|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Änderungsantrag**  **Ergänzungsantrag**  **Neue Fassung** | **zur Drucksache Nr.**  23/SVV/0219 |

|  |
| --- |
|  |
| **Einreicher:** **Fraktion DIE aNDERE** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Betreff:** | Höhere Zuwendungen für freie Kulturträger |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Erstellungsdatum | | 21.03.2023 | |
|  | | Eingang 502: | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | | | | | |
| Beratungsfolge: | | | Empfehlung | | Entscheidung |
| Datum der Sitzung Gremium | | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 26.04.2023 | Finanzausschuss | | x | |  |
| 03.05.2023 | Stadtverordnetenversammlung | |  | | x |
|  |  | |  | |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Änderungs-/Ergänzungsvorschlag:**  Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich dafür aus, die Personal- und Betriebskostenansätze für die freien Träger im Kulturbereich pauschal um 5% zu erhöhen.  Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die dafür entstehenden Kosten nach Angeboten und Trägern aufzuschlüsseln und dem Kulturausschuss bis zum Juni 2023 zur Priorisierung vorzulegen.  **Begründung:**  Viele freie Träger haben seit vielen Jahren keine Erhöhungen ihrer Personal- und Sachkosten erhalten. Insbesondere Träger ohne Zuwendungsverträge sind von Haushaltsperren und Preissteigerungen besonders betroffen. Mit dem Antrag soll eine Grundlage dafür geschaffen werden, um schrittweise eine Erhöhung der Zuschüsse vorzunehmen. | | |
|  | Unterschrift |  |