RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

TRIBUTOS MUNICIPAIS

Arrecadação 1º semestre

Triênio 2018/2019/2020

Fiscalização Tributária de Águas Lindas de Goiás

Departamento de Inteligência Fiscal

APRESENTAÇÃO

Este relatório possui a finalidade de subsidiar o acompanhamento da arrecadação das receitas tributárias municipais relativo aos primeiros trimestres dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, possibilitando assim a análise dos atos inerentes a gestão de arrecadação e ações fiscalizatórias adotadas.

O caráter informativo deste relatório possui fundamental relevância para a coordenação de futuras atividades a serem desenvolvidas por este departamento, uma vez que, demonstram a arrecadação no corrente ano em comparação com o mesmo período de exercícios anteriores, compreendidos entre os meses de janeiro a junho de cada ano.

Cabe ainda destacar que, visando maior clareza das informações, serão momentaneamente apresentados dados atinentes aos tributos municipais de maior pertinência aos trabalhos desenvolvidos pela Fiscalização Tributária, oportunizando assim, uma visão geral do quadro atual.

Desse modo, serão demonstradas informações referentes aos seguintes tributos:

* IPTU;
* TLF;
* ITBI;
* ISSQN.
* ISSQN - arrecadação total
* ISSQN - nota avulsa
* ISSQN - próprio
* ISSQN - construção civil
* ISSQN –retenção

Sendo divididos pelos seguintes códigos de receitas: (Cód. 4) – IPTU, (Cód. 14) – ITBI, (Cód. 15) – TLF, (Cód.35) – ISSQN nota avulsa, (Cód. 51) – ISSQN próprio, (Cód. 380) – ISSQN construção civil e (Cód. 739) – ISSQN retenção.

Todos os dados utilizados nas representações gráficas são provenientes do “mapa de arrecadação” retirado do sistema informatizado municipal denominado PRODATA.

**I – TLF - Taxa de Licença para Fiscalização da Localização, Instalação e Funcionamento**

Fundamentação Legal Municipal: Artigos 341 ao 203 da Lei Complementar 003/2014 (CTM)

Fato Gerador:As taxas cobradas pelo Município têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. (artigo 341/CTM)

Base de Cálculo:Tabela 03 (artigo 360/CTM)

|  |
| --- |
| **TLF** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| **JANEIRO** | R$ 36.192,87 | R$ 296.882,78 | R$ 294.318,87 |
| **FEVEREIRO** | R$ 59.553,47 | R$ 208.067,15 | R$ 178.869,62 |
| **MARÇO** | R$ 120.854,51 | R$ 90.710,86 | R$ 188.156,43 |
| **ABRIL** | R$ 249.326,47 | R$ 161.972,90 | R$ 68.100,95 |
| **MAIO** | R$ 140.855,49 | R$ 40.535,04 | R$ 61.949,69 |
| **JUNHO** | R$ 66.452,45 | R$ 31.523,23 | R$ 46.174,79 |

**II – ITBI - Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis**

Fundamentação Legal Municipal: Artigos 204 ao 234da Lei Complementar 003/2014 (CTM)

Fato Gerador:O Imposto sobre a Transmissão Inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição – ITBI, tem como fato gerador os incisos do artigo 204. (artigo 204/CTM)

Base de Cálculo:A base de cálculo do Imposto é o valor venal atribuído ao imóvel ou aos direitos transmitidos, mesmo que o atribuído no contrato seja menor do que aquele. (artigo 213/CTM)

|  |
| --- |
| **ITBI** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| **JANEIRO** | R$ 796.744,70 | R$ 631.335,09 | R$ 727.109,49 |
| **FEVEREIRO** | R$ 632.710,66 | R$ 678.970,61 | R$ 688.048,50 |
| **MARÇO** | R$ 923.044,24 | R$ 1.210.436,48 | R$ 1.115.673,34 |
| **ABRIL** | R$ 897.565,05 | R$ 1.058.060,32 | R$ 866.744,81 |
| **MAIO** | R$ 961.824,62 | R$ 569.717,22 | R$ 1.127.269,07 |
| **JUNHO** | R$ 1.382.616,87 | R$ 1.461.753,11 | R$ 1.175.450,86 |

**III – IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**

Fundamentação Legal Municipal: Artigos 159 ao 203 da Lei Complementar 003/2014 (CTM)

Fato Gerador:à propriedade, o domínio útil ou a posse com *animus domini,* de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, edificado ou não, localizado na zona urbana do município. (artigo 159/CTM)

Base de Cálculo:A base de cálculo do Imposto é o valor venal do imóvel, apurado e atualizado, anualmente. (artigo 165/CTM)

|  |
| --- |
| **IPTU** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| **JANEIRO** | R$ 83.718,53 | R$ 48.421,75 | R$ 120.248,07 |
| **FEVEREIRO** | R$ 40.395,38 | R$ 19.040,14 | R$ 23.936,30 |
| **MARÇO** | R$ 477.268,12 | R$ 14.096,76 | R$ 21.696,14 |
| **ABRIL** | R$ 414.662,75 | R$ 227.107,44 | R$ 88.119,45 |
| **MAIO** | R$ 699.422,67 | R$ 852.555,11 | R$ 236.187,43 |
| **JUNHO** | R$ 2.213.934,29 | R$ 2.604.618,72 | R$ 524.777,21 |

**IV – ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**

Fundamentação Legal Municipal: Artigos 235 ao 340da Lei Complementar 003/2014 (CTM)

Fato Gerador:O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN tem como fato gerador à prestação de serviços constantes da lista de que trata o art. 238 do Código Tributário Municipal, por pessoa física ou jurídica, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. (artigo 235/CTM)

Base de Cálculo:A base de cálculo do Imposto é o preço do serviço. (artigo 254/CTM)

|  |
| --- |
| **ISSQN - arrecadação total** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| **JANEIRO** | R$ 549.600,45 | R$ 555.247,08 | R$ 475.611,16 |
| **FEVEREIRO** | R$ 337.833,15 | R$ 542.944,24 | R$ 542.445,39 |
| **MARÇO** | R$ 479.724,92 | R$ 492.472,18 | R$ 510.326,44 |
| **ABRIL** | R$ 441.370,78 | R$ 458.882,71 | R$ 523.864,02 |
| **MAIO** | R$ 429.372,58 | R$ 737.409,47 | R$ 616.245,64 |
| **JUNHO** | R$ 489.769,33 | R$ 482.991,71 | R$ 808.085,74 |

**IV.1 – ISSQN –Nota Avulsa**

|  |
| --- |
| **ISSQN - Nota Avulsa** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| **JANEIRO** | R$ 7.239,23 | R$ 6.468,40 | R$ 10.522,05 |
| **FEVEREIRO** | R$ 5.045,39 | R$ 7.729,39 | R$ 13.233,61 |
| **MARÇO** | R$ 10.062,20 | R$ 6.606,66 | R$ 14.187,97 |
| **ABRIL** | R$ 6.149,42 | R$ 8.273,56 | R$ 9.393,70 |
| **MAIO** | R$ 7.005,97 | R$ 9.349,95 | R$ 11.966,94 |
| **JUNHO** | R$ 8.461,56 | R$ 11.168,71 | R$ 17.479,46 |

**IV.2 – ISSQN –próprio**

|  |
| --- |
| **ISSQN - Próprio** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| **JANEIRO** | R$ 309.874,25 | R$ 270.631,29 | R$ 221.669,78 |
| **FEVEREIRO** | R$ 157.281,70 | R$ 221.178,04 | R$ 206.059,32 |
| **MARÇO** | R$ 184.850,61 | R$ 226.154,24 | R$ 172.768,57 |
| **ABRIL** | R$ 236.764,42 | R$ 199.167,99 | R$ 212.265,46 |
| **MAIO** | R$ 238.732,72 | R$ 332.893,79 | R$ 236.931,33 |
| **JUNHO** | R$ 226.518,50 | R$ 211.429,96 | R$ 299.583,26 |

**IV.3 – ISSQN –Construção civil**

|  |
| --- |
| **ISSQN - Const. Civil** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| **JANEIRO** | R$ 74.991,31 | R$ 62.562,81 | R$ 36.582,65 |
| **FEVEREIRO** | R$ 60.130,54 | R$ 105.719,34 | R$ 91.126,78 |
| **MARÇO** | R$ 66.504,87 | R$ 84.081,65 | R$ 90.068,70 |
| **ABRIL** | R$ 65.708,81 | R$ 90.526,16 | R$ 115.890,88 |
| **MAIO** | R$ 108.349,09 | R$ 126.592,21 | R$ 137.105,23 |
| **JUNHO** | R$ 77.563,00 | R$ 88.764,82 | R$ 135.590,92 |

**IV.4 – ISSQN –Retenção**

|  |
| --- |
| **ISSQN - arrecadação total** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| **JANEIRO** | R$ 549.600,45 | R$ 555.247,08 | R$ 475.611,16 |
| **FEVEREIRO** | R$ 337.833,15 | R$ 542.944,24 | R$ 542.445,39 |
| **MARÇO** | R$ 479.724,92 | R$ 492.472,18 | R$ 510.326,44 |
| **ABRIL** | R$ 441.370,78 | R$ 458.882,71 | R$ 523.864,02 |
| **MAIO** | R$ 429.372,58 | R$ 737.409,47 | R$ 616.245,64 |
| **JUNHO** | R$ 489.769,33 | R$ 482.991,71 | R$ 808.085,74 |

RESUMO

Diante de todo cenário apresentado, é nítida a evolução na arrecadação municipal proveniente das ações fiscais desenvolvidas, bem como, por toda modernização do sistema de PRODATA, e ainda, da legislação de Águas Lindas de Goiás/GO.

A crescente arrecadação tem demonstrado um bom prospecto no que tange a possibilidade de incrementação nos valores a seres auferidos para os próximos anos, principalmente em virtude das atuações fiscais que tem sido paulatinamente desenvolvidas, tanto na educação fiscal, quanto na repressão a sonegação.

Cabe ainda destacar que estão sendo estudas e implementadas novas metodologias de atuação fiscal, visando atingir sempre o superávit na arrecadação municipal e contribuindo assim para o atual quadro evolutivo que Águas lindas de Goiás tem alcançado, uma vez que, os tributos municipais são fontes de receita imprescindível,que buscam suprir as necessidades da população e ofertar serviço público de qualidade.

Diante disso, a Fiscalização Tributária de Águas Lindas de Goiás ressalta a importância do cumprimento aos princípios constitucionais, bem como, a observância ao estrito cumprimento das determinações legais, no que tange a aplicação da legislação vigente, como norteador para alcançar o máximo desempenho nas atividades desenvolvidas.