**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”**

**Sommario**

[SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016” 3](#_Toc60864583)

[Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 3](#_Toc60864584)

[Articolo 2 - Definizioni 3](#_Toc60864585)

[Articolo 3 - Prestazioni per le quali viene riconosciuto l’incentivo 4](#_Toc60864586)

[Articolo 4 – Personale interessato 5](#_Toc60864587)

[Articolo 5 - Individuazione del personale coinvolto 5](#_Toc60864588)

[Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego 6](#_Toc60864589)

[Articolo 7 - Incarichi svolti dai dipendenti a favore di altre stazioni Appaltanti pubbliche 6](#_Toc60864590)

[Articolo 8 - Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti 7](#_Toc60864591)

[Articolo 9 - Costituzione del fondo 7](#_Toc60864592)

[Articolo 10 - Criteri di ripartizione del fondo 8](#_Toc60864593)

[Articolo 11 - Accertamento della qualità delle prestazioni 9](#_Toc60864594)

[Articolo 12 - Quantificazione e liquidazione dell’incentivo 10](#_Toc60864595)

[Articolo 13 – Destinazione dell’incentivo in caso di prestazioni affidate all’esterno 11](#_Toc60864596)

[Articolo 14 - Applicazione 11](#_Toc60864597)

[Articolo 15 - Disposizioni transitorie e di coordinamento 12](#_Toc60864598)

[Articolo 16 - Entrata in vigore e abrogazioni 12](#_Toc60864599)

[Allegato 1 13](#_Toc60864600)

[Determinazione delle risorse economiche da destinare al fondo 13](#_Toc60864601)

[Tabella A - Lavori 13](#_Toc60864602)

[Tabella B - Forniture e Servizi 13](#_Toc60864603)

[Allegato 2 14](#_Toc60864604)

[Aliquote da corrispondere per ciascuna figura professionale 14](#_Toc60864605)

[Tabella C - Lavori 14](#_Toc60864606)

[Tabella D - Forniture e servizi 14](#_Toc60864607)

[Allegato 3 16](#_Toc60864608)

[Criterio di calcolo A - Ripartizione tra più incaricati o collaboratori 16](#_Toc60864609)

[Criterio di calcolo B - Determinazione della aliquota spettante al collaudatore statico 16](#_Toc60864610)

[Allegato 4 17](#_Toc60864611)

[Tabella E - Riduzioni commisurate all'entità del ritardo delle prestazioni 17](#_Toc60864612)

[Tabella F - Riduzioni commisurate all'entità dell’incremento dei costi 17](#_Toc60864613)

[RELAZIONE TECNICA 18](#_Toc60864614)

[**1. Premessa 18**](#_Toc60864615)

[**2. Descrizione dell’articolato 18**](#_Toc60864616)

[**3. Elencazione dei criteri rimandati alla contrattazione decentrata integrativa del personale 19**](#_Toc60864617)

[ANALISI TECNICO-NORMATIVA 20](#_Toc60864618)

[PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 20](#_Toc60864619)

[1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 20](#_Toc60864620)

[2) Analisi del quadro normativo nazionale. 20](#_Toc60864621)

[3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 24](#_Toc60864622)

[4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali. 24](#_Toc60864623)

[5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 24](#_Toc60864624)

[6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 24](#_Toc60864625)

[7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 24](#_Toc60864626)

[8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter. 24](#_Toc60864627)

[9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 24](#_Toc60864628)

[PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 25](#_Toc60864629)

[1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. 25](#_Toc60864630)

[2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto. 25](#_Toc60864631)

[3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. 25](#_Toc60864632)

[4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 25](#_Toc60864633)

[5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto. 25](#_Toc60864634)

[6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. 25](#_Toc60864635)

[PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 25](#_Toc60864636)

[1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. 25](#_Toc60864637)

[2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 26](#_Toc60864638)

[3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. 26](#_Toc60864639)

[4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 26](#_Toc60864640)

[5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 26](#_Toc60864641)

[6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. 26](#_Toc60864642)

[7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. 26](#_Toc60864643)

[8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico- finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 26](#_Toc60864644)

# SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "codice dei contratti pubblici" e successive modifiche;

VISTO l'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

SENTITE le OO.SS.;

UDITO il parere n \_\_\_\_\_\_\_\_ del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del \_\_\_\_\_\_\_

adotta il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, e prevede modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. Le disposizioni del presente regolamento sull’attribuzione degli incentivi economici sono finalizzate a favorire l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nei connessi procedimenti tecnico-amministrativi.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
2. per “Codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "codice dei contratti pubblici" e successive modifiche;
3. per "lavori" le attività di cui all'art. 3 della legge 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) come definito dal comma 1, lettera nn), dell'art. 3 del Codice come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;
4. per «forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione come definito dal comma 1, lettera tt), dell'art. 3 del Codice e s.m.i.;
5. per "servizi", i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi come definito dal comma 1, lettera ss), dell'art. 3 del Codice, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;
6. per “fondo”, il fondo al quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell’art. 113 del Codice;
7. per “funzioni tecniche”, le prestazioni svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico;
8. per “incaricati”, il personale dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici incaricato dell’esecuzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera f), che assume la responsabilità degli atti ufficiali di programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere, apponendovi la propria firma;
9. per “collaboratori” il personale dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici che collabora all’esecuzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera e), operando sotto il coordinamento e la supervisione del personale incaricato, senza apporre la firma sugli atti;
10. per “incarichi”, gli atti formali con i quali sono assegnate le funzioni tecniche al personale incaricato e ai collaboratori.
11. per “dirigente”, il dirigente o altro soggetto competente e dotato dei medesimi poteri in base all’organizzazione della Stazione Appaltante.

Articolo 3 - Prestazioni per le quali viene riconosciuto l’incentivo

1. Le prestazioni per le quali viene riconosciuto l’incentivo al personale incaricato e ai loro collaboratori, sono quelle relative alle funzioni tecniche, di cui al precedente art. 2 lettera f), svolte nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi.
2. In caso di affidamento di contratti misti di lavori, forniture e servizi, trovano applicazione le disposizioni del presente regolamento relative all'oggetto principale cui è destinato l'affidamento.
3. Con riguardo alle forniture e ai servizi, l’incentivo per funzioni tecniche è accantonato nel fondo di cui al successivo art. 9 e successivamente ripartito tra il personale incaricato e tra i collaboratori, unicamente nel caso in cui le stesse forniture e/o servizi siano assoggettati al controllo del direttore dell’esecuzione del contratto.
4. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
5. Con riguardo ai lavori di manutenzione, anche ordinaria, l’incentivo per funzioni tecniche è accantonato nel fondo di cui al successivo art. 9 e successivamente ripartito tra il personale incaricato e tra i collaboratori unicamente nel caso in cui gli stessi lavori di manutenzione siano assoggettati al controllo del direttore dei lavori.

Articolo 4 – Personale interessato

1. Il presente Regolamento si applica al personale in servizio di cui al precedente art. 2 lettere g) e h) che concorre, per fini istituzionali, a garantire l'efficienza e l'efficacia dell’azione delle stazioni appaltanti con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale e con il relativo progressivo sviluppo e affinamento dei processi per la realizzazione ed esecuzione, a regola d’arte e nei tempi previsti, dei lavori, servizi e forniture di sua pertinenza.
2. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
3. Ai sensi del comma 3 primo periodo dell’art. 113 del Codice, viene rimandata al tavolo di contrattazione decentrata integrativa la definizione delle modalità e dei criteri per l’individuazione del personale al quale assegnare gli incarichi per funzioni tecniche, nonché la determinazione dei criteri per la rotazione ed equa ripartizione degli stessi incarichi, sulla base delle seguenti indicazioni:
4. Il personale incaricato della programmazione della spesa per investimenti deve possedere adeguata competenza e documentata esperienza nella gestione dei fondi da destinare ai programmi triennali e annuali dei lavori, nonché ai programmi biennali e annuali delle forniture e dei servizi;
5. Il personale incaricato della valutazione preventiva dei progetti, deve possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 26, comma 6, del Codice;
6. Il personale incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, deve possedere adeguata competenza e documentata esperienza professionale nella gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, commisurata all’importo e alla tipologia degli appalti da affidare;
7. Il personale incaricato del ruolo di Responsabile del Procedimento deve possedere competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui sono nominati, nonché documentata esperienza commisurata all’importo e alla tipologia degli appalti da affidare;
8. Il personale incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell’esecuzione del contratto, nonché della verifica di conformità e del collaudo tecnico amministrativo e statico deve possedere competenze professionali adeguate, nonché documentata esperienza, commisurata all’importo e alla tipologia degli appalti affidati;
9. I collaboratori del personale incaricato debbono possedere competenze tecniche di base adeguate a garantire un adeguato supporto agli incaricati;
10. Deve essere sempre garantita l’integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale richiesta dall’appalto da affidare;
11. Deve essere garantita una adeguata rotazione degli incarichi, assicurando una equa ripartizione dei carichi di lavoro tra tutto il personale dipendente.

Articolo 5 - Individuazione del personale coinvolto

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati in accordo con il responsabile unico del procedimento ai fini della successiva assegnazione degli incarichi da parte del dirigente, tenuto conto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione sindacale decentrata ed in relazione alle esigenze operative delle stazioni appaltanti.
2. L’atto di assegnazione degli incarichi di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni affidate ai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma delle attività.

Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego

1. I dipendenti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono svolgere contemporaneamente incarichi riferibili a uno o più appalti, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l’indennità di posizione e l’indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità l’Amministrazione fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.
4. Ai fini del calcolo del raggiungimento tetto del 50% del trattamento economico annuo lordo, non vengono presi in considerazione gli incentivi liquidati a tassazione separata relativi a prestazioni espletate in anni precedenti a quello in cui viene effettuato il pagamento.

Articolo 7 - Incarichi svolti dai dipendenti a favore di altre stazioni Appaltanti pubbliche

1. L’Amministrazione può autorizzare i propri dipendenti a prestare la propria opera professionale a favore di un’altra stazione appaltante pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale dell’Amministrazione a favore di altre stazioni appaltanti, sono quelli stabiliti dal regolamento incentivante e dalla contrattazione sindacale decentrata a cui sono soggette queste ultime.
3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all’articolo 6, comma 2.
4. Ai sensi dell’art. 102, c. 6 del d.lgs. 8 aprile 2016, n. 50, l’incentivo di cui al presente regolamento non si applica alle attività di collaudo svolte dai dipendenti a favore di altre stazioni appaltanti pubbliche; in tal caso il compenso è determinato sulla base delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui all’art. 24, c. 8 del d.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, c. 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. L’Amministrazione nei casi di cui al precedente comma 1 è tenuta a stipulare con la stazione appaltante beneficiaria un accordo/convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui saranno precisate le attività di mutuo interesse, nonché regolata l’erogazione degli incentivi a favore dei beneficiari.

Articolo 8 - Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti tra il personale in servizio presso la stazione appaltante le professionalità tecniche necessarie, il responsabile unico del procedimento può proporre alla stessa, prioritariamente all’affidamento a soggetti esterni, di incaricare dipendenti di altre stazioni appaltanti pubbliche o centrali di committenza, verificandone preventivamente la disponibilità.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento svolte a favore dell’Amministrazione da personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice e ripartito secondo le modalità previste nel presente regolamento, nel limite massimo di cui all’art. 113, comma 3 del Codice.
3. Quando l’Amministrazione si avvale delle attività di una centrale di committenza per l’acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 113, comma 5, destina una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto all’art. 113, comma 2 del Codice, per le fasi di competenza della centrale di committenza.
4. Ai sensi dell’art. 102, c. 6 del d.lgs. 8 aprile 2016, n. 50, l’incentivo di cui al presente regolamento non si applica alle attività di collaudo svolte dai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti; in tal caso il compenso è determinato sulla base delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui all’art. 24, c. 8 del d.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, c. 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. L’Amministrazione nei casi di cui al precedente comma 1 è tenuta a stipulare, con la stazione appaltante o centrale di committenza presso cui presta servizio il personale da incaricare, un accordo/convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui saranno precisate le attività di mutuo interesse, nonché regolata l’erogazione degli incentivi a favore dei beneficiari.

Articolo 9 - Costituzione del fondo

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all’articolo 3, nella misura stabilita al successivo comma 2. Nella determina a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno indicati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. La misura effettiva delle risorse da destinare al fondo di cui al comma precedente è rapportata all'importo posto a base della relativa procedura di affidamento, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, secondo le tabelle A e B dell’allegato 1 al presente regolamento.
3. Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
   1. per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all’articolo 2 lettere g) e h);
   2. per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

b1 - all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;

b2 - all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

b3 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

La ripartizione della quota parte del fondo destinato alle finalità di cui ai precedenti punti b1), b2 e b3) è determinata annualmente, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

1. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e altri oneri di legge a carico dell'Amministrazione.
2. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10 - Criteri di ripartizione del fondo

1. La ripartizione delle risorse tra i dipendenti interessati, di cui ai precedenti articoli 4 e 5 è disciplinata dalle tabelle C e D dell’allegato 2 al presente regolamento.
2. Le aliquote indicate nelle tabelle di cui al comma precedente costituiscono valori minimi e massimi da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
3. Ove alla ripartizione di una determinata aliquota concorrano più incaricati o collaboratori, la somma da destinare alla remunerazione di ciascuno di essi viene determinata attraverso la media ponderata dei relativi coefficienti di prestazione variabili tra zero e uno, tenendo conto:
   * delle competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte;
   * della qualità della prestazione svolta;
   * del contributo della singola prestazione svolta rispetto alla prestazione complessiva.

Qualora gli incaricati o i collaboratori abbiano concorso alla prestazione in egual modo viene attribuito convenzionalmente a tutti il coefficiente di prestazione massimo pari a uno. Qualora, diversamente, l’apporto alla prestazione complessiva sia stato diversificato, sarà individuato, tra gli incaricati o tra i collaboratori, quello che ha fornito la prestazione massima, al quale viene attribuito il coefficiente pari ad uno, proporzionando di conseguenza i restanti coefficienti di prestazione al suddetto valore massimo.

La somma spettante a ciascun incaricato o collaboratore è determinata in base al calcolo di cui al Criterio A dell’Allegato 3 al presente regolamento.

Le modalità per l’assegnazione dei coefficienti di prestazione a ciascun collaboratore sono rinviate alla contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei principi di base indicati al presente comma.

1. Per lavori comprendenti opere strutturali, al dipendente incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma spettante agli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, determinata in base al calcolo di cui al Criterio B dell’Allegato 3 al presente regolamento. La somma restante, nei casi in cui il collaudo è affidato ad una commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti. È rimandata alla contrattazione decentrata integrativa del personale la definizione del parametroper di cui al Criterio di calcolo B sopraindicato.
2. Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione, l'aliquota spettante al collaudo tecnico-amministrativo, fatta salva l'aliquota spettante al collaudatore statico, è riconosciuta e suddivisa in parti uguali tra i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori che abbiano partecipato alle operazioni ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 11 - Accertamento della qualità delle prestazioni

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento, da parte del dirigente, dell’effettivo svolgimento delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati e dei loro collaboratori e dell’adeguato grado qualitativo delle prestazioni rese.
2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. L’accertamento delle prestazioni da parte del dirigente viene sempre effettuato sulla base di una relazione del responsabile unico del procedimento circa la verifica di cui al comma precedente.
4. La verifica della prestazione del responsabile unico del procedimento è effettuata direttamente dal dirigente.
5. Fermo restando quanto stabilito al comma 2:
   1. l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati incrementi dei tempi non conformi al Codice, imputabili a colpa lieve dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo dei lavori, del servizio o della fornitura. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo sulla base dei criteri di cui alla tabella E dell’allegato 4 al presente regolamento. Nel caso di ritardo non giustificato superiore al 50% rispetto ai tempi massimi stabiliti dalle norme vigenti o dagli ordini di servizio per le attività di competenza di ciascun incaricato o collaboratore, il dirigente della struttura procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto all'incentivo da parte del dipendente.
   2. l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati incrementi dei costi non conformi al Codice, imputabili a colpa lieve dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa all’incremento ingiustificato dei costi dei lavori, del servizio o della fornitura. Le riduzioni sono commisurate all'aliquota percentuale di incremento rispetto al costo preventivato all’atto dell’affidamento sulla base dei criteri di cui alla tabella F dell’allegato 4 al presente regolamento. Nel caso di incremento ingiustificato dei costi superiore al 50% del costo preventivato all’atto dell’affidamento, il dirigente della struttura procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto all'incentivo da parte del dipendente.
   3. Le aliquote indicate nelle tabelle E ed F costituiscono valori minimi e massimi da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
6. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente non sono computati, nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
7. Nel caso di cui al comma 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti per i ritardi di cui al presente articolo incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 3, lett. b).
8. Nei casi di incremento dei tempi o dei costi, imputabili a dolo o colpa grave dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è sospesa la liquidazione delle relative quote incentivanti fino all’esito dell’accertamento di responsabilità.

Articolo 12 - Quantificazione e liquidazione dell’incentivo

1. Il dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione della Stazione Appaltante, nell'atto con il quale individua i dipendenti incaricati o collaboratori di cui all'articolo 2, lettere g) e h), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali massime di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali, determinate in base ai criteri di cui agli articoli 9 e 10, fatte salve le riduzioni di cui all’art. 11 da determinarsi a consuntivo.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra i dipendenti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all’organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all’affidamento di un servizio o fornitura, l’adozione del relativo atto nei termini che seguono:
   1. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento, il dirigente:
      * dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
      * assume la determinazione di liquidazione.
   2. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:
      * il responsabile del procedimento documenta al dirigente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
      * il dirigente valuta quanto svolto, l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente e assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto liquidato con rate di acconto, si procede con liquidazione degli incentivi in corso d’opera, quantificata sulla base degli importi degli stati di avanzamento accertati e contabilizzati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto.

* 1. Per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
     + il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l’esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
     + il dirigente valuta quanto svolto, l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività sulla base della documentazione di cui al punto precedente e assume la determinazione di liquidazione.

Articolo 13 – Destinazione dell’incentivo in caso di prestazioni affidate all’esterno

1. Qualora la prestazione professionale inerente a un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell’articolo 8, incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 14 - Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stata pubblicata o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stata pubblicata o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l’accantonamento delle risorse necessarie.
3. Per contratti stipulati sulla base di accordi quadro e convenzioni operate da centrali di committenza, fa fede la data dell’ordine di adesione dell’amministrazione. In tali casi si procede esclusivamente alla ripartizione delle aliquote relative esclusivamente alla fase di esecuzione e collaudo dell’opera, salvo procedere come indicato all’articolo 8 per la regolazione dei rapporti con la centrale di committenza.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati al presente regolamento qualora nello stesso periodo non sia stata adottata una diversa disciplina.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 113, comma 3 del Codice, l’esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 16 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni precedente disciplina, fatto salvo quanto previsto all’articolo 15.

# Allegato 1

# Determinazione delle risorse economiche da destinare al fondo

Tabella A - Lavori

|  |  |
| --- | --- |
| **Classi di importo dei Lavori** | **Percentuale da** **applicare** |
| fino a euro 1.000.000 | 2% |
| oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 | 1,8% |
| Oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 | 1,7% |
| oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000 | 1,6% |
| oltre euro 25.000.000 | 1,5% |

Tabella B - Forniture e Servizi

|  |  |
| --- | --- |
| **Classi di importo dei Lavori** | **Percentuale da** **applicare** |
| fino a euro 100.000 | 2% |
| oltre euro 100.000 e fino a euro 500.000 | 1,8% |
| oltre euro 500.000 e fino a euro 1.000.000 | 1,7% |
| oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 | 1,6% |
| oltre euro 5.000.000 | 1,5% |

# Allegato 2

# Aliquote da corrispondere per ciascuna figura professionale

Tabella C - Lavori

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quota assegnata al / ai** | **Aliquota totale [[1]](#footnote-1)** | | **Aliquota da corrispondere per ciascuna Fase** | | | |
| **min** | **max** | **Programmazione [[2]](#footnote-2)** | **Verifica del progetto**  **[[3]](#footnote-3)** | **Affidamento**  **[[4]](#footnote-4)** | **Esecuzione**  **[[5]](#footnote-5)** |
| **Responsabile del procedimento** | **20%** | **30%** | **10%** | **20%** | **30%** | **40%** |
| **Collaboratori del responsabile del procedimento** | **5%** | **10%** | **10%** | **20%** | **30%** | **40%** |
| **Responsabile della programmazione spesa** | **4%** | **8%** | **100%** | **---** | **---** | **---** |
| **Collaboratori del responsabile della programmazione della spesa** | **1%** | **4%** | **100%** | **---** | **---** | **---** |
| **Incaricati della valutazione preventiva dei progetti** | **4%** | **8%** | **---** | **100%** | **---** | **---** |
| **Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara** | **2%** | **5%** | **---** | **---** | **100%** | **---** |
| **Direttore dei lavori[[6]](#footnote-6)** | **15%** | **20%** | **---** | **---** | **---** | **100%** |
| **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione[[7]](#footnote-7)** | **7%** | **10%** | **---** | **---** | **---** | **100%** |
| **Direttori operativi e ispettori di cantiere[[8]](#footnote-8)** | **7%** | **10%** | **---** | **---** | **---** | **100%** |
| **Collaudatore tecnico-amministrativo [[9]](#footnote-9)** | **10%** | **15%** | **---** | **---** | **---** | **100%** |
| **Totale [[10]](#footnote-10)** | **75%** | **120%** |

Tabella D - Forniture e servizi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quota assegnata al / ai** | **Aliquota totale [[11]](#footnote-11)** | | **Aliquota da corrispondere per ciascuna Fase** | | | |
| **min** | **max** | **Programmazione**  **[[12]](#footnote-12)** | **Verifica del progetto**  **[[13]](#footnote-13)** | **Affidamento**  **[[14]](#footnote-14)** | **Esecuzione**  **[[15]](#footnote-15)** |
| **Responsabile del procedimento** | **25%** | **35%** | **10%** | **20%** | **30%** | **40%** |
| **Collaboratori del responsabile del procedimento** | **10%** | **15%** | **10%** | **20%** | **30%** | **40%** |
| **Responsabile della programmazione spesa** | **5%** | **12%** | **100%** | **---** | **---** | **---** |
| **Collaboratori del responsabile della programmazione della spesa** | **2%** | **4%** | **100%** | **---** | **---** | **---** |
| **Incaricati della valutazione preventiva dei progetti** | **1%** | **2%** | **---** | **100%** | **---** | **---** |
| **Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara** | **7%** | **12%** | **---** | **---** | **100%** | **---** |
| **Direttore dell’esecuzione del contratto[[16]](#footnote-16)** | **15%** | **20%** | **---** | **---** | **---** | **100%** |
| **Collaboratori del direttore dell’esecuzione del contratto[[17]](#footnote-17)** | **5%** | **10%** | **---** | **---** | **---** | **100%** |
| **Incaricati della verifica di conformità** | **5%** | **10%** | **---** | **---** | **---** | **100%** |
| **Totale [[18]](#footnote-18)** | **75%** | **120%** |

# Allegato 3

Criterio di calcolo A - Ripartizione tra più incaricati o collaboratori

(lavori, forniture e servizi)

Dati:

1. ILFS = importo lavori, servizi o forniture;
2. AL = aliquota percentuale di cui alle tabelle A e B dell’Allegato 1;
3. IR = ILFS \* AL \* 0,8 = importo totale da ripartire;
4. APi = aliquota spettante alla qualifica professionale i-esima di cui alle tabella C e D dell’Allegato 2;
5. IP = IR \* APi = importo spettante alla qualifica professionale i-esima;
6. t = numero totale dei dipendenti incaricati della prestazione professionale i-esima;
7. pd [[19]](#footnote-19) = coefficiente di prestazione variabile tra zero e uno di ciascun dipendente incaricato della prestazione professionale i-esima.
8. Id=0,1,2,3….t = importo spettante a ciascun dipendente

Determinazione dell’importo spettante a ciascun dipendente

Id = IP \* pd /n=1,2,3…t (pd)

Criterio di calcolo B - Determinazione della aliquota spettante al collaudatore statico

(Lavori)

Dati:

1. IS = Importo delle opere strutturali;
2. IL = Importo totale dei lavori;
3. Ac = aliquota spettante al collaudo tecnico-amministrativo
4. IRC = IL \* Ac \* 0,8 = importo totale da ripartire per il collaudo tecnico-amministrativo;
5. CS =[[20]](#footnote-20) per collaudo effettuato in commissione (0,5 <  < 0,85);  
   CS = 0,85 nel caso in cui il collaudo è sostituito con il certificato di regolare esecuzione;
6. PCS = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo

Pcs = IRC \* (ls /lL) \* CS

# Allegato 4

Tabella E - Riduzioni commisurate all'entità del ritardo delle prestazioni

(lavori, forniture e servizi)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entità percentuale del ritardo ingiustificato, rispetto ai tempi massimi stabiliti dalle norme vigenti o dagli ordini di servizio per le attività di competenza di ciascun incaricato o collaboratore** | **Aliquota percentuale di riduzione [[21]](#footnote-21)** | |
| **min** | **max** |
| fino al 15% | 5% | 10% |
| oltre il 15% e fino al 30% | 15% | 25% |
| oltre il 30% e fino al 40% | 30% | 50% |
| oltre il 40% e fino al 50% | 60% | 80% |

Tabella F - Riduzioni commisurate all'entità dell’incremento dei costi

(lavori, forniture e servizi)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entità percentuale dell’incremento ingiustificato dei costi rispetto al costo preventivato all’atto dell’affidamento, da applicare a ciascun incaricato o collaboratore per la fase di propria competenza.** | **Aliquota percentuale di riduzione [[22]](#footnote-22)** | |
| **min** | **max** |
| fino al 15% | 10% | 15% |
| oltre il 15% e fino al 30% | 20% | 35% |
| oltre il 30% e fino al 40% | 40% | 50% |
| oltre il 40% e fino al 50% | 60% | 80% |

# RELAZIONE TECNICA

### **Premessa**

Lo schema di regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016” dà attuazione all’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’obiettivo è quello di adottare uno strumento idoneo ad incentivare le funzioni tecniche ricoperte dai dipendenti della pubblica amministrazione, improntando l’azione a criteri di produttività, efficacia e qualità. Il provvedimento tiene in considerazione le osservazioni del Consiglio di Stato espresse con i pareri n. 2324/2018 (Regolamento Ministero della Giustizia) e n. 00139/2019 (Regolamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), riportati integralmente nell’allegato 5.

### **Descrizione dell’articolato**

**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

L’art. 1 definisce l’oggetto del regolamento, con riferimento alla tipologia dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, alle finalità in termini di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché valorizzazione della professionalità e produttività delle professionalità interne alla pubblica amministrazione.

**Articolo 2 - Definizioni**

L’art. 2 riporta definizioni necessarie ad una più snella lettura e comprensione del testo.

**Articolo 3 - Prestazioni per le quali viene riconosciuto l’incentivo**

L’art. 3 individua le prestazioni per le quali viene riconosciuto l’incentivo, con riferimento alle attività e alla tipologia dei contratti.

**Articolo 4 - Personale Interessato**

L’art. 4 individua il personale interessato al riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche, con riferimento al ruolo ricoperto, alla competenza e all’esperienza professionale maturata, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi e assicurando una equa ripartizione dei carichi di lavoro tra tutto il personale dipendente.

**Articolo 5 - Individuazione del personale coinvolto**

L’art. 5 indica i soggetti competenti all’individuazione dei dipendenti da coinvolgere nel complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro.

**Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego**

L’art. 6 definisce i limiti di impiego con riferimento al numero di incarichi e alla soglia massima degli incentivi che è possibile percepire per ciascun anno solare. In questo articolo viene stabilito che ai fini del calcolo del raggiungimento tetto del 50% del trattamento economico annuo lordo, non vengono presi in considerazione gli incentivi liquidati a tassazione separata relativi a prestazioni espletate in anni precedenti a quello in cui viene effettuato il pagamento. Tale previsione è indispensabile per evitare che qualora si procedesse al pagamento degli incentivi a distanza di anni dall’effettuazione della prestazione, gran parte di questi non potrebbero essere concretamente liquidati agli aventi diritto, con evidente danno per questi ultimi e indebito arricchimento dell’Amministrazione.

**Articolo 7 - Incarichi svolti dai dipendenti a favore di altre stazioni Appaltanti pubbliche**

L’art. 7 definisce le modalità attraverso le quali i dipendenti dell’Amministrazione possono prestare la propria opera professionale a favore di un’altra stazione appaltante pubblica, compresa la relativa disciplina applicabile in materia di incentivi per funzioni tecniche.

**Articolo 8 - Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti**

L’art. 8 definisce le modalità attraverso le quali i dipendenti di altre stazioni appaltanti pubbliche dell’Amministrazione possono prestare la propria opera professionale a favore dell’Amministrazione, compresa la relativa disciplina applicabile in materia di incentivi per funzioni tecniche.

**Articolo 9 - Costituzione del fondo**

L’art. 9 determina l’istituzione del fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all’articolo 3 e definisce le caratteristiche, la modalità di alimentazione, nonché la destinazione delle somme accantonate nello stesso fondo.

**Articolo 10 - Criteri di ripartizione del fondo**

L’art. 10 definisce i criteri di base per la ripartizione del fondo, rimandando alla successiva contrattazione decentrata integrativa del personale la definizione dei criteri di dettaglio.

**Articolo 11 - Accertamento della qualità delle prestazioni**

L’art. 11 definisce le modalità per l’accertamento della qualità delle prestazioni da parte degli incaricati e dei loro collaboratori, rimandando alla successiva contrattazione decentrata integrativa del personale la definizione dei criteri di dettaglio, con particolare riferimento all’entità delle decurtazioni a fronte di eventuali e ingiustificati incrementi dei tempi o dei costi dovuti a colpa lieve dei dipendenti. Nei casi di incremento dei tempi o dei costi, imputabili a dolo o colpa grave degli stessi dipendenti, viene stabilito che è sospesa la liquidazione delle relative quote incentivanti fino all’esito dell’accertamento di responsabilità.

**Articolo 12 - Quantificazione e liquidazione dell’incentivo**

L’art. 12 definisce le modalità per la quantificazione e la liquidazione dell’incentivo, sia in fase di assegnazione degli incarichi, sia a consuntivo sulla base della qualità delle prestazioni effettivamente espletate dagli incaricati e dai loro collaboratori.

**Articolo 13 - Destinazione dell’incentivo in caso di prestazioni affidate all’esterno**

L’art. 13 indica la destinazione delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti. Per il 50% tali quote parti di incentivo incrementano per il 50% la quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 3, lett. b), mentre per il restante 50% costituiscono economie.

Tale scelta contempera due primarie esigenze: la prima è quella di migliorare gradualmente la qualità delle dotazioni tecnologiche, la capacità di spesa e la formazione del personale al fine di limitare al minimo indispensabile, nelle successive procedure, il ricorso a personale esterno all’Amministrazione; la seconda è quella di recuperare almeno in parte gli oneri sostenuti per l’affidamento all’esterno delle prestazioni professionali.

**Articolo 14 – Applicazione**

L’art. 14 definisce le modalità di applicazione del regolamento, con riferimento alla data di pubblicazione del bando, dell’avviso, della lettera di invito o dell’ordine di adesione ai contratti stipulati sulla base di accordi quadro e convenzioni operate da centrali di committenza.

**Articolo 15 - Disposizioni transitorie e di coordinamento**

L’art. 15 indica le disposizioni transitorie e di coordinamento.

**Articolo 16 - Entrata in vigore e abrogazioni**

L’art. 16 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento, nonché l’abrogazione delle precedenti analoghe discipline.

### **Elencazione dei criteri rimandati alla contrattazione decentrata integrativa del personale**

1. Definizione delle modalità e dei criteri per l’individuazione del personale al quale assegnare gli incarichi per funzioni tecniche, nonché dei criteri per la rotazione ed equa ripartizione degli stessi incarichi;
2. Ripartizione del fondo per le finalità di cui all’art. 113, commi 4 del Codice;
3. Determinazione delle aliquote da corrispondere per ciascuna figura professionale (vedi allegato 2 allo schema di regolamento);
4. Definizione delle modalità per l’assegnazione del coefficiente Pd di prestazione dei collaboratori (vedi allegato 3 allo schema di regolamento);
5. Determinazione del coefficiente  per il collaudatore statico (vedi allegato 3 allo schema di regolamento);
6. Determinazione delle riduzioni commisurate all'entità del ritardo delle prestazioni (vedi Allegato 4 allo schema di regolamento);
7. Determinazione delle riduzioni commisurate all'entità dell’incremento dei costi (vedi Allegato 4 allo schema di regolamento).

# ANALISI TECNICO-NORMATIVA [[23]](#footnote-23)

[] Amministrazione proponente: ........................................................................................................................................

[] Titolo: SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”

[] Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): ...............................................

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di regolamento proposto si rende necessario a dare attuazione all’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’obiettivo è quello di adottare uno strumento idoneo ad incentivare le funzioni tecniche ricoperte dai dipendenti della pubblica amministrazione, improntando l’azione a criteri di produttività, efficacia e qualità in un settore di nevralgica importanza per l’economia della Nazione. Ciò è coerente con l’azione del governo sia nell’attuale fase emergenziale che il Paese sta attraversando, sia - a regime – per assicurare il miglioramento progressivo dei processi gestionali dei contratti pubblici.

1. Analisi del quadro normativo nazionale.

L’incentivo per i dipendenti interni che operano nel campo degli appalti pubblici è stato oggetto di molteplici interventi da parte del legislatore, fino all’attuale versione ex art. 113, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Di seguito si ritiene utile elencare le principali modifiche che ha subito la norma nel corso degli anni:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Norma** | **Testo** | **Periodo di vigenza** | |
| **dal** | **al** |
| Art. 18, c.1, Legge 109/94 | ***(Incentivi e spese per la progettazione)***  1. Una somma non superiore all' **1,5 per cento** dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con la modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli Incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'l,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituì sono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. | 01.01.2006 | 30.06.2006 |
| Art. 92, c. 5, D.Lgs 163/2006 | ***(Corrispettivi e incentivi per la progettazione)***  5. Una somma non superiore al **due per cento** dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. | 01.07.2006 | 22.12.2008 |
| Art. 92, c. 5, D.Lgs 163/2006  **(modifiche introdotte dalla legge. 22 dicembre 2008, n. 201)** | ***Corrispettivi, incentivi per la progettazione***  ***e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)***  5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. ***((La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.))*** I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. | 23.12.2008 | 18.08.2014 |
| Art. 93, c. 7-bis e seguenti, D.Lgs 163/2006  **(modifiche introdotte dall’**[**art. 13-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114**](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#13-bis)**)** | **(Livelli della progettazione per gli**  **appalti e per le concessioni di lavori)**  ((7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche **destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento** degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell'opera da realizzare. 7-ter. **L'80 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. **Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo**. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 7-quater. **Il restante 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. 7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo)). | 19.08.2014 | 18.04.2016 |
| Art. 113, c. 1 e seguenti, D.Lgs. 50/2016 | **(Incentivi per funzioni tecniche)**  **1**. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.  **2.** A valere sugli stanziamenti di cui al comma **1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento** modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara **per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico** ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.  3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.  4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.  5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.  5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. | 19.04.2016 |  |

Riassumendo, pertanto:

* + l’**art. 18, c.1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109**, ha introdotto il concetto di incentivo per la progettazione da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, nella misura massima dell'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro[[24]](#footnote-24) **con la modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione**;
  + l’**art. 92, c. 5, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163** eleva la percentuale da ripartire **dall’1,5 al 2%**. I soggetti destinatari della ripartizione non variano (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori). I criteri di ripartizione vengono demandati sempre ad un apposito regolamento da adottarsi da parte di ciascuna amministrazione con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata;
  + con l’entrata in vigore del Decreto-legge [**23 ottobre 2008, n. 162** (in G.U. 23/10/2008, n.249)](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-10-23&atto.codiceRedazionale=008G0189&atto.articolo.numero=1&atto.articolo.tipoArticolo=0), convertito con modificazioni dalla **L. 22 dicembre 2008, n. 201** (in G.U. 22/12/2008, n. 298), vengono disposte (con l'art. 1, comma 10-quater, lettera a)[[25]](#footnote-25)) importanti modifiche all'art. 92 comma 5, “*allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici*”.

In particolare, viene stabilito che:

* la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti;
* l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
  + Importanti modifiche alla disciplina degli incentivi sono state poi introdotte [dal Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144)](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-24&atto.codiceRedazionale=14G00103&atto.articolo.numero=13&atto.articolo.tipoArticolo=0) , convertito con modificazioni dalla **L. 11 agosto 2014, n. 114** (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), che ha disposto in particolare:
* L’esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
* l’intera disciplina viene riscritta nell’art. 93, commi 7-bis e seguenti del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
* viene stabilito per la prima volta che “*risorse finanziarie in misura* ***non superiore al 2 per cento*** *degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro*” vengano destinate ad un ***apposito fondo*** per la progettazione e l'innovazione. L’innovazione è particolarmente importante in quanto le somme da ripartire non sono più prelevate direttamente dai capitoli di bilancio ove sono accantonati gli stanziamenti delle singole opere, ma dall’apposito “fondo”. In sostanza, ove tale fondo non venga costituito non sarà possibile accantonare e ripartire le somme agli aventi diritto;
* viene poi stabilito che solo **l’80 percento** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
* il restante **20 percento** è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Anche questa innovazione è particolarmente importante in quanto mirata ad elevare il livello di qualità del servizio della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini, attraverso un costante aggiornamenti dei beni, strumentazioni e tecnologie delle stazioni appaltanti;
* viene ulteriormente ridotta la somma che può essere corrisposta al singolo dipendente a titolo di incentivi che non potrà superare l'importo del *50 per cento* del trattamento economico complessivo annuo lordo.
  + Infine, [il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in SO n.10, relativo alla G.U. 19/04/2016, n.91)](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062&atto.articolo.numero=217&atto.articolo.tipoArticolo=0) ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, compresa pertanto l’intera disciplina in esso contenuta relativamente alla ripartizione degli incentivi per il personale tecnico delle stazioni appaltanti.

Di seguito si riportano, per completezza di esposizione, tutte le modifiche all’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dall’entrata in vigore, fino alla sua abrogazione:

|  |
| --- |
| **31/01/2007** [Il Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 (in G.U. 31/01/2007, n.25)](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-01-31&atto.codiceRedazionale=007G0015&atto.articolo.numero=3&atto.articolo.tipoArticolo=0) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 92, comma 6; (con l'art. 3, comma 1, lettera bb)) la modifica dell'art. 92, comma 2. |
| **31/07/2007**  [Il Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (in SO n.173, relativo alla G.U. 31/07/2007, n.176)](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-07-31&atto.codiceRedazionale=007G0131&atto.articolo.numero=2&atto.articolo.tipoArticolo=0) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera u)) la modifica dell'art. 92, commi 2 e 4. |
| **02/10/2008**  Il Decreto legislativo [11 settembre 2008, n. 152 (in SO n.227, relativo alla G.U. 02/10/2008, n.231)](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-10-02&atto.codiceRedazionale=008G0171&atto.articolo.numero=2&atto.articolo.tipoArticolo=0) ha disposto (con l'art. 2 comma 1, lettera t)) la modifica dell'art. 92, rubrica, commi 2 e 3, l'abrogazione del comma 4 e l'introduzione del comma 7-bis all'art. 92. |
| **23/10/2008** Il Decreto-legge [23 ottobre 2008, n. 162 (in G.U. 23/10/2008, n.249)](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-10-23&atto.codiceRedazionale=008G0189&atto.articolo.numero=1&atto.articolo.tipoArticolo=0) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. 22/12/2008, n. 298), ha disposto (con l'art. 1, comma 10-quater, lettera a)) la modifica dell'art. 92 comma 5. |
| **24/06/2014**  Il Decreto legge [24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144)](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-24&atto.codiceRedazionale=14G00103&atto.articolo.numero=13&atto.articolo.tipoArticolo=0) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 13, comma 1) l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92. |
| **19/04/2016**  Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in SO n.10, relativo alla G.U. 19/04/2016, n.91) ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento. |

1. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’intervento normativo in esame integra la norma di rango primario vigente in materia (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il testo proposto non richiede alcuna revisione della norma di rango primario.

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

1. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

1. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

1. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

1. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.

1. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Con riguardo alle linee prevalenti della giurisprudenza:

fermo l’obbligo di legge incombente sull’Amministrazione di adottare l’apposito regolamento di cui al comma 3, dell’articolo 113, d.lgs. n. 50/2016 (in tal senso, Corte dei Conti, Sez. controllo Piemonte, parere 9.10.2017 n. 177 che richiama Corte dei Conti Sez. controllo Veneto, parere 07.09.2016 n. 353; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 09.06.2017 n. 185; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 12.06.2017 n. 191; nonché Cass. Sez. Lav. 05 giugno 2017, n. 13937), la stessa Corte dei Conti ha ribadito la natura di diritto soggettivo all’incentivo, richiamando la giurisprudenza dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass., Sez. Lav., sent. n. 13384 del 19.7.2004), secondo cui il diritto all’incentivo costituisce “un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva che inerisce al rapporto di lavoro in corso, nel cui ambito va individuato l'obbligo per l'Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta l’erogazione del compenso”.

La Corte dei Conti, ha altresì ritenuto che “dal compimento dell’attività nasca il diritto al compenso" (Corte dei Conti, Sez. controllo Piemonte, parere 19/12/2018 n. 135).

Stante l’inquadramento del diritto soggettivo all’incentivo nell’ambito dei diritti patrimoniali scaturenti dal rapporto di pubblico impiego, la Corte dei Conti ha statuito che “*le amministrazioni interessate sono tenute, per il principio di correttezza e buona fede, a procedere speditamente all’emanazione e, a seguito di modifica della normativa legislativa, all’aggiornamento dei regolamenti attuativi*” (Corte dei Conti, parere 9.10.2017 n. 177 cit.).

La Corte di Cassazione ha poi ritenuto che in caso di mancata adozione del regolamento da parte di un’amministrazione pubblica, il dipendente ha il diritto al risarcimento del danno discendente dalla mancata possibilità di percepire l’incentivo previsto dalla normativa (cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 09.03.2012 n. 3779).

Sotto tale profilo, la mancata adozione del suddetto regolamento configura un inadempimento ad un preciso obbligo normativo.

### **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario, in quanto trattasi di uno schema regolamento di una norma di rango primario adottata in conformità alla normativa nazionale alle prescrizioni imposte dal diritto comunitario.

1. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

1. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

1. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

1. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative, ma semplicemente circoscritte alcune definizioni, coerenti con quelle già in uso e necessarie ad una più snella lettura e comprensione del testo, che si elencano di seguito:

**a)** per “Codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "codice dei contratti pubblici" e successive modifiche;

**b)** per "lavori" le attività di cui all'art. 3 della legge 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) come definito dal comma 1, lettera nn), dell'art. 3 del Codice come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;

**c)** per «forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione come definito dal comma 1, lettera tt), dell'art. 3 del Codice e s.m.i.;

**d)** per "servizi", i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi come definito dal comma 1, lettera ss), dell'art. 3 del Codice, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;

**e)** per “fondo”, il fondo al quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell’art. 113 del Codice;

**f)** per “funzioni tecniche”, le prestazioni svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico;

**g)** per “incaricati”, il personale dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici incaricato dell’esecuzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera f), che assume la responsabilità degli atti ufficiali di programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere, apponendovi la propria firma;

**h)** per “collaboratori” il personale dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici che collabora all’esecuzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera e), operando sotto il coordinamento e la supervisione del personale incaricato, senza apporre la firma sugli atti;

**i)** per “incarichi”, gli atti formali con i quali sono assegnate le funzioni tecniche al personale incaricato e ai collaboratori.

**j)** per “dirigente”, il dirigente o altro soggetto competente e dotato dei medesimi poteri in base all’organizzazione della Stazione Appaltante

1. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti.

1. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di regolamento non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

1. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dall’entrata in vigore del regolamento, è abrogata ogni precedente disciplina sul medesimo o analogo oggetto, fatto salvo quanto disposto nelle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 15.

1. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica, ad eccezione della disciplina degli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, che restano assoggettati al presente schema di regolamento qualora nello stesso periodo non sia stata adottata una diversa disciplina.

Tale disposizione transitoria risulta indispensabile per riconoscere il diritto soggettivo dei dipendenti anche nel periodo sopraindicato che altrimenti rimarrebbe privo di regolamentazione, esponendo l’Amministrazione al pagamento di somme per il risarcimento del danno discendente dalla mancata possibilità di percepire l’incentivo previsto dalla normativa (cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 09.03.2012 n. 3779).

1. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

1. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Successivamente all’adozione dello schema di regolamento di che trattasi, ai sensi dell’art. 113 c. 3 del D.lgs. 50/2016, L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 del medesimo art. 113 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base dello stesso regolamento. La norma di rango primario non fornisce alcuna indicazione in merito ai termini previsti per l’adozione del regolamento e dei criteri di ripartizione in sede di contrattazione decentrata integrativa.

1. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico- finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici disponibili da parte dell’Amministrazione.

1. Valore effettivo da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale [↑](#footnote-ref-1)
2. L’aliquota matura alla data di avvio della procedura di affidamento (bando di gara, lettera di invito o altra procedura concorsuale) [↑](#footnote-ref-2)
3. L’aliquota matura alla data di avvio della procedura di affidamento (bando di gara, lettera di invito o altra procedura concorsuale) [↑](#footnote-ref-3)
4. L’aliquota matura alla data di stipula del contratto [↑](#footnote-ref-4)
5. L’aliquota matura in corso d’opera e viene liquidata sulla base degli stati di avanzamento dei lavori [↑](#footnote-ref-5)
6. Aliquota da corrispondersi in proporzione agli stati di avanzamento lavori nel caso di contratti che prevedano il pagamento di rate di acconto [↑](#footnote-ref-6)
7. Aliquota da corrispondersi in proporzione agli stati di avanzamento lavori nel caso di contratti che prevedano il pagamento di rate di acconto [↑](#footnote-ref-7)
8. Aliquota da corrispondersi in proporzione agli stati di avanzamento lavori nel caso di contratti che prevedano il pagamento di rate di acconto [↑](#footnote-ref-8)
9. Comprensiva della quota del collaudatore statico, ove presente [↑](#footnote-ref-9)
10. La somma delle aliquote effettive determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale deve essere pari a 100. [↑](#footnote-ref-10)
11. Valore effettivo da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale [↑](#footnote-ref-11)
12. L’aliquota matura alla data di avvio della procedura di affidamento (bando di gara, lettera di invito o altra procedura concorsuale) [↑](#footnote-ref-12)
13. L’aliquota matura alla data di avvio della procedura di affidamento (bando di gara, lettera di invito o altra procedura concorsuale) [↑](#footnote-ref-13)
14. L’aliquota matura alla data di stipula del contratto [↑](#footnote-ref-14)
15. L’aliquota matura in corso d’opera e viene liquidata sulla base degli stati di avanzamento dei lavori [↑](#footnote-ref-15)
16. Aliquota da corrispondersi in proporzione agli stati di avanzamento lavori nel caso di contratti che prevedano il pagamento di rate di acconto [↑](#footnote-ref-16)
17. Aliquota da corrispondersi in proporzione agli stati di avanzamento lavori nel caso di contratti che prevedano il pagamento di rate di acconto [↑](#footnote-ref-17)
18. La somma delle aliquote effettive determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale deve essere pari a 100. [↑](#footnote-ref-18)
19. Le modalità per l’assegnazione del coefficiente di prestazione professionale pd saranno determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale [↑](#footnote-ref-19)
20. Coefficiente  da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale [↑](#footnote-ref-20)
21. Valore effettivo da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale [↑](#footnote-ref-21)
22. Valore effettivo da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale [↑](#footnote-ref-22)
23. Predisposta sulla base dell’allegato A (griglia metodologica per la stesura della relazione tecnico-normativa) alla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008 (tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico- normativa), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 settembre 2008, n. 219 [↑](#footnote-ref-23)
24. a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché' degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. [↑](#footnote-ref-24)
25. 10-quater. **Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatric**i: a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie."; [↑](#footnote-ref-25)