Les impayés de salaire ont augmenté de 50% en un an
Malgré des cotisations doublées, l'organisme qui se substitue aux entreprises est dans le rouge.

MARC LANDRE

SOCIAL Danger sur les comptes de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS. Cet organisme patronal avance des crédits aux entreprises qui, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, n'ont plus suffisamment de trésorerie pour payer les salaires de leurs employés, ou même leurs indemnités de licenciement. En douze mois, d'octobre 2008 à fin septembre 2009, les avances effectuées par l'AGS ont explosé de 47,9%, à un peu moins de 2 milliards d'euros. Le nombre de bénéficiaires a progressé de 42,5%, à un peu moins de 300 000 personnes.

"La forte progression de notre activité découle totalement de la crise," justifie Thierry Métyé, le directeur de la délégation Unedic-AGS. Nous avons eu à gérer depuis le début de l'année de gros dossiers médiatiques comme celui de la Canif. "Le nombre de dossiers de plus de 100 salariés est ainsi lui aussi en forte progression : 175 entre le début de l'année et la fin octobre, contre 140 pour tout 2008 et 120 en 2007. A l'inverse, le montant des créances recouvrées plafonne (lorsque la situation des entreprises se stabilise ou en récupérant les montants avancés sur les actifs vendus en cas de liquidation). En un an, elles ont à peine dépassé 600 millions, soit une baisse de 3,7%. « Les récupérations sont de plus en plus difficiles à opérer », note Thierry Métyé.

Face au déséquilibre, l'AGS a décidé d'augmenter une nouvelle fois de 0,1 point le taux de cotisation des entreprises début octobre, pour faire passer à 0,4% de la masse salariale. Soit un doublement du taux en six mois, pour dépasser les quelque 700 millions actuellement collectés ! « Cela représente une augmentation importante de la charge des entreprises, reconnaît Thierry Métyé. Mais c'était indispensable pour faire face à la hausse des demandes d'avance. »

DÉFICIT DE 215 MILLIONS

Résultat, l'AGS accuse un déficit de 215 millions d'euros. L'organisme espère le combler avec l'augmentation des rentes de cotisations début 2010, grâce à cette hausse du taux et à la stabilisation des niveaux de récupération.

Autre note d'espoir : la baisse de près de 40% au troisième trimestre 2009 du nombre de procédures collectives ouvertes. « La tendance est particulièrement marquée en septembre », précise l'AGS. Idem sur le nombre de procédures de sauvegarde nécessitant l'intervention de l'AGS. En un trimestre, elles ont reculé de près de 20%. « On est dans une phase de stabilité », estime Thierry Métyé.

LES CHIFFRES CLÉS
AGS, OCTOBRE 2009

Évolution des avances accordées sur un an
+ 47,9%

Évolution du nombre de bénéficiaires sur un an
+ 42,5%

L'AIE s'inquiète du manque d'investissement dans l'énergie
Dans son bilan 2009, l'Agence internationale de l'énergie chiffré à 10 500 milliards le coût de la lutte contre le réchauffement.

FABRICE NODÉ-LANGLOIS
ENVOYÉ SPÉCIAL A LONDRES

ÉNERGIE C'est un paradoxe : au moment où les quelque 6,6 milliards de Tonnes ont plus que jamais fait d'énergie, on apprend que les investissements dans l'exploration et la production de gaz et de pétrole ont

La crise est directement à l'origine de ce retournement. Avec un corolaire : pour la première fois en quarante ans, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont baissé, d'environ 3%. « La chute des investissements est une mauvaise nouvelle, commente Fatih Birol, économiste en chef de l'AIE, car lorsque la demande de

D'ici à 2030, 93% de la demande supplémentaire d'énergie proviendra des pays non-membres de l'OCDE (pays émergents et en développement), à commencer par la Chine et l'Inde (voir infographie). Pour satisfaire ces ogres, même si la communauté internationale se lance dans une politique active de substitution des énergies fossiles, l'Agence internationale de l'énergie estime nécessaires 10 500 milliards à l'horizon 2030. Une montagne de billets qu'elle ne verra probablement jamais s'écouler.