PARTE III

Demonstrações Financeiras e Orçamentais
O Conselho de Administração

Presidente
Dra. Maria Margarida Torres de Ornelas

Vogal – Diretora Clínica
Dra. Ana Filipa Horta de Oliveira Cardoso Pais

Vogal – Enfermeiro Diretor
Enf. António João Mendes Moreira

Vogal Executivo
Dr. Luís Miguel Santos Filipe

Vogal Executivo
Dra. Catarina Raquel Jorge Lopes Monteiro

A Contabilista Certificada

Dra. Ana Maria Leston Gomes Martins Rel Dinis (CC 38405)
Tabela 24: Balanço Analítico em 31 dezembro de 2020

(Em euros)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Linhas do Balanço</th>
<th>NOTAS</th>
<th>Período</th>
<th>31/12/2020</th>
<th>31/12/2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>ATIVO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ativo não corrente</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ativos Fizas Tangíveis</td>
<td>1.2.5</td>
<td>40.677.421,07</td>
<td>40.367.657,53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Propriedades de Investimento</td>
<td>1.2.6</td>
<td>1.857,89</td>
<td>1.857,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ativos Intangíveis</td>
<td>1.2.7</td>
<td>107.915,01</td>
<td>146.663,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Investimentos Financeiros</td>
<td>1.2.18</td>
<td>124.935,69</td>
<td>85.018,77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subtotal</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>40.911.533,42</td>
<td>40.595.157,66</td>
</tr>
<tr>
<td>Ativo corrente</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Investimentos</td>
<td>1.2.10</td>
<td>2.989.563,24</td>
<td>2.664.548,81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dívidas por Transferências e Subordinações não Reembolsáveis</td>
<td>1.2.18</td>
<td>2.491.992,52</td>
<td>1.679.863,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dívidas por Empregados Ativados e Subordinações Reembolsáveis</td>
<td>1.2.18</td>
<td>27.282,64</td>
<td>27.282,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Clientes, Contribuintes e Utentes</td>
<td>1.2.13.14.18</td>
<td>25.206.357,54</td>
<td>25.756.424,06</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estações e Outros Entes Públicos</td>
<td>1.2.18</td>
<td>252.332,00</td>
<td>254.792,15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outras Contas a Receber</td>
<td>1.2.18</td>
<td>7.923.490,68</td>
<td>12.323.014,87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Guia e Depósitos</td>
<td>1.2.18</td>
<td>22.997.810,82</td>
<td>27.602.833,53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subtotal</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>66.781.990,61</td>
<td>69.600.948,95</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total do Ativo</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>107.693.232,07</td>
<td>110.264.146,61</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Patrimônio/Capital</td>
<td>1.2.18</td>
<td>37.809.800,00</td>
<td>27.809.800,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reservas</td>
<td>1.2.10</td>
<td>44.893.340,98</td>
<td>44.893.340,98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Resultados Transferidos</td>
<td>1.2.18</td>
<td>-14.645.627,06</td>
<td>-8.992.613,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outras Variações no Patrimônio Líquido</td>
<td>1.2.18</td>
<td>12.248.740,24</td>
<td>12.759.663,85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Resultado Líquido do Período</td>
<td>1.2.10</td>
<td>-10.843.191,51</td>
<td>-6.353.223,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total do Patrimônio Líquido</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>58.445.252,53</td>
<td>69.798.307,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PASSIVO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Passivo não Corrente</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Provedores</td>
<td>2.15.20</td>
<td>6.681.220,90</td>
<td>6.798.697,51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financiamentos Obtidos</td>
<td>1.2.18</td>
<td>675.155,60</td>
<td>1.000.000,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outras Contas a Pagar</td>
<td>1.2.18</td>
<td>3.138.652,85</td>
<td>3.318.029,47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subtotal</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>10.314.928,59</td>
<td>6.108.726,98</td>
</tr>
<tr>
<td>Passivo Corrente</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fornecedores</td>
<td>1.2.18</td>
<td>14.606.282,42</td>
<td>5.138.979,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes</td>
<td>1.2.18</td>
<td>13.762.479,92</td>
<td>19.567.860,92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estações e Outros Entes Públicos</td>
<td>1.2.18</td>
<td>1.297.278,99</td>
<td>1.184.650,05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fornecedores de Investimentos</td>
<td>1.2.18</td>
<td>1.277.107,62</td>
<td>621.381,67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outras Contas a Pagar</td>
<td>1.2.18</td>
<td>6.956.671,27</td>
<td>5.447.712,59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Diferimentos</td>
<td>1.2.18</td>
<td>1.085.920,12</td>
<td>417.758,69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outros Passivos Financeiros</td>
<td>1.2</td>
<td>26.200,90</td>
<td>16.899,81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subtotal</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>32.933.013,04</td>
<td>32.357.112,48</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total do Passivo</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>42.217.937,54</td>
<td>40.465.839,46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total do Patrimônio Líquido e Passivo</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td>107.693.232,07</td>
<td>110.264.146,61</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Serviço de Guia Financeiro do MINSA e Contas

MINISTÉRIO DA SAÚDE

RELATÓRIO E CONTAS 2020
### Tabela 25: Demonstração de Resultados por Natureza de 01 janeiro de 2020 a 31 dezembro de 2020

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rubricas de Rendimentos e Gastos</th>
<th>NOTAS</th>
<th>Períodos</th>
<th>(cm euros)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>21/12/2020</td>
<td>31/12/2019</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Impostos, Contribuições e Taxas</td>
<td>1.2.14</td>
<td>306,690,39</td>
<td>256,002,29</td>
</tr>
<tr>
<td>Verbas</td>
<td>1.2.13</td>
<td>4,43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Premiações de Serviços e Concessões</td>
<td>1.2.13</td>
<td>54,986,385,93</td>
<td>52,007,976,98</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferências e Subsídios Correntes Objetos</td>
<td>1.2.14</td>
<td>3,192,299,93</td>
<td>5,835,272,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Gasto das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas</td>
<td>1.2.10</td>
<td>-20,091,551,02</td>
<td>-19,000,599,31</td>
</tr>
<tr>
<td>Remunerações e Serviços Externos</td>
<td>1.2</td>
<td>-11,699,083,13</td>
<td>-9,220,052,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Gastos com Pessoal</td>
<td>1.2</td>
<td>-3,654,234,09</td>
<td>-3,217,818,35</td>
</tr>
<tr>
<td>Imparidade de Inventários (Perdas/Reversões)</td>
<td>1.2.9.10</td>
<td>-3,737,395</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Imparidade de Dividendos a Receber (Perdas/Reversões)</td>
<td>1.2.19</td>
<td>-16,052,50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Provisiones (Aumentos/Reduções)</td>
<td>1.2.15</td>
<td>-1,692,523,04</td>
<td>-3,319,761,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros Rendimentos</td>
<td>1.2.15.14</td>
<td>2,836,292,79</td>
<td>2,423,862,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros Gastos</td>
<td>1.2</td>
<td>-376,489,77</td>
<td>-448,550,11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Resultados Antes de Depreciações e Gastos de Financiamento:**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1.2.3.15</th>
<th>-8,091,918,05</th>
<th>-3,634,784,96</th>
</tr>
</thead>
</table>

---

**Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização:**

|                        | 1.2.3.15 | -2,741,327,67 | -2,656,600,43 |

---

**Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento):**

|                        | 1.2.3.15 | -10,833,245,72 | -6,631,615,39 |

---

**Juros e Rendimentos Similares Objetos:**

|                        | 1.2 | -4,204,25 | -13,362,08 |

---

**Resultado Antes de Impostos:**

|                        | 1.2.23 | -10,837,549,97 | -6,634,957,47 |

---

**Imposto Sobre o Rendimento:**

|                        | 1.2.23 | -5,641,54 | -8,266,24 |

---

**Resultado Líquido do Período:**

|                        | 1.2.23 | -10,843,191,51 | -6,353,223,71 |

---

*Fonte: Serviço de Gestão Financeira do MMS de Portugal.*
Tabela 26: Demonstração dos Fluxos de Caixa do período fino a 31 dezembro de 2020

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rubricas do Fluxo de Caixa</th>
<th>Notas</th>
<th>Períodos (em euros)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>31/12/2020</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Recebimentos de Clientes</td>
<td>1:2:13:18</td>
<td>49.515.496</td>
</tr>
<tr>
<td>Recebimentos de utentes</td>
<td>1</td>
<td>129.148</td>
</tr>
<tr>
<td>Recebimentos de Transferências e Subsídios Correntes</td>
<td>1:2:14</td>
<td>2.060.066</td>
</tr>
<tr>
<td>Recebimentos de Transferências e Subsídios Correntes-ACSS</td>
<td>1:2:14</td>
<td>5.806.581</td>
</tr>
<tr>
<td>Pagamentos a Fornecedores</td>
<td>1</td>
<td>-23.846.287</td>
</tr>
<tr>
<td>Pagamentos ao Personal</td>
<td>1</td>
<td>-33.441.352</td>
</tr>
<tr>
<td>Pagamentos a Contribuintes/Utentes</td>
<td>1</td>
<td>-2.058</td>
</tr>
<tr>
<td>Pagamentos de prestações sociais</td>
<td>1</td>
<td>-94.256</td>
</tr>
<tr>
<td>Caixa Gerada Pelas Operações</td>
<td></td>
<td>967.139</td>
</tr>
<tr>
<td>Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento</td>
<td></td>
<td>-1.783</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros Recebimentos/Pagamentos</td>
<td>1:13:14:18</td>
<td>609.923</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td></td>
<td>1.577.062</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento [a]</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pagamentos Relacionados a:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ativos Fixos Tangíveis</td>
<td>1:2:5</td>
<td>-1.551.165</td>
</tr>
<tr>
<td>Ativos Intangíveis</td>
<td>1:2:3</td>
<td>-21.894</td>
</tr>
<tr>
<td>Investimentos Financeiros</td>
<td>1:2</td>
<td>-34.120</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros Ativos</td>
<td>1:2:5</td>
<td>-681.956</td>
</tr>
<tr>
<td>Recebimentos provenientes de:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Subsídios ao Investimento</td>
<td>1:2</td>
<td>380.131</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td></td>
<td>-1.999.904</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento [b]</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Recebimentos provenientes de:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financiamentos Obtidos</td>
<td>1:2:18</td>
<td>675.156</td>
</tr>
<tr>
<td>Doações</td>
<td>1:2:18</td>
<td>32.067</td>
</tr>
<tr>
<td>Pagamentos Relacionados a:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Juros e Gastos Semelhantes</td>
<td>1:2:18</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td></td>
<td>707.222</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Variação de Caixa e Seus Equivalentes [a+b+c]</strong></td>
<td></td>
<td>375.280</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Efeito das Diferenças de Câmbio</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período</td>
<td>27.602.031</td>
<td>27.816.224</td>
</tr>
<tr>
<td>Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período</td>
<td>27.977.311</td>
<td>27.602.031</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Serviço de Gestão Financeiro do IPE de Câmbio
<table>
<thead>
<tr>
<th>descrição</th>
<th>notas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Patrimônio Líquido no início do período ([1])</td>
<td>18,396,320,00 0,00 2,592,537,52 0,00 4,321,632,55 4,592,432,17 0,00 0,10 15,759,305,35 4,592,432,17 69,793,957,25 0,00 69,793,957,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Alterações nas parcelas</td>
<td>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Preço de ajustes e outras alterações no capital próprio</td>
<td>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Custos alíquotas recebidas na Parceria Líquida</td>
<td>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultado Líquido do Período ([2])</td>
<td>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultado Líquido e Parceria Líquida ([3] + [2])</td>
<td>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Operações com demais partes do patrimônio</td>
<td>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Encerramento de parcerias percebidas</td>
<td>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros eventos</td>
<td>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Parceria e lucro do período ([3] + [2] + [3])</td>
<td>18,396,320,00 0,00 2,592,537,52 0,00 4,321,632,55 4,592,432,17 0,00 0,10 15,759,305,35 4,592,432,17 69,793,957,25 0,00 69,793,957,25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Anexo às Demonstrações Financeiras

O Conselho de Administração

Presidente
Dra. Maria Margarida Torres de Ornelas

Vogal – Diretora Clínica
Dra. Ana Filipa Horta de Oliveira Cardoso Pais

Vogal – Enfermeiro Diretor
Enf. António João Mendes Moreira

Vogal Executivo
Dr. Luís Miguel Santos Filipe

Vogal Executivo
Dra. Catarina Raquel Jorge Lopes Monteiro

A Contabilista Certificada

Dra. Ana Maria Leston Gomes Martins Rei Dinis (CC 38405)
Notas ao balanço e à demonstração de resultados

O Balanço e a Demonstrações de Resultados apresentados refletem a posição financeira e o resultado da atividade do ano 2020 preparados nos termos do referencial contabilístico: Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas, doravante SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

Refira-se que a implementação do normativo SNC-AP teve subjacente as orientações do Manual de Implementação elaborado pelo Comitê de Normalização Contabilística Público (CNCP) da Comissão de Normalização Contabilística (CNC) e homologado pelo Senhor Secretário de Estado do Orçamento em 18 de agosto de 2017, e que nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 192/2015 contêm a descrição do processo de transição para o SNC –AP, bem como as linhas de orientação para a aplicação das respectivas normas.

As notas que se seguem respeitam a numeração definida na NCP 1 – Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras, seguindo a sequência definida e divulgando informação relativamente às situações materialmente relevantes.

1 – Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 – Identificação da entidade, período de relato

O Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, I.P.E. (IPONC 506 361 438) com sede em Coimbra (3000-075), na Avenida Bissaya Barreto n.º 98, é uma pessoa coletiva de direito público, de natureza empresarial, dotada de autonomia financeira, administrativa e patrimonial nos termos do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, alterado pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.

No âmbito da reforma de gestão hospitalar operada em 2002, e por força do Decreto-Lei n.º 276/2002, de 9 de dezembro, o Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – Centro Regional de Oncologia de Coimbra é transformado em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, iniciando a sua atividade em 20 de dezembro do mesmo ano.

Em 2005, o IPOC é transformado em Entidade Pública Empresarial, sucedendo em todos os direitos e obrigações à sociedade anónima que lhe deu origem, por força do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, alterado por diversos diplomas e alterado e republicado a 10 de Fevereiro de 2017 pelo Decreto-Lei n.º 18/2017, concentrando num único diploma o regime jurídico das entidades que integram o SNS afetas à rede de prestação de cuidados de saúde ao mesmo tempo que aprovou os novos estatutos para todos os estabelecimentos, passando a designar-se de Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, I.P.E. (designado doravante por IPOC Coimbra).
Em 2015, nos termos do n.º 5, do artigo 2º, da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei n.º 37/2013, de 14 de junho (7ª alteração à Lei do Enquadramento Orçamental), que definiu o universo das entidades que integram o Orçamento do Estado, tendo como referência as entidades, que independentemente de sua natureza e forma, tenham sido incluídas em cada subsector no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, o IPI Coimbra passou a integrar o Orçamento do Estado como Entidade Pública Reclassificada (Classificação Orgânica n.º 6507).

1.2 – Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

a) Aplicação do referencial contabilístico:

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilista para as Administrações Públicas (SNCAP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a instituição.

As políticas contabilísticas apresentadas na nota 2 foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o exercício de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos excepcionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNCAP que tenham produzido efeito materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

b) Comparabilidade nas demonstrações financeiras

Na preparação das demonstrações financeiras uma das características mais importantes a preservar é a comparabilidade entre os períodos de relato. O reconhecimento dos seguintes reajustamentos contabilísticos, relativo a correções de períodos anteriores, implicou a reexpressão retrospetiva das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019.

<p>| Tabela 28: Reajustamentos contabilísticos referente ao período de relato de 2019 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Reajustamentos Contabilísticos</th>
<th>Heranças em 2019</th>
<th>Impacto no Património Líquido em 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RT 2019</td>
<td>OCP 2019</td>
<td>RL 2019</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Reajustamento taxas de previdência e benefícios com a implementação do SNCAP</td>
<td>2.426.370</td>
<td>2.306.849</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Reajustamento taxas de previdência nos salários com a implementação do SNCAP</td>
<td>1.818.329</td>
<td>-1.759.019</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Reajustamento de dívidas em imposto sobre o lucro de ativos devedores</td>
<td>246.495</td>
<td>-364.195</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Reajustamento de paridade de divisão entre direitos e deveres</td>
<td>1.847.172</td>
<td>-1.847.172</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Constituição de provisão para previdência relativa a dívidas profissionais</td>
<td>315.865</td>
<td>-315.865</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Constituição de provisão para previsões judiciais em curso</td>
<td>161.481</td>
<td>-161.481</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Constituição de provisão para previdência não realizada</td>
<td>1.978.292</td>
<td>-1.217.022</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Constituição de provisão para previdência de seguro contra a perda do beneficio de beneficência</td>
<td>216.047</td>
<td>-216.047</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Reajustamento contabilístico relativo aos subúndios e exploração</td>
<td>417.759</td>
<td>417.759</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Reajustamento contabilístico de despesas em expensas que estavam depreciadas</td>
<td>1.827.184</td>
<td>1.827.184</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Reajustamento contabilístico relativo a reajustes em alugueres e impostos</td>
<td>114.248</td>
<td>114.244</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>-661.871</td>
<td>-664.342</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fontes: Serviço de Contas Financeiras do IPI Coimbra.
A NCP 2 refere que uma entidade deve proceder à regularização das correções materiais de períodos anteriores, retroativamente, no primeiro conjunto de demonstrações financeiras, reexpressando as quantias comparativas do período anterior apresentado, e caso as correções ocorram antes do período anterior apresentado, deve-se reexpressar os saldos de abertura dos ativos, passivos e patrimônio líquido desse período anterior.

Desta forma, para permitir a comparabilidade, foi efetuada a reexpressão retroativa do balanço e da demonstração de resultados, em 31 de dezembro de 2019, refletindo os respectivos reajustamentos e reclassificações contabilísticas identificados atrás.

### Tabela 29: Reexpressão retroativa para o balanço em 31 de dezembro de 2019

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ativo</th>
<th>Valor conforme SNC-AF 31-12-2019</th>
<th>Reconhecimento</th>
<th>Imporpadade</th>
<th>Reclassificações</th>
<th>Valor recepcionados 31-12-2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Ativo móvel</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ativos Fixos</td>
<td>37 347 289,31</td>
<td>2 422 375,22</td>
<td>46 807 667,53</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Propriedade de Emprego</td>
<td>1 887,89</td>
<td>1 887,89</td>
<td>1 887,89</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outros Ativos Financeiros</td>
<td>16 683,37</td>
<td>16 683,37</td>
<td>16 683,37</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subtotal</strong></td>
<td>38 324 377,52</td>
<td>2 422 375,22</td>
<td>46 807 667,53</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ativo corrente</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Movimentos</td>
<td>2 004 240,23</td>
<td>2 004 240,23</td>
<td>2 004 240,23</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reserv.</td>
<td>1 878 000,71</td>
<td>1 878 000,71</td>
<td>1 878 000,71</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outros Correntes</td>
<td>27 030,31</td>
<td>27 030,31</td>
<td>27 030,31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subtotal</strong></td>
<td>31 843 647,54</td>
<td>2 422 375,22</td>
<td>46 807 667,53</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total do Ativo</strong></td>
<td>169 492 947,20</td>
<td>2 422 375,22</td>
<td>46 807 667,53</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Passivo</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Passivo a pagar</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Provisões</td>
<td>2 116 467,46</td>
<td>2 116 467,46</td>
<td>2 116 467,46</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Subtotal</strong></td>
<td>2 116 467,46</td>
<td>2 116 467,46</td>
<td>2 116 467,46</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total do Passivo</strong></td>
<td>169 492 947,20</td>
<td>2 422 375,22</td>
<td>46 807 667,53</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Fonte: Serviço de Gestão Financeira do DPO de Câmera**
Em resultado da reexpressão retrospectiva efetuada ao balanço, em 31 de dezembro de 2019, a posição financeira do IPE Coimbra sofreu uma alteração positiva em 771.199 €, devido às seguintes correcções contábilísticas:

- Reajustamento da vida útil dos imóveis reavalizados, considerando como referência as vidas úteis previstas no Classificador Complementar 2 (CC2), reconhecendo-se uma redução do valor das depreciações dos ativos fixos tangíveis em 2.420.370 €;
- Reconheceu-se nos subsídios de investimentos depreciáveis o valor de 1.818.338 €, devido ao reajustamento da vida útil dos imóveis reavalizados, conforme previsto no Classificador Complementar 2 (CC2) do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro;
- Reajustamento do cálculo relativo ao imposto associado aos subsídios de investimentos depreciáveis, reconhecendo-se um aumento de 263.495 € em outras contas a pagar;
- Reforço da perda por imparidade reconhecida de contas a receber, em 1.649.171 €, tendo em consideração a existência de evidência objetiva de imparidade associada ao crédito de cobrança duvidosa na data do balanço;
- Constituição de uma provisão para pensões de acidentes em serviço e doenças profissionais, em 341.464 €, relativo a encargos futuros que serão suportados pelo IPE Coimbra;
- Reconhecimento de uma provisão para processos judiciais em curso, no valor de 161.241 €, atendendo a avaliação de ocorrência de responsabilidade efetuada pelo serviço jurídico;
- Constituição de uma provisão para reconhecimento das penalidades previstas no apêndice IV do Contrato-programa de anos anteriores, no valor de 1.970.593 €;
- Reconhecimento de uma provisão subjacentes ao saldo de bolsa de horas, em 210.447€, atendendo a probabilidade de responsabilidade em encargos futuros associados;
- Reclassificação contabilística no valor de 417.759€, referente aos subsídios a exploração que foram reconhecidos como subsídios de capital de investimento;
- Reajustamento de 1.827.182€, relativo a reclassificação contabilística efetuada ao valor das doações em espécie, na proporção em que a depreciação desses ativos já foi reconhecida;
- Reajustamento da classificação contabilística de um doativo no valor de 114.244€, destinado a investigação e que não foi reconhecido qualquer rendimento associado.

Em relação à demonstração de resultados, também foi efetuada a sua reexpressão retrospectiva a 31 de dezembro de 2019, tendo o IPO Coimbra agravado o resultado líquido em -1.107.606€, devido aos seguintes registros:

- Reconhecimento das provisões para outros riscos e encargos, associadas as penalidades do contrato-programa de 2019 (833.140€) e ao saldo da bolsa de horas (-210.447€);
- Reconhecimento da provisão para processos judiciais em curso, no valor de 161.241€;
- Reversão do valor das depreciações, em 151.522€, relativo aos imóveis reavalizados e que a vida útil foi ajustada ao previsto no SNC-AP;
- Ajustamento do rendimento obtido dos subsídios deprecáveis, no valor de 58.500€, relativo aos imóveis reavalizados e que, em termos do SNC-AP, a sua vida útil foi ajustada;
- Reconhecimento do rendimento obtido com a depreciação dos equipamentos doados, em espécie, no valor de 4.200€.

c) Caixa e depósitos bancários, incluindo saldos não disponíveis para uso

O saldo da disponibilidade a 31 de dezembro de 2020 é de 27.977.310€ e inclui os seguintes valores:

- 22.263.000€, verba destinada à Requalificação do Edifício da Cirurgia e Imagio, prevista no Programa de Investimento na Área da Saúde (PIAS) e que foi aprovado pela Resolução Conselho de Ministro n.º 75/2019, de 2 de maio;
- 3.700.000€, verba recebida como aumento de capital em 2015, mas consignado à aquisição de um acelerador linear;
- 1.708.669€, constitui o remanescente do aumento do capital estatutário ocorrido em 2018, no valor de 3.250.000€, e cuja utilização, nesse ano, esteve condicionada ao pagamento de dívida vencida.
Tabela 31: Desagregação do caixa e dos depósitos nos diferentes bancos

<table>
<thead>
<tr>
<th>Conta</th>
<th>2020</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Caixa</td>
<td>4.514,62</td>
<td>4.503,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Depósitos à ordem</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Depósitos à ordem no Tesouro</td>
<td>27.882,03</td>
<td>27.582,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Depósitos bancários à ordem</td>
<td>1.424,99</td>
<td>274,74</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. 118</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Depósitos consoantes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Depósitos de garantias e criações</td>
<td>26.708,50</td>
<td>16.903,81</td>
</tr>
<tr>
<td>Total de caixa e depósitos</td>
<td>27.977,330,82</td>
<td>27.673,080,53</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Secretaria de Gestão Financeira do PPS/MS Contas

2 - Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

2.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a NCP 1 - Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras e são expressas em euros. As mesmas foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, a partir dos registos contabilísticos da Instituição.

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Instituição. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura contábil e nas NCP.

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com o SNC-AP requer que o Órgão de Gestão formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afetem a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos ativos, passivos, rendimentos e gastos.

As estimativas e pressupostos associados são baseados nas experiências históricas e outros fatores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou para os quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos, são apresentados na nota 2.6.

2.2 - Outras políticas contabilísticas relevantes

De acordo com o SNC-AP, a informação incluída no relato financeiro deve obedecer a um conjunto de características qualitativas que permitam que essa informação seja útil para todos os utilizadores das demonstrações financeiras e atinja os objetivos quanto a tomada de decisão. Desta forma, apresenta-
se a seguir os critérios utilizados relativamente às rubricas do balanço e da demonstração de resultados.

**Ativos fixos tangíveis**

A partir da data de transição, o tratamento contabilístico dos ativos fixos tangíveis foi efetuado de acordo com o disposto na NCP 15, e encontram-se registados ao custo de aquisição que compreende o seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os impostos de compras não reembolsáveis, após dedução dos descontos e abatimentos, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na localização e condição necessárias, para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida, e a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item e de restauração do local no qual este está localizado, deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidades.

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que eles fluirá um potencial de serviço a prestar pela Instituição, ou seja quando aumentam a vida útil dos ativos ou resultem em benefícios ou melhorias significativas.

Os custos de assistência diária ou de reparação e manutenção são reconhecidos como gastos à medida que são incorridos de acordo com o regime de acréscimo.

O IPO Coimbra procede a testes de imparidade, relativamente aos seus ativos fixos tangíveis, sempre que eventuais ou circunstâncias indiquem que o valor contabilístico destes ativos excede o seu valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu "justo valor deduzido de custos de alienação" e o seu "valor de uso", sendo este último calculado com base no seu valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, que se esperam vir a obter do uso continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

Adicionalmente, a determinação do valor recuperável destes ativos por via dos seus fluxos de caixa futuros, assume como pressupostos que o Estado, enquanto Acionista, incluirá sempre as transferências que sejam necessárias para cobrir os custos operacionais e para garantir que o IPO Coimbra possa cumprir as suas obrigações e operar em condições de continuidade. Estes fluxos de caixa adicionais atribuídos, quer por via de reforços ou verbas de convergências relativas aos contratos-programa, quer por via de outros mecanismos, já se verificaram no passado, recente e, com grande probabilidade, terão que voltar a acontecer, atentos ao modelo de financiamento (insuficiente) da Instituição.

Os terrenos não são depreciais. As depreciações dos restantes ativos fixos tangíveis são calculadas segundo o método da linha reta, após a dedução do seu valor residual, e foram estimadas pelo IPO Coimbra, com base no Classificador Complementar 2 (CC2) que consta do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, e no caso dos inúteis reavalizados, conforme avaliação efectuada por
propriedades de investimento só são adicionados ao custo do ativo se for provável que deles resultará um potencial de serviço acrescido face ao considerado no reconhecimento inicial.

**Imposto sobre o rendimento**

O imposto sobre o rendimento do período registado em resultados inclui o efeito do imposto corrente e do imposto diferido.

O imposto corrente corresponde ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período utilizando a taxa de imposto em vigor à data do balanço e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores. O rendimento tributável do período é apurado através da adição/subtração ao resultado contabilístico dos montantes não relevantes fiscamente ou que permitem deduções adicionais de gastos ou de rendimentos não tributáveis, podendo estas diferenças ser temporárias ou permanentes.

O IFO Coimbra encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas ("IRC") à taxa de 21% sobre a matéria coletável. A tributação é acrescida de Derrama Municipal a uma taxa de até 1,5% sobre o lucro tributável.

Adicionalmente, a parte do lucro tributável, sujeito e não isento de IRC, superior a 1.500.000 € está sujeito a Derrama Estadual às seguintes taxas:

- 3% sobre a parte do lucro tributável superior a 1.500.000 € e até 7.500.000 €;
- 5% sobre a parte do lucro tributável superior a 7.500.000 € e até 35.000.000 €;
- 9% sobre a parte do lucro tributável que exceda os 35.000.000 €;

Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos relevados contabilisticamente e os respetivos montantes considerados para efeitos fiscais. Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e posteriormente avaliação, utilizando as taxas de tributação aplicáveis à data de balanço, não se procedendo ao respetivo desconto financeiro.

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos somente quando é provável a existência de lucros tributáveis futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (incluindo prejuízos fiscais reportáveis). Na data de cada balanço é efetuada uma reapreciação das diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos diferidos em função da expectativa atual da sua recuperação futura.

Os prazos de reporte dos prejuízos fiscais apurados no período de tributação de 2014 a 2016 são de doze anos. Para os períodos de 2012 e 2013, bem como para os períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017, o prazo de reporte dos prejuízos fiscais é de cinco anos.

Adicionalmente, a dedução de prejuízos fiscais reportáveis está limitada a 70% do lucro tributável, sendo esta regra aplicável às deduções efetuadas nos períodos de tributação iniciados em ou após 1 de janeiro de 2014, independentemente do período de tributação em que tenham sido apurados.
empresa especializada e independente que, com base na nossa experiência, consideramos uma boa estimativa da vida útil destes ativos.

As vidas úteis, método de depreciação e valor residual dos bens são revistos anualmente. O efeito das alterações a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente. Os ganhos ou perdas provenientes de abate ou alienação são determinados pela diferença entre o recebimento e a quantia escriturada do ativo, sendo reconhecidos como rendimento ou gastos no período.

Ativos intangíveis

O IPO Coimbra reconhece um ativo intangível sempre que o mesmo for identificável, exercer o controle sobre o mesmo, seja provável que flua um potencial de serviço para a instituição e o seu custo possa ser fiavelmente mensurado. Os ativos intangíveis encontram-se registados o custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas e das perdas por imparidade. As amortizações são registadas após o início da utilização segundo o método da linha reta de acordo com o período de vida útil estimado.

O IPO Coimbra procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indicam que o valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu justo valor menos os custos de vender e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no seu valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

As perdas por imparidade determinadas são reconhecidas em resultados do período. A reversão é feita para a nova quantia recuperável, até ao limite do custo original líquido das amortizações que, se nenhuma perda de imparidade tivesse sido reconhecida, teriam sido registadas até à data.

Propriedades de investimento

O IPO Coimbra classifica como propriedades de investimento os imóveis (terrenos ou edifícios ou parte de um edifício ou ambos) detidos para obter rendas e/ou para valorização do capital.

As propriedades de investimento são mensuradas inicialmente pelo seu custo de aquisição ou produção, incluindo os custos de transação que lhe sejam diretamente atribuíveis. Contudo, os imóveis registados como propriedades de investimento do IPO Coimbra, são terrenos que foram mensurados pelo justo valor, com base no valor patrimonial tributário e sem depreciações.

Caso existam depreciações de propriedades de investimento, as mesmas são calculadas segundo o método da linha reta, após a dedução do seu valor residual. Os custos subsequentes com as
O gasto relativo ao imposto sobre o rendimento do período resulta da soma do imposto corrente com o diferido. O imposto sobre o rendimento é reconhecido na demonstração dos resultados, exceto quando relacionado com itens que sejam movimentados no patrimônio líquido, tanto que implica em seu reconhecimento nessa rubrica.

Os impostos diferidos reconhecidos em patrimônio líquido, simultaneamente, reconhecidos em resultados, no momento em que forem reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhe deram origem.

O IPO Coimbra procede à compensação dos ativos e passivos por impostos diferidos sempre que:

- tiver um direito legalmente executável de compensar ativos por impostos correntes contra passivos por impostos correntes; e
- os ativos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos se relacionarem com impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável.

Inventários

As mercadorias e matérias-primas, subsidiárias e de consumo são mensuradas ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui todos os custos de compras, custo de conservação e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso normal da atividade deduzido dos respetivos custos de venda.

A fórmula de custo dos saídas de armazém (consumo) é o custo médio ponderado.

O IPO Coimbra reduz o custo dos inventários para o seu valor realizável líquido, sempre que esses ativos estão escriturados por quantias superiores àquelas que previsivelmente resultariam da sua venda ou uso.

Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo subsequentemente valorizadas ao custo ou custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva, quando o efeito temporal é materialmente relevante, sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidades que lhe estejam associadas.

As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação regular da existência de evidência objetiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na data do balanço. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda estimada, num período posterior.
Contas a pagar

As contas a pagar são inicialmente reconhecidas ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado (quando o valor temporal do dinheiro seja materialmente relevante).

Caixa e equivalentes de caixa

O Caixa e seus equivalentes englobam o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem e investimentos financeiros a curto prazo, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor.

Transações sem contraprestação

O IPO Coimbra reconhece um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação quando obtém o controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e os critérios de reconhecimento.

Um anúncio de uma intenção de transferir recursos para o IPO Coimbra não é em si mesmo suficiente para identificar esses recursos como controlados. O IPO Coimbra apenas reconhece um ativo quando pode reclamar esses recursos e excluir ou regular o acesso do cedente a esses recursos. Em algumas situações, a obtenção de controlo do ativo pode também acarretar com ele obrigações. Neste caso o IPO Coimbra reconhece também um passivo. Caso existam restrições sobre ativos transferidos, o IPO Coimbra procede à sua divulgação.

Ofertas e doações, incluindo bens em espécie, quando as condições de reconhecimento estão cumpridas, são reconhecidas um ativo por contrapartida do património líquido. O ativo é mensurado pelo seu justo valor ou, no caso de terrenos e edifícios, pelo seu valor patrimonial bruto.

Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os subsídios das entidades públicas não reembolsáveis relacionadas com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos no património líquido e subsequentemente, quando respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis com vida útil definida, imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem. Quanto aos que respeitem a ativos fixos tangíveis não depreciáveis, são mantidos no património líquido, exceto se a respectiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

Os subsídios das entidades públicas reembolsáveis são contabilizados como passivos. No caso de estes subsídios adquirirem a condição de não reembolsáveis, o tratamento passa a ser o referido no parágrafo anterior.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Um subsídio de entidades públicas que se torne recebível como compensação por gastos já incorridos ou para dar suporte financeiro imediato ao IPO Coimbra em qualquer gasto futuro relacionado é reconhecido como rendimento do período em que se tornar recebível.

Os subsídios que são concebidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar défices de exploração de um dado período imputam-se como rendimentos desse período, salvo se se destinarem a financiar défices de exploração de períodos futuros, caso em que se imputam aos referidos períodos.

**Provisão, passivos e ativos contingentes**

A NCP 15 – Provisão, passivos contingentes e ativos contingentes define os termos em que deve ser efetuado o seu reconhecimento e mensuração.

**Provisão**

São reconhecidas provisões quando:

- O IPO Coimbra tem uma obrigação presente, legal ou construtiva como resultado de um acontecimento passado;
- É provável que um excurso de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação;
- É possível efetuar uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.

Numa base anual, as provisões são sujeitas a uma revisão, de acordo com a estimativa das respetivas responsabilidades futuras. A atualização financeira da provisão, com referência ao final de cada período, é reconhecida como um gasto financeiro.

Nos termos da legislação aplicável, o IPO Coimbra assume as responsabilidades com as pensões vitalícias referentes a acidentes em serviço, doenças profissionais e pensões de sobrevivência. Para cobrir essas responsabilidades de acontecimentos passados, o IPO Coimbra tem uma provisão.

**Ativos e passivos contingentes**

O IPO Coimbra não reconhece ativos nem passivos contingentes. Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um excurso de recursos que incorpore benefícios económicos. Os ativos contingentes são divulgados, quando for provável um influxo de benefícios económicos. Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuadamente para assegurar que os desenvolvimentos estão apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras.

Se se tornar provável que um excurso de benefícios económicos futuros será exigido para um item previamente tratado como um passivo contingente, é reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras do período em que a alteração da probabilidade ocorra. Se se tornar
virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefícios econômicos, o ativo e o rendimento relacionado são reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a alteração ocorra.

Benefícios dos empregados

O IPO Coimbra reconhece os benefícios a curto prazo dos empregados e as ausências remuneradas a curto prazo, sempre no momento quando ocorram, mensuradas pela melhor estimativa, considerando-as como o dispêndio no período do relato.

Benefícios a curto prazo dos empregados

O IPO Coimbra reconhece como um passivo (acréscimo de gastos) os benefícios a curto prazo, após dedução de qualquer quantia já paga. Se a quantia já paga exceder a quantia não descontada dos benefícios, o IPO Coimbra reconhece esse excesso como um ativo (gasto antecipado) na extensão de que o pré-pagamento conduzirá, por exemplo, a uma redução em futuros pagamentos ou a uma restituição de dinheiro e como um gasto para os empregados que tenham prestado serviço no respetivo período contábilístico.

Ausências remuneradas a curto prazo

O IPO Coimbra reconhece o custo esperado do benefício a curto prazo na forma de ausências esperadas como segue: (i) no caso de ausências remuneradas acumuláveis quando os empregados prestam serviço que aumente o seu direito a ausências permitidas, o (ii) no caso de ausências remuneradas não acumuláveis quando as faltas ocorram.

Reconhecimento de gastos e rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou pagamento, de acordo com o registo do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de outros ativos ou passivos, conforme sejam valores a receber ou a pagar.

Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. O rédito associado a uma prestação de serviço é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data do balanço quando o desfecho de uma transação possa ser fiavelmente estimado. O desfecho de uma transação pode ser fiavelmente estimado quando todas as condições seguintes foram satisfeitas:

- a quantia de rendimento pode ser mensurada com fiabilidade;
é provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviço associada à transação fluirão para o IPO Coimbra;
• a fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade; e
• os custos suportados com a transação e os custos para complementar a transação podem ser mensurados com fiabilidade.

O crédito compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de abatimentos e descontos. Quando o influxo de dinheiro ou equivalentes de dinheiro for diferido, o justo valor da retribuição pode ser menor que a quantia nominal. Esta diferença é reconhecida como crédito de juros, sem aplicação no exercício.

**Instrumentos financeiros**

O IPO Coimbra reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.

A mensuração inicial de um ativo financeiro ou passivo financeiro é efetuada ao justo valor. Os custos de transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro ou à emissão do passivo financeiro devem ser incluídos no justo valor, no caso dos ativos financeiros e passivos financeiros cuja mensuração subsequente não seja o justo valor.

**Ativo financeiro**

Apoio o reconhecimento inicial, o IPO Coimbra mensura, em cada data de relato, todos os ativos financeiros pelo justo valor com as alterações de justo valor reconhecidas nas demonstrações de resultados, exceto quanto a:

- Instrumentos de capital próprio de uma outra entidade que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma flável, bem como derivados que estejam ligados a instrumentos financeiros e devam ser liquidados pela entrega de tais instrumentos, os quais devem ser mensurados ao custo menos perda por imparidade;
- Contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados em base líquida quando executados, e se espera que reúnam as condições para reconhecimento ao custo ou ao custo amortizado menos perda por imparidade, e a entidade designe, no momento do reconhecimento inicial, para serem mensurados ao custo menos perdas por imparidades;
- Ativos financeiros que a entidade designe, no momento do seu reconhecimento inicial, para serem mensurados ao custo amortizado (utilizando o método da taxa de juro efetiva) menos qualquer perda por imparidade;
- Ativos financeiros não derivados a serem detidos até à maturidade, os quais deverão ser mensurados ao custo amortizado.
Um ativo financeiro pode ser designado para ser mensurado ao custo amortizado se satisfazer todas as seguintes condições:

- Seja à vista ou tenha uma maturidade definida;
- Os retornos para o seu detentor sejam de montante fixo, e de taxa de juro fixa durante a vida do instrumento ou de taxa variável que seja um indexador típico de mercado para operações de financiamento (como por exemplo euribor) ou que inclua um spread sobre esse mesmo indexador;
- Não contenha nenhuma cláusula contratual que possa resultar para o seu detentor em perda do valor nominal e do juro acumulado (excluindo-se os casos típicos de risco de crédito).

**Passivo financeiro**

Após reconhecimento inicial, o IPO Coimbra mensura, em cada data de relato, todos os passivos financeiros pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo, exceto quanto a passivos financeiros classificados como detidos para negociação, os quais devem ser mensurados pelo justo valor com as alterações de justo valor reconhecidas na demonstração de resultados.

**Instrumento de capital**

Um instrumento é classificado como instrumento de capital próprio quando não exista uma obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos ativos de uma entidade após dedução de todos os seus passivos.

**Imparidade**

Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de imparidade de todos os ativos financeiros que não sejam mensurados ao justo valor.

Se existe evidência objetiva de imparidade, o montante da perda, a inscrever em resultados, para ativos financeiros mensurados ao custo amortizado resulta da diferença entre a quantia escriturada e o valor atual dos fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juro efetivo original do ativo financeiro, podendo ser revertida em período subsequente se deixar de existir prova objetiva de imparidade. O montante da perda, a inscrever em resultados, para ativos financeiros mensurados ao custo resulta da diferença entre a quantia escriturada e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de retorno do mercado corrente para um ativo financeiro semelhante, não podendo ser revertida em períodos subsequentes.

Considera-se que exista prova objetiva de imparidade quando ocorre os seguintes eventos de perda:

- Significativa dificuldade financeira do emissor ou devedor.
- Quebra contratual, tal como não pagamento ou incumprimento do pagamento do juro ou amortização da dívida;
- O credor, por razões econômicas ou legais relacionadas com a dificuldade financeira do devedor, oferece ao devedor concessões que o credor de outro modo não consideraria;
- Torne-se provável que o devedor irá entrar em falência ou fará qualquer reorganização financeira;
- O desaparecimento de um mercado ativo para o ativo financeiro devido a dificuldades financeiras do devedor;
- Informação observável indicando que existe uma diminuição na mensuração da estimativa dos fluxos de caixa futuros de um grupo de ativos financeiros desde o seu reconhecimento inicial, embora a diminuição não possa ser ainda identificada para um dado ativo financeiro individual do grupo, tal como sejam condições econômicas nacionais, locais ou setoriais adversas.

Os ativos financeiros que sejam individualmente significativos são avaliados individualmente para efeitos de imparidades. Os restantes são agrupados com base em semelhantes características de risco de crédito.

Acontecimento após a data de relato

As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até 27 de maio de 2021, data em que foram aprovadas pelo Órgão de Gestão.

Os eventos ocorridos após a data do balanço sobre condições que existiam à data do balanço são eventos ajustáveis, considerados na preparação das demonstrações financeiras. Os acontecimentos materiais após à data do balanço que não dão lugar a ajustamento são divulgados na nota 17.

2.3 - Julgamentos (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacte nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceitos requer que se realizem estimativas que afetem os montantes dos ativos e passivos registrados, a apresentação de ativos e passivos contingentes no final de cada exercício, bem como os rendimentos e gastos reconhecidos no decurso de cada exercício.

Para além das estimativas detalhadas na nota 2.6, não foram identificados julgamentos com impacto significativo nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras.
2.4 - Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar ajustamentos materiais nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registros contabilísticos do IPO Coimbra.

As situações identificadas que são susceptíveis de provocar ajustamentos materiais nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano seguinte encontram-se detalhadas na nota 2.3.

Não se identificaram situações que coloquem em causa a continuidade do IPO Coimbra.

2.6 - Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).

O SNC-AP requer que sejam efetuadas estimativas e julgamentos no âmbito de tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impacto nos valores reportados no total do ativo, passivo, patrimônio líquido, gastos e rendimentos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamento efetuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos gastos e rendimentos reais.

As principais estimativas e julgamento utilizado na aplicação dos princípios contabilísticos são discutidos nesta nota com o objetivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados reportados pelo IPO Coimbra e a sua divulgação. Uma descrição detalhada das principais políticas contabilísticas utilizadas pelo IPO Coimbra é apresentada na nota 2.2.

Considerando que em algumas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adotado pelo IPO Coimbra, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido escolhido. O Órgão de Gestão considera que as escolhas efetuadas são apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira do IPO Coimbra e o resultado das suas operações em todos os aspetos materialmente relevante.

Incerteza no processo de contratualização do Contrato-programa com a AGSS e ARS Centro para a atividade do SNS que corresponde à globalidade do financiamento do Hospital – Este processo tem-se revelado muito complexo face às exigências estratégicas e de planeamento que um Hospital tem que ter. É comum que o processo se atrasa consideravelmente, concluindo-se já durante o ano que está em âmbito de contratualização. Por outro lado, é também comum haver introdução de regras novas relacionadas com a atividade, designadamente, por legislação que sai durante o ano, que têm impacto substancial no que foi contratualizado e que não merecem qualquer processo de atualização do Contrato-programa.
Recuperabilidade de saldos devedores de clientes e outros devedores

As perdas por imparidade relativas a saldos devedores de clientes e outros devedores são baseadas na avaliação efetuada pelo IPI Coimbra quanto à existência de prova objetiva de imparidade e da probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber, antiguidade de saldos, anulação de dívida e outros fatores. Existem determinadas circunstâncias e factos que podem alterar a estimativa das perdas por imparidade dos saldos das contas a receber face aos pressupostos considerados, incluindo:

- verificação pela ACSS da produção referente aos anos de 2013, 2016 e 2020;
- decisão das entidades que regulam o SNS, incluindo o Ministério da Saúde, ACSS e ARS Centro;
- alteração da conjuntura económica;
- deterioração da situação creditícia dos principais clientes e de incumprimento significativo.

Este processo de avaliação está sujeito a diversas estimativas e julgamentos. As alterações destas estimativas podem implicar a determinação de diferentes níveis de imparidade e, consequentemente, diferentes impactos nos resultados.

Provisões

A quantia reconhecida como uma provisão é a melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente à data do balanço. De acordo com a NCP 15, realizamos:

- A avaliação da probabilidade de ocorrência de cada obrigação que foi graduada em (i) maior do que 50%; (ii) possível (menos do que 50% mas não remota); (iii) remota.
- Uma estimativa, do montante do gasto que pode ser incorrido. Esta estimativa considerou a totalidade dos gastos (incluindo juros e custas ainda não registadas) e as especificidades do processo.

Vida útil estimada e valor residual dos ativos fixos tangíveis

A vida útil estimada e valor residual do equipamento operacional foram determinados pelo IPI Coimbra, de acordo com o classificador cadastro e vidas úteis dos ativos intangíveis e fixos tangíveis, constante do ponto 7 do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro que, com base na nossa experiência, consideramos uma boa estimativa da vida útil destes ativos.

3 - Ativos Intangíveis

O IPI Coimbra possui fichas de cadastro de bens atualizadas à data do relato onde consta cada elemento aplicável do ativo intangível. Mantiveram-se as taxas de amortização aplicadas para a vida...

Para o registo das amortizações é utilizado o método da linha reta, com amortizações mensais (duodécimo) de acordo com o período de via útil estimado. As amortizações de ativos intangíveis estão incluídas na linha dos "Gastos/Reversão de depreciação e de amortização" da demonstração dos resultados por naturezas. O IPO Coimbra não efetuou qualquer teste de imparidade aos bens intangíveis.

Ressalva-se que estão totalmente amortizados "programas de computadores e sistemas de informação", ainda em uso, no montante de 1.724.818€. A quantia de compromissos contratuais para a aquisição de ativos intangíveis está relevada no anexo às demonstrações orçamentais.

Durante o exercício fiscal em 31 de dezembro de 2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foi o seguinte:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabela 32: Ativos Intangíveis – variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>ATIVOS INTANGÍVEIS</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ATIVOS INTANGÍVEIS</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Programa de computador e sistema de informação</td>
</tr>
<tr>
<td>Patente</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Relatório de Gestão Financeira do IPO de Coimbra

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabela 33: Ativos Intangíveis – quantia escriturada e variações ao período</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>ATIVOS INTANGÍVEIS</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Programa de computador e sistema de informação</td>
</tr>
<tr>
<td>Patente</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Relatório de Gestão Financeira do IPO de Coimbra
Tabela 34: Ativos Intangíveis desagregação das adições

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ativos Intangíveis</th>
<th>Internos</th>
<th>Externas</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Projetos de desenvolvimento</td>
<td>33 357,60</td>
<td>0</td>
<td>33 357,60</td>
</tr>
<tr>
<td>Programas de computador e sistemas de informação</td>
<td>33 357,60</td>
<td>0</td>
<td>33 357,60</td>
</tr>
<tr>
<td>Patentes, marcas e direitos industriais</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>33 357,60</td>
<td>0</td>
<td>33 357,60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Serviço de Contas Financeiras do IPO de Coimbra

Durante o exercício de 2020 não ocorreram diminuições de ativos intangíveis.

5 - Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis estão valorizados pelo custo histórico para todos os bens adquiridos após 10 de dezembro de 2002, data de constituição da sociedade anonima de capitais exclusivamente públicos, e pelo justo valor resultante de uma avaliação para os bens móveis adquiridos antes dessa data, nos termos do n.º 3, do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 276/2002, de 9 de dezembro.

As vidas dos bens adquiridos antes de 1 de janeiro de 2018 mantêm-se inalterados até decorrerem o período estimado em que fluirão benefícios econômicos futuros para o IPO Coimbra. A partir dessa data a duração estimada dos bens tem como referência as vidas úteis previstas no Classificador Complementar 2 (CC2) do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro.

Para o registo das depreciações é utilizado o método da linha reta, com depreciações mensais (duodecimo) de acordo com o período de vida estimado. As depreciações de ativos fixos tangíveis estão incluídas na linha dos "Gastos/Reversão de depreciação e de amortização" da demonstração dos resultados por naturezas. O IPO Coimbra não efetuou qualquer teste de imparidade aos bens do ativo fixo tangível.

Como ativos fixos tangíveis em curso, para além dos gastos inerentes ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), no valor de 902.679€, também contam os gastos associados ao processo de "Requalificação do Edifício de Cirurgia e Imagiologia" no valor de 2.442.332€, e que inclui os 75% do terreno urbano contíguo ao IPO Coimbra, que foi adquirido em 2009, para incorporar a requalificação do edifício. Também foram incluídos como ativos fixos tangíveis em curso os gastos associados à construção do "Bloco Operatório Periférico" e do "Laboratório de Virologia", nos valores de 1.838.308€ e 210.115€, respetivamente, uma vez que os mesmos só entraram em funcionamento no decurso do 1º trimestre de 2021.

Conforme referido na nota 1.2, o IPO Coimbra efetuou o reajustamento da vida útil dos imóveis reavaliados, considerando como referência as vidas úteis previstas no Classificador Complementar 2
(CC2), tendo-se reexpressado os valores comparativos nas suas demonstrações financeiras, pelo que o seu impacto (no valor de 2.420.370 €) foi apresentado na tabela 2 da referida nota do anexo.

O IPO Cobra tem ainda em uso, aquele de serem totalmente depreciados, um conjunto de ativos fixos tangíveis que ascendem a 30.591.048 €. A quantia de compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis está relevada no anexo às demonstrações orçamentais.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

### Tabela 35: Ativos tangíveis – variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

<table>
<thead>
<tr>
<th>INÍCIO DE PERIODO</th>
<th>FIM DE PERIODO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>QUANTIDADE</td>
<td>AMOSTRA ACUMULADA</td>
</tr>
<tr>
<td>QUANTIDADE</td>
<td>AMOSTRA ACUMULADA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Tabela 36: Ativos Fixos Tangíveis

<table>
<thead>
<tr>
<th>OUTRAS ATIVIDADES</th>
<th>QUANTIDADE</th>
<th>AMOSTRA ACUMULADA</th>
<th>QUANTIDADE</th>
<th>AMOSTRA ACUMULADA</th>
<th>QUANTIDADE</th>
<th>AMOSTRA ACUMULADA</th>
<th>QUANTIDADE</th>
<th>AMOSTRA ACUMULADA</th>
<th>QUANTIDADE</th>
<th>AMOSTRA ACUMULADA</th>
<th>QUANTIDADE</th>
<th>AMOSTRA ACUMULADA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE</td>
<td>10.185.250,00</td>
<td>20.700.000,00</td>
<td>30.700.000,00</td>
<td>30.700.000,00</td>
<td>40.900.000,00</td>
<td>40.900.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EQUIPAMENTOS DE MAQUINÁRIA</td>
<td>10.185.250,00</td>
<td>20.700.000,00</td>
<td>30.700.000,00</td>
<td>30.700.000,00</td>
<td>40.900.000,00</td>
<td>40.900.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cursos</td>
<td>1.000.000,00</td>
<td>2.000.000,00</td>
<td>3.000.000,00</td>
<td>3.000.000,00</td>
<td>4.000.000,00</td>
<td>4.000.000,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>33.537.976,52</td>
<td>63.606.581,18</td>
<td>98.017.851,33</td>
<td>98.017.851,33</td>
<td>94.814.660,40</td>
<td>94.814.660,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Tabela 37: Ativos Fixos Tangíveis desagregação das adições

<table>
<thead>
<tr>
<th>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</th>
<th>ADIÇÕES</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MATERIALS</td>
<td>TERRITÓRIO MATÉRIA PRIMA</td>
<td>12.167.576,52</td>
</tr>
<tr>
<td>EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE</td>
<td>10.185.250,00</td>
<td>10.185.250,00</td>
</tr>
<tr>
<td>EQUIPAMENTOS DE MAQUINÁRIA</td>
<td>10.185.250,00</td>
<td>10.185.250,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Cursos</td>
<td>1.000.000,00</td>
<td>1.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>33.537.976,52</td>
<td>34.537.976,52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fontes: Escritório de Gestão Financeiro do IPO do Ceará
Refira-se ainda que constam da rubrica de ativos fixos tangíveis o excedente de revalorização de 22.258.185 €, inscrito no património líquido como reservas de reavaliação, tendo sido registado em 2008 de acordo com o preconizado no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 276/2002, de 9 de dezembro.

O campus hospitalar onde se encontra instalado o IPO Coimbra, sito na Av. Bissaya Barreto, n.º 98, em Coimbra, é propriedade do Estado Português (o qual é representado pelo DGTF – Direção Geral do Tesouro e Finanças), pelo que o IPO Coimbra utiliza o referido imóvel na qualidade de entidade afetatária.

8 – Propriedades de investimento

Os imóveis registados em propriedades de investimento tiveram origem em doações ao IPO Coimbra e são constituídos por terrenos rústicos não afetos à atividade e contabilizados pelo valor patrimonial tributário.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada das propriedades de investimento, foi o seguinte:

Tabela 39: Propriedades de Investimento

<table>
<thead>
<tr>
<th>PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO</th>
<th>Quantia escriturada Inicial</th>
<th>Variações (modelo de justa-valor)</th>
<th>Gastos do período</th>
<th>Rentabilidades do período</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Adições</td>
<td>Diminuições</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Terrenos de doação privada</td>
<td>1.857.89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Terrenos de doação eventual</td>
<td>1.857.89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outras propriedades de investimento</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>1.857.89</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Secção de Gestão Financeira do IPO de Coimbra

MINISTÉRIO DA SAÚDE
RELATÓRIO E CONTA 2020
10 – Inventários

O critério de valorização dos inventários é pelo custo de aquisição, sendo o custo médio ponderado o método utilizado para o custeio das saldas. O IPE Coimbra no final do exercício constituiu uma perda por imparidade sobre inventários tendo em conta a existência de artigos em armazém, sem movimentos há mais de dois anos. Em 31 de dezembro de 2020, os inventários do IPE Coimbra detalham-se conforme se segue:

Tabela 40: Inventários

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rubrica (1)</th>
<th>Quantidade (2)</th>
<th>Importância imparidade (3)</th>
<th>Quantia recuperável</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mercadorias</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Materiais-primeiros, combustíveis e de consumo</td>
<td>2.072.905,84</td>
<td>-37.378,95</td>
<td>2.015.526,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Produtos acabados e intermediários</td>
<td>2.982,65</td>
<td>2.982,65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Subvenções, descontos, prêmium e rebates</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produtos em trânsito em curso</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL: 2.959.918,10 -37.478,95 2.893.439,21

Fonte: Serviço de Gestão Financeira do IPE de Coimbra

Os “produtos acabados e intermédios” corresponde aos cuidados de saúde prestados aos doentes que se encontram internados em 31 de dezembro e são calculados em função do período de internamento no ano, comparativamente à demora média do episódio, valorizado ao preço do GDP contratabo no contrato-programa, observando-se uma redução de 53.229 € fase ao ano anterior.

Durante o exército final, em 31 de dezembro de 2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos inventários foi o seguinte:

Tabela 41: Inventários: movimentos do período

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rubrica</th>
<th>Quantia escriturada inicial</th>
<th>Compras líquidas</th>
<th>Consumos /gastos</th>
<th>Feculáveis e intermediários</th>
<th>Receitas por impoção</th>
<th>Outros relatórios e inventários</th>
<th>Outros movimentos</th>
<th>Quantia escriturada final</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mercadorias</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Materiais-primeiros, combustíveis e de consumo</td>
<td>1.955.007,57</td>
<td>21.774.117,41</td>
<td>20.991.551,82</td>
<td>57.378,95</td>
<td>-42.023,47</td>
<td>202.141,02</td>
<td>2.015.526,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produtos acabados e intermédios</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Subvenções, descontos, prêmium e rebates</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produtos em trânsito em curso</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL: 2.644.148,81 +21.774.117,41 +20.991.551,82 +57.378,95 -42.023,47 +202.141,02 2.015.526,89 2.893.539,21

Fonte: Serviço de Gestão Financeira do IPE de Coimbra

O valor apresentado nos consumos (20.991.551 €) inclui os créditos recebidos no âmbito dos acordos de Apifarma e demais descontos de índole comercial, no valor global de 5.944.308 €. Em relação às compras líquidas, o valor de 21.774.117 € inclui o acréscimo de rendimento, referente aos
descontos comerciais descritos atrás, cujas notas de créditos serão rececionadas em 2021 e que dizem respeito ao período de relato, no valor de 1.199.971€.

O IPO Coimbra, recebeu equipamentos de proteção individual (EPI) e medicamentos, a título gratuito, através da Reserva Estratégica Nacional para combate à COVID-19. Esta aquisição foi tratada como uma transação sem contraprestação, mensurada pelo justo valor dos bens, no final do período, em vez do momento da aquisição, de forma a mitigar as oscilações dos preços especulados que existiram no período inicial do combate à pandemia. O impacto desta transação sem contraprestação traduziu-se num aumento de 165.245 € nos inventários, tendo-se reconhecido o gasto do consumo, na íntegra, no período de relato.

13 – Rendimento de transações com contraprestação

Em 31 de dezembro de 2020, os rendimentos com transações com contraprestação do IPO Coimbra detalham-se conforme se segue:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tipo de Transação com Contraprestação</th>
<th>Rendimento de período reconhecido</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Prestação de serviços/SNS</td>
<td>5.522.770,91</td>
</tr>
<tr>
<td>Prestação de serviços-Outros Ruthidades</td>
<td>901.418,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Vendas de bens</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Juros</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Royalties</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Dividendos e distribuições similares</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros</td>
<td>431.686,85</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL: 65.420.074,78                      | 52.669.094,12                    |

Fonte: Serviço de Gestão Financeira do IPO de Coimbra

A maior parte dos rendimentos registados em prestação de serviços resulta do Contrato-programa estabelecido entre o IPO Coimbra e o Ministério da Saúde (através da ACSS e ARS Centro) que constitui o instrumento de definição e de quantificação das atividades a realizar por esta Instituição, no âmbito do SNS. Assim, o Contrato-programa define, nomeadamente, os objetivos de produção e de remuneração destas, bem como os apoios extraordinários concedidos (designadamente para compensar as obrigações do IPO Coimbra no âmbito do serviço público de saúde) e ainda os programas especiais propostos pelo Ministério da Saúde.

A restante atividade prestada pelo IPO Coimbra a utentes cuja responsabilidade financeira é de terceiras entidades, legal e contractualmente, responsável e não do SNS, é remunerada de acordo com os valores estabelecidos pela Portaria n.º 207/2017, de 11 de Julho e revistos pela Portaria n.º 254/2018 de 7 de setembro.

No âmbito do programa de financiamento centralizado do plano de expansão da capacidade laboratorial do SNS para o diagnóstico de SARS-CoV-2, o IPO Coimbra teve uma participação, que
foi reconhecida contabilisticamente como sendo outras prestações num programa vertical, conforme orientações da ACSS, sendo o valor global de 161.130€.

A ACSS, dando continuidade à metodologia que vem seguindo, com o objetivo de mitigar/eliminar divergências de conciliação que afetam a Conta Consolidada do Ministério da Saúde na área dos Contratos-programa, e no sentido de dar cumprimento às recomendações do Tribunal de Contas, informou ao IPO Coimbra dos principais registos contabilísticos associados aos Contrato-programa de 2020, Programas Verticais e Convenções Internacionais, de acordo com o ofício-circular n.º 1478/2021/DPS/ACSS de 11 de janeiro.

Os ajustamentos efetuados pelo IPO Coimbra, na sequência da informação recebida pela ACSS implicaram um excesso de rendimento do valor do Contrato-programa, no valor global de 541.596€, fase à nossa melhor estimativa para execução final do Contrato-programa de 2020. Segundo, a ACSS, os ajustamentos agora realizados não prejudicarão os acertos a efetuar aquando do encerramento do Contrato-programa de 2020. Contudo, o Órgão de Gestão decidiu constituir uma provisão de outros riscos e encargos, no mesmo montante do excesso, de forma a reconhecer uma obrigação presente nas demonstrações financeiras da qual é provável a ocorrência de um exfuturo futuro.

Os acréscimos de rendimento têm sido estimados com base na melhor informação disponível à data da elaboração das demonstrações financeiras, apresentando em fins de 2020 o seguinte saldo:

**Tabela 43: Acréscimo de Rendimentos**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Natureza do Rendimento</th>
<th>2020</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prestações de Serviços à factura</td>
<td>6.057.986,88</td>
<td>11.780.015,64</td>
</tr>
<tr>
<td>SMS - CP Próprio Ano</td>
<td>-</td>
<td>5.806.381,00</td>
</tr>
<tr>
<td>SMS - CP Anos anteriores</td>
<td>5.417.986,87</td>
<td>5.417.986,87</td>
</tr>
<tr>
<td>Convenções Internacionais</td>
<td>570.210,87</td>
<td>468.047,77</td>
</tr>
<tr>
<td>Outras Entidades Responsáveis</td>
<td>69.790,76</td>
<td>28.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Juros a receber</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outros rendimentos</td>
<td>1.248.372,04</td>
<td>338.194,09</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td>7.555.969,52</td>
<td>12.058.914,73</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Serviço de Gestão Financeira ao IPO Coimbra


Na rubrica "Convenções Internacionais" encontram-se acréscimos os valores da atividade assistencial prestada aos Migrantes nos anos de 2019 e 2020 no valor global de 570.211€. Na rubrica "Outros rendimentos" destaca-se o acréscimo reconhecido dos créditos relativo aos acordos da Apifarma e demais descontos de índole comercial, no valor de 1.199.971€, cuja nota de crédito serão rececionadas em 2021 e que dizem respeito ao período de 2020.
14 – Rendimento de transações sem contraprestação

Em 31 de dezembro de 2020, os rendimentos com transações sem contraprestação do IPO Coimbra detalham-se conforme se segue:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tipo de Transação sem Contraprestação</th>
<th>Rendimento do período reconhecido</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Impostos diretos</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Impostos indiretos</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Taxas</td>
<td>3816690,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Multas e outras penalidades</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Transfere sociais sem conceito</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Transferências com renúncia</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Subsídios sem renúncia</td>
<td>22884223,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Subsídios com renúncia</td>
<td>1186079,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Legais, obriga e despesas</td>
<td>796249,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Outros rendimentos</td>
<td>1041901,76</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>5 657 069,07</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Serviço de Gestão Financeira do IPO de Coimbra

No ano de 2019 o IPO Coimbra obteve um valor expressivo a título de custos de contexto (5.806.381€) o que permitiu melhorar os resultados. A revisão dos preços do contrato programa ocorreu apenas em 2020, para o universo dos Hospitais EPE, o que permitiria absorver uma parte substancial do aumento registado ao nível dos custos dos fatores de produção. O valor dos custos de contextos para 2020 (2.856.190€) foi particularmente metade do valor de 2019. Contudo, estes dois períodos caracterizam-se por um aumento generalizado do custo dos fatores de produção.

Os custos de contextos nos contratos-programa configuram como sendo um apoio financeiro destinado a realizar uma compensação por força de situações extraordinárias que se verificam na entidade quando comparadas com a média nacional das entidades do mesmo grupo de benchmarking. O valor deve ser limitado ao mínimo tempo necessário para adequação da estrutura de custos aos preços e volume de produção contratada e/ou a eliminação dos custos de contexto extraordinários. A atribuição do valor relativo aos custos de contexto está dependente de pedido expresso do Órgão de Gestão da Instituição validado pela respectiva ARS, acompanhado de um plano de ajustamento viável, como definido no plano estratégico tríenal.

Em relação às taxas moderadoras, manteve-se o mesmo princípio contábil considerado na ano anterior, reconhecendo nas demonstrações financeiras, os valores gerados pelos sistemas de informação de taxas moderadoras independentemente se terem efetivado a cobrança das mesmas. Na tabela seguinte são identificadas as taxas moderadoras por cobrar na data do relato, relativo aos últimos quatro anos, discriminando os movimentos decorridos durante o ano de 2020, que se detalham conforme se segue:
### Tabela 45: Taxas moderadoras: movimento do período

<table>
<thead>
<tr>
<th>Taxas Moderadoras</th>
<th>Saldo em 31/12/2019</th>
<th>Aumentos</th>
<th>Diminuições</th>
<th>Saldo em 31/12/2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>hentas</td>
<td>Cobadis</td>
</tr>
<tr>
<td>Em dálivo de 2017</td>
<td>37.823,92</td>
<td>23.662,65</td>
<td>3.664,70</td>
<td>11.045,69</td>
</tr>
<tr>
<td>Em dálivo de 2018</td>
<td>54.626,50</td>
<td>-4.895,45</td>
<td>-1.186,25</td>
<td>38.334,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Em dálivo de 2019</td>
<td>173.366,85</td>
<td>33.036,35</td>
<td>-56.013,71</td>
<td>171.483,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Em dálivo de 2020</td>
<td>301.577,30</td>
<td>-26.506,81</td>
<td>276.089,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>265.317,30</td>
<td>334.704,85</td>
<td>-27.558,10</td>
<td>444.570,75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Só foram considerados os valores das taxas moderadoras dos últimos quatro anos, uma vez que foi este o entendimento considerado, atendendo ao disposto na Circular Informativa da ACSS n.º 1/2020, de 3 de março, cujo prazo de prescrição passou a ser de oito anos caso tenha havido uma notificação válida ao utente no prazo de quatro anos, o que não é o caso, uma vez que as últimas comunicações não compreendiam dívidas geradoras há mais de três anos.

A nível dos legados, ofertas e doações recebidas, o IPO Coimbra tem contado com o apoio da comunidade que, através desses donativos, reconhece a importância desta instituição na prestação de cuidados de saúde diferenciados. Em 31 de dezembro de 2020, os legados, ofertas e doações do IPO Coimbra detalham-se conforme se segue:

### Tabela 46: Legados, ofertas e doações: movimento do período

<table>
<thead>
<tr>
<th>Legados, ofertas e doações</th>
<th>Rendimento do período reconhecido</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Resultados</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Património líquido</td>
</tr>
<tr>
<td>Donativos em cumprimento</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Donativos em espécie</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ativos tangíveis depreciables</td>
<td>34.142,96</td>
</tr>
<tr>
<td>EPI e Medicamento no âmbito COVID</td>
<td>165.244,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Testes laboratoriais para SARS-CoV-2</td>
<td>554.654,09</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>719.890,89</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Serviço de Gestão Financeira do IPO de Coimbra

Para além dos EPI e medicamentos recebidos, a título gratuito, através da Reserva Estratégica Nacional para o combate à COVID-19, mensurados por 165.244,89€, o IPO Coimbra também teve o apoio de entidades externas, para a realização de testes laboratoriais para SARS-CoV-2, em amostra de trato respiratório. Os testes realizados, no âmbito destes apoios, foram tratados como uma transação sem contraprestação, mensuradas pelo preço compreensivo unitário definido na conversão para diagnósticos de doentes infectados com COVID-19, deduzindo os custos de aquisição dos reagentes necessários que foram suportados pelo IPO Coimbra. O impacto desta transação sem contraprestação no período do relato foi de 554.654€.
15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

A NCP 15 define provisões como passivos e que são reconhecidas quando existe uma obrigação (legal ou implícita) resultante de um evento passado, e seja provável que a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante das obrigações possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revisadas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa em cada período de relato.

Durante o exercício em 31 de dezembro de 2020, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões:

Tabela 47: Provisão: movimento no período

<table>
<thead>
<tr>
<th>Natureza das Provisões</th>
<th>Quarenta-e-Dois (Quarenta-Dois)</th>
<th>Aumentos</th>
<th>Diminuições</th>
<th>Quanti</th>
<th>Codificação Final</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Provisões jubiladas e mortos</td>
<td>341.462,27</td>
<td>44,378,37</td>
<td>396.840,64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Provisões jubiladas e mortos</td>
<td>184.203,10</td>
<td>6.916,44</td>
<td>191.119,54</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outras Provisões</td>
<td>2.111.765,12</td>
<td>651.161,65</td>
<td>2.046.564,47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Provisões jubiladas e mortos</td>
<td>1.970.372,04</td>
<td>539.155,45</td>
<td>1.951.216,59</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Provisões jubiladas e mortos</td>
<td>21.040,30</td>
<td>21.3.989,26</td>
<td>433.985,84</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Provisões jubiladas e mortos</td>
<td>25.847,74</td>
<td>25.847,74</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>4.799.697,51</td>
<td>1.650.739,04</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>4.448.958,47</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fonte: Serviço de Contas Financiadas do IPO de Coimbra

Conforme referido na nota 1.2, o IPO Coimbra efetuou a reexpressão retrospectiva em 31 de dezembro de 2019, de provisões e obrigações de outros riscos e encargos, que totalizaram o valor global de 2.683.765€, e que o seu impacto foi detalhado na tabela 6 da referida nota do anexo.

Provisão de acidentes em serviço e doenças profissionais

No âmbito do Decreto-Lei n.º 503/1999, de 20 de novembro e a Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, o IPO Coimbra é responsável pelos encargos relacionados com acidentes em serviço e doenças profissionais dos trabalhadores que estejam no regime de contrato de trabalho em funções públicas. Atualmente, existem três subscritores que a Caixa Geral de Aposentação (CGA) fixou uma pensão anual vitalícia (e a remissão de um dos subscritores ocorreu em outubro de 2020), em consequência dos acidentes de serviço de que foram vítimas.

Como os encargos destas pensões vitalícias pertencem na totalidade ao IPO Coimbra, dotada de autonomia financeira, constituiu-se uma provisão. Para a sua determinação, considerou-se como pressupostos que as pensões vitalícias apresentavam uma taxa de crescimento econômico de 1% e que as mesmas terminariam quando os subscritores atingissem a idade de esperança média de vida à nascença, conforme os últimos dados publicados pelo INE. A quantia escriturada no final do período de relato foi de 385.862€.
Provisão para processos judiciais em curso

Da avaliação da probabilidade de ocorrência, efetuada pelos nossos advogados a todas as reclamações e ações judiciais em curso, optou-se por reconhecer uma probabilidade de despêndio de 150.000€ (acrescida de juros civis e outros encargos) para o processo n.º 44/18.6 BECBR, sendo esta a melhor estimativa dada pelos advogados. Em final do período de relato, a quantia escriturada como provisão para processos judiciais em curso, ascende aos 167.259€.

No entanto, decorre a tramitação de dois processos judiciais que não foram identificados como situações contingentes que resultem numa probabilidade de um exfilho de recursos, mas optou-se pela sua divulgação, nomeadamente:

- O processo n.º 164/19.0 BECBR – ação instaurada por três enfermeiras contra o IPO Coimbra pedindo ao tribunal que esta instituição hospitalar seja condenada a reconhecer todos os anos de exercícios de funções como enfermeiras, desde a última progressão na carreira, contam para efeitos de determinação do posicionamento remuneratório.

Caso a ação proceda em termos de reconhecimento dos pontos solicitados pelas enfermeiras, o IPO Coimbra terá de pagar a diferença entre um ponto (já concretizado pelo IPO Coimbra) e a diferença para o ponto e meio requerido pelas enfermeiras.

Caso o tribunal venha a condenar o IPO Coimbra à situação descrita poderá aplicar-se jurisprudência sobre os demais trabalhadores com contrato individual de trabalho em circunstância similares o que acarretaria um valor materialmente relevante e cuja quantificação depende de cálculos complexos.

- O processo n.º 4354/19.7 TBGBR – ação instaurada por administrador hospitalar que requer que seja enquadrado como administrador de 3.º grau e de lugar de administrador hospitalar de 2.ª classe, tendo sido proferida sentença considerando a ação totalmente improcedente (valor peticionado de 41.100,36€).

Provisão para excesso do valor faturado Contratos-programa

No que se refere às estimativas de rendimentos do contrato-programa de 2019 comunicadas pela ACSS sob a informação datada de 28 de abril de 2020, o IPO Coimbra procedeu em conformidade com essas indicações efetuando os registos contabilísticos que permitam assegurar a consistência da informação com os registos da ACSS nos termos da Circular Normativa n.º 3/2020/ACSS, de 3 de abril. Contudo, o IPO Coimbra entendeu, de forma prudente, proceder em final de 2019 a um ajustamento aos resultados através da constituição de uma provisão no montante de 2.114.933€, que correspondeu à diferença entre as melhores estimativas do IPO Coimbra e aqueles que foram os valores comunicados pela ACSS, para faturar, reconhecendo-se assim uma obrigação presente nas demonstrações financeiras da qual é provável a ocorrência de um exfilho futuro.
No dia 11 de janeiro de 2021, a ACSS informou através do ofício-circular n.º 1478/2021/DPS/ACSS os valores para faturar do contrato-programa de 2020, relativo a estimativa de produção realizada, que teve em consideração a taxa de execução mais elevada de entre os três últimos contratos-programa encerrados, e a estimativa de incentivos, que foi determinada com a taxa de execução de incentivos mais elevada, apurada no Índice de desempenho Global (IDG) dos últimos três anos. Contudo, confrontando estes valores com as nossas melhores estimativas para a execução final do contrato-programa de 2020, optou-se por seguir a mesma política contabilística anterior, reconhecendo-se uma provisão para o reajustamento da diferença, no valor de 541.596€.

Também foi constituída uma provisão para o acerto do contrato-programa de 2016, no valor de 312.020€, uma vez que o IPO Coimbra não validou a informação remetida pelo ofício da ACSS n.º 52277/2020/DPS/ACSS, em 30 de setembro, tendo solicitado informação adicional que até a presente data não obtivemos resposta.

A quantia escriturada no final do período de relato para provisões relacionadas com o excesso de estimativas dos contratos-programa foi de 2.968.550€.

Provisão para penalidades previstas no apêndice IV dos Contratos-programa

Nos termos dos termos de referência para contractualização de cuidados de saúde no SNS, está previsto a penalidades associadas ao contrato-programa, de forma a aumentar os níveis de exigência e de rigor, e prevenir a ocorrência sistemática de situações de incumprimentos por parte das Instituições de Saúde. O montante global das penalidades é calculado através de uma percentagem sobre o valor global do contrato-programa estabelecido, percentagem essa que tem vindo a aumentar nos últimos anos, e que atualmente não excede os 3%.

Em cada ano, o contrato-programa celebrado apresenta no apêndice IV, um sistema de penalidades com consequência no valor do financiamento a aplicar. Consultando a execução do Sistema de Informação para Contratação e Acompanhamento (SICA), para os contratos-programa que ainda estão a ser validados os fileiros de produção (2016 a 2019), verificou-se a existência de penalidades já apuradas, que totalizavam o valor de 1.970.593€. Através da reexpressão retrospectiva referida na nota 1.2, reconheceu-se uma provisão do valor das penalidades já apuradas até final do período de 2019.

No âmbito do contrato-programa de 2020, também está previsto no apêndice IV, um sistema de penalidades nas mesmas regras citadas atrás. Atendendo a execução e acompanhamento do contrato-programa, estimou-se o incumprimento de alguns dos indicadores, que em termos de valor absoluto rondará os 539.155€, reforçando-se a provisão. A quantia escriturada no final do período de relato para provisões relacionadas com penalidades previstas no apêndice IV dos contratos-programa foi de 2.509.748€.
Provisão para obrigações subjacentes para o saldo de hora

O IPO Coimbra utiliza um sistema de bolsa de horas (atualmente designado por saldo de horas), existindo assim trabalhadores com horas já trabalhadas que serão compensadas no futuro com ausências remuneradas e, em sentido contrário, trabalhadores com horas de trabalho já compensadas. Estas situações correspondem, respetivamente, a passivos e ativos que devem ser mensurados e reconhecidos nas demonstrações financeiras.

O Órgão de Gestão considerou que o razoável é ter, no máximo, 40 horas de saldo a transitar de ano, por trabalhador, e que as horas que ultrapassam esse limite são valorizadas e consideradas como dispêndio, sendo esta a melhor estimativa possível para a constituição de uma provisão subjacente à responsabilidade de assunção de encargos futuros associados. A quantia escriturada no final do período para esta provisão foi de 423.956€.

Em relação às horas de trabalho já compensadas, utilizou-se os mesmos critérios identificados atrás para a sua mensuração, tendo o Órgão de Gestão optado por não reconhecer esse ativo, uma vez que o seu valor, 25.921€, não é materialmente relevante.

Provisão para juros de mora e custas administrativas de cobranças

A Banca Farmafactoring instaurou o processo n.º 2171/20.0BEPESB e a injunção n.º 1015/21.1YIPRT, solicitando a regularização de créditos de várias entidades, que já estavam regularizados. Contudo, nos pedidos de petição, identificam notas de débito de juros de mora vencidos, que perfazem o valor de 17.807€, e adicionalmente requerem uma indemnização por despesas de cobranças no valor de 8.040€. Desta forma, foi constituída uma provisão para estes encargos.

17 - Acontecimentos após a data de relato

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Órgão de Gestão em 27 de maio de 2021. As demonstrações financeiras encontram-se ainda sujeitas à aprovação conjunta pelo Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde.

Até à data de elaboração da prestação de contas de 2020, ainda não tivemos qualquer conhecimento e/ou indicações da aprovação das prestações de contas dos anos de 2013 a 2019, sendo convicção do Órgão de Gestão que as mesmas serão aprovadas sem alterações ou sem alterações significativas.

Não existiram acontecimentos após a data do balanço que necessitem de ser divulgados ou que devesssem estar registados nas demonstrações financeiras.