***Proposta di Decreto del Presidente della Repubblica di riforma degli ordinamenti professionali tecnici ai sensi dell’art. 3, comma 5, Legge n. 148/2011 e s.m.i.***

Roma, 3 marzo 2012

**VISTO** il DPR 328/2001 recante:

**VISTO** il D.Lgs. 9-11-2007 n. 206 - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

**VISTO** il D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

**VISTO** il D.L. 13-8-2011 n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito nella L. n. 148/2011;

**VISTO** ilDecreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

**VISTO** l’art. 17, comma 2 L. n. 400/1988

**Titolo I. Norme generali**

Art. 1 ***Ambito di applicazione***

1. Il presente Decreto disciplina ai sensi dell’art. 3, 5° comma, del decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge L. 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche, gli ordinamenti delle professioni regolamentate di agrotecnico e agrotecnico laureato; architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore; biologo; chimico; dottore agronomo e dottore forestale; geometra e geometra laureato; geologo; ingegnere; perito agrario e perito agrario laureato; perito industriale e perito industriale laureato; tecnologo alimentare.
2. Il presente Decreto disciplina le modalità di accesso e le condizioni di esercizio delle professioni regolamentate di cui al comma 1, nel rispetto dell’art. 33 della Costituzione e dei principi di libera concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, decoro, dignità, autonomia professionale e della tutela degli interessi pubblici, di presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, di differenziazione e pluralità di offerta al fine di garantire l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

**Art. 2 *Definizioni***

1. Ai fini del presente Decreto s’intendono per:
   1. *Ordinamento professionale*: il complesso delle regole, ivi incluse quelle attinenti all’accesso e all’esercizio, che contraddistinguono una professione regolamentata.
   2. *Professione regolamentata:* l'esercizio dell’attività, o dell'insieme delle attività di natura professionale, che la legge e il presente regolamento riserva ai soli professionisti iscritti in albi tenuti dagli Organismi professionali ;
   3. *Professionista:* il soggetto iscritto a uno degli albi tenuti dagli organismi professionali competenti;
   4. *Società tra professionisti*: le società istituite in conformità alla legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e integrazioni;
   5. *Titolo di formazione:* diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell’Unione Europea. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo.
   6. *Formazione permanente continua*: l’insieme dei percorsi di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita per conseguire un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze e assicurare lo sviluppo professionale continuo;
   7. *Organismo professionale:* gli Ordini ed i Collegi deputati alla tutela dell’esercizio delle professioni regolamentate, alla tenuta e all’aggiornamento degli albi, all’esercizio della funzione disciplinare attraverso specifici organi e alla cura dello sviluppo professionale continuo dei professionisti iscritti, a livello nazionale e territoriale;
   8. *Consiglio dell’organismo professionale:* l’organo territoriale di governo dell’Organismo professionale di categoria e di rappresentanza degli iscritti;
   9. *Consiglio nazionale:* l’organo nazionale di governo dell’Organismo professionale di categoria e di rappresentanza degli iscritti.
   10. *Comitato territoriale di disciplina:* l’organo deputato all’esercizio della funzione disciplinare operante a livello territoriale.
   11. *Comitato nazionale di disciplina:* l’organo deputato all’esercizio della funzione disciplinare operante a livello nazionale.
   12. *Codice Deontologico:* il complesso delle regole disciplinanti le finalità, i comportamenti, le incompatibilità, i conflitti di interesse, nonché i doveri degli iscritti all’albo nell’esercizio dell’attività professionale, nonché nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza, adottato dai Consigli nazionali degli organismi professionali, la cui osservanza è obbligatoria per gli iscritti negli albi.
   13. *Carta professionale digitale:* certificato elettronico rilasciato al professionista comprovante il suo stato giuridico-professionale. La carta contiene il riconoscimento delle sue qualifiche, il compimento delle attività connesse all’obbligo di formazione permanente continua anche ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante o il rispetto da parte sua di tutte le condizioni necessarie per la prestazione, su base temporanea e occasionale, di servizi in uno Stato membro ospitante.

**Titolo II**

**Accesso ed esercizio delle professioni regolamentate**

**Art. 3 *Accesso alle professioni regolamentate***

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate di cui al presente regolamento non può essere limitato in base alla nazionalità del professionista o della sede legale della società tra professionisti, né in base agli altri requisiti vietati dall’art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ma solo per motivi imperativi di interesse generale e in conformità alle previsioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
2. L’accesso alle professioni regolamentate di cui al presente regolamento è subordinato al superamento di un esame di Stato abilitante.

**Art. 4 *Esercizio delle professioni regolamentate***

1. L’esercizio delle professioni regolamentate di cui al presente regolamento è subordinato all’iscrizione all’albo professionale di riferimento alle condizioni stabilite dal successivo art. 5.
2. Tutti gli iscritti all’albo hanno l’obbligo di osservare il Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale della professione di riferimento.

**Art. 5 *Iscrizione agli Albi per l'esercizio di professioni regolamentate***

1. Ai fini dell’iscrizione agli albi per l’esercizio delle professioni regolamentate è presentata, direttamente o per il tramite dello Sportello unico per l’accesso alla professione di cui all’art. 7, al Consiglio dell’Organismo professionale competente, una domanda che autocertifichi, nelle forme e con le modalità di legge vigenti, i requisiti necessari, individuati con regolamento emanato dal Consiglio nazionale competente.

**Art 6. *Sportello unico per la professione***

Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, i Consigli Nazionali dei singoli Organismi professionali istituiscono lo sportello unico per l’accesso alla professione. Lo sportello assicura la gestione in via telematica delle procedure relative all’accesso e all’esercizio delle professioni regolamentate. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Decreto i Consigli Nazionali disciplinano con proprio regolamento interno il funzionamento dello sportello unico per la professione.

**Art. 7 *Albo* *unico nazionale***

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate sono tenuti dai Consigli degli organismi professionali e sono liberamente accessibili, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive integrazioni e modifiche.
2. L’insieme degli albi territoriali di ogni singola professione costituisce l’Albo unico nazionale degli iscritti.
3. L’Albo unico nazionale degli iscritti è tenuto dai Consigli Nazionali e contiene l’anagrafe di tutti iscritti agli albi territoriali, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati nei loro confronti. I Consigli degli organismi professionali forniscono tempestivamente per via telematica ai Consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale.

**Art. 8 *Carta professionale digitale***

* + - 1. All’atto dell’iscrizione all’albo, i Consigli degli organismi territoriali forniscono agli iscritti una carta professionale digitale recante tutte le informazioni relative al proprio stato giuridico professionale.
      2. La carta ha funzione di firma e timbro digitale e carta nazionale dei servizi ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. La carta contiene, altresì, tutte le informazioni connesse allo svolgimento da parte degli iscritti dell’obbligo di formazione permanente continua di cui all’art. 9 del presente decreto.
      3. La carta professionale ha validità triennale e può essere rinnovata una volta sola. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i Consigli Nazionali disciplinano con proprio regolamento interno il rilascio ed il funzionamento della carta.

**Titolo III**

**Della qualità della prestazione**

**Art. 9 Formazione continua permanente/Aggiornamento professionale continuo**

* Al fine di garantire la qualità della prestazione professionale, la sicurezza dell’utente e della collettività e conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale continuo, è fatto obbligo ai professionisti di seguire percorsi di aggiornamento professionale continuo predisposti sulla base di specifico regolamento emanato dal Consiglio nazionale di riferimento. L’unità di misura della formazione continua permanente è il credito formativo professionale (CFP); il valore del CFP è stabilito dal regolamento emanato dal Consiglio nazionale.
* Il regolamento emanato dal Consiglio nazionale entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge deve contenere i seguenti elementi minimi:

1. modalità di ottemperanza dell’obbligo di formazione permanente continua;
2. individuazione del valore dei CFP;
3. attribuzioni e funzioni dei Consigli degli Organismi professionali territoriali;
4. attribuzioni e funzioni del competente Consiglio Nazionale;
5. criteri di valutazione degli eventi formativi;
6. valutazione dei crediti formativi;
7. esenzioni ed eventuali deroghe all’obbligo di formazione permanente continua;
8. vigilanza

* Con apposite convenzioni stipulate tra i Consigli nazionali e le Università possono essere stabilite regole di reciprocità di riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) ed universitari (CFU).
* La violazione dell’ obbligo di formazione permanente continua è sanzionata dal Codice deontologico.

Art. 10 *Tirocinio*

1. Con specifico regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, i Consigli nazionali individuano le modalità di svolgimento, i tempi di durata ed i contenuti dell’eventuale tirocinio per l’accesso alla professione, garantendol'effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.
2. I Consigli nazionali, sulla base di apposite convenzioni quadro stipulate con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, possono individuare procedure semplificate per sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, da riservare a coloro che abbiano svolto con profitto il periodo di tirocinio.

**Art. 11 *Assicurazione per l’esercizio dell’attività professionale***

1. I professionisti e le società tra professionisti che esercitano la prestazione professionale devono essere assicurati a copertura dei rischi connessi al loro esercizio. A tal fine, all’atto del conferimento dell’incarico, comunicano al contraente gli estremi, ivi incluso il massimale assicurato, della propria polizza assicurativa professionale.
2. Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale possono essere negoziate, per i rispettivi iscritti, dai Consigli nazionali e/o dagli Enti e Casse di previdenza.

### Art. 12 *Pubblicità informativa*

* + 1. La pubblicità informativa, con esclusione dei metodi di pubblicità negativa o contraria ai principi di dignità professionale, è libera.
    2. La pubblicità informativa, ove posta in essere in violazione dei principi di cui al comma 1, integra gli estremi dell’illecito disciplinare.
    3. Trovano applicazione gli artt. da 18 a 26 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), ed in particolare le norme relative a pratiche commerciali scorrette, azioni ingannevoli, omissioni ingannevoli e pratiche commerciali aggressive.
    4. Il Consiglio Nazionale, nel codice deontologico, individua i contenuti ed i limiti necessari a garantire la correttezza della pubblicità informativa ed i casi di pubblicità informativa lesivi della dignità professionale e dell’interesse dei cittadini che integrano illeciti disciplinari anche con riferimento a quanto disposto in materia dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 203 Codice del Consumo, vigila sul rispetto delle norme e ne sanziona le eventuali violazioni.

**Titolo IV Funzione Disciplinare**

**Art. 13. Istituzione degli Organi di disciplina**

1. Sono istituiti gli organi di disciplina, denominati “comitati”, a cui sono demandate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari di cui all’art. 19 del presente regolamento. Gli organi di disciplina di livello territoriale, definiti comitati di disciplina territoriale, sono di norma corrispondenti alle circoscrizioni ove ha sede un ordine territoriale mentre a livello nazionale è costituito da un solo organismo di disciplina, denominato comitato di disciplina nazionale, corrispondente al Consiglio Nazionale.
2. I membri dei comitati di disciplina territoriale e nazionale possono ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi.
3. Il Consiglio Nazionale, con proprio regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei comitati di disciplina nazionale e territoriale, individuando il numero dei componenti dei comitati di disciplina territoriale e nazionale, le eventuali indennità loro spettanti, le modalità di designazione e quant’altro necessario per il relativo funzionamento.
4. I comitati di disciplina sono istituiti entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

**Art. 14 Incompatibilità**

La carica di consigliere dei Consigli degli Organismi professionali territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei comitati di disciplina nazionali e territoriali.

**Art. 15. Comitato di disciplina territoriale**

1. Il Comitato di disciplina territoriale è un organismo indipendente, composto da soggetti di comprovata esperienza, irreprensibile condotta professionale e deontologica, designati dal Consiglio dell’Organismo professionale fra i professionisti iscritti da almeno cinque anni all’Albo professionale. Possono essere designati a far parte del comitato di disciplina territoriale soggetti non iscritti all’albo nei limiti stabiliti dal regolamento di funzionamento di cui all’art. 13 comma 3. Il coordinatore ed il segretario del Comitato di disciplina territoriale sono nominati dal Consiglio dell’Organismo professionale territoriale all’atto dell’insediamento.
2. L’esercizio della funzione disciplinare avente ad oggetto l’istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti che abbiano violato le prescrizioni del Codice Deontologico, è demandata al Comitato di disciplina territoriale.
3. Il Comitato di disciplina territoriale ha durata quadriennale.

**Art. 16. Comitato di disciplina nazionale**

1. Il comitato di disciplina nazionale è un organismo indipendente, composto da soggetti di comprovata esperienza, irreprensibile condotta professionale e deontologica, designati dal Consiglio dell’Organismo Nazionale professionale fra i professionisti iscritti da almeno dieci anni all’Albo professionale. . Possono essere designati a far parte del comitato di disciplina territoriale soggetti non iscritti all’albo nei limiti stabiliti dal regolamento di funzionamento di cui all’art. 13 comma 3. Il coordinatore ed il segretario del Comitato di disciplina nazionale sono nominati dal Consiglio dell’Organismo nazionale all’atto dell’insediamento.
2. Il comitato di disciplina nazionale decide sui ricorsi avverso le determinazioni dei comitati di disciplina territoriali in materia disciplinare.
3. Il Comitato di disciplina Nazionale ha durata quinquennale.

**Art. 17 Scioglimento degli Organismi di disciplina**

1. I Comitati di disciplina territoriale e nazionale possono essere sciolti se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi o gravi inadempienze stabilite dal regolamento di funzionamento di cui all’art. 13 comma 3.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina dei nuovi componenti sono disposti con delibera del consiglio dell’Organismo professionale nazionale.

**Art. 18 Codice deontologico**

1. Il Codice Deontologico professionale a natura regolamentare disciplinare, è unico per la categoria della professione regolamentata di riferimento.
2. Il Consiglio Nazionale della professione regolamentata di riferimento approva il Codice deontologico. Le modifiche o variazione dovranno essere approvate con le stesse modalità.
3. Il codice deontologico dovrà essere rispettato da ogni professionista o società o associazione iscritta al relativo albo ed ogni sua violazione costituisce illecito disciplinare.
4. Il codice deontologico ed ogni sua variazione deve essere pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale e nei siti degli organismi professionali territoriali.

**Art. 19 *Responsabilità disciplinare***

Agli iscritti all’albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, in violazione delle disposizioni del Codice deontologico, si applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti professionali di categoria.

**Art. 20 Competenza**

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Comitato di disciplina territoriale dell’ordine ove è iscritto l’incolpato.

Se l’incolpato è membro del consiglio dell’organismo professionale e del relativo comitato disciplinare competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al comitato di disciplina territoriale del capoluogo del distretto della corte d’appello.

Se l’incolpato è membro del consiglio dell’ordine o del comitato di disciplina del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al comitato di disciplina territoriale dell’ordine designato dal consiglio nazionale dell’organismo professionale.

**Art. 21 Notificazione delle decisioni**

Le decisioni del Comitato di disciplina territoriale sono notificate sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero della Giustizia.

**Art. 22 Astensione e ricusazione dei membri del comitato di disciplina territoriale**

L’astensione e la ricusazione dei membri del Comitato di disciplina territoriale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull’astensione, quando è necessaria l’autorizzazione, e sulla ricusazione decide il Consiglio dell’organismo professionale territoriale.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell’organismo professionale territoriale ne da notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui comitato vanno rimessi gli atti.

Il Comitato competente a termini del comma precedente, se autorizza l’astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al comitato dell’ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

**Art. 23 Astensione e ricusazione dei membri del Comitato di disciplina Nazionale**

L’astensione e la ricusazione dei membri del Comitato nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria l’autorizzazione, e sulla ricusazione decide il consiglio nazionale dell’Organismo professionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell’ordine nazionale chiama ad integrare il Comitato di disciplina Nazionale dello stesso con un numero corrispondente di membri.

**Art. 24 Ricorsi avverso le decisioni del Comitato di disciplina territoriale**

Le decisioni del comitato di disciplina territoriale, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ordine, con ricorso al Comitato di disciplina nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al Comitato di disciplina nazionale è presentato al Consiglio Nazionale e notificato all’ordine territoriale il cui comitato disciplinare ha emesso la determinazione impugnata.

Il ricorso al Comitato di disciplina Nazionale non ha effetto sospensivo.

**Art. 25 Poteri del Comitato di disciplina nazionale**

Il Comitato di disciplina nazionale ha facoltà di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

**Art. 26 Irricevibilità del ricorso**

É irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della determinazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall’ordinamento professionale di categoria viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

**Art. 27 Decisione del ricorso**

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Coordinatore e del segretario del Comitato.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore o di chi ne fa le veci.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell’ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell’ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall’albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l’ordine di appartenenza dell’interessato.

**Art. 28 Ricorso contro le decisioni del Comitato di disciplina nazionale**

Le decisioni del Comitato di disciplina nazionale pronunciate sui ricorsi in materia disciplinare, possono essere impugnate con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti professionali di categoria.

n.b. Ho apportato una modifica rinviando agli ordinamenti professionali di ciascuna categoria. Con questo articolo, a partire dal procedimento disciplinare diventano 5 gradi di giudizio. L’orientamento del Ministero della Giustizia è di ridurre il contenzioso con strumenti deflattivi (mediazione, Alternative Dispute Resolution, ecc) non quello di rendere un procedimento eccessivamente lungo.

**Titolo V Funzione Amministrativa**

**Art. 29 Disposizione generali**

Le attribuzioni e le funzioni amministrative dei Consigli degli organismi professionali territoriali e dei Consigli degli organismi professionali Nazionali a seguito delle modifiche conseguenti all’introduzione dei Comitati di disciplina territoriale e nazionale sono regolate dal presente titolo.

**Art. 30 Funzioni ed attribuzioni del Consiglio dell’Organismo professionale territoriale**

Il consiglio dell’organismo professionale territoriale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell’albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni nonché le relativo aggiornamento telematico del Registro Unico Nazionale degli Iscritti*;*

d) dichiara la decadenza dalla carica di consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti;

e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell’Organismo professionale territoriale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Istituisce fondazioni, associazioni o società in house per il raggiungimento dei fini istituzionali previsti dall’Ordinamento;

g) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere territoriale;

i) designa i componenti del Comitato di disciplina territoriale.

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell’Organismo professionale territoriale e del comitato di disicplina, un contributo annuale, un contributo per l’attuazione del programma di formazione, una tassa per l’iscrizione nell’albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere, timbro digitali e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) è organismo di formazione permanente continua per l’attuazione del Regolamento di formazione approvato dal Consiglio Nazionale;

**Art. 31 Funzioni ed attribuzioni del Consiglio dell’Organismo Professionale Nazionale**

Il consiglio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

*a)* esprime, quando è richiesto dal Ministro della giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

*b)* coordina e promuove le attività dei consigli degli Organismi professionali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

*e)* esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli Organismi professionali territoriali e la relativa nomina di commissari straordinari;

*f)* designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

*g)* determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

*h)* decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli Organismi professionali territoriali in materia d’iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell’albo e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi;

i) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del Consiglio nazionale, redige ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Istituisce fondazioni, associazioni o società in house per il raggiungimento dei fini istituzionali previsti dall’Ordinamento;

l) determina le linee di indirizzo agli ordini per l’attuazione uniforme dell’esercizio delle competenze professionali attraverso la definizione di standard di qualità prestazionali;

m) definisce il codice deontologico;

n) definisce il regolamento di funzionamento dei Comitati di disciplina nonché il relativo procedimento disciplinare;

o) definisce il regolamento di formazione permanente continua da osservarsi nell'esercizio della professione;

p) definisce i regolamenti relativi al proprio funzionamento e le linee guida per le norme regolamentari di funzionamento degli Organismi professionali territoriali;

q) definisce il regolamento per la gestione telematica dell’Albo Unico Nazionale, della carta professionale digitale , dei crediti formativi e dello sportello unico per l’accesso alla professione;

s) designa i componenti del Comitato di disciplina nazionale;

t) Istituisce e regola il funzionamento di organismi regionali e/o interregionali, qualora non previste dai rispettivi ordinamenti, definiti Federazioni o Consulte, di raccordo degli Organismi professionali territoriali;

t) in generale provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali, essendo all’uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

u) può partecipare al capitale sociale dei confidi e delle banche, ai sensi dell’art. 39 comma 7 del del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

**Titolo VI Disposizioni finali e transitorie**

**Art. 32 *Disposizioni finali e transitorie***

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i Consigli degli organismi professionali e i Consigli nazionali sono tenuti ad adottare tutti i regolamenti interni di attuazione.

2. Per i procedimenti disciplinari pendenti e non definiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque fino all’istituzione dei comitati di disciplina continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. 5 Successivamente alla istituzione dei comitati di disciplina, per i residui procedimenti disciplinari ancora pendenti rimarrà la competenza in capo ai preesistenti organismi.

3. Fino all’adozione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti, conformemente al disposto dell’art. 3, comma 5 ter del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, restano ferme le relative disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti professionali non in contrasto con le presenti disposizioni.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.