SITALFA S.p.A.

Società unipersonale

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico S.I.T.A.F. S.p.A.

Sede legale in Bruzolo, via Lago n. 11

Capitale sociale euro 520.000,00 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale n. 06782560012

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

***a corredo del* BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021**

\* \* \*

Al Socio Unico della Società,

presentiamo alla Vostra approvazione il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 che si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, come disposto dall’art. 2423 del Codice Civile.

Il risultato dell’esercizio evidenzia un utile netto di esercizio di euro 1.913.728.

Di seguito vengono fornite le principali informazioni sull’andamento della Vostra Società.

**Situazione della società e andamento della gestione**

Nell’esercizio concluso alla data del 31.12.21, la Sitalfa SpA ha sviluppato un valore della produzione per lavori e vendite per complessivi € 37.218.219, attraverso l’esecuzione di 53 distinte commesse, di cui:

n. 40 assunte dalla propria controllante Sitaf SpA che hanno dato luogo a produzioni per complessivi € 34.402.313;

n. 5 assunte dal GEIE GEF che hanno dato luogo a produzioni per complessivi € 696.803;

n. 8 acquisite da altri committenti che hanno dato luogo a produzioni per complessivi € 1.800.952.

Le commesse quantitativamente più significative sono risultate:

Sitaf – Ordinaria manutenzione opere civili – annualità 2021 che ha sviluppato una produzione nell’anno, pari ad € 9.027.763;

Sitaf – Ordinaria manutenzione pavimentazioni – annualità 2021 che ha sviluppato una produzione nell’anno, pari ad € 3.016.637;

Sitaf – Sgombero neve e trattamenti antigelivi – annualità 2021 che ha sviluppato una produzione nell’anno, pari ad € 3.826.228;

Sitaf A32 Viadotto Clarea Istallazione barriere di protezione che ha sviluppato una produzione nell’anno, pari ad € 3.130.398;

Sitaf - Ordinaria manutenzione Impianti – Annualità 2021 che ha sviluppato una produzione nell’anno, pari ad € 3.363.789;

Sitaf - T4 Ampliamento fabbricato Direzione d’esercizio che ha sviluppato una produzione nell’anno, pari ad € 1.799.497;

Sitaf - Viadotto Clarea – Interventi di ripristino barriere laterali e scarichi acque che ha sviluppato una produzione nell’anno, pari ad € 1.479.128

Lavorazioni in subappalto assunte dall’ATI CEBAT RO.DA inerenti lotto Terna - Interconnessione Italia Francia che ha sviluppato una produzione nell’anno, pari ad € 1.098.988.

Concorre alla formazione del su indicato valore della produzione il fatturato per la vendita di materiali prodotti negli impianti di proprietà consistenti in calcestruzzi, inerti e bitumati, per un ammontare complessivo di € 530.202, di cui € 364.058 per forniture di calcestruzzi eseguite al Consorzio La Maddalena in esecuzione del contratto di fornitura calcestruzzi dell’importo di € 3.700.000.

Per una compiuta analisi dell’andamento economico della Società si riporta la riclassificazione del Conto economico secondo il modello della produzione effettuata.

|  |
| --- |
| **Riclassificazione del Conto Economico secondo il modello della**  **c.d. "produzione effettuata"** |

(importi in unità di euro)

| **Descrizione** | **2021** | **2020** |
| --- | --- | --- |
| Valore della produzione | 37.218.219 | 38.825.584 |
| - consumi di materie prime | -8.230.488 | -9.604.160 |
| - costi per altri beni e servizi | -18.902.448 | -18.397.454 |
| **VALORE AGGIUNTO** | **10.085.283** | **10.823.970** |
| - spese per lavoro dipendente | -6.628.704 | -6.702.380 |
| **MOL o EBITDA** | **3.456.579** | **4.121.590** |
| - Ammortamenti e accantonamenti | -828.570 | -899.313 |
| **REDDITO OPERATIVO (EBIT)** | **2.628.009** | **3.222.277** |
| +/- Reddito della gestione atipica | 151.588 | 85.536 |
| +/- Reddito della gestione finanziaria | -201.523 | -235.966 |
| **REDDITO CORRENTE** | **2.578.074** | **3.071.847** |
| +/- Reddito della gestione straordinaria |  |  |
| **REDDITO ANTE IMPOSTE** | **2.578.074** | **3.071.847** |
| - Imposte sul reddito | -664.346 | -875.674 |
| **REDDITO NETTO (Rn)** | **1.913.728** | **2.196.173** |

Le variazioni dei principali dati economici 2021 confrontati con quelli del 2020 sono esposte nella seguente tabella.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *(importi in migliaia di euro)* | | | |
| **Descrizione** | **2021** | **2020** | **variazioni** |
| Valore della produzione | 37.218 | 38.826 | (1.608) |
| Reddito operativo | 2.628 | 3.222 | (594) |
| Risultato prima delle imposte | 2.578 | 3.072 | (494) |
| Utile netto | 1.914 | 2.196 | (282) |

Si riportano, inoltre, i seguenti indicatori economici 2021 confrontati con quelli del 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori** | **31/12/2021** | **31/12/2020** |
| ROE (Rn/N) | 8,07% | 10,08% |
| ROI ((EBIT/Ko) | 1,29% | 1,62% |
| MOL (EBITDA/V) | 9,29% | 10,62% |
| ROS (EBIT/V) | 7,06% | 8,30% |
| ***Legenda:*** | |  |
| *N = Capitale proprio* | |  |
| *Rn = Reddito Netto* | |  |
| *EBITDA =Reddito Operativo ante ammortamenti* | |  |
| *EBIT = Reddito Operativo* | |  |
| *Ko = Capitale investito operativo* | |  |
| *V = Fatturato* | |  |

Per quanto riguarda l’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della Società si riporta la riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo la metodologia finanziaria.

| **IMPIEGHI** | **31/12/21** | **31/12/20** | **FONTI** | **31/12/21** | **31/12/20** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Immobilizzazioni immateriali | 362.699 | 420.694 | Patrimonio netto (N) | 23.708.322 | 21.794.592 |
| Immobilizzazioni materiali | 1.843.837 | 2.322.562 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 1.042.284 | 1.036.203 | Passività Consolidate | 817.345 | 912.671 |
| Rimanenze | 167.850.051 | 161.446.734 |
| Liquidità differite (Ld) | 33.564.133 | 34.871.538 | Passività correnti (Pc) | 181.264.842 | 180.237.508 |
| Liquidità immediate (Li) | 1.127.505 | 2.847.040 |
| **Capitale investito (K)** | **205.790.509** | **202.944.771** | **Totale delle Fonti (K)** | **205.790.509** | **202.944.771** |

Si riportano, qui di seguito, alcuni indicatori di struttura e situazione finanziaria del 2021 confrontati con quelli del 2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori** | | **31/12/2021** | | **31/12/2020** | |
| Peso delle immobilizzazioni (I/K) | | 1,58% | | 1,86% | |
| Peso del capitale circolante (C/K) | | 98,42% | | 98,14% | |
| Peso del capitale proprio (N/K) | | 11,52% | | 10,74% | |
| Peso del capitale di terzi (T/K) | | 88,48% | | 89,26% | |
| Indice di autocopertura del capitale fisso (N/I) | | 7,30 | | 5,77 | |
| Indice di disponibilità (C/Pc) | | 1,12 | | 1,11 | |
| Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc] | | 0,19 | | 0,21 | |
| ***Legenda:*** |  | |  | |
| *I = Attivo immobilizzato* |  | |  | |
| *K = Capitale investito e Totale delle Fonti* |  | |  | |
| *C = Rimanenze + Liquidità differite + Liquidità immediate* | | | | |
| *N = Capitale proprio* |  | |  | |
| *T = Capitale di Terzi (Passività a breve + Passività consolidate)* | | | | |
| *Li = Liquidità immediate* |  | |  | |
| *Ld = Liquidità differite* |  | |  | |
| *Pc = Passività correnti* |  | |  | |

Da ultimo si riporta, infine, l’indicazione della misura del capitale investito netto (CIN), nonché delle fonti di finanziamento del medesimo e della posizione finanziaria netta.

(importi in migliaia di euro)

| **Descrizione** | **2021** | **2020** | **differenza** |
| --- | --- | --- | --- |
| + Rimanenze | 12.832 | 13.045 | (213) |
| + crediti commerciali | 33.252 | 33.924 | (672) |
| - fondo svalutazione crediti | (32) | (32) | - |
| - Debiti commerciali e acconti | (13.868) | (20.405) | 6.537 |
| - Fondo TFR | (68) | (66) | (2) |
| +/- Altre attività / (passività) a breve non onerose | (1.060) | (298) | (762) |
| ***= Capitale Circolante Netto*** | ***31.056*** | ***20.746*** | ***10.310*** |
| Attività fisse | 1.844 | 2.323 | (479) |
| Attività immateriali | 363 | 421 | (58) |
| Attività finanziarie | 732 | 732 | - |
| (Fondo oneri) | (133) | - | (133) |
| Altre attività e (passività) nette non onerose | 310 | 304 | 6 |
| **Capitale Investito Netto** | **34.172** | **23.572** | **10.600** |
| Patrimonio Netto | 23.708 | 21.795 | 1.913 |
| Debiti finanziari a lungo | 616 | 1.000 | (384) |
| + debiti finanziari a breve | 10.976 | 10.000 | 976 |
| - attività finanziarie (titoli negoziabili, crediti fruttiferi) | - | - | - |
| - disponibilità liquide (cassa, banche e simili) | (1.128) | (2.847) | 1.719 |
| *= Posizione finanziaria netta* | *10.464* | *8.153* | *2.311* |
| **Totale fonti di finanziamento** | **34.172** | **23.572** | **10.600** |

Contenziosi:

Come noto, la vostra impresa ha eseguito nell’esercizio 2018, in forza di più contratti, prestazioni di subappalto, e di fornitura di beni e servizi, verso l’Impresa Astaldi SpA aggiudicataria da Terna SpA, di un lotto del collegamento elettrico Italia – Francia, in HVDC. Nel corso di tali vicende contrattuali Astaldi entrava in crisi di liquidità e la Committente Terna, procedeva a rassicurare i fornitori attraverso la trasmissione di una lettera con la quale assumeva l’impegno al pagamento diretto di subappaltatori, fornitori, prestatori di servizio.

Tale attività di pagamento si interrompeva in esito alla presentazione da parte della Astaldi d’istanza di concordato in bianco intervenuto in data 28 settembre 2018. A tale data i crediti complessivi di Sitalfa verso Astaldi ammontavano ad € 4.195.170.

La materia è stata affidata alle cure dello studio Legale Fubini, Iorio, Cavalli ed Associati che ha promosso due distinti procedimenti innanzi al Tribunale Civile di Roma, uno riferito al Contratto di subappalto assunto da Astaldi attraverso un raggruppamento d’imprese avente nella Sitalfa SpA la Capogruppo mandataria, l’altro riferito ad un gruppo di quattro contratti avente ad oggetto prestazioni di fornitura di beni e servizi, svolti nell’ambito del medesimo contratto d’appalto, a suo tempo costituiti tra Astaldi e Sitalfa SpA in veste di impresa singola.

Attraverso tali cause Sitalfa SpA aspira a conseguire dalla committente Terna il ristoro del danno sofferto per l’insolvenza di Astaldi ritenendo essersi costituito, in forza delle condotte adottate e della corrispondenza emessa, un rapporto obbligatorio diretto tra Terna e la vostra società.

Alla data odierna entrambe i procedimenti si trovano in primo grado di giudizio, nella fase di acquisizione di memorie istruttorie e difensive. Il CdA verrà tenuto costantemente informato sul relativo andamento.

Nel corso del 2020 la società, in coerenza con quanto previsto dal piano concordatario, a fronte dei propri crediti verso Astaldi, ha ricevuto l’accreditamento sul conto corrente titoli di n. 452.519 azioni Astaldi iscritte al valore di emissione di € 0,23 per azione pari a € 104.079, nonché il rilascio di n. 1 SFP per ogni Euro di credito (ovvero n. 3.622.175) iscritti ad un valore di € 0,1734 per SFP pari quindi a € 628.085.

Le suddette azioni Astaldi sono state convertite nell’agosto 2021 in n. 91861 azioni Webuild ordinarie per un controvalore di € 207.789.

Assetti proprietari della controllante Sitaf S.p.A.

Si comunica che con assemblea straordinaria del 7 aprile 2021 la controllante SITAF ha provveduto all’adeguamento del proprio statuto sociale così come richiesto dall’azionista di controllo ASTM ed in osservanza alle indicazioni dell’Ente Concedente, al fine di rimuovere clausole statutarie contrastanti con le norme sopravvenute.

A seguito del mutato assetto azionario, si è provveduto a nominare un nuovo Amministratore Delegato su indicazione dell’azionista di controllo.

In tale contesto SITAF ha deliberato di accertare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e ss. c.c., attività di direzione e coordinamento da parte di ASTM S.p.A. e di procedere agli adempimenti ex lege, è stato altresì adottato il Codice Etico e di Comportamento del Gruppo ASTM.

SITAF ha inoltre conferito, su proposta motivata dell’organo di controllo, l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2021-2022-2023 alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., già revisore di ASTM, previa risoluzione consensuale del contratto con il precedente revisore EY S.p.A.

In tale contesto sì è provveduto altresì a modificare gli statuti delle società interamente controllate Sitalfa S.p.A., Tecnositaf S.p.A., Musinet Engineering S.p.A. e ROSS S.r.l., soggette a direzione e coordinamento di SITAF S.p.A., al fine di rendere gli stessi omogenei tra loro e aderenti allo statuto sociale di SITAF, nonché di eliminare disposizioni ritenute superate dal contesto normativo e/o operativo in cui si muove il Gruppo SITAF. A valle delle predette modifiche statutarie SITAF ha proceduto a rinnovare gli organi di amministrazione e controllo in scadenza delle predette società controllate.

**Informazioni su qualita’ ambiente e personale**

**Qualità ed Ambiente**

Nel corso del 2021 la Società ha mantenuto il proprio Sistema di gestione integrato per la qualità e l’Ambiente che ha superato l’*Audit* dell’Ente di certificazione RINA svolto nei giorni 9 e 14 Settembre 2021, che ha accertato la conformità del Sistema di gestione integrato Sitalfa tanto rispetto alla edizione 2015 della norma ISO 14001 che alla edizione 2015 della norma ISO 9001.

In attuazione della disposizione legislativa recata dall’art 8 del D.P.R. n. 43/2012 e del Regolamento CE n. 303/2008, che hanno introdotto speciali oneri a carico degli operatori economici svolgenti attività d’installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, la Sitalfa, già nell’anno 2014, ebbe ad iscriversi nel registro nazionale delle imprese operanti in tale ramo di attività, a conseguire la qualificazione del personale impegnato in tali attività previo conseguimento di patentino di frigorista, e ad apportare le opportune integrazioni al sistema documentale che è stato verificato dall’Ente di Certificazione RINA il quale ha rilasciato, in data 21 febbraio 2014, certificato di conformità alle su richiamate norme, identificato dal n. 717/14. Tale certificazione è stata sottoposta nel 2020 a verifica periodica che ha dato esito favorevole.

Nel corso dell’esercizio 2021 la Società ha altresì rinnovato la propria iscrizione nella *White List* della prefettura di Torino contenente “*elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi d’infiltrazione mafiosa*”.

In materia ambientale la società si è posta degli obiettivi/impegni che partendo dal pieno rispetto delle normative vigenti in materia hanno portato nel corso dell’anno di riferimento ad una sensibilizzazione sulle politiche di tutela dell’ambiente rivolta sia al proprio interno verso il personale tecnico ed operativo sia all’esterno verso i vari soggetti (subappaltatori, fornitori etc.) che interagiscono con Sitalfa.

L’azienda ha esercitato una rilevante attività di costruzione e manutenzione, sia nella ordinaria manutenzione che negli investimenti, che ha generato varie tipologie di materiali di risulta che sono stati gestiti tecnicamente e documentalmente in conformità al dettato normativo suddividendo i rifiuti speciali in due macro categorie: 1) produzione di rifiuti, 2) recupero di rifiuti.

I rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi prodotti presso le unità locali e presso i cantieri temporanei e mobili sono stati o allontanati direttamente, per il tramite di mezzi aziendali iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Sezione Regione Piemonte – Posizione n. TO04356) o usufruendo del servizio di soggetti terzi di cui si è provveduto ad acquisire preliminarmente pertinente iscrizione al predetto Albo, oppure messi in deposito temporaneo rispettando il criterio temporale e successivamente avviati ad idonei impianti di recupero oppure a centri di smaltimento previo idonea verifica preventiva del sistema autorizzativo.

Il trasporto verso i richiamati centri o impianti è stato accompagnato da idoneo documento (formulario) di accompagnamento rifiuti.

Quanto sopra per le attività di produzione dei rifiuti rispetto ai quali l’azienda non prevede un recupero interno mentre per i rifiuti generati dalle pavimentazioni stradali e dalle demolizioni si provvede al recupero dei materiali attuando i principi della economia circolare, obiettivo che le aziende devono porsi in una logica moderna di produzione e convivenza civile.

Sitalfa ha all’uopo organizzato una importante attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dai predetti lavori manutentivi predisponendo un impianto di recupero dei materiali di risulta derivanti dai lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali (conglomerato bituminoso) e dei materiali derivanti dalle demolizioni di strutture (cls, cemento, mattoni etc), dotandosi di Autorizzazione Ambientale Unica (A.U.A.), rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino (per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive), N.51 – 4406/2018 del 15/02/2018.

L’atto amministrativo è stato aggiornato, previo presentazione di idonea istanza finalizzata ad un aumento delle quantità di materiali (rifiuto e materia prima secondaria) stoccabili in impianto, con determinazione n. 208-6995/2019 datata 26/09/2019 della Città Metropolitana di Torino.

Detta autorizzazione consente l’attività di recupero dei descritti materiali (R5) ed è l’applicazione concreta, nel caso del conglomerato bituminoso (“fresato”, CER 17.03.02), dei principi della tanto in voga economia circolare per il tramite della procedura statuita dal D.M. n.69/18 del 28 marzo 2018 con l’attuazione tecnica delle modalità di cessazione della qualifica di rifiuto (granulato di conglomerato bituminoso) e la generazione di un materiale (*end of west*) reimpiegabile ( art.184-ter, comma 1 lettera a) del D. Lgs.152/2006) tra gli altri, per la produzione di aggregati nella costruzione di strade in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242 ad esclusione dei recuperi ambientali.

In conclusione si evidenzia l’ottemperanza agli obblighi di legge in materia ambientale con la compilazione e tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti sia prodotti che recuperati e con la presentazione, nei termini di legge (30 aprile), del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per ogni singolo anno di riferimento.

Merita infine di essere sottolineata la pianificazione di ulteriori attività di formazione rivolte sia al personale tecnico che operativo per rafforzare una sensibilità aziendale verso l’Ambiente che recentemente ha assurto un rango costituzionale e come *refresh* formativo dei vari adempimenti di legge.

Per quanto concerne le prospettive dell’economia nazionale per l’esercizio 2022, per le considerazioni sopra cennate, paiono orientate nella direzione di crescita.

**Attestazione SOA**

La Vostra Impresa **ha conseguito in data 10 luglio 2019 dall’Organismo di attestazione La Soatech Spa attestazione n. 32215/17/00 che ricomprende le seguenti 21 categorie per la quale ha ora in corso procedura volta a conseguirne la confermazione per ulteriori due anni:**

**OG 1 “Edifici civili ed industriali” per Classifica III Bis;**

**OG 3 “Strade autostrade ponti viadotti ferrovie metropolitane per Classifica VIII;**

**OG 4 “Opere d’arte nel sottosuolo” per Classifica VII;**

**OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere d’irrigazione” per Classifica III Bis;**

**OG8 “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica” per Classifica I;**

**OG10 “Impianti di trasformazione alta/media tensione” per Classifica VI;**

**OG11 “Impianti tecnologici” per Classifica IV Bis;**

**OS1 “Lavori in terra” per Classifica V;**

**OS3 “ Impianti idrico sanitari” per Classifica IV;**

**OS4 “Impianti elettromeccanici trasportatori” per Classifica I;**

OS9 “ Impianti per la segnaletica luminosa” **per Classifica I;**

**OS10 “Segnaletica non luminosa” per Classifica V;**

**OS11 “Impianti strutturali speciali” per Classifica V;**

**OS19 “impianti di reti di telecomunicazione” per Classifica II;**

**OS21 “Opere strutturali speciali” per Classifica III;**

**OS23 “Demolizione di opere” per Classifica IV Bis;**

**OS24 “Verde e arredo urbano” per Classifica IV Bis;**

**OS28 “ Impianti termici e di condizionamento” per Classifica II;**

**OS12-A “Barriere stradali di sicurezza” per Classifica V;**

**OS12-B “Barriere paramassi, ferma neve e simili” per Classifica II;**

**OS18-A “Componenti strutturali in acciaio” per Classifica V.**

**Costo del Lavoro**

Il costo del lavoro tra i due esercizi 2021-2020 propone una variazione in diminuzione pari allo 0,25% rispetto l’esercizio precedente, che di seguito viene rappresentata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Voce di Spesa** | **Anno 2021** | **Anno 2020** | **Variazione** |
| Salari & Stipendi | 4.383.495,00 | 4.531.851,00 | -148.356,00 |
| Oneri Sociali | 1.769.731,00 | 1.649.430,00 | 120.301,00 |
| Trattamento di Fine Rapporto | 278.224,00 | 297.430,00 | -19.206,00 |
| Altri Costi | 94.342,00 | 63.649,00 | 30.693,00 |
| **TOTALE** | **6.522.792,00** | **6.542.360,00** | **-16.568,00** |

Gli altri costi per il personale sono i costi legati alle Polizze Rimborsi Spese Mediche e costi per vertenze.

**Organico**

Nell’esercizio 2021, la Società l’organico risulta essere il seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CATEGORIE** | **al 31/12/2021** | **al 31/12/2020** |
| **Dirigenti**  **Quadri**  **Impiegati**  **Operai** | **2**  **5**  **30**  **71** | **2**  **5**  **31**  **74** |
| **Totale** | **108** | **112** |
| **Di cui:**  **Part-time**  **Tempo determinato**  **In aspettativa non retribuita** | **1**  **0**  **2** | **1**  **1**  **2** |

Resta in posizione di distacco presso Sitalfa un impiegato Sitaf SpA Nell’esercizio 2021 SITALFA SpA ha continuato nelle azioni formative interne ed esterne, mirate al miglioramento professionale degli addetti della Società.

**Attività di ricerca e sviluppo**

La Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

**I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

Nel corso dell'esercizio i rapporti con la società controllante Sitaf S.p.A. e con le società consociate sono rientrati nella normale operatività gestionale e gli scambi sono avvenuti alle normali condizioni di mercato.

La Società è sottoposta al controllo della società SITAF S.p.A., che ne detiene il 100% del capitale sociale.

In merito ai rapporti con la società controllante SITAF SpA si segnala che le lavorazioni eseguite sono state per € 19.234.419, relative ad interventi di ordinaria manutenzione di opere civili, pavimentazioni ed impianti A32 Torino Bardonecchia e T4 Traforo Autostradale del Frejus ed interventi di sgombero neve, quanto al residuo pari ad € 15.167.894 derivato dall’esecuzione di n. 29 distinte commesse di lavori delle quali n. 7 acquisite nel corso del 2021

La Società ha intrattenuto rapporti commerciali con le società consociate Musinet Engineering S.p.A., Tecnositaf S.p.A. e Ro.s.s. Safety Services Srl, tutte controllate da SITAF S.p.A..

Per quanto attiene alla Musinet Engineering SpA, la Sitalfa ha proseguito a svolgere per conto della suddetta società lavori di manutenzione e conduzione dell’impianto di riscaldamento, condizionamento e idricosanitario, elettrico e d’illuminazione per oltre € 5.000 e prestazioni di servizio per circa € 419.000.

Riguardo Ro.s.s. Safety Services Srl la Sitalfa ha effettuato prestazioni di servizi per circa € 13.000.

Infine, per quanto riguarda Tecnositaf SpA, la Sitalfa ha effettuato prestazioni di servizi per circa 12.000 €.

Per un riepilogo dei saldi infra-gruppo si rimanda al prospetto seguente (in migliaia di Euro):

(importi in migliaia di euro)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **società**  **(importi in migliaia di euro)** | **crediti** | **debiti** | **Lavori in corso** | **Anticipi da cliente** | **costi** | **ricavi** | **garanzie** | **Impegni** |
| Sitaf SpA | 29.219 | 81 | 158.654 | 147.746 | 81 | 34.701 | 583 | 18.514 |
| Musinet Engineering Spa | 942 | 14 |  |  | 5 | 424 |  |  |
| Tecnositaf Spa | 65 | 20 |  |  | 13 | 12 |  |  |
| OK-gol Srl | 100 | 262 |  |  | 146 | 13 |  |  |

Nel corso dell'esercizio si sono intrattenuti rapporti commerciali anche con alcune società del Gruppo A.S.T.M., che sono rientrati anch’essi nella normale operatività gestionale e gli scambi sono avvenuti alle normali condizioni di mercato.

In particolare si rimanda al prospetto seguente i saldi con tali società (sempre in migliaia di Euro):

(importi in migliaia di euro)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **società** | **crediti** | **debiti** | **Lavori in corso** | **Anticipi da cliente** | **costi** | **ricavi** | **garanzie** | **Impegni** |
| Itinera SpA |  | 138 |  |  | 139 |  |  |  |
| Sea Segnaletica Spa |  | 236 |  |  | 279 |  |  |  |
| Tunnel Frejus Scarl | 689 | 50 |  |  | 108 |  |  |  |
| Autosped G Spa |  | 682 |  |  | 1013 |  |  |  |
| Euroimpianti Spa | 2 | 87 |  |  |  |  |  |  |
| Sinelec Spa |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |

**Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della parte di capitale corrispondente.**

La Società non possiede quote proprie, né azioni o quote di società controllanti.

**Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società**

La Società non ha acquistato né alienato quote proprie, né azioni o quote di società controllanti.

**L'evoluzione prevedibile della gestione**

Nel corso dell’anno 2021 l’economia nazionale secondo i dati di contabilità nazionale resi disponibili dall’ISTAT, nel primo trimestre il Pil ha registrato ancora una contrazione rispetto al precedente esercizio segnando arretramenti del valore aggiunto in particolar modo sul settore dei servizi. Tuttavia dal secondo trimestre e nei mesi estivi si sono avuti segnali di ripresa in linea con il processo di riapertura delle attività ed in concomitanza con la flessione dei contagi. Nel terzo trimestre la crescita si è estesa a tutti i comparti economici, sostenuta dal lato della domanda sia dalla componente nazionale che estera, facendo registrare una variazione positiva pari al 6,1%, che porta a stimare in via preliminare una crescita su base annua pari a circa il 6,5%.

In tale contesto la Società ha continuato la sua attività di sviluppo, già avviata nella seconda metà del 2020, registrando nel 2021 risultati positivi, anche conseguenti alle disposizioni del MIMS sugli interventi prioritari legati alla sicurezza delle infrastrutture autostradali

Per quanto concerne le prospettive dell’economia nazionale per l’esercizio 2022, per le considerazioni sopra accennate, paiono orientate nella direzione di una crescita, ancorché sussistono motivi di preoccupazione generati da l conflitto Russia vs Ucraina e da un repentino innalzarsi del tasso inflattivo che intere sui costi energetici e dei materiali da costruzione che, potranno riflettersi negativamente sulle aspettative di crescita.

Per quanto più direttamente attiene alla nostra impresa, si osserva che l’esercizio 2021 ha visto una contrazione della produzione, tuttavia il portafoglio delle commesse assunte, ed i programmi d’interventi manutentori e di nuove opere previste dalla Controllante per l’anno 2022, nel mutato quadro normativo determinate dalla recente sentenza n 218/2021 della Corte Costituzionale che ha rimosso il limite dimensionale agli affidamenti infragruppo dei Concessionari, fanno ritenere che la produzione verso la Controllante Sitaf risulterà in sensibile crescita rispetto al precedente esercizio, mentre per quanto attiene alle attività acquisite sul mercato, non possono formularsi previsioni attendibili, pertanto si ritiene, in via prudenziale, che il fatturato dell’anno in corso potrà subire una moderata contrazione rispetto all’esercizio 2021.

SITALFA è impegnata nella stabilizzazione/implementazione della propria sede legale ed operativa ubicata in Bruzolo alla via Lago 11, che precedentemente era caratterizzata da un regime autorizzativo temporaneo, obiettivo che ha richiesto una lunga e complessa riclassificazione urbanistica ed idrogeologica del sito esistente.

Detta fase si è conclusa con esito positivo consentendo di procedere ora con il conseguente iter edilizio finalizzato a dare caratteristiche di stabilità al sito produttivo e consentire incrementi volumetrici tramite prossime edificazioni nei singoli lotti (IT1/IT2) di competenza.

Conditio sine qua non per le prossime richiamate edificazioni è stata la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo che Sitalfa, di concerto con Acsel S.p.A. in qualità di altra società proponente dell’iniziativa urbanistica nella zona di riferimento, ha realizzato.

Dette opere di urbanizzazione, che hanno visto Sitalfa impegnata oltrechè come soggetto proponente l’iniziativa anche come impresa esecutrice, si sono concluse recentemente ed attualmente sono in fase di collaudo tecnico-amministrativo.

Esaurita questa attività si entrerà, nelle prossime settimane, nella fase conclusiva relativa al lotto IT1 con la definizione del titolo autorizzativo, ovvero del permesso di costruire convenzionato rilasciato dal Comune di Bruzolo territorialmente competente che ha già effettuato tutte le attività istruttorio/deliberative.

La firma della convenzione porterà al rilascio del predetto permesso di costruire relativo al citato comparto IT1 che consentirà, come detto, di stabilizzare ed implementare la sede legale ed operativa societaria, assetto logistico- operativo che verrà completato con la definizione anche dell’ulteriore e limitrofo comparto edilizio (IT2) nella disponibilità societaria in virtù di concessione amministrativa.

**Esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari**

Con riguardo alle informazioni richieste dal comma 6 bis dell’articolo 2428 codice civile si precisa quanto segue:

* la società non ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari;
* la tipologia di produzioni e lavorazioni realizzate dalla società esclude ragionevolmente l’esistenza di significativi rischi di oscillazione dei prezzi di vendita in relazione alla correlativa struttura dei costi;
* con riguardo al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari, la società può avvalersi di finanziamenti fruttiferi di interessi a breve termine, erogati dagli Istituti bancari.

**Sedi secondarie**

La Società opera mediante la sede secondaria sita in Salbertrand (TO), Regione Rio Secco snc.

**D. Lgs. 231/2001**

In ottemperanza al disposto del Decreto Legislativo n. 231/2001 la Società ha adottato ed attuato il Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati posti in tutela da tale norma.

Nel corso del 2021 si è provveduto ad un aggiornamento del MOG per assicurarne la piena coerenza con le ultime evoluzioni della norma e per allinearlo con il Codice Etico e le policy del Gruppo ASTM, recentemente adottate dalla società.

Tale Modello si dimostra utile strumento ai fini della valutazione del sistema dei rischi aziendali, nonché per l’assunzione di dati utili per conseguire l’ottimizzazione dei cicli produttivi, consentendo nel contempo alla Società di strutturarsi ai fini della non imputabilità ai sensi del D. lgs. in oggetto.

L'Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, quale organo deputato al controllo sul funzionamento ed osservanza di tale Modello, svolge l’attività operativa di propria competenza curando le attività di verifica sulle aree aziendali a rischio di commissione dei reati oggetto delle fattispecie previste dal decreto.

Nel corso del 2021*,* l’Organismo di Vigilanza ha svolto una azione di stimolo e di verifica, sugli adempimenti in materia di sicurezza e in materia ambientale.

Con cadenza trimestrale l’organismo 231 ha proceduto alla disamina dei flussi informativi verificando i documenti allegati quali giustificativi a corredo della dimostrazione della corretta applicazione dei vigenti Protocolli 231.

Tali attività di verifica hanno consentito accertare che la documentazione trasmessa all’Organismo di Vigilanza fosse completa ed esaustiva e anche le successive verifiche ed approfondimenti, previa visione dei pertinenti fascicoli, non ha condotto a segnalazioni di anomalie e/o rilevazioni di criticità in merito ai Protocolli vigenti.

Bruzolo, 3 Marzo 2022

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(dott. Sebastiano GALLINA)