Lei n.º 19/14
de 22 de Outubro

A aprovação do Código do Imposto Industrial visa pro-
ceder à actualização deste imposto, cuja disciplina tributária
vigente não permite, actualmente, responder à complexidade
das operações dos seus sujeitos passivos, tão pouco permite
uma relação tributária justa e eficiente entre a administração
tributária e os contribuintes.

A presente Lei comporta inovações que visam iniciar
um novo paradigma no tratamento fiscal dos rendimentos
derivados de operações comerciais ou industriais e, por outro,
aportar formalidade económica a essas mesmas operações, sem
que seja totalmente diluído o quadro regulamentar actual do
imposto, assegurando-as assim uma transição mais prudente
para modelos de tributação mais evoluídos, a implementar
no futuro.

A utilização da estrutura do Código anterior, sempre que
fosse possível, não permitiu no entanto a acomodação directa
de várias remissões de legislação externa ao Código.

A Assembleia Nacional aprova, por mandato do Povo,
os termos das disposições combinadas da alínea b) do
artigo 161.º da alínea o) do n.º 1 do artigo 165.º e da alínea d)
do n.º 2 do artigo 166.º, todas da Constituição da República
de Angola, a seguinte:

---

LEI QUE APROVA O CÓDIGO
DO IMPOSTO INDUSTRIAL

ARTIGO 1.º
(Aprovação)

É aprovado o Código do Imposto Industrial, que é parte
integrante da presente Lei.

ARTIGO 2.º
(Remissões)

As remissões feitas por outros diplomas para os preceitos
revogados do Código do Imposto Industrial respectiva legis-
lação avulsa, consideram-se efectuadas para as normas que
material e formalmente as substituem no Código ora aprovado.

ARTIGO 3.º
(Autoridade Tributária Única)

Com a criação de uma entidade administrativa única,
responsável pelas receitas tributárias, no âmbito do processo
de reestruturação e modernização da administração tributária,
tal como previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto
Presidente n.º 155/10, de 28 de Julho, as referências à Direcção
Nacional dos Impostos, ao Serviço Nacional das Alfinhedge
as repartições fiscais, passam a ser entendidas como efectuadas,
respectivamente, para a nova entidade administrativa.

ARTIGO 4.º
(Regras transitórias)

1. A taxa do Imposto Industrial para o exercício fiscal de
2014 é reduzida para 30%.

2. A taxa efectiva de tributação das empregadas, subem-
preitadas e prestações de serviços nos termos da Lei n.º 7/97,
de 10 de Outubro, mantém-se para o exercício fiscal de 2014
em 3,5% e 5,25%, consonante se trate de empregadas, subem-
preitadas e prestação de serviços, respectivamente.

3. A matéria colectiva apurada com base na Tabela de
Lucros Minimos, em vigor, é aplicada a taxa de 30%, para o
exercício fiscal de 2014.

4. Até à constituição e pleno funcionamento da Ordem
dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, são
considerados como contabilistas para todos os efeitos do
curso deste Código, as pessoas singulares e colectivas inscritas
como tal no Departamento Ministerial responsável pelas
finanças públicas.

5. Os contribuintes do Grupo B do Imposto Industrial que
da data de entrada em vigor do presente Código, não dispõem
de contabilidade organizada, ficam obrigados a apresentar,
a partir do exercício fiscal de 2017, as suas obrigações
declarativas com base em demonstrações financeiras a serem
obrigatoriamente elaboradas nos termos deste Código e do
Plano Geral Contabilidade.

6. Os contribuintes referidos no número anterior são
tributários por critérios preexistentes previstos neste Código
e demais legislação fiscal vigente, até ao exercício fiscal de 2017
acrescido de um pagamento de Kz. 500.000.00 ((quinhentos
mil kwanzas) por cada exercício fiscal em que não apresentem
as obrigações declarativas.

7. Os contribuintes referidos no n.º 5 e que não tenham
cumprido com o que nele se estabelece, até ao momento de
apresentação da declaração relativa ao exercício fiscal de
2017, para além do previsto no número anterior, ficam, a
partir desse exercício, sujeitos a suspensão do número de
identificação fiscal.

8. Os contribuintes do Grupo B que já dispõem de
contabilidade organizada, na base da qual têm prestado as
respectivas obrigações declarativas, devem manter tal
procedimento, não lhes sendo, por conseguinte, aplicáveis as
disposições dos n.º 5 e 6 do presente artigo.

ARTIGO 5.º
(Revogação)

1. É revogado o Diploma Legislativo n.º 35/72, de 29 de
Abril, a Lei n.º 18/92, de 3 de Julho, a Lei n.º 7/97, de 10 de
Outubro, a Lei n.º 5/99, de 6 Agosto, bem como toda legislação
que dispõe em contrário.

2. Salvo o disposto no número anterior, mantêm-se em
vigor os regimes especiais de tributação e o constante na Lei
n.º 30/11 de 13 de Setembro — Lei das Micro, Pequenas e
Médias Empresas.

ARTIGO 6.º
(Divisões e emendas)

As dívidas e emendas decorrentes da interpretação ou apli-
cação da presente Lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.
CÓDIGO DO IMPOSTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO I

SECÇÃO I

Incidência, Sujeição e Isenções

ARTIGO 1.°

Incidência

1. O Imposto Industrial incide sobre os lucros imputáveis ao exercício de qualquer actividade de natureza comercial ou industrial, ainda que acidental.

2. É considerado sempre de natureza comercial ou industrial para efeitos do presente Código:

a) A actividade de exploração agrícola, aquícola, avícola, pecuária, piscatória e silvícola;

b) A actividade de mediação, agência ou representação na realização de contratos de qualquer natureza;

c) O exercício de actividades reguladas pela entidade de supervisão de seguros, entidade de supervisão de jogos, pelo Banco Nacional de Angola e pela Comissão do Mercado de Capitais;

d) A actividade das sociedades cujo objecto consista na mera gestão de uma carreira de imóveis, de participações sociais ou titulos;

e) A actividade das fundações, fundos autónomos, cooperativas e associações de beneficência.

ARTIGO 2.°

(Lucros realizados em Angola)

Ficam sujeitas a Imposto Industrial, pelos lucros realizados, as pessoas coletivas, nacionais ou estrangeiras, que exercem as actividades referidas no artigo anterior.

ARTIGO 3.°

(Lucros mundiais)

As pessoas coletivas que tenham, sede ou direcção efectiva no País são tributadas em Imposto Industrial pela totalidade dos lucros obtidos, quer no País, quer no estrangeiro.

ARTIGO 4.°

(Sede fora de Angola)

1. As pessoas coletivas que tenham sede ou direcção efectiva no estrangeiro e estabelecimento estável no País, são tributadas em Imposto Industrial:

a) Pelos lucros imputáveis ao estabelecimento estável aqui situado;

b) Pelos lucros imputáveis às vendas no País, de mercadorias da mesma natureza, ou de natureza similar, das vendidas pelo estabelecimento estável;

c) Pelos lucros imputáveis a outras actividades comerciais no País, da mesma natureza, ou de natureza similar, das exercidas pelo estabelecimento estável.

2. As pessoas coletivas que tenham sede ou direcção efectiva no estrangeiro, quando não possuam estabelecimento estável no País, são tributadas em imposto industrial, a taxa liberatória, através do regime de tributação de serviços acidentais, previstas no presente Código.

ARTIGO 5.°

(Sujeitos passivos)

1. São sujeitos passivos do Imposto Industrial:

a) As sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, as cooperativas, fundações, associações, fundos autónomos, empresas públicas e as demais pessoas coletivas de direito público ou privado, com sede ou direcção efectiva em território angolano;

b) As entidades desprovidas de personalidade jurídica, com sede ou direcção efectiva em território angolano, cujos rendimentos não sejam directamente tributáveis em Imposto Industrial, quer estejam na titularidade de pessoas singulares ou colectivas;

c) As pessoas coletivas que não tenham, sede ou direcção efectiva em Angola mas que obtenham rendimentos no País.

2. Consideram-se incluídas na alínea b) do n.° 1, designadamente, as heranças já constituídas, as pessoas coletivas em relação às quais seja declarada a invalidade, as associações e sociedades civis sem personalidade jurídica e as sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, anteriormente ao registo definitivo.

ARTIGO 6.°

(Isenções e benefícios fiscais)

1. As isenções e benefícios fiscais resultantes de acordo celebrado pelo Estado Angolano, ou outro ente público legalmente competente para o efeito, mantêm-se em vigor, nos termos da legislação ao abrigo da qual foram concedidos, com as devidas adaptações.

2. Os termos e duração das isenções e benefícios fiscais referidas no número anterior, constam obrigatoriamente de documento escrito emitido pelas autoridades públicas referidas no número anterior, devendo ser disponibilizado pelo contribuinte sempre que solicitado pelas autoridades.
3. A não apresentação da documentação comprovativa do direito à isenção de imposto ou do direito a benefícios fiscais, presume-se a sua não existência.

4. A citação da aparição, perante a administração tributária ou terceiros, do direito à isenção de imposto ou do direito a benefícios fiscais, no âmbito de transações sujeitas a Imposto Industrial, constitui infração sanada nos termos do Código Geral Tributário e da Legislação Penal.

5. Arrecadamento dos interessados, o Tribunal do Departamento Ministerial que responda pelas Finanças Públicas, mediante parecer da Direcção Nacional de Impostos, pode reconhecer isenção do pagamento do Imposto Industrial, até 5 (cinco) anos, às Fundações, Associações e Cooperativas devida e legalmente legalizadas e com estatuto de utilidade pública, sempre que o interesse público o justifique.

6. Ficam isentas de Imposto Industrial as companhias de navegação marítima ou aérea, se, no país de sua nacionalidade, as companhias angolanas de igual objecto social guizarem da mesma prerrogativa.

**SEÇÃO II**

**Grupos de Tributação**

**ARTIGO 7.º**

*(Grupos A e B)*

1. No Imposto Industrial há dois grupos:

   a) O Grupo A, com tributação incidente nos lucros efetivamente obtidos pelos contribuintes e determinados através de sua contabilidade;

   b) O Grupo B, com tributação incidente sobre os lucros efetivamente obtidos pelos contribuintes e determinados através de sua contabilidade ou sobre os lucros que presumivelmente os contribuintes obtiveram, quando não diretamente apuráveis através dos elementos contabilísticos disponibilizados pelo contribuinte.

**ARTIGO 8.º**

*(Tributação pelo Grupo A)*

1. São obrigatoriamente tributadas pelo Grupo A:

   a) As empresas públicas e entes equiparados;

   b) As sociedades constituídas nos termos da Lei das Sociedades Comerciais ou da Lei das Sociedades Unipessoais, de capital social igual ou superior a Kz. 2.000.000,00 (dois milhões de kwanzas);

   c) As sociedades constituídas nos termos da Lei das Sociedades Comerciais ou da Lei das Sociedades Unipessoais, com proveitos totais anuais de valor igual ou superior a Kz. 500.000.000,00 (quinhentos milhões de kwanzas).

2. Consideram-se também incluídas no Grupo A as Associações, Fundações e Cooperativas cuja actividade gere proveitos addicionais às dotações e subsídios recebidos dos seus associados, cooperantes ou mecenas.

3. Consideram-se também incluídas no Grupo A as sucursais de sociedades não residentes no território angolano.

**ARTIGO 9.º**

*(Inclusão no Grupo A)*

1. Podem optar pela sua inclusão no Grupo A quaisquer contribuintes desde que mencionem a sua pretensão até ao final do mês de Fevereiro do ano a que o Imposto Industrial respeita, mediante alteração no Registo Geral do Contribuinte, a solicitar por escrito na repartição fiscal com competência sobre o sujeito passivo do imposto.

2. Os contribuintes que tiverem optado pela sua inclusão no Grupo A, só depois de decorridos 3 (três) anos, podem requerer o seu reingresso no Grupo B.

**ARTIGO 10.º**

*(Tributação pelo Grupo B)*

1. São tributados pelo Grupo B, todos os contribuintes referidos no artigo 5.º não abrangidos pelo Grupo A, e bem assim, os que, da mesma natureza subjetiva, devam imposto somente pela prática de alguma operação ou ato isolado de natureza comercial ou industrial.

2. Entende-se por ato isolado de natureza comercial ou industrial a realização de qualquer actividade comercial ou industrial, como definida nos termos do presente Código, que de forma contínua ou interpola, não tenha duração superior a 180 (cento e oitenta) dias durante um exercício fiscal.

**ARTIGO 11.º**

*(Início de atividade)*

1. O cadastro do contribuinte e declaração de início de actividade implica a prestação de informação julgada conveniente pela Direcção Nacional de Impostos, requisitada no momento da atribuição do Número de Identificação Fiscal, nos termos do Código Geral Tributário.

2. A informação utilizada no registo de início de actividade que se revele provisória deve ser actualizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa nos termos do artigo 75.º do presente Código, sem prejuízo do previsto no Código Geral Tributário.

3. No acto de cadastramento e declaração de início de actividade, todos os contribuintes são enquadrados no Grupo B do Imposto Industrial, com excepção das que se enquadrem nas hipóteses previstas nas alíneas a) e b) dos n.º 1, 2 e 3, todos do artigo 8.º do presente Código.

4. No final do exercício fiscal, os contribuintes provisoriamente enquadrados no Grupo B que preencham os requisitos de enquadramento previstos no presente Código para os contribuintes do Grupo A, devem proceder aos actos declarativos e de liquidação deste grupo, ainda que oficiosamente.

5. No acto de cadastramento e declaração de início de actividade, o funcionário da repartição fiscal é obrigado a transmitir ao contribuinte a informação relevante das obrigações e consequências fiscais decorrentes dos Grupos A e B de tributação, bem como das obrigações genéricas do sujeito passivo de Imposto Industrial.

6. O cadastramento e declaração de início de actividade do contribuinte, não determina o pagamento de imposto.
CAPÍTULO II  
Determinação da Matéria Colectável  

SEÇÃO I  
Do Grupo A  

ARTIGO 12.º  
(Determinação da matéria colectável do Grupo A)  

1. A matéria colectável é determinada com base na declaração fiscal e demonstrações financeiras do contribuinte cuja elaboração é obrigatória nos termos do presente Código, do Plano Geral de Contabilidade e dos Planos de Contas das Instituições Financeiras e Seguradoras.  

2. Na ausência, insuficiência ou falta de idoneidade dos elementos necessários à determinação do imposto devido, a administração tributária pode utilizar métodos indirectos de apuramento da matéria coletável, utilizando, inclusivamente, a informação contabilística e fiscal de contribuintes que se relacionem com o sujeito passivo, nos termos do Código Geral Tributário.  

3. O lucro tributável reporta-se ao saldo revelado pela conta de resultados do exercício elaborado em conformidade com os princípios contabilísticos estabelecidos na legislação em vigor e consiste na diferença entre todos os proveitos ou ganhos realizados e os custos ou gastos incorridos no exercício, ins e outros, eventualmente corrigidos nos termos do presente Código.  

4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as declarações podem ser submetidas através de meio eletrónico, nos termos que vierem a ser regulamentados.  

ARTIGO 13.º  
(Proveitos ou ganhos)  

1. Consideram-se proveitos ou ganhos realizados no exercício, os provenientes de quaisquer transações ou operações efectuadas pelos contribuintes em consequência de uma acção normal ou ocasional, básica ou meramente acessória, e designadamente os derivados:  

a) Da exploração básica, tais como a venda de bens ou serviços, de bens e abatimentos conseguidos, de comissões e corretagens;  

b) De explorações complementares ou acessórias, incluindo as de carácter social e assistencial de que advertem proveitos ou ganhos;  

c) De operações de natureza financeira, tais como: juros, dividendos, participações em lucros de sociedades, descontos, ágio, transferências, variações cambiais e prémios de emissão de acções ou obrigações, não tributados no imposto;  

d) De rendimentos da propriedade industrial ou outros análogos;  

e) Da prestação de serviços de carácter científico ou técnico;  

f) Os valores de construções, equipamentos, ou outros bens de investimento produzidos e utilizados na própria empresa;  

g) As indemnizações que representem compensação por lucro cessante ou dano emergente de quaisquer tipos;  

h) As mais-valias realizadas que, para efeitos do presente Código se considerarem os proveitos ou ganhos realizados, mediante transmissão onerosa, de quaisquer bens ou direitos, qualquer que seja o título por que se opere a sua transmissão;  

i) As variações patrimoniais positivas, excluídas as que decorram de entradas de capital ou coberturas de prejuízos, efectuadas pelos titulares do capital ou créditos de imposto;  

j) Os prejuízos de divisas.  

2. Não se consideram proveitos ou ganhos, as rendas recebidas pelo exercício de qualquer actividade sujeita a imposto predial urbano.  

ARTIGO 14.º  
(Custos ou gastos)  

Consideram-se custos ou gastos imputáveis ao exercício, aqueles que se revelam, comprovadamente pelo contribuinte, e tornados pela Direcção Nacional dos Impostos, como indispensáveis à manutenção da fonte produtora ou à realização dos proveitos e ganhos sujeitos a imposto, nomeadamente os seguintes:  

a) Encargos da actividade básica, acessória ou complementar, relativos à produção ou aquisição de quaisquer bens ou serviços, tais como materiais utilizados, mão-de-obra, energia e outros gastos gerais de fabricação, conservação e reparação;  

b) Encargos de distribuição e venda, abrangendo os de transporte, seguro publicidade e colocação de mercadorias;  

c) Encargos de natureza financeira, entre os quais juros de capitais alheios aplicados na empresa, descontos, ágio, transferências, variações cambiais, cobrança de dívidas e emissões de acções e obrigações e prémios de reembolso;  

d) Encargos de natureza administrativa, designadamente com reembolsos, ajudas de custo, pensões de reforma, contribuições para fundos de pensões, material de consumo ou consumo, transporte, comunicações, rendas e aluguéis, segurança, serviços jurídicos e de contencioso, seguros, gastos com benefícios atribuídos pela cessação de relações laborais;  

e) Encargos com análises, racionalização, investigação, consulta e formação do pessoal;  

f) Encargos fiscais e parafiscais, com excepção dos constantes do artigo 18.º;  

g) Reintegrações e amortizações dos elementos do activo sujeitos a depreciação, mas com observância das disposições específicas sobre a matéria, contidas no presente Código.
1. São custos gastos do exercício, os gastos suportados com assistência médica, creches, cantinas, bibliotecas e escolas, criadas para atender exclusivamente a fins sociais dos trabalhadores da empresa, cujo benefício seja disponibilizado generalizadamente aos trabalhadores.

2. A abertura destas instalações a utilizadores externos ao pessoal da empresa, gerando proveitos ou ganhos, obriga à sua inclusão desse proveito, devidamente discriminado, na matéria coletável de Imposto Industrial.

3. Os juros de empréstimos, sob qualquer forma, dos detentores do capital, ou de suprimentos não são aceites como custo dedutível, e devem ser acrescidos ao lucro tributável.

4. As práticas contabilísticas que não permitam o correcto apuramento dos custos incorridos com as refeições referidas no n.º 1 do presente artigo, presuncem-se dolosas, e são sancionadas com pena de multa nos termos do artigo 76.º do presente Código, sem prejuízo do previsto no Código Geral Tributário.

5. Os custos incorridos com qualquer despesa, são apenas aceites para efeitos do apuramento da matéria coletável, quando devidamente documentados, nos termos da legislação em vigor.

6. Os custos individuamente documentados não são aceites como custo dedutível à matéria coletável do imposto, e são objeto de tributação autónoma à taxa de 2% (dois por cento) do seu valor.

7. Os custos não documentados, são aceites como custos dedutíveis à matéria coletável do imposto, e são objeto de tributação autónoma à taxa de 4% (quatro por cento) do seu valor.

8. Os custos incorridos com despesas confidenciais, não são aceites como custos dedutíveis à matéria coletável do imposto, e são tributados autonomamente à taxa de 30% (trinta por cento).

9. A taxa referida no número anterior é elevada para 50% (cinquenta por cento) nas circunstâncias em que estas despesas originem um custo ou um proveito na esfera de um sujeito passivo, por qualquer forma, isento, ou não sujeito, à tributação em sede de Imposto Industrial.

10. Entendem-se por despesas não documentadas, nos termos do n.º 3 do presente artigo, aquelas em que não existe documentação válida de suporte da despesa nos termos da lei, mas em que a sua ocorrência e natureza são materialmente comprováveis.

11. Entendem-se por despesas confidenciais, nos termos do n.º 4 do presente artigo, aquelas em que não existe documentação válida de suporte da despesa nos termos da lei, e em que a sua natureza, função ou origem, não são materialmente comprováveis.

12. As realidades sujeitas a tributação autónoma, nos termos dos números anteriores implicam o seu acréscimo, nas percentagens estabelecidas, ao lucro tributável do imposto.

13. Não são aceites como custos dedutíveis à matéria coletável do imposto:

a) O Imposto Industrial, o Imposto Predial Urbano, o Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho, o Imposto sobre a Aplicação de Capitais;

b) As contribuições para a Segurança Social na parcela que constitui encargo do trabalhador;

c) O imposto que incida sobre transportes de fonte sucessória, ou sobre transações gratuitas, que constituem obrigação tributária de terceiros à sociedade e o imposto que incida sobre as remunerações de trabalhadores ou pagamentos de prestadores de serviços que tenha sido suportado pela entidade sujeita a Imposto Industrial;

d) As multas e todos os encargos pela prática de infracções de qualquer natureza;

e) As indemnizações pagas pela ocorrência de eventos cujo risco seja segurável;

f) Os custos de conservação e reparação de imóveis arrendados, considerados como custos no apuramento do Imposto Predial Urbano;

g) Correções da matéria coletável relativas aos exercícios anteriores, bem como as correções extraordinárias do exercício;

h) Os seguros dos ramos vida e saúde cujo benefício não seja atribuído à generalidade do pessoal da empresa.

2. A prática de procedimentos contabilísticos destinados a omitir os custos não aceites em sede do presente artigo, são sancionadas nos termos do Código Geral Tributário.
a tributação autonoma dessas realidades a taxa de 15% (quinze por cento) sobre o seu valor.

3. A tributação autonoma, referida no número anterior e noutros artigos do presente Código, implica o acréscimo dos custos incorridos, na proporção estabelecida, ao lucro tributável do imposto.

ARTIGO 20.º
(ValORIZAÇÃO DAS EXISTÊNCIAS)

1. Os valores das existências de materiais, produtos ou mercadorias a considerar nos proveitos e custos, ou a ter em conta na determinação dos proveitos ou gastos do exercício são os que resultarem da aplicação de critérios valorimétricos que, podendo ser objecto de controlo inequívoco, estejam na tradição da indústria e sejam geralmente reconhecidos pela técnica contabilística como válidos para exprimir o resultado do exercício, e além disso:
   a) Valem sendo uniformemente seguidos em sucessivos exercícios;
   b) Utilizam preços de aquisição realmente praticados e documentados, ou preços de reposição ou de venda constantes de elementos oficiais ou de outros considerados idênticos.

2. O cálculo dos valores a que se refere o presente artigo, não pode assentar, sem autorização prévia da Direcção Nacional de Impostos, em critérios que utilizem custos - padrão ou preconizem uma valorimetria especial para as existências tidas por básicas ou normais.

ARTIGO 21.º
(Deduições no custo das existências)

Não são permitidas, para os efeitos do artigo anterior, deduições aos custos das existências, a título de depreciação, obsolescência ou possíveis perdas de valor dos seus elementos, salvo devidamente fundamentadas e aceites pela Direcção Nacional dos Impostos.

ARTIGO 22.º
(Mudança de critério valorimétrico)

1. Sempre que se verificar mudança de critério valorimétrico, além da sua fundamentação no relatório a arguir com a Declaração Modelo 1, devem constar expressamente da conta de resultados do exercício, os montantes das valorizações ou desvalorizações resultantes da alteração, acrescentando os das primeiras aos proveitos ou lucros, sem que das últimas possam resultar custos acrescidos, salvo se a Direcção Nacional de Impostos autorizar o contrário.

2. No cálculo dos resultados do exercício ou dos exercícios seguintes, torna-se como custos das existências, a que o presente artigo reporta, os que acabaram por ser considerados para os fins neles referidos.

ARTIGO 23.º
(Liquidação de existências em grande escala)

No caso de liquidação de existências em grande escala resultante de mudança ou alteração profunda do ramo de actividade, pode a Direcção Nacional de Impostos, sobre exposição fundamentada do contribuinte, fixar o critério de determinação dos resultados dessa liquidação, tendo em conta a manutenção do capital normalmente aplicado na sua constituição.

ARTIGO 24.º
(Amorização)

1. São aceites como custo ou perda do exercício, até ao limite das taxas anuais que forem fixadas, os encargos de rei-
   tegração e amortização dos elementos do activo imobilizado, corpóreo e incorpóreo, sujeitos a depreciação, efectuados
   nos termos do presente Código.

2. Para efeitos do número anterior consideram-se sujeitos a depreciação os elementos do activo imobilizado que, com
   carácter sistemático, sofrerem perdas de valor resultantes da sua utilização, do decurso do tempo ou do progresso tecnológico.

3. As amortizações e rei tegrações dos contribuintes sujeitos aos Planos de Contas das Instituições Financeiras e Seguradoras
   devem ser realizadas de acordo com os respectivos normativos contabilísticos, mesmo quando contrários às disposições
   do presente Código, podendo, no entanto, os procedimentos de contabilização serem corrigidos pela Direcção Nacional de
   Impostos quando se entenda que estes não têm aderência aos respectivos normativos contabilísticos.

ARTIGO 25.º
(Activos amortizáveis)

1. Activos amortizáveis são todos os bens, e seus elemen-
   tos, contabilizados como activo imobilizado, corpóreo ou
   incorpóreo, que estejam sujeitos a depreciação.

2. Salvo razões devidamente fundamentadas e previamente
   aceites pela Direcção Nacional de Impostos, os elementos do
   activo imobilizado consideram-se sujeitos a depreciação, a
   partir da sua data de entrada em funcionamento.

3. São aceites para efeitos fiscais, apenas os custos ou
   perdas com amortizações que estiverem contabilizados como tal
   no exercício a que respeitem e que tenham sido calculadas
   sobre activos amortizáveis.

4. Não são aceites amortizações pela aquisição de bens
   móveis sujeitos a registo, dos quais o contribuinte não possua,
   sequer a respectiva declaração de venda, em que seja identifi-
   cável o transmitente originário, e elementos identificativos
   que permitam identificar o bem de forma individualizada.

ARTIGO 26.º
(Valorimetria dos activos amortizáveis)

1. Os activos amortizáveis devem ser valorizados ao custo de
   reconhecimento inicial ou ao custo revalorizado.

2. O custo de reconhecimento inicial compreende um dos seguintes:
   a) Custo de aquisição, relativamente aos activos adquiri-
   dos a terceiros a título oneroso, em que o custo de
   aquisição é o preço de compra acrescido dos
   gastos suportados para a sua colocação em con-
   dições de funcionamento ou utilização;
   b) Custo de produção, relativamente aos activos pro-
   duzidos ou construídos pela própria empresa,
   que engloba o custo de aquisição dos materiais e
serviços utilizados, o custo com o pessoal directamente envolvido na sua produção ou construção, bem como os outros custos que directa ou indirectamente sejam inquebráveis à produção ou construção no base do sistema de custo aplicável.

c) Custo corrente, relativamente aos activos recebidos através de doação ou quando, em circunstância excepcionais comprováveis, não seja conhecido o custo de aquisição ou o custo de produção.

3. O custo revalorizado, de acordo com o Decreto n.º 6.961, de 26 de Janeiro sobre a reavaliação dos bens do activo imobilizado corpóreo das empresas sujeitas ao Imposto Industrial ou legislação que o venham a substituir.

4. Não se consideram no custo de aquisição ou produção:
   a) Os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou produção de activos amovíveis ou devidos pelo deferimento no tempo do pagamento do respectivo preço;
   b) As diferenças de câmbio relacionadas com activos amovíveis, resultantes quer de pagamentos efectivos, quer de actualizações à data do balanço.

5. Podem ser incluídos nos custos de produção os juros de capitais alocados especialmente ao financiamento do fabrico ou da construção de activos amovíveis, na medida em que respeitarem ao período de fabrico ou de construção e este não tenha uma duração inferior a 2 (dois) anos.

 ARTIGO 27.º
(Método de cálculo)

1. O cálculo das amortizações do exercício deve fazer-se, pelo método das quotas constantes.

2. Os contribuintes que pretendam utilizar qualquer outro método de cálculo das amortizações por o considerarem mais adequado a sua actividade económica, devem requerer, com base em fundamentação técnica apropriada, a aprovação prévia da Direcção Nacional de Impostos, sob pena da não consideração do custo.

 ARTIGO 28.º
(Consistência de aplicação dos métodos)

1. Em relação a cada bens ou elemento do activo amortizável deve ser usado o mesmo método de amortização desde a sua entrada em funcionamento até a sua amortização total, transmissão ou inutilização.

2. A consistência de aplicação do método de amortização utilizado, não prejudica a consideração como custo fiscal de valores de amortizações superiores quando ocorram desvalorizações excepcionais nos bens e elementos do activo amovível decorrente de causas anormais devidamente fundamentadas pelo contribuinte e aceites pela Direcção Nacional de Impostos.

 ARTIGO 29.º
(Periodização das amortizações)

1. As amortizações dos bens e elementos do activo amortizável são calculadas, por periodos anuais contados a partir do ano em que tais bens e elementos começam a ser utilizados e durante o período total da sua vida útil.

2. Os contribuintes que considerarem mais apropriado calcular as amortizações por periodos menores podem fazê-lo dividindo o valor da amortização anual por duodécimos, sendo aceites para efeitos fiscais as amortizações calculadas a partir do mês em que os bens e elementos do activo amortizável entram em funcionamento e durante o seu período total de vida útil.

3. Para efeitos do número anterior, no ano do termo da vida útil dos bens e elementos do activo amortizável são aceites apenas para efeitos fiscais, as amortizações calculadas até ao mês do termo da vida útil.

4. Quando se verificar a transmissão, a inutilização dos bens e elementos do activo amortizável, antes de decorrido o período total da sua vida útil são aceites, apenas para efeitos fiscais, as amortizações calculadas até ao ano ou ao mês anteriores ao da verificação desses eventos.

5. Nos casos em que ocorram falições ou cisões de sociedades ou trespasse de estabelecimentos, os bens e elementos amortizáveis que integram estas operações económicas devem continuar a ser amortizados pelos mesmos métodos e periodos que eram praticados nas entidades originais.

 ARTIGO 30.º
(Regime intensivo de laboração)

Quando os bens do activo imobilizado corpóreo estiverem sujeitos a desgaste superior ao que resultar da sua utilização normal, em consequência de laboração em mais do que um turno, pode ser aceito como custo fiscal de exercício uma amortização calculada de acordo com o método que estiver a ser utilizado acrescido de:

a) 25% (vinte e cinco por cento) se a laboração for de 2 (dois) turnos;

b) 50% (cinquenta por cento) se a laboração for contínua.

 ARTIGO 31.º
(Amortização de imóveis)

1. Os terrenos não são amortizáveis, excepto se estiverem exclusivamente afectos à actividade de exploração e apenas na parte sujeita ao depreciação.

2. No caso de imóveis que integram terrenos e edifícios ou outras construções e que tenham sido adquiridos sem indicação expressa do valor do custo do terreno, o valor a atribuir a este para efeitos fiscais e fixado em 20% (vinte por cento) do valor global, a menos que o contribuinte esteja nas condições constantes do artigo anterior e compreenda a diferença entre o valor global de aquisição do imóvel e o valor atribuído ao terreno.

 ARTIGO 32.º
(Amortização de bens em locação financeira)

1. Os bens e elementos amortizáveis adquiridos através de contratos de locação financeira, como definidos nos termos da legislação própria, são amortizados pelas respectivas entidades locatárias com base no presente Código.
2. A transmissão dos bens locados para o locatário nos termos dos respectivos contratos de locação, bem como a relocação financeira, não determinam qualquer alteração no regime de amortização que viessem sendo seguido pelo locatário.

ARTIGO 33.º
(A amortização de ativos reversíveis)

1. Os bens e elementos do ativo amortizável adquiridos ou produzidos por entidades concessionárias e que nos termos do contrato de concessão sejam reversíveis no final da mesma, podem ser amortizados em função do número de anos que restam do período de concessão, quando aquele for inferior ao seu período de vida útil.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o valor da amortização aceite como custo do exercício determina-se dividindo-se o custo de aquisição ou o custo de produção, líquido de eventuais contrapartidas da entidade concedente, pelo número de anos que decorrem desde a sua entrada em funcionamento até à data estabelecida para a reversão.

3. No caso de ocorrer prorrogação do período de concessão, o cálculo desta amortização deve ter em consideração, o novo período que resulta da prorrogação, a partir do exercício em que este fato se verifique, com a limitação mencionada na parte final do n.º 1 do presente artigo.

ARTIGO 34.º
(A amortização de bens adquiridos em estado de uso)

1. Os bens e elementos amortizáveis adquiridos em estado de uso são amortizáveis, com base no período de utilidade esperado, podendo este período ser corrigido pela Direção Nacional de Impostos quando se considerar que tal período é inferior ou superior ao que objectivamente deveria ter sido estimado.

2. Quando em relação a estes bens e elementos for conhecido o ano em que pela primeira vez tiverem entrado em funcionamento, o período de utilidade esperado não poder ser inferior à diferença entre o correspondente período de vida útil indicado na tabela de taxas das amortizações e o número de anos de utilização já decorrido.

ARTIGO 35.º
(A amortizações de obras em propriedade alheia e de grandes reparações)

1. Os custos com obras efectuadas em propriedade alheia, bem como os custos relativos a grandes reparações e benfeitorias em bens de propriedade própria, são amortizados com base no período de utilidade esperado, podendo este ser corrigido pela Direção Nacional de Impostos quando esta considerar que tal período é inferior ao que objectivamente deveria ter sido estimado.

2. Para efeitos fiscais consideram-se:
   a) Obras em propriedade alheia, as que tendo sido realizadas em edifícios de propriedade alheia e não sendo de manutenção, reparação ou conservação, se revelarem necessárias à manutenção da fonte produtora;

b) Grandes reparações e benfeitorias, as que aumentam o valor real ou a duração provável de utilização dos mesmos.

ARTIGO 36.º
(A amortizações de bens de reduzido valor)

1. Os activos amortizáveis cujo custo individualmente considerado e valorizado, nos termos do presente Código, não exceda Kz. 30.000,00 (trinta mil kwanzas) podem ser totalmente amortizados no exercício em que entram em funcionamento.

2. Exemem-se da regra anterior, os activos amortizáveis, que façam parte integrante de um conjunto de bens e elementos, que deva ser amortizado como um todo e não sejam susceptíveis de avaliação e utilização individualizada.

3. O limite referido no n.º 1 do presente artigo, pode ser alterado por Decreto Executivo do Titular do Departamento Ministerial que responde pelas Finanças Públicas.

ARTIGO 37.º
(A amortizações de bens revendados)

1. As amortizações dos bens do imobilizado corporé revendido nos termos da legislação em vigor são aceitas para efeitos fiscais nos precisos termos aí estabelecidos.

2. Não são aceites para efeitos fiscais, quaisquer amortizações que forem calculadas sobre o acréscimo de custo dos bens resultante de reaveriações que não tenham sido efectuadas ao abrigo de qualquer legislação de natureza fiscal que especificamente as autorize.

ARTIGO 38.º
(Desvalorizações excepcionais dos activos amortizáveis)

1. Quando os bens e elementos do ativo amortizável sofrerem desvalorizações excepcionais decorrentes de causas anormais, designadamente, as provocadas por desastres, fenómenos naturais ou obsolescência técnica não prevista, pode ser aceite como custo fiscal no exercício em que tal se verifique, uma amortização extraordinária para além da que resulta da aplicação dos métodos referidos no artigo 27.º do presente Código.

2. Para este efeito, o contribuinte deve requerer ao Chefe da Repartição Fiscal a aprovação dessa amortização extraordinária, através de exposição devida fundamentada até final do mês seguinte ao da ocorrência do facto que determinou a desvalorização excepcional.

3. O valor da amortização extraordinária prevista no presente artigo deve corresponder à efectiva desvalorização dos bens e elementos do ativo amortizável, mas nunca pode ser superior ao valor líquido contabilístico que esses bens e elementos revelam na data em que a desvalorização ocorreu.

4. A ausência de resposta da recompens fiscal à exposição referida no n.º 2 do presente artigo, decorridos 45 (quarenta e cinco) dias, presume-se deferida.

ARTIGO 39.º
(Imobilizações incorpóreas)

1. Não são aceites para efeitos fiscais, as amortizações calculadas sobre elementos do ativo imobilizado incorpóreo que não estejam sujeitos a depreciação efectivo.
2. Os elementos do activo imobilizado corpóreo que estejam sujeitos a depreciação efectiva podem ser amortizados durante o período de utilidade esperada quando tal período for determinável.

3. Quando o período de utilidade esperada não for determinável os elementos do activo imobilizado incorpóreo são amortizados para efeitos fiscais, durante um período de 5 (cinco) anos, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

4. Os programas informáticos que tenham sido contabilizados como imobilizações incorpóreas, quer tenham sido adquiridos a terceiro, quer tenham sido desenvolvidos internamente pela empresa, são amortizados para efeitos fiscais durante um período de 3 (três) anos.

5. As amortizações dos elementos do activo imobilizado incorpóreo são sempre calculadas pelo método das quotas constantes.

**ARTIGO 40.º**

(Amorização não aceite)

Não são aceites para efeitos fiscais as amortizações do exercício que:

a) Não sejam contabilizadas como custos ou gastos no exercício a que respeitam;

b) Sejam calculadas sobre bens e elementos do activo imobilizado corpóreo ou incorpóreo não sujeitos a depreciação;

c) Excedam as taxas limite e períodos de vida útil estabelecidos na legislação em vigor sobre a matéria, salvo os casos excepcionais devidamente fundamentados e aceites pela Direcção Nacional de Impostos;

d) Sejam calculadas sobre imóveis na parte correspondente ao valor dos terrenos que ultrapassem os limites definidos no presente Código;

e) No caso de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, sejam calculadas sobre a parte do custo inicial, ou do custo revalorizado, que exceda os Kc: 7.000.000,00 (dez milhões de kwanzas), excepto se tais viaturas estiverem afectas à exploração de serviços públicos de transporte ou se destinarem a ser alugadas no exercício da actividade normal da empresa;

f) Sejam calculadas sobre o custo de barcos de recreio e aviões e helicópteros e de todos os encargos com estes relacionados, excepto se estiverem afectos à exploração de serviços de transporte ou se destinarem a ser alugadas no exercício da actividade normal da empresa;

**ARTIGO 41.º**

(Rregularização de amortizações)

As amortizações que num dado exercício não sejam considerados como custos ou gastos para efeitos fiscais por excederem a amortização máxima permitida, podem ser considerados como custos ou gastos do exercício seguinte, quando aceites nos termos do Código do Imposto Industrial, e desde que se efectue a adequada regularização contabilística.

**ARTIGO 42.º**

(Limites e taxas anuais de amortizações e reintegrações)

As reintegrações e amortizações do exercício, devem observar os limites das taxas anuais estabelecidas na Tabela das reintegrações e amortizações, definidas em diploma próprio.

**ARTIGO 43.º**

(Documetnização de amortizações)

1. Dos mapas de reintegrações e amortizações deve constar:

a) Os anos e os valores da aquisição e da reavaliação;

b) Os anos, valores e os períodos de utilização esperada das grandes reparações e beneficiações;

c) As reintegrações e as amortizações acumuladas nos exercícios anteriores e as praticadas no exercício;

d) Os abates, com justificação da sua origem;

e) O valor residual, quando atribuído;

f) O número de anos provável de utilização dos elementos revalorizados e dos adquiridos em estado usado.

2. Os mapas referidos no número anterior podem constar de modelo oficial, a ser publicado por Decreto Executivo do Titular do Departamento Ministerial que responde pelas Finanças Públicas.

3. Sempre que a Direcção Nacional de Impostos, ou a repartição fiscal competente, o solicitem, os mapas referidos no n.º 1 do presente artigo devem ser entregues em formato informático, a indicar na respectiva notificação.

4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, estes documentos podem ser submetidos através de meios electrónicos, nos termos regulamentares.

**ARTIGO 44.º**

(Norma transitória sobre amortizações)

1. O presente Diploma aplica-se aos bens do activo imobilizado que entrem em funcionamento após a data da sua entrada em vigor.

2. Os bens cujo início de utilização tenha ocorrido em período anterior à entrada em vigor do presente Código, deve manter os procedimentos de amortização desses bens, nos termos do regime de amortização anterior à entrada em vigor deste diploma.