|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Título : Regulamenta o fim que deve ser atribuído às pontas de cigarros**  | **Título: ~~Regulamenta o fim que deve ser atribuído às~~ Determina ações de redução do impacto no meio ambiente das pontas de cigarros**  |  |  |  |  |  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  |  |  |  |
| **Artigo 1º****Objecto**A presente lei regulamenta o fim destinado às pontas de cigarro, de charuto ou outros cigarros pelo consumidor, pessoas ou entidades exploradoras de estabelecimentos comerciais, de transportes públicos, de edifícios destinados a ocupação não habitacional tais como prestação de serviços, instituições de ensino superior, actividade hoteleira e alojamento local.  | **Artigo 1º****(...)**A presente lei **determina ações de redução do impacto no meio ambiente das** pontas de cigarro, de charuto ou outros cigarros **a aplicar** pelo consumidor, pessoas ou entidades exploradoras de estabelecimentos comerciais, de transportes públicos, de edifícios destinados a ocupação não habitacional tais como prestação de serviços, instituições de ensino superior, actividade hoteleira e alojamento local. |  | Artigo 1ºObjetoA presente lei regulamenta **~~o fim destinado às pontas de cigarro, de charuto ou outros cigarros pelo consumidor, pessoas ou entidades exploradoras de estabelecimentos comerciais, de transportes públicos, de edifícios destinados a ocupação não habitacional tais como prestação de serviços, instituições de ensino superior, actividade hoteleira e alojamento local~~** o destino a dar aos filtros de produtos do tabaco descartados em espaço público. | Artigo 1ºObjectoA presente lei **incentiva os produtores a utilizarem materiais biodegradáveis nos filtros para tabaco e** regulamenta o fim destinado às pontas de cigarro, de charuto ou outros cigarros pelo consumidor, pessoas ou entidades exploradoras de estabelecimentos comerciais, de transportes públicos, de edifícios destinados a ocupação não habitacional tais como prestação de serviços, instituições de ensino superior, actividade hoteleira e alojamento local |  | Artigo 1.º[Objeto]A presente lei **aprova medidas para a adequada deposição, recolha e tratamento dos resíduos dos produtos de tabaco, incluindo medidas de sensibilização e informação da população.** |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |
| **Artigo 2.º****Definição**As denominadas pontas de cigarros, de charutos ou outros cigarros, são resíduos sólidos públicos equiparáveis a domésticos, produzidos aquando da utilização e fruição das vias e outros espaços públicos. | **Artigo 2.º****(…)****Para efeitos da presente lei,** ~~As denominad~~as pontas de cigarros, de charutos ou outros cigarros, são **equiparadas a** resíduos sólidos **urbanos.** ~~públicos equiparáveis a domésticos, produzidos aquando da utilização e fruição das vias e outros espaços públicos.~~  |  | **~~Artigo 2.º~~****~~Definição~~****~~As denominadas pontas de cigarros, de charutos ou outros cigarros, são resíduos sólidos públicos equiparáveis a domésticos, produzidos aquando da utilização e fruição das vias e outros espaços públicos.~~** **(Eliminação)**  |  |  | **Artigo 2.º****Âmbito****São abrangidos pela presente lei os resíduos que resultam dos produtos de tabaco definidos na Lei n.º 63/2017, de 3 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto.** |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |
| **Artigo 3º****Sensibilização dos consumidores**O Governo deve promover campanhas de sensibilização dos consumidores para o fim responsável dos resíduos de tabaco, nomeadamente as pontas de cigarro, de charutos ou outros cigarros.  | **Artigo 3º****Eliminar** |  | Artigo 3ºSensibilização dos consumidoresO Governo deve promover campanhas de sensibilização **~~dos~~** **dirigidas aos** consumidores para o fim responsável dos filtros de produtos do tabaco. **~~resíduos de tabaco, nomeadamente as pontas de cigarro, de charutos ou outros cigarros.~~**  |  | Artigo 3ºMedidas de **sensibilização**1. O Governo deve promover **medidas** de sensibilização dos consumidores para o fim responsável dos resíduos de tabaco, **em cooperação com os produtores e importadores**, nomeadamente **dos filtros de produtos de tabaco e filtros comercializados para uso em combinação com produtos de tabaco**.2. O Governo deve, igualmente, promover **medidas** de sensibilização dirigidas aos responsáveis por estabelecimentos comerciais, transportes públicos, edifícios destinados a ocupação não habitacional tais como prestação de serviços, instituições de ensino superior, atividade hoteleira e alojamento local, entre outros da mesma natureza, onde é comum haver o consumo de produtos de tabaco. *(artigo 4.º do PJL)*3**. (novo) As medidas de sensibilização relativas aos resíduos referidos nos números anterior deverão incidir sobre o impacto ambiental da deposição de lixo e de outros métodos inadequados de eliminação, especialmente no meio marinho.** | Artigo 3.º**Medidas de** sensibilização **e informação da população**1 - **É responsabilidade do Governo a criação de um programa de sensibilização da população para a promoção da adequada deposição dos resíduos dos produtos de tabaco**.2- **O programa referido no número anterior integra medidas de sensibilização da população destinada a evitar a deposição na via pública de resíduos dos produtos de tabaco, identificando locais e camadas da população considerados prioritários.****3 – O programa referido no número 1 é desenvolvido em articulação com as autarquias locais, os representantes dos estabelecimentos comerciais e os concessionários de zonas balneares ou de lazer.**  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |
| **Artigo 4.º****Sensibilização aos comerciantes e afins**O Governo deve desenvolver, igualmente, ações de sensibilização dirigidas aos responsáveis por estabelecimentos comerciais, transportes públicos, edifícios destinados a ocupação não habitacional tais como prestação de serviços, instituições de ensino superior, actividade hoteleira e alojamento local, entre outros da mesma natureza, onde é comum haver o consumo de produtos de tabaco.  | **Artigo 4.º****Eliminar** |  | Artigo 4.º**Sensibilização aos comerciantes e afins**O Governo deve **~~desenvolver, igualmente,~~** **promover** ações de sensibilização dirigidas aos responsáveis por estabelecimentos onde é comum haver o consumo de produtos do tabaco, **nomeadamente de restauração e/ou bebidas,** **~~estabelecimentos comerciais,~~** **~~transportes públicos,~~** edifícios destinados a ocupação não habitacional tais como de prestação de serviços, instituições de ensino superior**~~,~~** **e** atividade hoteleira.**~~e alojamento local, entre outros da mesma natureza,~~**  |  | Artigo 4.º[…]**Eliminar** |  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |
| **Artigo 5.º****Proibição de descarte de pontas de cigarros**É o proibido o descarte de pontas de cigarro, de charutos ou outros cigarros decorrentes de produtos de tabaco para a via pública.  | **Artigo 3 ~~5~~.º****Proibição de descarte de pontas de cigarros**É o proibido o descarte de pontas de cigarro, de charutos ou outros cigarros decorrentes de produtos de tabaco para a via pública.  |  | Artigo 5.º**~~Proibição de~~ descarte ~~de pontas de cigarros~~****~~aos~~ de filtros de produtos do tabaco**É o proibido o descarte **~~de pontas de cigarro, de charutos ou outros cigarros decorrentes de produtos de tabaco~~** **de filtros de produtos do tabaco** para a via pública.  |  |  |  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  |  |
| **Artigo 6.º****Disponibilização de cinzeiros**1 - Os estabelecimentos comerciais, nomeadamente de restauração e bebidas, devem dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para deposição dos resíduos indiferenciados e selectivos, produzidos pelos seus clientes, nomeadamente recetáculos dotados de especificidades facilitadoras da sua utilização, como sendo a existência de tampas basculantes ou outros meios, por forma a impedir o espalhamento de resíduos na via pública.2 – Para além do disposto no número que antecede, os estabelecimentos aí previstos devem proceder à limpeza das áreas de ocupação comercial e das zonas de influência.3 – As empresas que gerem os transportes públicos são responsáveis pela colocação de cinzeiros junto das plataformas de embarque bem como das paragens de autocarros.4 – Outras condutas podem ser impostas através de despacho ministerial.  | **Artigo 4 ~~6~~.º****Disponibilização de cinzeiros**1 - Os estabelecimentos comerciais, nomeadamente de restauração e bebidas**, os estabelecimentos onde decorram atividades lúdicas e todos os edifícios onde é proibido fumar**, devem dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para deposição dos resíduos indiferenciados e selectivos, produzidos pelos seus clientes, nomeadamente recetáculos dotados de especificidades facilitadoras da sua utilização, como sendo a existência de tampas basculantes ou outros meios, por forma a impedir o espalhamento de resíduos na via pública.2 – Para além do disposto no número **anterior** ~~que antecede~~, os estabelecimentos aí ~~previstos~~ **referidos** devem proceder à limpeza **diária, decorrida metade do horário de funcionamento,** das áreas de ocupação comercial e **de~~as~~** **uma** zona~~s~~ de influência **num raio de cinco metros da respetiva ocupação**.3 – As empresas que gerem os transportes públicos são responsáveis pela colocação de cinzeiros junto das plataformas de embarque bem como das paragens de autocarros.~~4 – Outras condutas podem ser impostas através de despacho ministerial.~~ **4 - Aos edifícios destinados a ocupação não habitacional, nomeadamente, ocupação de serviços, instituições de ensino superior, atividade hoteleira e alojamento local, aplica-se o disposto no presente artigo, nomeadamente, no que diz respeito a limpeza, cinzeiros e deposição de resíduos.** | **Artigo 6.º****Disponibilização de cinzeiros**1 - Os estabelecimentos comerciais, nomeadamente hoteleiros e de restauração e bebidas com cariz sedentário ou não, devem dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para deposição dos resíduos indiferenciados e selectivos, produzidos pelos seus clientes, nomeadamente recetáculos dotados de especificidades facilitadoras da sua utilização, como sendo a existência de tampas basculantes ou outros meios, por forma a impedir o espalhamento de resíduos na via pública. 2 – (…)3 – (…)4 – (…) | Artigo 6.º**Disponibilização de cinzeiros**1 - Os estabelecimentos **~~comerciais, nomeadamente de restauração e bebidas,~~** **onde é comum haver o consumo de produtos do tabaco** devem dispor de cinzeiros **~~e de equipamentos próprios~~** para deposição dos filtros de produtos do tabaco **~~resíduos indiferenciados e seletivos,~~****~~produzidos pelos seus clientes,~~** **~~nomeadamente recetáculos dotados de especificidades facilitadoras da sua utilização, como sendo a existência de tampas basculantes ou outros meios~~**, por forma a impedir o espalhamento **~~de~~** **destes** resíduos na via pública.**2 – A manutenção e a limpeza dos cinzeiros competem aos responsáveis dos estabelecimentos.****~~2 – Para além do disposto no número que antecede, os estabelecimentos aí previstos devem proceder à limpeza das áreas de ocupação comercial e das zonas de influência.~~****~~3 – As empresas que gerem os transportes públicos são responsáveis pela colocação de cinzeiros junto das plataformas de embarque bem como das paragens de autocarros.~~****~~4 – Outras condutas podem ser impostas através de despacho ministerial.~~**  |  | Artigo 6.º[…]1 - Os estabelecimentos comerciais devem dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para deposição dos resíduos indiferenciados e seletivos, produzidos pelos seus clientes, nomeadamente recetáculos dotados de especificidades facilitadoras da sua utilização, como sendo a existência de tampas basculantes ou outros meios, por forma a impedir o espalhamento de resíduos na via pública.2 – Para além do disposto no número que antecede, os estabelecimentos aí previstos devem proceder à limpeza das áreas de ocupação comercial***.***3 – […] 4 – […]  | **Artigo 5.º****Medidas de deposição e recolha****1 – Para a adequada deposição e recolha dos resíduos dos produtos de tabaco, é responsabilidade do Governo:** **a) a disponibilização de cinzeiros e outros equipamentos adequados para colocação nos espaços públicos, designadamente junto às paragens de transportes públicos, aos edifícios e espaços onde não é permitido fumar e aos estabelecimentos comerciais de restauração, bebidas e hotelaria;****b) a disponibilização aos consumidores de produtos de tabaco de soluções individuais e portáteis para a deposição dos resíduos dos produtos de tabaco;****c) a disponibilização de cinzeiros para utilização em praias e zonas de lazer.****2 – O Governo, em articulação com as autarquias locais, procede à identificação das medidas de investimento público a adotar com vista à adequada recolha dos resíduos de tabaco.****3 – A mobilização dos recursos necessários à concretização do disposto no presente artigo, incluindo os recursos financeiros, com possibilidade de recurso a fundos comunitários, é competência do membro do Governo responsável pela área do ambiente .** |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |
|  | **Artigo 5º****Financiamento para a adaptação de equipamentos****No prazo de 180 dias a partir da data da entrada em vigor da presente lei, o Governo cria um sistema de incentivos no âmbito do Fundo Ambiental para as entidades identificadas no artigo anterior para se adaptarem às obrigações ali previstas de disponibilização de cinzeiros.**  |  |  |  |  |  |
|  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  |  |  |  |
|  | **Artigo 6º****Sensibilização dos consumidores, comerciantes e afins****1 -O Governo, através do Fundo Ambiental e em cooperação com os produtores e importadores de tabaco, deve promover campanhas de sensibilização dos consumidores para o fim responsável dos resíduos de tabaco, nomeadamente as pontas de cigarro, de charutos ou outros cigarros.** **2- O Governo, através do Fundo Ambiental e em cooperação com os produtores e importadores de tabaco, deve ainda desenvolver ações de sensibilização dirigidas aos responsáveis por estabelecimentos comerciais, transportes públicos, edifícios destinados a ocupação não habitacional tais como prestação de serviços, instituições de ensino superior, actividade hoteleira e alojamento local, entre outros da mesma natureza, onde é comum haver o consumo de produtos de tabaco.** **3- As ações referidas no presente artigo incidem, essencialmente, sobre:**1. **– o impacto ambiental da deposição de pontas de cigarros, de charutos ou outros cigarros, e outros métodos inadequados de deposição, nomeadamente no meio marinho;**
2. **– o impacto na rede de esgotos de métodos desadequados de eliminação.**
 |  |  |  |  |  |
|  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Artigo 6.º****Medidas de tratamento e reciclagem****1 - É responsabilidade do Governo, em articulação com as Instituições de Ensino Superior e as unidades de investigação científica, o desenvolvimento da investigação científica e dos meios tecnológicos necessários ao adequado tratamento dos resíduos dos produtos de tabaco, bem como à sua reciclagem.****2 - O disposto no presente artigo é da responsabilidade conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e da ciência e ensino superior.** |
|  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  |  |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |
| **Artigo 7.º****Edifícios destinados a ocupação não habitacional**Aos edifícios destinados a ocupação não habitacional, nomeadamente, ocupação de serviços, instituições de ensino superior, atividade hoteleira e alojamento local, aplica-se o disposto relativo ao artigo anterior, nomeadamente, no que diz respeito a limpeza, cinzeiros e deposição de resíduos. | **Artigo 7.º****Eliminar** |  | **~~Artigo 7.º~~****~~Edifícios destinados a ocupação não habitacional~~****~~Aos edifícios destinados a ocupação não habitacional, nomeadamente, ocupação de serviços, instituições de ensino superior, atividade hoteleira e alojamento local, aplica-se o disposto relativo ao artigo anterior, nomeadamente, no que diz respeito a limpeza, cinzeiros e deposição de resíduos.~~****(Eliminação)**  |  |  |  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  |  |
| **Artigo 8.º****Responsabilidade do produtor de tabaco**1 - A responsabilidade pela gestão dos resíduos de pontas de cigarros, incluindo os respectivos custos, cabe ao produtor inicial dos resíduos, sem prejuízo de poder ser imputada, na totalidade ou em parte, ao produtor do produto que deu origem aos resíduos e partilhada pelos distribuidores desse produto se tal decorrer de legislação específica aplicável. 2 — Quando os produtos que geram os resíduos tenham proveniência externa, a sua gestão cabe ao responsável pela sua introdução em território nacional, salvo nos casos expressamente definidos na legislação referente à transferência de resíduos.3 — O produtor inicial dos resíduos ou o detentor devem, em conformidade com os princípios da hierarquia de gestão de resíduos e da protecção da saúde humana e do ambiente, assegurar o tratamento dos resíduos, podendo para o efeito recorrer: a) A um comerciante; b) A uma entidade licenciada que execute operações de recolha ou tratamento de resíduos; c) A uma entidade licenciada responsável por sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos. 4 — A responsabilidade pela gestão dos resíduos, conforme definido nos n.º 1 e 3 do presente artigo, extingue -se pela transferência para uma das entidades referidas nas alíneas b) e c) do número anterior.  | **Artigo 7 ~~8~~.º****Responsabilidade alargada do produtor de tabaco**~~1 -~~ A responsabilidade pela gestão dos resíduos de pontas de cigarros, incluindo os respectivos custos, ~~cabe ao produtor inicial dos resíduos, sem prejuízo de poder ser imputada, na totalidade ou em parte, ao produtor do produto que deu origem aos resíduos e partilhada pelos distribuidores desse produto se tal decorrer de legislação específica aplicável.~~ **é determinada nos termos da transposição da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente.**~~2 — Quando os produtos que geram os resíduos tenham proveniência externa, a sua gestão cabe ao responsável pela sua introdução em território nacional, salvo nos casos expressamente definidos na legislação referente à transferência de resíduos.~~~~3 — O produtor inicial dos resíduos ou o detentor devem, em conformidade com os princípios da hierarquia de gestão de resíduos e da protecção da saúde humana e do ambiente, assegurar o tratamento dos resíduos, podendo para o efeito recorrer:~~ ~~a) A um comerciante;~~ ~~b) A uma entidade licenciada que execute operações de recolha ou tratamento de resíduos;~~ ~~c) A uma entidade licenciada responsável por sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos.~~ ~~4 — A responsabilidade pela gestão dos resíduos, conforme definido nos n.º 1 e 3 do presente artigo, extingue -se pela transferência para uma das entidades referidas nas alíneas b) e c) do número anterior.~~  | **Artigo 8.º****Responsabilidade do produtor de tabaco**A responsabilidade pela gestão dos resíduos de pontas de cigarros, incluindo os respectivos custos, cabe ao produtor inicial dos resíduos, sem prejuízo de poder ser imputada, na totalidade ou em parte, ao produtor do produto que deu origem aos resíduos e partilhada pelos distribuidores desse produto**, nos termos a determinar por portaria aprovada pelo membro do Governo com responsabilidade sobre a área dos resíduos.** | Artigo 8.º**Responsabilidade do produtor de tabaco****~~1 - A responsabilidade pela gestão dos resíduos de pontas de cigarros, incluindo os respetivos custos, cabe ao produtor inicial dos resíduos, sem prejuízo de poder ser imputada, na totalidade ou em parte, ao produtor do produto que deu origem aos resíduos e partilhada pelos distribuidores desse produto se tal decorrer de legislação específica aplicável.~~** **~~2 — Quando os produtos que geram os resíduos tenham proveniência externa, a sua gestão cabe ao responsável pela sua introdução em território nacional, salvo nos casos expressamente definidos na legislação referente à transferência de resíduos.~~****~~3 — O produtor inicial dos resíduos ou o detentor devem, em conformidade com os princípios da hierarquia de gestão de resíduos e da proteção da saúde humana e do ambiente, assegurar o tratamento dos resíduos, podendo para o efeito recorrer:~~** **~~a) A um comerciante;~~** **~~b) A uma entidade licenciada que execute operações de recolha ou tratamento de resíduos;~~** **~~c) A uma entidade licenciada responsável por sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos.~~** **~~4 — A responsabilidade pela gestão dos resíduos, conforme definido nos n.º 1 e 3 do presente artigo, extingue -se pela transferência para uma das entidades referidas nas alíneas b) e c) do número anterior.~~****1 – Os produtores e importadores de produtos de tabaco devem constituir-se como parte ativa na prevenção e no combate à poluição produzida por filtros de produtos do tabaco que incorporam partículas plásticas e nocivas ao ambiente.****2 – O disposto no número anterior será regulado no âmbito da transposição da Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente.** | **Artigo 8.º****Responsabilidade do produtor de tabaco**(…)4 — A responsabilidade pela gestão dos resíduos, conforme definido nos n.º 1 e 3 do presente artigo, **não se extingue** pela transferência para uma das entidades referidas nas alíneas b) e c) do número anterior.  | Artigo 8.º[…]**1 – Os produtores e importadores cobrem os custos da recolha de resíduos dos produtos que sejam descartados nos sistemas de recolha públicos, nomeadamente os relativos à infraestruturas e ao seu funcionamento, bem como ao posterior transporte e tratamento desses resíduos.****2 – O disposto no número anterior será regulado no âmbito da transposição da Diretiva (EU) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente.** |  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |
|  |  |  |  | **Artigo 8.º -A****Utilização de materiais biodegradáveis****1 — As empresas produtoras devem promover a utilização de materiais biodegradáveis no fabrico de filtros para tabaco.****2 – O Governo cria um regime fiscal diferenciado para os produtos de tabaco que penaliza a não utilização de materiais biodegradáveis.** |  |  |
|  |  |  |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  |
| **Artigo 9.º****Fiscalização**Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, compete, em especial, à Agência Portuguesa para o Ambiente, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, às câmaras municipais, à PM, à GNR, à PSP e, em geral, a todas as autoridades policiais assegurar a fiscalização do cumprimento das normas constantes do presente diploma. | **Artigo 8 ~~9~~.º****Fiscalização**Sem prejuízo das competências atribuídas ~~por lei~~ a outras entidades, compete~~, em especial, à Agência Portuguesa para o Ambiente,~~ à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica **(ASAE) e à Câmara Municipal territorialmente competente**~~, às câmaras municipais, à PM, à GNR, à PSP e, em geral, a todas as autoridades policiais~~ assegurar a fiscalização do cumprimento das normas constantes **da~~o~~** presente ~~diploma~~**lei**. |  | Artigo 9.º**Fiscalização**Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, compete**~~, em especial, à Agência Portuguesa para o Ambiente, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica,~~** às câmaras municipais, **~~à~~** PM, **~~à~~** GNR e **~~à~~** PSP **~~e, em geral, a todas as autoridades policiais~~** assegurar a fiscalização do cumprimento das normas constantes do presente diploma. |  | Artigo 9.º[…]**A fiscalização do cumprimento do disposto na presente lei compete ao Governo, através do Ministério que tutela a área ou áreas correspondentes.** |  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |
| **Artigo 10.º****Contraordenações**1 - A infração ao disposto no artigo 5.º da presente lei constitui contraordenação ambiental leve, e é punível com coima nos termos da Lei n.º 50/2006 de 29 de Agosto na sua redação atual, nos termos a regulamentar.2 - A infração ao disposto nos artigos 6.º e 7.º da presente lei constitui contraordenação ambiental muito grave, e é punível com coima nos termos da Lei n.º 50/2006 de 29 de Agosto na sua redação atual, nos termos a regulamentar. | **Artigo 9 ~~10~~.º****Contraordenações**1 - A infração ao disposto no artigo **3** ~~5~~.º da presente lei constitui contraordenação ~~ambiental leve, e é~~ punível com coima **mínima de** **25€ e máxima de 250€,** nos termos **do Regime geral da contraordenações.** ~~da Lei n.º 50/2006 de 29 de Agosto na sua redação atual, nos termos a regulamentar.~~2 - A infração ao disposto no~~s~~ artigo~~s~~ **4**~~6~~.º ~~e 7.~~º da presente lei constitui contraordenação **punível com coima** **mínima de** **250€ e máxima de 1.500€,** nos termos **do Regime geral da contraordenações** ~~ambiental muito grave, e é punível com coima nos termos da Lei n.º 50/2006 de 29 de Agosto na sua redação atual, nos termos a regulamentar.~~ | **Artigo 10.º****Contraordenações**1 - A infração ao disposto no artigo 5.º da presente lei constitui contraordenação leve, e é punível com coima **no valor de € 50,00.**2 - A infração ao disposto nos artigos 6.º e 7.º da presente lei constitui contraordenação grave, e é punível com coima **entre € 100,00 e 2500,00.** | Artigo 10.º**Contraordenações**1 - A infração ao disposto no artigo 5.º da presente lei constitui contraordenação **~~ambiental~~** leve, **~~e é punível com coima nos termos da Lei n.º 50/2006 de 29 de agosto na sua redação atual~~**~~,~~ nos termos a regulamentar.2 - A infração ao disposto no**~~s~~** artigo**~~s~~** 6.º **~~e 7.º~~** da presente lei constitui contraordenação **~~ambiental muito~~** grave, **~~e é punível com coima nos termos da Lei n.º 50/2006 de 29 de agosto na sua redação atual,~~** nos termos a regulamentar. |  | Artigo 10.º[…]**1- As infrações ao disposto nos artigos 5.º a 7.º da presente lei constituem contraordenações.****2- A definição do regime contraordenacional, incluindo o montante das coimas a aplicar, o seu destino e processamento, é definido pelo Governo através de regulamentação específica.** |  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |
| **Artigo 11.º****Instrução dos processos e aplicação das coimas**1 — Compete às entidades fiscalizadoras, com excepção das autoridades policiais, instruir os processos relativos às contra-ordenações referidas nos artigos anteriores e decidir da aplicação da coima.2 — Quando a entidade autuante não tenha competência para instruir o processo, o mesmo é instruído e decidido pela IGAOT. | **Artigo 10 ~~11~~.º****Instrução dos processos e aplicação das coimas**1 — Compete à~~s entidades fiscalizadoras, com excepção das autoridades policiais~~**ASAE e à Câmara Municipal territorialmente competente**~~,~~ instruir os processos relativos às contra-ordenações referidas no~~s~~ artigo~~s~~ anterior~~es~~ ~~e decidir da aplicação da coima~~.2 — ~~Quando a entidade autuante não tenha competência para instruir o processo, o mesmo é instruído e decidido pela IGAOT.~~ **Compete ao Inspetor-Geral da ASAE e ao Presidente da Câmara Municipal territorialmente competente a aplicação das coimas e sanções acessórias.** |  | **~~Artigo 11.º~~****~~Instrução dos processos e aplicação das coimas~~****~~1 — Compete às entidades fiscalizadoras, com exceção das autoridades policiais, instruir os processos relativos às contraordenações referidas nos artigos anteriores e decidir da aplicação da coima.~~****~~2 — Quando a entidade autuante não tenha competência para instruir o processo, o mesmo é instruído e decidido pela IGAOT.~~****(Eliminação)** |  |  |  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  |  |
| **Artigo 12.º****Afetação do produto das coimas**1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a afetação do produto das coimas faz-se da seguinte forma: a) 25% para a autoridade autuante; b) 25% para a autoridade instrutória; c) 50% para o Estado. 2 - O produto das coimas dos processos contraordenacionais instruídos pelo presidente da câmara municipal constitui receita do município, deduzida de 10%, que serão afetos à entidade autuante se diferente deste. | **Artigo 11 ~~12~~.º****Afetação do produto das coimas**~~1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a~~ **A** afetação do produto das coimas faz-se da seguinte forma: a) ~~25~~**10**% para a **entidade** ~~autoridad~~e autuante; b) ~~25~~**30**% para a **entidade que instruiu o processo** ~~autoridade instrutória~~; c) ~~50~~**60**% para o Estado. ~~2 - O produto das coimas dos processos contraordenacionais instruídos pelo presidente da câmara municipal constitui receita do município, deduzida de 10%, que serão afetos à entidade autuante se diferente deste.~~ |  | Artigo 12.º**Afetação do produto das coimas**1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a afetação do produto das coimas faz-se da seguinte forma: a) 25% para a autoridade autuante; b) 25% para a autoridade instrutória; c) 50% para o Estado. 2 - O produto das coimas dos processos contraordenacionais instruídos pelo presidente da câmara municipal constitui receita do município, deduzida de 10%, que serão afetos à entidade autuante se diferente deste. |  |  |  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  |  |
| **Artigo 13.º****Disposição transitória**1 – As obrigações previstas nos números 2 e 3 do artigo 5.º e do artigo 6.º, dispõe de um período transitório de um ano a contar da data da entrada em vigor da presente lei. 2 - O artigo 8.º, relativo às contraordenações, dispõe de um período transitório de um ano a contar da data da entrada em vigor da presente lei. 3 - Durante o período de transição, deverão ocorrer acções de sensibilização, tal como previsto nos artigos 3.º e 4 .º do presente diploma.  | **Artigo 12 ~~13~~.º****Disposição transitória**1 – As **entidades referidas nos números 1, 3 e 4 do artigo 4.º** ~~obrigações previstas nos números 2 e 3 do artigo 5.º e do artigo 6.º~~, dispõe**m** de um período transitório de um ano a contar da data da entrada em vigor **para se adaptarem à** ~~da~~ presente lei**.**2 - O artigo **9** ~~8~~.º~~, relativo às contraordenações, dispõe de um período transitório de um ano a contar da data da entrada~~  **só entra** em vigor **um ano após a publicação** da presente lei. 3 - Durante o período **transitório** ~~de transição~~, ~~deverão ocorrer~~ **o Governo realiza as** acções de sensibilização~~, tal como~~ previst~~o~~**as** no~~s~~ artigo~~s~~ **6**~~3.~~º ~~e 4 .º do~~  **da** presente **lei** ~~diploma~~.  |  | **~~Artigo 13.º~~****~~Disposição transitória~~****~~1 – As obrigações previstas nos números 2 e 3 do artigo 5.º e do artigo 6.º, dispõe de um período transitório de um ano a contar da data da entrada em vigor da presente lei.~~** **~~2 - O artigo 8.º, relativo às contraordenações, dispõe de um período transitório de um ano a contar da data da entrada em vigor da presente lei.~~** **~~3 - Durante o período de transição, deverão ocorrer acções de sensibilização, tal como previsto nos artigos 3.º e 4 .º do presente diploma.~~** **(Eliminação)** |  | Artigo 13.º[…]**1 - O disposto no artigo 8.º da presente lei será regulamentado e entrará em vigor aquando da transposição da Diretiva (EU) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente.****2 – No prazo de um ano, o Governo promove as medidas de sensibilização referidas no artigo 3.º do presente diploma.** |  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |
|  | **Artigo 13.º****Regulamentação Municipal****Os regulamentos municipais que disponham sobre a matéria prevista na presente lei devem proceder às necessárias adaptações no prazo de um ano.»** |  |  |  |  |  |
|  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Artigo 13.ª-A****Regulamentação****O Governo procede à regulamentação da presente lei no prazo de um ano após a implementação das medidas de sensibilização referidas no artigo 3.º deste diploma.** | **Artigo 13.º A** **Regulamentação****O Governo procede à regulamentação da presente lei nos 180 dias após a sua entrada em vigor.** |
|  |  |  |  |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |
| **Artigo 14.º****Entrada em vigor**A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em diário da república.  |  |  | Artigo 14.º**Entrada em vigor**A presente lei entra em vigor **~~no dia seguinte ao da~~** **doze meses após a** sua publicação em diário da república. |  |  |  |
| **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  | **A favor:****Contra:****Abstenção:** |  |  |  |