la circulaire CR 2 et C $3-7211$ du 24 janvier 1972 du ministre de r'économie et des finances (Bultetin officie! $565 / 72.53$ ).
(2) Pour les ouvriers et ouvriers auxiliaires des parcs et ateliers. la rémunération de base à prendre en compte pour le calcul de l'élément proportionnel du supplément familial sera déterminée comme suit :
Cette rémunération est le salaire mensuel brut de base compte tenu de la zone, abondé de la prime d'ancienneté. Depuis le $1^{\text {tr }}$ janvier 1976, ce salaire mensuel figure, pour chaque catégorie et avec les abattements de zone, dans les lettres-circulaires de la direction du personnel-DP/GP3( «r barêmes des salaires applicables au ......). Pour la période ${ }^{\text {er }}$ août - 31 décembre 1975, le salaire abondé de la prime d'ancienneté et éventuellement réduit en fonction des abattements de zone est le salaire horaire fixé par l'arrêté du 16 juillet 1975 (du $1^{\text {cr }}$ août au 30 septembre) puis par la lettrecirculaire du 20 novembre 1975 (du $1^{\text {tr }}$ Octobre au 31 décembre), multiplié par le nombre d'heures correspondant à l'horaire réglementaire hebdomadaire dans la fonction publicue pour la période considérée, c'est-̀̀-dire 42 heures 30 du $1^{\text {tr }}$ aout au 30 septembre, puis 41 heures 30 du ${ }^{\text {ct }}$ octobre au 31 décembre 1975.
Rappel de l'horaire réglementaire hebdomadaire dans les services de l'Etar:
$1^{\text {rr }}$ octobre 1973: 42 heures 30
$\mathrm{I}^{\text {er }}$ octobre 1975:41 heures 30
${ }^{145}$ octobre 1976: 4! heures
$1^{\text {Et }}$ janvier 1982: 39 heures

### 9.9. Indemnité particulière

## (i) article I.

(2) urticle 2 ,
du décret $n^{n} 92-565$ du 4 juin 1992 .
(f) Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ainsi que les ouvtiers auxiliaires du ministere de léquipetment, du logement et des trannsports relevant des décrets cidessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à $25 \%$ des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.
(2) Cette indemnité particulière n'est soumise ni à retenue pour pension ni à cotisation d'assurance maladie, invalidité et maternité.

## 10. PRIME D'ANCIENNETÉ

## (1) article 9 ,

du décret n" 65-382 du 21 mai 1965.
(2) lettre-circulaire IME no 66-559 du 7 février 1966.
(3) lettre-circulaire P3'/JPW du 23 janvier 1968 ,
(4) article $1^{\text {cr }}$.
(5) article 2 de l'arrèté du 18 janvier 1990.
(I) Il est alloué en sus du salaire de base une prime d'ancienneté dont les modalités d'artribution et les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports.
La durée des services militaires obligatoires est prise en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté dans les conditions prévues a 1 'article 7 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.
(2) Les bonifications de services prévues par le quatrième paragraphe de ce texte qui assimite aux services civils le temps passé obligatoirement sous les drapeaux comprennent:

1) le service militaire légal,
2) le temps passé sous les drapeaux au-delì de la durée légale de service au titre de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 (c'est-à-dire maintien de la classe sous les drapeaux à l'expiration du temps légal du service ou bien rappel sous les drapeaux des disponibles et des réservistes comme ce fut le cas par exemple des opérations de maintien de l'ordre en Algérie) et de l'article 49 (c’est-à-dire période d’exercice du temps de paix) ; cette dernière disposition ne doit jouer quà l'egard des ouvriers permanents que si la même période ne leur est pas déjà comptée comme services civils :
3) le temps passé sous les drapeaux en cas de mobilisation au cours de la guerre 1939-1945 à quelque titre que ce soit (c'est-à-dire sous-officier de calrière, mobilisé, engagé ou rengagé).
(3) Pourront également être prises en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté les bonifications de services prévies par:

- la loi du 6 août 1948 portant statut des déponés et internés de la résistance.
- la loi du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires.
- la loi du 14 mai 1951 relative au statut des personnes contraintes au travail en pays ennerni, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi.
Il est bien entendu que la preuve de leur participation aux faits pouvant entraîner attribution des bonifications en cause, devra être fournie par les intéressés selon les formes définies. par les textes réglementaires pris pour l'application desdites lois.
(1) I.e taux de la prime d'ancienneté est maintenu en cas de changement de catégorie.

14) La prime d'ancienneté allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes est fixée. par référence au salaire mensuel de base, à l'exclusion de la prime de redressement et des indemnités pour travaux supplémentaires effectués au-delà de l'horaire réglementaire de travail, selon les taux suivants :

| Pourcentages | Ancienneté requise |
| :--- | :--- |
| $3 \%$ du salaire mensuel de base | Après 3 ans d'ancienneté |
| $6 \%$ du salaire mensuel de base | Après 6 ans d'ancienneté |
| $4 \%$ du salaire mensuel de base | Après .9 ans d'ancienneté |
| $12 \%$ du salaire mensuel de base | Après 12 ans d'ancienneté |
| $15 \%$ du salaire mensuel de base | Apres 15 ans d'ancienneté |
| $18 \%$ du salaire mensuel de base | Après 18 ans d'ancienneté |
| $21 \%$ du salaire mensuel de base | Apres 21 ans d'ancienneté |
| $24 \%$ du salaire mensuel de base | Après 24 ans d'ancienneté |
| $27 \%$ du salaire mensuel de base | Apres 27 ans d'uncienneté |

(5) Les dispositions de l'arrêté du 15 mai 1968 sont abrogées.

## 11. PRIME DE RENDEMENT

(I) article 12,
(2) article 13 .
du décret n $065-382$ du 21 mai 1965,
(3) article $1^{\text {er }}$,
(4) article 2 ,
(5) article 3,
de l'artêté du 14 décembre 1993.
(l) Les salaires horaires de base des différentes catégories d'ouvriers sont fixés selon les taux et modalités définis par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires economiques.
(2) A ces salaires peut s'ajouter une prime de rendement calculée sur le salaire de base et dont les taux sont fixés par l'arrêté prévu à l'article précédent. Cette prime de rendement est versée mensuellement.
Cette prime tient compte de la productivité de l'ouvrier, éventuellement de ses qualités d'organisation et de commandement. le cas échéant. des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique ou de l'organisation en vue d'une plus grande productivité.
(3) Le taux moyen de la prime de rendement, des ouvriers des parcs et ateliers, prévue par le décret du 21 mai 1965 susvisé est fixé à $8 \%$ du salaire de base calculé sans incorporation préalable de toute autre indernnité.
(4) L'arrêté interministériel du 29 décembre 1992 telatif aux indemnités allouées aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des Ponts et Chaussées et des bases aériennes est abrogé.
(5) L.es présentes dispositions prennent effet au $1^{\text {ct }}$ janvier 1994.

## 12. CONGÉS


(/) article 19 modifié par le décret du 12 juillet 1989. du décret $n^{\prime \prime} 65-382$ du 21 mai 1965.
(2) circulaire $\mathrm{n}^{\circ} 82-37$ du 14 avril 1982 ,
(3) circulaire FP/n 1452 du 16 mars 1982.
(4) article 19-1
(5) article 19-2
(6) article 19.3
(7) article $19-4$
(8) article 19-5
(9) article 19-6,
du decret du 21 mai 1965 modifié par le décret du 12 juillet 1989.

### 12.1. Congés annuels

(I) Les ouvriers visés par le décret $\mathrm{n}^{\circ} 65-382$ du 21 mai 1965 bénéficient d'ur congé annuel et de congés exceptionnels de courte durée en cas de mariage ou de décès d'un proche parent.
(2) Vous voudrez bien trouver ci-joint, pour valoir instruction, le texte de la circulaire FP $n^{\circ} .1452$ du 16 mars 1982 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de ta fonction publique et des réformes administratives relative aux congés annuels des fonctionnaires et agents des administrations de l'État.
Ses dispositions s'appliquent à l'ensemble des personnels gérés par la direction du personnel, y compris les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes affiliés ou non au régime spécial de retraite des ouvriers d'État.
L'attention est appelée sur les prescriptions figurant au $4^{\circ}$ de cette circulaire selon lesquelles l'allongement de la durée
des congés bénéficie aux seuls agents dont ta durée effective des congés dans l’année est actuellement inférieure à ta nouvelle norme.
Dans les services où des pratiques plus favorables ont pu être autorisées en vertu de décisions antérieures, le personnel en conservera le bénéfice, sans pouvoir se prévaloir d'autres avantages à l'occasion de la mise en cuvre du nouveau régime.
Il est en outre précisé que les nouvelles règles édictées en matière de fractionnement des congés (ef. $3^{\circ}$ de la circulaire) devront être partout appliquées.
(3) Une ordonnance prise en vertu de la loi d'orientation $n^{\circ} 82-3$ du 6 janvier 1982 a porté la durée des congếs payés à cinq semaines pour les salariés qui relèvent du code du travail.
La présente circulaire a pour objet de déterminer les règles qui permettront de réaliser cet objectif pour les fonctionnaires et agents de l'État. Elle remplace la circulaire FP 1015 du 28 août 1969.
1 - Les congés annuets des fonctionnaires et agents de l'État sont portés à cinq semaines, selon le mode de décompte sujvant :
Sur la période de référence qui s'étend du $1^{\text {er }}$ janvier au 31 décembre de l'année considérée. la durée des congés annuels est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Cette durée est obligatoirement fractionnée. L’absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
Toutefois, lobligation de fractionner les congés ne s appliquent pas aux fonctionnaires bénéficiant d`un congé bonifié en application du décret $\mathrm{n}^{\mathrm{C}} 78-399$ du 20 mars 1978 . ou aux fonctionnaires et agents de l’Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d"origine ou pour accompagner leur conjoint se rendant dans son pays d'origine.
2 - Les fonctionnaires et agents des administrations de l'État qui n'exercent pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est égale au produit de la durée du congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé toute l'année par le nombre de mois ou fraction de mois supérieure à çuinze jours effectués, divisés par douze.
Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.
Toutefois, les fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat âgés de moins de vingt et un ans au $1^{\text {es }}$ janvier de I'année considérée ont droit sur leur demande à la durée du congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant la période excédant la durée du congé telle qu’elle résulte du calcul précédent.
3 - Lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du $t^{\text {er }}$ mai au 31 octobre est au moins égal à huit jours, it sera attribué deux jours de congé supplémentaire ; lorsque le nombre de jours de congé est compris entre cinq et sept jours, i] sera attribué un jour de congé supplêmentaire. Ces jours supplémentaires devront également être pris en dehors de la période allant du 1 rr mai au 31 octobre.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
4 - J'insiste auprès de vous pour que cet allongement de la durée des congés bénéficie aux seuls agents dont la durée effective des congés dans l'année est actuellement inférieure à la nouvelle norme.
5 - Toutes dispositions contraires figurant dans l'instruction $\mathrm{n}^{\circ} 7$ du 23 mars 1950 sont abrogées.
6 - Enfin, vous voudrez bien trouver ci-dessous le rappel de la liste des jours de fêtes légales en dehors des dimanches, avec la référence du texte concernant chacun de ces jours
fériés:
$1^{\text {er }}$ janvier (avis du Conseil d'État du 23 mars 1810); Lundi de Pâques (loi du 8 mars 1886) ;
Fête du travail ( $1^{\text {tr }}$ mai) (loi du 30 avril 1947 modifiée par la loi du 29 avil 1948);
8 mai (loi du 2 octobre 1981);
Ascension (arrêté du 29 Germinal an X et art. 42 de la loi du 9 décembre 1905) ;
Lundi de Pentecôte (loi du 8 mars 1886) ;
Fête nationale ( 14 juillet) (loi du 6 juillet 1880);
Assomption ( 15 août) (arrêté du 29 Germinal an X et art. 42 de la loi du 9 décembre 1905);
Toussaint ( $1^{\text {re }}$ novembre) (arrêté du 29 Germinal an X et art. 42 de la loi du 9 décembre 1905) ;
Fête de la victoire de 1918 (loi du 24 octobre 1922);
Noèl (arrêté du 29 Germinal an X et art. 42 de la loi du 9 décembre (905).

### 12.2. Congé sans salaire pour convenances personnelles

(4) L'ouvrier employé de manière continue ayant au moins trois ans d'ancienneté peut, sous réserve des nécessités du service et après avis de la commission consultative paritaire, bénéficier d'un congé sans salaire pour convenances personnelles. Lé congé est d'une durée minimale de trois mois et d'une durée tuaximale de douze mois non renouvelable. La durée maximale de ce congé sur toute la carrière ne peut excéder deux ans.
12.3. Congé pour création ou reprise d'entreprise
(4) Cet ouvrier peut, dans les mêmes conditions, demander un congé pour création ou reprise d'entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. Dans ce cas, la durée minimale du congé est de six mois, et la durée maximale de douze mois non renouvelable.
La durée de ce type de congé ne peut excéder vingt-quatre mois pour toute la carrière.

### 12.4 Congé pour motif familial

(5) Le congé pour motif familial est accordé, sur sa demande, à l'ouvrier employé de manière continue depuis au moins trois ans:
2.1. De droit, pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge au conjoint ou a un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
2.2. Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence babituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'ouvrier des parcs et ateliers.
La durée du congé prononcé en application du présent article ne peut excéder deux années. Il peut être renouvelé tant que les conditions requises pour l'obtenir sont remplies, sans toutefois, dans le second cas, excéder dix ans au total.

### 12.5. Procédure

(6) Toute demande de congé doit être présentée au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, et préciser les dates de début et de durée.
La demande de prolongation, s'il y a lieu, doit être formulée au moins un mois avant le terme du congé initialemens accordé, également par lettre recommandée.
En cas de demande de congé fractionné pour convenances personnelles, l'ouvrier ne peut obtenir uné nouvelle période de congé qu'après une reprise de fonctions d'un an minimum.
(7) Lé représentant local du ministre chargé de l'équipement peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de
s'assurer que l'activité de l'ouvrier bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'entreprise, pour motif familial - au sein de l'ensemble de l'article 2 du présent texte - correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé a été déposé.

### 12.6 Rèintégration

(8) L'ouvrier placé en congé sans traitement sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant y expiration de la période de congé en cours. La réintégration ne peut être effectuée que sous réserve de la vérification des conditions d'aptitude physique par un médecin agrée ou par le comité médical compétent saisi dans les conditions de la réglementation en vigueur. Au cas où l'agent serait reconnu définitivement inapte, il serait radié des cadres. Cette réintégration reste subordonnée à l'existence d'une vacance dans son pare d'origine et s'effectue dans un emploi correspondant à celui précédemment occupé ou, à défaut, dans un emploi similaire.
La classification (catégorie professionnelle) détenue avant la mise en congé est conservée, et l'ouvrier dispose d'une priorité pour occuper la première vacance de poste dans son parc d'origine.
En cas de refus de ce poste, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.
Toutefois, en l'absence de vacance de poste dans le parc d'origine l'ouvrier devra se voir offrir un poste de la même classification dans trois autres pares susceptibles de l'accueillir.
L'ouvrier des parcs et ateliers qui a formuté, avant l'expiration de la période de mise en congé, une demande de réintégration est maintenu dans la situation où il a eeté placé dans l'attente de sa réintégration dans l'un des trois postes qui lui seront proposés.
Si l'ouvrier refuse successivement chacun de ces trois postes qui lui sont proposés, il pourra êrre licenciê après avis de la commission consultative.
Lorsque l'ouvrier a été réntégré dans un autre parc, il est prioritaire pour retoumer, par voie de mutation, dans son parc d'origine.

### 12.7. Droits

(9) L’ouvrier n̛acquiert ni ancienneté ni droit à pension durant la période comprise entre sá mise en congé et son réemploi.

## 13. INDEMNITÉS DE CONGÉS PAYĖS

(1) article 14
du décret $n^{\circ} 65-382$ du 21 mai 1965 ,
(2) lettre-circulaire IME n ${ }^{\circ}$ 66-559 du 7 février 1966,
(3) lettre-circulaire PO/GP 3 du 16 mai 1977.
(4) Dépêche ministérielle PO/GP du 23 septembre 1977,
(5) Dépêche ministérielle PO/GP du 21 novembre 1977.
(1) Les indemnités de congés payés sont calculées sur la base du salaire visé à l'article 12 - cf. 11 (1) supra - lequel ne fait état que des salaires de base.
(2) L'interprétation de cette disposition ne doit pas conduire à considérer comme caduques les dispositions de l'article 54 J du Code du travail (devenu l'article L. 223-13) dont le caractère d'ordre public n'est pas contestable et selon lesquelles il est prescrit de tenir comple des heures supplémentaires effectuées ainsi que des primes d'ancienneté et de rendement perçues au cours de la période de douze mois de référence.
(3) L'indemnité de conges payes due aux ouvriers des parcs et ateliers est, en principe, calculée actuellement, conformé-
ment aux prescriptions de l'article L. 223-11 du Code du travail, selon une méthode complexe.
En effet, la loi prévoyant que l'ouvrier doit percevoir durant son congé une somme au moins égale au douzième de la rémunération perçue, toutes primes et indemnités confondues, durant les 12 mois précédents, il convient de relever les rémunérations de l'agent dans les 12 mois de référence (du $l^{\text {er }}$ juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), puis de comparer le douzième de la somme obtenue au salaire forfaitaire (salaire de base + prime de rendement + prime d'ancienneté) relatif au mois considéré, enfin de mandater à l'intéressé la plus éievée des deux sommes ainsi déterminées. Dans le cas de congés fractionnés la comparajson s'effectue de la même façon sur la base d'une indemnité journalière calculée pour le premier terme au taux de $1 / 288^{\circ}$ du salaire global annuel et pour le deuxième terme au taux de $1 / 24^{e}$ du salaire forfaitaire mensuel.
D'une enquête effectuée au début de cette année auprès des services, il résulte que fort peu de ceux-ci appliquent cette procédure compliquée, dans la plupart des cas des systèmes plus simples ont été mis en vigueur, avec l'accord des commissions consultatives locales, mais ces systèmes donnent des résultats différents selon les services, et, pour la plupart, ne garantissent pas absolument que les conditions fixées par l'article L. 223-11 du Code du travail sont parfaitement remplies.
En outre, la nécessité aujourd'hui impérieuse d'adapter à l'informatique le système de paye des ouvriers des parcs et ateliers se heurte à l'impossibilité de faire prendre en compte par l'ordinateur des calculs qui demeurent complexes.
Aussi un groupe de travail interministériel Equipement Finances a-t-il êtudié ce problème particulier, et mis au point une méthode nouvelle, relativement simple et facilement informatisable, à partir des considérations ci-après.
La rémunération des ouvriers des parcs et ateliers comporte : une partic forfaitaire (salaire de base + prime de rendement + prime d'ancienneté) et une partie variable (heures supplêmentaires).
I.es dispositions du Code du Travail, en matière d'indemnités de congés payés, sont satisfaites si l'agent a bénéficié à ce titre :

- d'une part du douzième de la rémunération forfaitaire peŗ̧ue au cours de l'année précédente,
- d'autre part du douzième de la somme percue au titre des heures supplémentaires durant la mêmé période.
La première de ces deux conditions sera toujours remplie, compte tenu de la permanence de l'érosion monétaire, en payant à l'ouvrier son salaire forfaitaire global (salaire brut + prime de rendement + prime d'ancienneté) durant les jouts de congé uqui lui sont accordés.
La deuxième condition peut être indirectement réalisée en majorant de $1 / 12^{c}$ le taux des heures supplémentaires réellement effectuées, cette partie de l'indemnité de congé étant réglée ainsi en même temps que les heures supplémentaires nomales.
Il a donc été décidé que cette méthode serait appliquée à compter de 1978.
Cependant, le calcul de l'indemnité s'effectuant, comme rappefé ci-dessus, par rapport aux salaires perçus durrant la période du $1^{\text {et }}$ juin de l'année précédente au 31 mai de l'année considérée, la majoration d'heures supplémentaires prévue ci-dessus devra être mise en ceuyre des le $1^{\text {cr }}$ juin 1977.

Pour ce motif, les barèmes de salaires des ouvriers des parcs diffusés à compter du ter juin comporteront un barème des heures supplémentaires calculé compte tenu de la part de majoration relative à l'indemnité de congés payés.
En résumé :

- I'indemnité de congés payés due au titre de 1977 sera réglée aux ouvriers des parcs selon les errements tocaux antérieurs :
- les heures supplémentaires effectuées à partir du $1^{t r}$ juin 1977 seront rêmunérées à un taux majoré qui constituera une part de l'indemnité de congés payés 1978 ;
- les jours de congé pris en 1978 et ultérieurement seront rémunérés au taux forfaitaire (salaire + prime de rendement + prime d'ancienneté) en vigueur à la date considérée.
(4) La lettre-circulaire du 16 mai 1977 avait précisé un mode de calcul de l'indemnité de congés payés des O.P.A. qui, pour aboutir à payer cette indemnité sur la base de $1 / 12^{c}$ de la rémunération globale perçue l’année précédente par l’agent, conduisait notammentà majorer de $1 / 12^{c}$ le taux des heures supplémentaires.
Il est appara que les règles précédemment appliquées en la matière. compte tenu des circulaires des 11 juin et 22 septembre 1964 , conduisaient à rémunérer les congés payés des O.P.A. non pas sur la base du $1 / 12^{c}$ de la rémunération de l'année précédente mais sur celle de $1 / 288^{\circ}$ par jour de congé soit pour l'ensemble $27 / 288^{\circ}$ de ladite rémunération.
Il a donc été décidé de conserver cette même méthode de calcul, légèrement plus avantageuse que celle évoquée par la circulaire du 16 mai 1977.
Des indications complémentaires vous seront données en termps utile pour la mise en application de cette décision : mais d'ores et đéjà vous noterez qu’à compter de la mise en application du présent barème vous aurez à appliquer des taux de majoration d'heures supplémentaires correspondant non plus à une part d'indemnité de congés payés de $1 / 12^{E}$ mais à une majoration de 27/288. Les taux ainsi majorés sont les suivants:
H.S. 1 (heures supplémentaires effectuées entre la $40^{\circ}$ et la $47^{\circ}$ heure hebdomadaire soit les 29 premières heures supplémentaires du mois)
$125 \% \times \frac{288+27}{288}=137 \%$
H.S. 2 (heures supplémentaires au-delà de la $48^{\circ}$ heure hebdomadaire ou au-delà de la $29^{c}$ heure supplémentaire mensuelle)
$150 \% \times \frac{288+27}{288}=164 \%$
H.S. 3 (heures supplémentaires effectuées de nuit, les dimanches ou les jours fériés)
$200 \% \times \frac{288+27}{288}=219 \%$
Ces taux étant appliqués au salaire horaire de base abondé de la prime de rendement et de la prime d'ancienneté y afférente y compris éventuellement le complément de prime de rendement.
(5) La lettre-circulaire du 16 mai 1977 - cf. (3) supra - 3 mis au point un système de rémunération des congés payés des O.P.A. compatible avec les nécessités de l'informatique.

Ce système, qui était basé sur le principe du paiement aux agents d'une indemnité de congés égale au $1 / 12^{c}$ de la rémunération annuelle, s'est révélé incompatible avec les instructions antérieures qui prévoyaient d'accorder pour chaque joumée de congé $1 / 288^{*}$ de la rémunération annuelle, soit pour 27 jours de congés annuels $27 / 288^{e}$ de cette rémunération.
Il a donc été recherché un moyen de répondre à la fois aux exigences de la paye informatisée et à la nécessité d'assurer une rémunération qui corresponde effectivement à $27 / 288^{e}$ du salaire annuel de l'agent.
Après étude attentive de ce problème il est apparu que le principe édicté par la circulaire du 16 mai 1977 pouvait être conservé, sous la condition que les taux de base tant des
heures supplémentaires que du salaire forfaitaire de base aient préalablernent été majorés de la différence entre $27 /$ $288^{c}$ et $1 / 12^{e}$ (ou $24 / 288^{c}$ ) du salaire annuel.
Cette majoration a déjà été introduite, en ce qui concerne le taux des heures supplémentaires, dans le barème horaire figurant à la iettre-circulaire du 23 septembre 1977 . Elle sera incluse, pour le salaire forfaitaire, dans les barèmes diffusés à compter du $l^{\text {er }}$ janvier 1978.
Ainsi, les calculs préalables ayant été effectués à $l^{\circ}$ Administration Centrale, il suffra aux services de payer, à partir des taux de base ainsi définis, les indemnités prévues à la circulaire du 16 mai 1977, savoir:

- Majoration des heures supplémentaires - Cette majoration découlera automatiquement de l'application des taux. Il est rappelé que les taux de rémunération des heures supplémentaires s'appliquent au taux horaires de base abondé des primes de rendement et d'ancienneté.
- Majoration du taux forfaitaire de base - L'application du taux indiqué suffira là aussi à entraîner le paiement de la majoration prévue.
- Paiement du taux forfaitaire majoré pendant la période de congé - C'est le même forfait horaire qui doit être payé en période de congé qu'en période de travail, de sorte qu'il ne" semble pas y avoir de difficultés de cette manière.
En résumé, les heures supplémentaires et les forfaits horaires étant majorés dans le barème, il suffit en période de congé de payer aux agents le forfait horaire abondé des primes de rendement et d'ancienneté (y compris le complément de prime de rendement).
Pour l'ensemble de ces opérations il sera sans doute plus pratique comme de préconise la Commission de l'Informatique, de déterminer les taux des primes de rendement et d'ancienneté sur une base horaire et non plus sur une base mensuelle dà noter que le taux horaire est simplement le $1 / 179^{\prime \prime}$ du taux mensuel).


## 14. FRAIS DE DÉPLACEMENT

(1) article 15 du décret $n^{\circ} 65-382$ du 21 mai 1965.
(2) anticle $1^{\text {ct }}$,
(3) article 2,
(4) article 3 ,
(5) article 4,
(6) article 5 .
(7) article 6 ,
(8) article 7 .
(9) atticle 8 .
(10) article 9.
(//) article 10 .
(I2) article 11 ,
(/3) article 12,
(/4) anticle 13
du décret $n^{\prime \prime} 91-430$ du 7 mai 1991.
(/) Les agents régis par le décret $\mathrm{n}^{\circ}$ 65-382 du 21 mai 1965 quj sont appelés it engager pour les besoins du service, les frais définis au titre III (missions et tournées) du décret $n^{\circ} 53$-551 du. 21 mai 1953 sont remboursés de ces frais dans les conditions fixées par le décret $\pi^{\prime \prime} 91-430$ du 7 mai 1991.
(2) Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets mentionnés à $1^{*}$ article $I^{\text {ts }}$ du décret du 28 mai 1990 * à l’occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués sur le territoire métropolitain de la France par les ouvriers, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 ainsi qu'aux ouvriers temporaires et auxiliaires.
Dans la suite du présent décret, le terme "ouvrier»/désigne l’ensemble des agents énumérés au précédent alinéa.

* Le regime des frais de déplacements prévus par le décret $n^{\circ} 90-437$ du 28 mai 1990 figure au cahier 5 c . volume 1 , rubrique $\propto$ Frais de déplacement métropole *
(3) Les dispositions des titres IV et V ainsi que les dispositions transitoires du décret du 28 mai 1990 applicabies aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers visés par le présent décret.
(4) L'ouvrier affecté, soit en métropole, soit dans un département d’outre-mer et appelé à se déplacer sur le tertitoire métropolitain de la France perçoit pendant ce déplacement le salaire ainsi que toutes les primes et indemnités attachées à son emploi au lieu de son affectation.
L'ouvrier qui, affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer, est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France pour participer à un stage bénéficie du maintien de sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 avril 1981 s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 ou de Varticle 3 du décret du 26 mars 1975 s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, et des indemnités ou des majorations de salaire attachées à sa résidence d'affectation.
Si, durant ce stage, l'ouvrier reçoit une affectation dans la résidence où se déroule le stage, il perçoit alors les indemnités résidentielles afférentes à cette résidence.
Les éléments de rémunération de louvrier qui, affecté à Tétranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération des ouvriers en service à l'étranger.
(5) Les dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation organisés par l'administration ou à son initiative conformément aux dispositions du titre $]^{\text {er }}$ du décret du 7 avril 1981. Ces mêmes dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 sont également applicables aux ouvriers temporaires et auxiliaires se déplaçant au même titre conformérnent aux dispositions du titre $1^{\text {er }}$ du décret du 26 mars 1975.
(6) Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 applicables aux agents de I'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 21 septembre 1965 qui, en application des dispositions des troisieme et quatrième alinéas de l'article 2 du décret du 7 avril 1981. sont appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre action de formation, organisés par l'administration ou à son initiative. en vue:
- soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle;
- soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives et industrielles ainsi qu'à l'évolution culturelle, éconornique et sociale et à la conversion découtant de ces évolutions.
Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 sont également applicables aux ouvriers temporaires et auxiliaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation. un stage ou une autre action de formation prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret đu 26 mars 1975.
(7) Les dispositions de l'article 15, du décret du 28 mai 1990 applicables aux agents de I'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 21 septembre 1965 qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 7 avril 1981, sont appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre formation organisés par l'administration ou à son initiative en vue de leur donner une formation professionnelle à la fois théorique et pratique visant à l'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi.
Les dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont également applicables aux ouvriers temporaires ou auxiliaires appelés à se déplacer pour suivere un cycle
d`adaptation prévu au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975.
(8) L'ouvrier a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence prévue à l'article 24 du décret du 28 mai. 1990 lorsqu'il est affecté, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle iz était antérieurement affecté.
(9) L'ouvrier a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 et à la prise en charge des frais mentionnés au 1' de l'anticle 24 du décret du 28 mai 1990 lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire:
1 - Par une mutation prononcée à la suite de la suppression du transfert géographique ou de la transformation de lemploi occupé ou d'une mesure de transfert de fermeture ou de réorganisation de l'établissement d'emploi ;
2 - Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou n'a pu être retenue :
Lorsque la mutation mentionnée aux $1^{\circ}$ et $2^{\circ}$ du présent article est prononcée dans une localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par louvrier, il est fait application des dispositions prévues au $1^{\circ}$ de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 ;
3- Par un avancement de groupe, après réussite à l'essai, entraînant changement d"établissement:
4 - Par une réintégration, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 , dans une localité différente de celle où l'ouvrier exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé ;

5. Par une affectation, à l’issue dun congé de formation prévu au titre [I] du décret du 7 avril 198] sit est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965. ou aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, dans one résidence autre que celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.
(10) L'ouvrier a droit à l'indernnité forfaitaire prévue à l'anticle 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 réduite de $20 \%$ et à la prise en charge des frais mentionnés au $1^{0}$ de 1'article 24 du décret du 28 mai 1990 limitée à $80 \%$ des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :
1-A une mutation demandée par un ouvrier qui a accompli au moins cinq années dans sá précédente résidence. Cette condition de durée est réduite à arois ans horsqu'il s'agit de la première mutation ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu à la suite d un avancement de groupe mentionné au $3^{\circ}$ de l'article 8 du présent décret.
Pour llapplication de la condition de durée de service mentionnée ç-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indernisés et des précédentes mutations mentionnées aux $1^{*}$ et $2^{\circ}$ de l'article 9 du présent décret.
Les périodes de conge sans salaire, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.
Dans le cas de première mutation d`un ouvrier précédemment agent de l'Etat, les services accomplis dans la précédente résidence en cette dernière qualité sont pris en compte.
Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un ouvrier de son conjoint militaire, ouvrier on agent de l'Etat, agent de la
fonction publique territoriale ou de la fonction publique bospitalière ;
2 - A une réintégration l'issué d'un congé parental accordé en application des dispositions de l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 dans une résidence différente de ta résidence antérieure au congé :
3 - A une réintégration, à l'expiration d'un congé sans salaire accordé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, ou pour suivre le conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de l'ouvrier ;
4 - A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 lorsque. pour des motifs autres que son état de santé, l’ourrier demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé:
5 - A une affectation, à l'issue d'un congé de formation prévu au titre III du décret du 7 avril 1981 s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 ou aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 s'il est ouvrier temporaire on auxiliaire. lorsque loouvier demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions. dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé. Dans tous les cas mentionnés au présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celuì-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au $1^{\circ}$ do présent article pour une mutation sur demande.
(//) Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence administrative, soit pour occuper. soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service est assimilé à un changement de résidence et donne droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais correspondants:
a) Dans les cas mentionnếs aux articles 9 et 10 ;
b) Dans le cas de mise en congé de longue durée ou de longue maladie de louvrier accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 ;
c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'ouvrier ;
d) Dans le cas de décès de l'ouvrier.

Les ouvriers n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans les autres cas, notamment dans le cas d'une affectation à un stage de formation professionnelle, quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, ou d'une mise en congé sans salaire.
L'ouvrier nommé à un premier emploi de fonctionnaire et l'ouvrier temporaire ou auxiliaire affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé peuvent être indemnisés des frais du changement de résidence consécutif à cette nomination ou à cette affiliation, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au $1^{\circ}$ de l'article 9 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indernnisation ne peut percevoir en cumut la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989.

Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.
Toutefois, lorsque l'ouvrier affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 8,9 et 10 du présent décret. L'ouvrier peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitées, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.
(12) Les dispositions de l'article 23 du décret du 28 mai 1990 applicables à l'agent de l'Etat, le sont à l'ouvrier qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 8,9 et

10 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 11 du présent décret.
Pour l'application du b de l'article 23 du décret du 28 mai 1990, la rémunération de l’ouvrier à prendre en compte est le salaire brut afférent à ses groupes et échelon de classement.
(13) Les dispositions des articles $1^{\text {er }}, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12$ et 16 du décret $n^{\circ} 90-437$ du 28 mai 1990 applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers définis ci-dessus.

## 15. HORAIRE DE TRAVAIL

(1) article 16 ,
(2) article 18
du décret $\mathrm{n}^{\circ} 65-382$ du 21 mai 1965 .
(1) La répartition des heures de travail durant l'année est faite par les ingénieurs en chef des ponts et chaussées compte tenu de l'intérêt du service.
(2) Par décision de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, la cornmission prévue en 3 ci-dessus ayant été préalablement consultée il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés. L'exécution de ce service ne donne pas obligatoirement lieu à l'octroi d'indemnités pour travaux supplémentaires. La durée des congés compensateurs est dans ce cas double de celle du travail effectué la nuit, le dimanche et les jours fériés.

## 16. MALADIES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL

### 16.1. Ayants droit

(1) article $1^{\text {st }}$ du décret $\mathrm{n}^{\prime \prime} .72$-154 du 24 février 1972.
( $)$ Les dispositions du décret $n^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972 sont applicables aux personnels ouvriers de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service sur le territoire métropolitain, qui ont été admis au bénéfice de la mensualisation et qui, soumis à un régime spécial de retraite, ne relèvent pas de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959 et dont la rémunération est déterminèe en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.

### 16.2. Congé de maladie

(1) article 2
du décret $n^{\text {" }} 72-154$ du 24 février 1972,
(2) circulaire $n^{\circ} 74-180$ du 25 octobre 1974,
(3) article 8 bis (ajouté par l'article $1^{\text {-5 }}$ de Karrêté du 15 décembre 1976 et modifié par l'article $1^{\text {er }}$ de ľarrêté du 2 janvier 1978)
de l'arrêté du 27 août 1974
(l) En cas de maladie, les personnels visés en 16.1 ci-dessus peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration, un congé de trois mois à plein salaire, suivi d'un congé d'égale durée à derni-salaire.
(2) Votre attention est appelée sur le fait qu'aux termes de la circulaire du 4 septembre 1974, pour l'application de l'article 7 du décret du 24 février 1972 (assiette des salaires à verser en cas de maladie) est pris en considération, independamment du salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail, l'ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisation pour sécurité sociale, c'est-aे-dire :
la prime mensuelle d'ancienneté ;
la prime mensuelle de rendement;
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l'horaire réglementaire de travail, sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ourrier intéressé au cours des trois derniers mois ayant précédé l'arrêt de travail.
(1) Le point de départ du congé rémunéré de maladie est fixé au quatrième jour qui suit l'arrêt de travail ; en outre. les trois premiers jours d'incapacité de travail donnent lieu au paiement du demi-salaire, quelle que soit la durée d'arrêt du travail. Ces dernières dispositions sont applicables jusqu'au $1^{\text {cr }}$ janvier 1974, date à laquelle le point de départ du congé de maladie à plein salaire sera le premier jour de l'arrêt de travail, à condition que le taux d'absentéisme soit resté stable.
(2) Les congés de maladie prévus par le $1^{\text {cr }}$ alinéa de l'article 2 du décret $n^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972 sont accordés par le chef de service.
(3) Les dispositions des alinéas $1^{\text {tr}}, 3$ et 4 de l'article 5 de Yarrêté du 27 août 1974, pour les congés de longue durée s'appliquent aux congés de maladie - cf. 16-5 infra.

### 16.3. Autorisation spéciale d'absence

(1) article 2
du décret $\mathrm{n}^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972 ,
(2) article 2
de l'arrêté du 27 août 1974.
(I) Ceux qui ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peuvent, à l'expiration de leur dernier congé reprendre ieur travail, peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils perçoivent le demi-salaire et ne peuvent acquérir de droits à l'avancement et à la retraite.
(2) Les autorisations spéciales d'absence sont accordées par décision ministérielle après avis de la commission de réforme constituée dans le cadre du décret $n^{0}$ 67-711 du 18 août 1967 modifié*. L'ouvrier peut faire entendre le médecin de son choix par la commission de réforme.

$$
\text { * extrait de l'article } 2 \text { du décret } n^{\circ} 67.711 \text { du } 18 \text { aoụt } 1967 \text {. }
$$

La commission de réforme est composée comme suit :
$1^{\circ}$ ) à l'administration centrale de chaque département ministériel intéressé:
le chef de service dont dépend l'ouvrier ou son reptésentant ;
le directeur général de la caisse des dépôts et consignation.s ou son représentant
deux délégués des ouvriers elus pour crois ans par ieurs collègues: deux médecins de l’administration. Ces médecins pourront étre soit des médecins assementés, soit des médecins militaires.
Cette commission de reformé est compétente à l'égard des ouvriers des établissements industriels de l'Etat situés a Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-deMame, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise.
Sur décision du ministre intéressé, il pourra être constitué une commission de réfonne par élablissement ou par service.
$\mathbf{2}^{\circ}$ ) dans chaque departement ou territoire autres que ceux énumérés au ! ${ }^{\prime \prime}$ )
tê chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant:
le trésorier-payeur général ou son représentant;
deux délégués des ouvtiers élus pour trois ans par leurs collègues :
deux médecins de l'administration. Ces médecins pourront ếre soit
des médecins assementés, soit des médecins militaires.
Cette commission pourra siéger dans la. ville du département on du
L'aptitude ou l'inaptitude de l'ouvrier à reprendre ses fonctions à l'issue d'une autorisation spéciale d'absence est prononcée dans les mêmes conditions que celles énoncees à l'alinéa précédent.

### 16.4. Congé de longue maladie

(I) article 2 (complété par l'articie $1^{\text {er }}$ du décret $\mathrm{n}^{0} 76-1174$ du 15 décembre 1975),
du décret $\mathrm{n}^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972.
(2) article 8 bis (ajouté par l'article $1^{\text {er }}$ de l'arrêté du 15 décembre 1976 , remplacé par l'article $\mathrm{l}^{\text {er }}$ de l'arrêté
du 11 décembre 1979 et modifié par l'article $1^{\text {er }}$ de「arrêté du 16 décembre 1987),
de l'arrêté du 27 août 1974
(1) Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur une liste établie par l'arrêté prévu ci-dessus, ces personnels ont droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an. Hs conservent l'intégralité de leur salaire pendant six mois; ce salaire est réduit de moitié pendant les six mois qui suivent. Ils conservent en outre leurs droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
(2) L'ouvrier est de droit mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'une des affections sujvantes:

1. Hémopathies graves.
2. Insuffisance respiratoire chronique grave.
3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sẻvère.

## 4. Lèpre mutilante ou paralytique.

5. Maladies cardiaques et vasculaires :

- angine de poitrine invalidante;
- infarctus myocardique ;
- suites immédjates de la chirurgie cardiovaseulaire ;
- complications invalidantes des artériopathies chroniques;
- troubles du rythme et de la conduction invalidants;
- coeur pulmonaire posternbolique :
- insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).

6. Maladies du système nerveax :

- accidents vasculaires cérébraux
- processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ;
- syndromes extrapyramidaux ; maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux :
- syndromes cétébelleux chroniques ;
- sclérose en plaques;
- myélopathies ;
- encéphalopathies subaiguës ou chroniques;
- neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites;
- amyotrophies spinales progressives ;
- dystrophies musculaires progressives
- myasthénie.

7. Affections évolutives de l’appareil oculaire avec menace de cécité.
8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation
9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégératifs.
10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif :

- maladie de Crohn ;
- recto-colite hémorragique ;
- pancréatites chroniques;
- hépatites chroniques cirrhogènes.

11. Collagénoses diffuses, polymyosites.
12. Endocrinopathies invalidantes.

En outre, un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie autre que celles énumérées ci-dessus ou celles ouvrant droit à congé de tongue durée, après proposition de la commission de réforme compétente à l'égard de l'ouvrier concerné et avis du Comité médical supérieur défini à l'article 8 du décret $n^{\prime \prime} 86$ 442 du 14 mars 1986. Dans ce cas, il doit être constaté que
la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu*elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Le congé de longue maladie n'entre pas en compte pour $l^{\prime}$ appréciation đu droit à congé prévu à l'article $2\left(1^{\text {er }} \mathrm{et} 2^{c}\right.$ alinéa) -cf. 16.2 et 16.3 supra- du décret $\mathrm{n}^{\circ} 72$-154 du 24 févier 1972.
Les dispositions prévues par les articles $3,4,6,7$ et les six premiers alinéas de l'article 8 de l'arrêté du 27 août 1974 cf. 16-5 infra - pour les congés de longue durée s'appliquent aux congés de longue maladie.
Les dispositions des alinéas $1^{\text {te, }} 3$ et 4 de l'article 5 s'appliquent aux congés de longue maladie - cf. 16-5 infra.
Les modalités d'intervention des commissions de reforme. éventuellement du comité médical supérieur visé à l’article 10 - cf. 16.5 infra- ainsi que des médecins assermentés spécialisés dans les affections ouvrant droit à congé de longue maladie sont identiques à celles prévues pour les congés de longue durée.
En cas d'octroi de congé de longue maladie fractionné, dès lors que la durée de reprise de l'activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, au moins égale à six mois, l'ouvrier recouvre intégralement ses droits à congé de longue maladie. Lorsque la durée de reprise de l'activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, inférieure à six mois, l'ouvrier a droit à un congé d'un an par période de dix-huit mois à compter de la constatation médicale de la première affection ouvrant droit à congé de longue maladie. A l'expiration de cette période de dix-huit mois. l'ouvrier recouvre automatiquement l'intégralité de ses droits à congé de longue maladie, s'il est en activité, en congé de longue maladie ou en congé de maladie: par contre, s'il est en position de congé sans salaire, it doit reprendre ses fonctions pendant une durée au moins égale à six mois pour recouvrir l'intégralité de ses droits à congé de longue maladie.
16.5. Congé pour tuberculose, troubles mentaux, affection cancéreuse, polionyéfite : congé de longue maladie
(l) article 3 ,
(2) article 3 bis (ajouté par !'article $]^{\text {er }}$ du décret $n^{\circ} 82-489$ du 4 juin 1982),
du décret $\mathrm{n}^{\prime \prime} 72-154$ du 24 février 1972,
(3) article 3 ,
(4) article 4 ,
(5) articie 5 ,
(6) article 6
(7) article 7 ,
(8) article 8, (complété par l'article $\mathrm{I}^{\text {er }}$ de l'arrêté du 4 décembre 1978),
(9) article 10 , de l'arrêté du 27 août 1974.
(1) En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite les personnels visés en 16.1 cidessus peuvent prétendre à un congé de maladie à plein salaire d'une durée d'un an, suivi d'un congé de maladie à demi-salaire d'une durée de deux ans.
(2) La commission de reforne compétente peut émettre un avis favorable à la réintégration d'un ouvrier après une période de congé de longue maladie ou de longue durée, sous réserve que l'intéressé exerce un travail à mi-temps, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelte.
L'ouvrier est alors réintégré à mi-temps pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
Il perçoit dans cette situation l'intégralité de son salaire. Cette possibilité de travail à mi-temps ne peut être donnée que pour une durée totale d'un an sur l'ensemble de la car-
nière, par maladie ayant ouvert le droit au conge de iongue duree ou de longue maladie.
(3) Pour obtenir un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972, les ouvriers doivent adresser à leur chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant, spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions en cause.

Le médecin traitant communique directement au président de la commission prévưe en 16.3. ci-dessus un résumé succinct de ses observations et les pièces justificatives à la demande de congé.
Saisi de ces pièces, le président de la commission fait procéder à la contre-visite du demandeur par celui des médecins agréés attachés à l'administration dont relève l'ouvrier, qui est compétent pour l'affection en cause.
Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si l'ouvrier conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis à la commission de réforme compétente. Si le médecin agréé qui a procédé à la contrevisite ne siège pas à la commission de réforme il peut être entendu par celle-ci. L'ouvrier peut faire entendre par la commission de réforme le médecin de son choix.
L'avis de la commission de réforme est porté à la connaissance de l'autorité administrative qui soumet au ministre responsable la décision d'admission au congè.
(4) Lorsqu'un chef d'établissement estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques de l'ouvrier, que celui-ci se trouve dans la situation prévuc à l`article 3 du décret du 24 février 1972 - ( 1 ) supra -, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prevues aux alinéas 3 et suivants de (2) ci-dessus.
(5) Les congés prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 (l) supra - ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La duree du congé est fixée par la commission de réforme dans les limites précitées.
Ces congés peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée à concurrence d'une durée totale d'un an pour la période à plein salaire et de deux ans pour la période à demi-salaire.
Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à I'article 3 de l’arrêté du 27 août 1974 - (2) supra
L’intéressé ou. son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'administration un mois avant l'expiration dudit congé.
(6) L.ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972-(/) supra - doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
(7) Sous peine de suspension de sa rémunération, Vouvrier bénéficiaire d’un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 - (l) supra - doit se soumettre sous le contrôle du médecin agréé, aux prescriptions que son état nécessite.
Le temps pendant lequel la rémunération peut être suspendue compte dans la période de congé en cours.
Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, l'ouvrier est tenu de produire les pièces justificatives qui peuvent être exigees dans certains cas.
(8) Le bénéficiaire d'un congé au titre de (2) précité ne peut reprendre son poste à l'expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable de la commission de réforme compétente.

L'ouvrier peut faire entendre par la commission de son choix.

Cet examen peut être provoqué soit par l'ouvrier, soit par l'administration dont il relève.
Si l'avis de la commission de reforme compétente est favorable, l'ouvrier est réintégré à son poste ou à un poste équivalent.
La commission peut formuler des recommandations quant aux conditions d'emploi de l'ouvrier, ces mesures spéciales ne pouvant être édictées que pour une période maximum de six mois.
Si l'avis de la commission est défavorable, le congé continue à courir ou est renouvelé dans la timite et dans les conditions prévues en (4) (5) et (6) supra.
L'ouvrier ayant épuisé les droits à congé prévus à l’article 3 -cf. (I) supra du décret du 24 février 1972 ne peut prétendre a un norveau conge au titre dudit article que s'il est atteint d'une affection différente de celle au titre de laqueile il a déjà bénéficié dudit congé.
En cas de rechute de la maladie au titre de laquelle le congé prévu à l’article 3 du décret susvisé a été accordé, le nouveau congé dont bénéficie l'ouvrier s'ijoute au congé antérieur sans que le total puisse excéder les limites prévues audit article. Il en est de meme en cas de maladie nouvelle se rattachant au mêrre groupe d`affections que la maladie antérieure.
(9) Le comité médical supérieur prévu à l’article 7 du décret $\mathrm{n}^{\circ} 59-310 \mathrm{du} 14$ février 1959* peut être appelé, à ta demande du ministre intéressé, à donner son avis en ce qui concerne les congés de longue durée visés à l’article 3 du décret n" 72 154 du 24 février 1972 -cf. (I) supra- sur des cas litigieux examinés par les commissions de réforme.

* décret portant règlernent dadministration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour iadmission aux emplois publics, à Iorganisation des comités médicaux et au régime des conqés des fonctionnaires. L'article 7, modifié par l'article 6 du decret n" $73-204$ du 28 février 1973. figure à la page 162 de la brochure 1024 , mise à jour au 25 janvier 1978 , editée par l'mprimerie des J. 0 . 26 , me Desaix, 75732 PARIS Cedex 15 .
Bien que de même nature que les congés de longue durée prévus par l'article $36-3^{\circ}$ de l'ordonnance $n^{\prime \prime}$ 59-244 du 4 février 1959. les congés pour tuberculose, troubles mentaux, affection cancéreuse, poliomyélite, n'ont pas reçu l'appellation de "congés de longue durée" (sauf à l’article 8 bis de l'arrêté du 27 août 1974. modifié).
Dans ces conditions les avantages statutaires servis aux ayants droit (salaire ou demi-salaire) doivent être imputés sur le chapitre $31-63$, article $11, \S 10$, qui supportent les salaires des ouvriers des parcs et ateliers et non sur le chapitre 33-91, article, $21 \$ 31$ (lettre ministérielle PO/GP 3/RO du 12 décembre 1974 au Directeur du Centre d’Etudes Techniques de l'Equipement de Rouen).
16.6. Congé de maternité ou d'adoption et congé postriatal
(1) article 4 (remplacé par l'article $\mathrm{j}^{\text {er }}$ du décret $\mathrm{n}^{\circ} 87-1002$ du 14 décembre 1987).
(2) article 4 bis (ajouté par l'article 3 du décret $n^{\prime \prime} 76-1174$ du 15 décembre 1976, remplacé par l'article 2 du décret $n^{\circ} 87-1002$ du 14 décembre 1987) du décret $n^{\prime \prime} 72$-154 du 24 février 1972
(l) En cas de maternité les ouvrières bénéficient d'un congé à plein salaire d’une durée égale à celle prévué par la législation sur la sécurité sociale.
En cas d'adoption les agents à statut ouvrier bénéficient d'un congé à plein salaire, d'une durée égaie à celle prévue par la législation sur la sécurité sociate, sous réserve que, s'ils ont un conjoint exerçant une activité professionnelle, celui-ci ait renoncé à ses droits éventuels à un congé de l'espèce.
(2) Tout ouvrier a droit, sur sa demande, à un congé parental pour élever son enfant.
Ce congé est accordé :
- à l'ouvrière après un congé pour maternité ou à l'ouvrier apres la naissance et jusqu aut troisième anniversaire de l'enfant:
- à l'ouvrière après un congé pour adoption ou à l'ouvrier après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopte.
La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé. Il est accordé par période de six mois renouvelable et prend fin au plus tard a l'issue des trois années suivant la naissance, l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou l'expiration du congé de matemité ou d'adoption dont a bénéficié l'ouvrière ou l'ouvrier.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de conge parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois. l'ouvrier peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de 'autre parent ouvrier pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale de trois ans telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années cidessus mentionné.
Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu’à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté dans les conditions prevues ci-dessus. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
Si louvrier ne sollicite pas de nouveau conge parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent ouvnier. L'ouvrier quui bénéficie du congé parental est alors réintégré de plein droit à l expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. L'ouvrier qui sollicite le congé parental bénéficie de ce congé à compter du jour de la réintégration de l'autre parent : sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.
Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle nassance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Il appartient au chef de l'établissement ayant accordé le congé de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
Durant le congé parental l'ouvrier ne perçoit aucun salaire et n'acquiert pas de droit à pension mais conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moité ainsi que la qualité d’électeur lors des élections professionnetles.
A l'expiration de son congé il est réintégré de plein drơt, au besoin en sumombre dans son établissement dorigine ou dans l’établissement le plus proche de son dernier lieu de travail: s'il le demande, il peut également être affecté dans un ćtablissement le plus proche de son domicile. Toutefois, cette nouvelle affectation ne pourra intervenir que dans le respect des règles habituellement retenues en matières de mutation.


### 16.7. Position de conge sans salaire

(I) article 5 du décret $\mathrm{n}^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972.
(1) A l'expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence prévus à l'article 2 -cf. 16.2., 16.3. et 16.4. supraet ceux prévus aux articles 3 et 4 -cf. 16.5. et 16.6. supra- les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service sont placés dans la position de congé sans salaire. Lorsqu'ils ont passé trente mois dans cette dermiere situation sans avoir manifesté l'intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement apte à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

### 16.8. Accident du travail ou matadie professionnelle

(1) article 6 du décret $\mathrm{n}^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972.
(I) En cas d'accident du travail ou de matadie professionnelle, les trois premiers mois sont rérnunérés à plein salaire.
En raison de son importance la présente question fait l'objet d'un long développement en 17. ci-après.

### 16.9. Salaire pris en compte

## (I) article 7

du décret $n^{0} 72-154$ du 24 février 1972.
(2) circulaire $\mathrm{n}^{\circ}$ F 1-41 du 4 septembre 1974.
(I) Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2,3 et 6 du décret $\mathrm{n}^{\circ} 72$-154 du 24 février 1972 -cf. 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. et 16.8. supra- est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération.
(2) Pour l'application de l'alinéa précédent, indépendamment du salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail, est pris en considération l'ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisation pour sécurité sociale, c'est-à-dire :

- la prime mensuelle d'ancienneté ;
- la prime mensuelle de rendement;
- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de !'horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ouvrier intéressé au cours des trois demiers mois ayant précédé 1'arrêt de travail.


### 16.10. Montant de la retenue pour pension en cas de salaire réduit

(I) article $28-\mathrm{II}$
du décret $n^{\circ} 65-836$ du 24 septembre 1965, (2) article 32
du décret no 67-711 du 18 août 1967.
(l) En cas de perception d'émoluments réduits pour cause de congé d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le salaire entier.
(2) Les salaires soumis à retenue, visés à l'article 28 -II du décret du 24 septembre 1965 -cf. (I) ci-dessus- en cas de perception d'émoluments réduits, doivent s'entendre des salaires correspondant à la durée iégale de travail appliquée à l'établissement pendant la période d'absence.

### 16.11. Calcul de la cotisation de sécurité sociale en cas de

 maladie et d'accident du travailLa question est traitée par la circulaire T.P.. G.P.I. $\mathrm{n}^{0} 132$ du 6 mai 1949 qui stipule :
«Les émoluments alloués aux ouvriers bénéficiaires de congés ne sont pas intégralement assujettis aux cotisations

## Volume 2

Statuts equipement
de sécurite sociale. Lassiette des cotisations doit être calculée par analogie avec les règles fixées pour les fonctionnaires en congé de maladie, dans la circuiaire du 9 décembre 1947 du ministre des finances sur le régime de sécurité sociale des fonctionnaires: $3^{c}$ section, I, § B \%.
Or, la circulaire du 9 décembre 1947 a été abrogée et remplacée par l'instruction générale du $1^{\text {tet }}$ août 1956.
Dans ces conditions les dispositions de la circulaire $\mathrm{n}^{\circ} 132$ du 6 mai 1949 doivent être ainsi modifiées.
1 - Cas du congé à salaire entier (maladie et accident du travail)
La cotisation continue d'être précomptée sur le salaire entier, dans la limite bien entendu, du plafond soumis à cotisation de sécurité sociale.
2 - Cas du congé à demi-salaire
Aucune cotisation n'est due si le salaire mensuel entier que l'ouvrier toucherait en activité est inférieur au plafond mensuel soumis à cotisation. Dans le cas contraire, la cotisation est assise sur la différence entre le demi-salaire mensuel et le taux maximum des allocations mensuelles en cas de longue maladie. dans la limite du plafond mensuel des salaires soumis aux cotisations de sécurité sociale.
3 - Ouvrier victime d'un accident du travail et dont la blessure n'est pas consolidée.
A partir du $1^{\text {tr }}$ jour du quatrième mois d'arrêt du travail l'ouvrier perçoit l'indemnité journalière jusqu'à la consolidation de la blessure. Aucune cotisation n'est due.
16.12. Combinaison des avantages statutaires et des avantages de la securité sociale
(I) article 8.
(2) article 9 .
du décret $\mathrm{n}^{\prime \prime} .72-154$ du 24 février 1972 ,
(3) circulaire T.P. n" 120 du 20 août 1953.
(I) En dehors des avantages qui sont actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret $n^{\text {a }} 65$ 836 du 24 septembre 1965 , les ouvriers mensualisés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le décret $n^{\prime \prime} 72-154$ du 24 février 1972 et les législations sur les assuramces sociaies et les accidents du travail.
(2) Les prestations en espèces verstes en application des législations sur les assurances sociales et les accidents du travail sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de mème nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du décret $n^{* 1} 72-154$ du 24 février 1972.
Pour l'appréciation de la période pouvant donner lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale est tenu compte de la durée des arréts de travail rémunérés en vertu des articles 2 et 3 du décret $n^{\prime \prime}$. 72 -1.54 du 24 février 1972 -cf. 16.2, 16.3. 16.4 et 16.5 supra-
(3). Il convient que. dans tous les cas où un ouvrier de l'Etat bénéficie de continuité de congés statutaires d’une durée supérieure à trois mois, ladministration avise sans délai la Caisse primaite de sécurité sociale à laquelle l'intéressé est assujetti.
A la demande du ministre du travail et de la sécurité sociale, il y a lieu d'indiquer à la caisse :

- les nom et prénom de l'agent en cause,
- sa qualité (ouvrier de l'Etat),
- son numéro d'immatriculation à la sécurité sociate,
- la date à laquelle l'intéressé a cessé son travail.

Cette mesure a pour but de permetre aux caisses de sécurité sociale dexercer en temps voulu leur contrôle médical et aux ouvriers de l'Etat de bénéficier des prestations en
espèces dès que les avantages statutaires cessent de leur être servis -cf. «Assurance maladie \# infra-.
Lorsque les avantages statutaires sont épuisés ou bien lorsqu'ils sont inférieurs à ceux de la sécurité sociale, 1 administration est tenue de verser les prestations en espèces de la sécurité sociale.
$1^{\text {en }}$ exemple : en congé de maladie l’ouvrier bénéficie des avantages ci-apres :

- plein salaire pendant les trois premiers mois, avec la totalité des allocations pour charges de famille,
- demi-salaire pendant les trois mois suivants, avec la totalité des allocations pour charges de famille. Si l'intéressé a au moins trois enfants a charge, il doit percevoir les deux tiers de son salaire, dans la limite du plafond des prestations journalières de la sécurité sociale : la moitié đu salaire est mandatée sur le chapitre qui supporte habituellement le salaire et le complément est imputé sur le chapitre «Prestations».
La situation est la même dans le cas d'autorisation spéciale d'absence ou de congé pour tuberculose. maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, pendant les deux années à demi-salaire, qui suivent lyannée à plein salaire.
$2^{c}$ exemple : dans le cas d'arrêt du travai! ou de maladie professionnelle, à partir du $4^{c}$ mois, l'ouvrier n'a plus d'avantage statutaire, mais en vertu de la législation sur les accidents du travail (article 46 de ia loi du 30 octobre 1946) il peut alors prétendre aux deux tiers du salaire jusqu'à la consolidation de la blessure ; cette prestation lui est versée par l'administration au titre de la sécurité sociale.
A l’expiration des congés et autorisations spéciales d'absence le régime spécial de sécurité sociale auquel sont affiliés les ouvriers des parcs et ateliers, leur permet en application de l'article 8 du décret $\mathrm{n}^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972, de bénéficier de la législation sur les assurances sociales (assurance-maladie et invalidité temporaire) et sur les accidents du travail.
Assurance maladie :
Il appartient à l'ouvrier intéressé d'adresser à la Caisse primaire, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Administration, une demande tendant à l'aturibution des prestations en espèces de maladie (lettre-circulaire du Secrétaire $d^{\prime}$ 'tat aux finances et aux affaires économiques $\mathrm{n}^{\circ} \mathrm{D}-42$ -E/55-10-06/47-8 du 20 octobre 1955).
Nous avons cru utile de faire figurer ci-après, à titre indicatif une demande d'attribution des prestations en espèces de maladie à adresser par les intéressés, par l'intermédiaire de 'Administration, quelques jours avant la date de cessation des émoluments statutaires.


## Maromme, le

Paul Durand
Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées à Maromme, a Monsieur le Directeur de la Caisse
Conformément aux instructions données par le Minsistre du Travail et de la Sécurité Sociale à MM. les Présidents des Conseils d'Administration des Caisses primaires de Sécurité Sociale dans sa circulaire $n^{\prime \prime} 101$ du 20 octobre 1955 , relative aux modalités d'application du décret $n^{n} \cdot 55-568$ du 20 mai 1955 aux fonctionnaires et ouvriers de l'Etat c'est au Conseil d'Administration de la Caispe primaire de Sécurité Sociale ou au comité délégué, de pronončer la décision accotdant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, après expiration des droits des fonctionnaires et ouvriers intéressés à des émoluments statutaires pour cause de maladie.
En application de ces instructions, j'ai l'honneur de vous demander le maintien des prestations en espèces de maladie à partir du , lendemain du jour ou expireront mes droits a emoluments statutaires.

## Avis du Directeur Départemental de l'Equipement

M. Durand. immatriculé à la Sécurité Sociale sous le $n^{\circ}$, -41 -07-76-681-004, est affilié au Régime spécial de Sécurité Sociale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées

Malade depuis ie, l'interesse ne percevra plus aucun emolument statutaire après le
Nous demandons à la Caisse de nous faire parvenir le plus tor possible sa décision quant au maintien des prestations en especes à partir du

## Rouen, le

Afin que les Caisses primaires soient en mesure d'apprócier si les ouvriers peuvent prétendre au paiement, par l'Administration, des prestations en espèces de l'assurance maladie, ainsi qu'à la dispense du ticket modérateur pour les prestations en nature, l'Administration doit notifier systematiquement aux Caisses primaires dont relèvent les intéressés les décisions accordant les congés statutaires de maladie, dès lors que ces décisions font apparaître une intermption continue de travail supérieure a trois mois.
Ainsi doivent être notifiées aux Caisses primaires non seulement les décisions autorisant un arrêt de travail supérieur à trois mois mais également les décisions qui ont accordé à un agent déterminé des congés d'une durée inférieure lorsque cet agent a été autorisé par ces décisions successives à interrompre ses fonctions pendant plus de trois mois de suite (letre-circulaire du 20 octobre 1955).
La décision de la Caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifié à l'Administration dont relève l'ouvrier à laquelle elle s'impose.
La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans prévu à l'article 26 de l'ordonnance $n^{\circ} 45$ 2454 du 19 octobre 1945 modifiée et à l'article 28 du décret $\mathrm{n}^{\text {² }} 45-179$ du 29 décembre 1945 modifié (article 3 de l'arrêté du 5 janvier 1952 modifié par l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 1955).
Les prestations sont égales suivant que l'intéressé n'a pas ou a au moins trois enfants à charge, à la moitié ou aux deux tiers du salaire dans Ia limite du plafond des prestations de sécurité sociale. Elles sont imputées sur le chapitre «Prestations et versements obligatoires» (circulaire $\mathrm{n}^{\circ} 17 \mathrm{du}$ 25 février 1952). Les prestations en nature sont toujours réglées par la sécurité sociale.
Bien entendu, l'intéressé continue de bénéficier des prestations familiales.
Invalidité temporaire (article 3 de l'arrêté du 31 mai 1951, modifié par l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 1955):
Les ouvriers peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins de deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite.
La demande doit être adressée à la Caisse primaire de sécurité sociale dans le délai d'un an suivant:

- soit la date de l'expiration des droits aux congés ou du service des prestations de l'assurance maladie,
- soit la date de la consolidation de la blessure ou ta date de la stabilisation de l'êtat de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la Caisse primaire.
La caisse transmet cette demande avec son avis à l'Administration dont relève l'ouvrier.
L'invalidité temporaire est appréciée par la Commission de réforme* dans les conditions prévues à l'anticle 51 de l'ordonnance $\mathrm{n}^{\circ}$ 45-2454 du 19 octobre 1945, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur emploi.

$$
\text { * La composition de la Commission de reforne figure en } 16.3 \text {. }
$$

La Commission de réforme se prononce :

- en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire à compter de l'expiration des droits aux congés prévus aux articles 2 et 3 du décret $\mathbf{n}^{\circ} 72-154$ du 24 février 1972 ou du service de l'indemnité de l'assurance maladie.
- en vue de l'attribution des prestations en nature de 1'assurance invalidite, qui sont dues à compter de la date, soit
de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elie résulte de I'avis de la Caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.
Le bénéfice de l'assurance invalidite est accordé après avis de la Commission de reforme par periodes d'une duree maximum de six mois renouvelables selon la procedure initiale.
L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la Commission de réforme. Cet arrêté précise dans tous les cas:
- le degré d'invalidité de l'intéresse,
- le point de départ de la durée de l'état d'invalidité,
- la nature des prestations auxquelles l'interessé aura droit,
- le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.
Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle incombe le service des prestations en nature.
L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par 1'Administration à laquelle appartient l'ouvrier.
En vue de la détermination du montant de l'allocation, la Commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants (article 310 du Code de la sécurité sociale) :
$1^{\circ}$ Invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
$2^{\circ}$ Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
$3^{\circ}$ Invalides qui, etant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de l'allocation est ainsi fixé :
- $1^{\text {er }}$ groupe : $30 \%$ des émoluments de base fixés à l'article 9 du décret $n^{\circ} 65-836$ du 24 septembre 1965 ; pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments de base sont représentés par la somme brute obtenue en multipliant par 1960 le salaire horaire de référence correspondant à la catégorie professionnelle et échelon auxquels appartiennent les intéressés, ce produit étant affecté d'un coefficient égal au rapport existant, au moment de la radiation des contrôles, entre:
- le salaire horaire tel qu'il résulte des gains effectivement perçus (salaire proprement dit, primes d'ancienneté, de fonction, de rendernent et heures supplementaires) pendant le temps de présence effective au travail au cours de la période qui correspond aux six mois precédant la radiation des contrôles.
- et le salaire horaire brut de reférence pendant la même période et correspondant à la catégorie professionnelle et à l'échelon des intéresses.
$-2^{c}$ groupe : $50 \%{ }^{*}$ des émoluments de base tels qu'ils sont ci-dessus définis,
$-3^{c}$ groupe : $50 \%^{*}$ des emoluments de base tels qu'ils sont ci-dessus définis, majorés de $40 \%$ sans que la majoration puisse être inférieure à un minimum annuel de 200.000 anciens fr auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article 313 du Code de la sécurité sociale (article 314 du Code).
* reievé de 40 à $50 \%$ par l'arrété du 28 septembre 1961 relatif an régime de sécurité sociale de certains personnets ouvriers de l'Ezat
(Bulletin n 19 de 1961 page 583 ).
Le dernier alinéa de I'article 4 du décret $n^{0}$ 61-272 du 28 mars 1961 qui disposait que la majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation. a été abrogé et remplacé par les dispositions suivantes du décret $\mathrm{n}^{\circ}$ 78-448 du 24 mars 1978 (J.O. $\mathrm{n}^{\circ} 75$ du 30 mars 1978, page 1375).
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation
de l'assuré ; au-delà de cette période, son service est suspendu.


## Contrôle médical:

1) assurance maladie

Le contrôle médical des prestations en espèces de l'assurance maladie est exercé dans les conditions du droit commun (article 3 de l'arrêté du 5 janvier 1952 modifié par l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 1955).
2) assurance invalidité

Le contrôle médical prévu aux articles. 16 et sujvants du décret $\mathrm{n}^{\text {n }} 45-0179$ du 29 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance $n^{0} 45-2454$ du 19 octobre 1945 est effectué par les soins du Service employeur (article 2 de l'arrêté du 5 janvier 1952 modifié par l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 1955).
16.13. Conservation du bénéfice de leur régime de sécurité sociale aux ouvriers en service ou en mission à l'étranger
(I) article $1^{e s}$,
(2) article 2 ,
(3) article 3 ,
(4) article 4 ,
(5) article 5,
(6) article 6 ,
(7) article 8 .
du décret $n^{\circ} 82-1102$ du 23 décembre 1982
16.13.1. Principe
(1) Les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat organisé par le décret susvisé du 24 septembre 1965. en service ou en mission à l'étranger, conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel oư commercial.

### 16.13.2. Prestations en nature

(2) Les ouvriers mentionnés à l'article $1^{\text {te }}$ bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à létranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie et matemité alors
même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les ouvriers mentionnés à l'article $1^{\text {er }}$ exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les conditions et selon les tarifs de remboursement applicables aux assurés.
(4) Le service des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les sociétés mutualistes des ouvriers auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article $1^{\text {f }} \mathrm{et}$ qui ont déjà compétence à cet effet à l’égard des ouvriers desdites admimistrations exerçant leurs fonctions en France.

### 16.13.3. Caisse primaire d'assurance maladie

(3) Les ouvriers mentionnés à l'article $1^{\text {at }}$ demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur départ en service ou en mission à l'étranger.

### 16.13.4. Taux et assiette des cotisations

(5) Le taux et l'assiette des cotisations d'assurances sociales afférentes à la couverture des prestations en nature servies en application du présent décret sont ceux qui sont applicables sur le territoire français.
Les cotisations sont assises sur la rémunération que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France dans l'établissement ou le service dont ils relevaient au moment de leur départ.
16.13.5. Cas de maladie, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle
(6) En cas de maladie, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, les ouvriers mentionnés à l'article $l^{\text {tr }}$ ont droit à des congés et au maintien de leur rémunération durant ceux-ci dans les mêmes conditions que s'ils étaient en service en France.
Toutefois, s'ils sont autorisés à prendre ces congés à l'étranger. ils perçoivent en outre, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de l'arrêt du travail, 50 p. 100 des compléments de rémunération propres au lieu de leur emploi.
Le capital décès est calculé sur la base de la rémunération propres au lieu de leur emploi.
Le capital décès est calculé sur la base de la rémunération mentionnée au premier alinéa du prêsent article.

### 16.13.6. Date d'effet du décret $\mathrm{n}^{\circ} 82-1102$ du 23 décembre 1982

(7) Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.


