PARECER FINAL DA CMC

11 de Março 2010
PLANÔ REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO CENTRO

PARECER FINAL DA CMC

1-NATUREZA DO PARECER

1. O presente parecer é emitido nos termos e para os efeitos previstos no artigo 56º do Decreto-Lei n.º 389/99, de 22 de Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, adiante designado por Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial ou simplesmente RJIGT.

2. De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 14º do Regulamento de Organização e Funcionamento da CMC, na redacção aprovada na 5.ª Reunião Plenária da CMC realizada em 03.06.2009, o presente parecer expressa “a apreciação conjunta e solidária da Comissão, devendo evidenciar a posição dos seus membros que formalmente hajam discordado das soluções contidas na proposta técnica do PROT-Centro”.

3. Nos termos do n.º 3 do artigo 56.º do RJIGT, o parecer a emitir pela CMC deve ser assinado por todos os seus membros.

2-OBJETIVO DO PARECER

4. O presente parecer tem por objecto a Proposta de Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (Versão de Dezembro de 2009), adiante abreviadamente designada por proposta de PROT-Centro, e a proposta de Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica, adiante abreviadamente designada por proposta de RA, documentos disponibilizados na plataforma informática colaborativa do PROT-Centro em 15.12.2009, com excepção do Programa de Execução e Sistema de Indicadores que foi disponibilizado em 22.12.2009, e que, para todos os efeitos, se dão aqui por reproduzidos e dos quais se anexa cópia (Anexo I).

3-ENTIDADE EMISSORA DO PARECER

5. O presente parecer é emitido pela Comissão Mista de Coordenação do PROT-Centro, adiante abreviadamente designada por CMC do PROT-Centro ou simplesmente por CMC, constituída pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de Março.

6. Os representantes das entidades que constituem a CMC do PROT-Centro são os que constam da lista anexa (Anexo II).

7. Para efeitos de preparação do presente parecer, e em cumprimento do disposto no artigo 14º do Regulamento de Organização e Funcionamento da CMC do PROT-Centro, a CMC, reunida na sua 6ª Reunião Plenária, realizada em 30.12.2009, estabeleceu a
metodologia e o calendário de elaboração e aprovação do seu parecer final e designou o respectivo grupo relator, constituído pelos seguintes membros:

- Instituto do Turismo de Portugal (Turismo de Portugal, I.P.) - representante suplente, em representação da administração central do Estado;
- Câmara Municipal do Fundão (CMF) - representante efectivo, em representação da administração local;
- Universidade de Aveiro (UA) - representante efectivo, em representação da sociedade civil.

4-CONTEÚDO DO PARECER

8. O presente parecer pronuncia-se sobre o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis e, ainda, sobre a adequação e conveniência das soluções propostas pela CCDR-Centro. Contudo, a análise global da proposta suscita alguns comentários relativamente a aspectos formais que devem ser aperfeiçoados, nomeadamente os que se elencam nos pontos seguintes:

a) A utilização frequente de conceitos vagos e indeterminados que dificultam a respectiva interpretação (ex. “A Região seja fortemente tributária das políticas de preservação e valorização de património cultural e natural...”, na pág. 81, n.º 3; “Massa crítica”, na pág. 81; “massa crítica urbana”, no ponto 1 da D146 (pág. 92); “Projectos de intervenção de qualidade”, no n.º 3 da D169 - pág. 99; “realis de mais valia”, na D173 relativamente ao Sistema de Protecção e Valorização Ambiental, na pág. 100; “pipeline”, nas Normas por Unidade Territorial relativas ao Centro Litoral (T3); urbanidade, na epígrafe do Anexo VII;

b) A técnica legística, sobretudo no que respeita ao tratamento de mais do que uma Matéria ou assunto por cada directriz.

c) A utilização de uma técnica remissiva sem que tal seja comprovadamente necessário (ex: D176 ”. As baixas aluvionares e o domínio público hídrico deverão sempre fazer parte do corredor, devendo sempre ser assegurado o n.º 3 da norma D166.”).

d) No que respeita às Entidades Responsáveis deve ter-se em conta que por “tutela administrativa” se entende “o conjunto dos poderes de intervenção de uma pessoa colectiva pública na gestão de outra pessoa colectiva, a fim de assegurar a legalidade ou o mérito da sua actuação”.

e) Nas Normas por Unidade Territorial, na coluna respeitante a “Entidades responsáveis” em vez de utilizar a designação de “tutela” deve referir-se “Membro do governo competente em razão da matéria”.

---

4.1. Sobre o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis


10. A DGOTDU recomenda que sejam utilizadas as definições regulamentares de aglomerados rurais e de áreas de edificação dispersa previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, que estabelece os critérios uniformes, aplicáveis a todo o território nacional, de classificação e qualificação do uso do solo, da definição da actividade dominante, bem como das categorias relativas ao solo rural e urbano.

11. Recomenda-se a substituição da expressão “Planos de Intervenção em Solo Rural” por “Plano de intervenção em espaço rural”.

4.1.1 Cumprimento da RCM n.º 31/2006, de 23 de Março

12. A proposta de PROT-Centro dá cumprimento, de forma genérica, às opções e orientações definidas no n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 31/2006, de 23 de Março, cumprindo genericamente o seu n.º 2.

R: Basta prever a alteração por adaptação do PDM o que implicará automaticamente a adaptação dos PMOT de nível inferior.

4.1.2 Conformidade com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)

13. Em termos genéricos, a proposta desenvolve o contexto estratégico previsto no PNPOT para a Região Centro.

14. A proposta de PROT-Centro dá, genericamente, resposta às opções estratégicas territoriais do PNPOT, nomeadamente através do reforço da posição estratégica da região para a articulação do território nacional e com o espaço europeu; da consolidação dos sistemas urbanos e da promoção do policentrismo; do reforço dos grandes eixos de comunicação estruturantes; da promoção do desenvolvimento urbano compacto e policéntrico.

15. A proposta apresenta também uma visão estratégica para o mundo rural, valorizando os recursos e rentabilizando as actividades e as sinergias turísticas e potenciando os recursos patrimoniais e mais-valias ambientais. O MADRP considera, contudo, que a proposta carece de desenvolvimentos para atender às orientações do PNPOT de "Mobilizar o potencial agro-pecuário e valorizar os grandes empreendimentos hidroagrícolas da região", bem como de "protecção, valorização e gestão sustentável dos recursos florestais".

16. O PNPOT identifica e aponta, nas opções estratégicas para a região Centro, a elevada probabilidade de riscos naturais, como incêndios e erosão costeira, sendo que
na visão e opções estratégicas o PROT identifica os riscos por unidade territorial, dando orienatações para a administração central e para os PMOT, no sentido de prevenir o risco, nomeadamente através da interdição da construção em áreas de risco de incêndio e de erosão do litoral.

17. A proposta de PROT-Centro enquadrar-se, também, nas medidas prioritárias do PNPOT, nomeadamente através da definição da estrutura ecológica regional, promoção do ordenamento e gestão sustentável de silvicultura e espaços florestais, valorização das paisagens e do património cultural, afirmação do policentrismo. A proposta dá ainda cumprimento às medidas prioritárias relativas à política para as alterações climáticas, bem como à valorização da paisagem e património cultural.

18. A DGOTDU considera que a proposta de PROT-Centro deverá dar cumprimento à medida prioritária 1.3.4 do PNPOT relativamente ao desenvolvimento de medidas de implementação do Programa Nacional de Combate à Desertificação (PNACD) para as áreas mais afectadas pela desertificação.

19. Aquela Direcção-Geral considera, ainda, que a proposta deverá explicitar a inserção nos PMOT de objectivos sociais de combate à segregação urbana e de acolhimento e integração de imigrantes e minorias étnicas, em cumprimento da Medida Prioritária n.º 4.3.5 do PNPOT.

4.1.3 Compatibilização com os planos e estratégias sectoriais

20. Genericamente a proposta de PROT integra as orientações estratégicas contidas nos diversos instrumentos de política sectorial. Contudo, e no que tange especificamente às matérias de desenvolvimento agrícola e florestal, o MADRP considera que a proposta necessita ainda de melhorias para acautelar as orientações sectoriais definidas.

i. Cumprimento do art. 20º do RJIGT (princípio da coordenação das intervenções)

21. O município de Cantanhede refere que na proposta em análise o PROT-Centro listou os diversos instrumentos de gestão territorial que estão formalmente em vigor, sublinhando, que, para o caso dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), a fonte de informação foi a DGOTDU. Porém, nem sempre a listagem da DGOTDU está correcta, designadamente no caso do Município de Cantanhede em que, na listagem dos planos existentes, aparece o PP - Unidade de Planeamento 2 (UP 2) da Cidade de Moura, 1ª publicação, Aviso 28587/2008, publicado no DR nº 232, II série, em 28 de Novembro de 2008.

22. O município de Cantanhede afirma, ainda, não transparecer na proposta que tenham sido consideradas várias normas dos PMOT em vigor e de novos instrumentos que as câmaras estão a desenvolver que configuram compromissos assumidos que agora são postos em causa e/ou condicionados.
4.1.4 Cumprimento do art. 25º do RJIGT (adaptação dos PEOT e PMOT)

23. A proposta contém um Capítulo 6 que identifica as eventuais incompatibilidades do PDM com as disposições do PROT-Centro, nomeadamente ao nível da zona costeira, do planeamento urbano, da edificação isolada em solo rural, do planeamento e edificação turística. Recomenda-se que essas incompatibilidades sejam elencadas não só relativa ao PDM como relativamente a todo e qualquer tipo de PMOT, por força das regras aplicáveis à dinâmica dos instrumentos de gestão territorial.

24. É também indicado que os planos especiais de ordenamento do território (PEOT) em vigor na área de intervenção do PROT-Centro devem ser objecto de alteração ou de revisão de acordo com as orientações constantes do PROT e nos termos do estabelecido no RJIGT.

25. O município de Alvaladezere considera que, no que se refere à adaptação dos PMOT, o plano deverá especificar em concreto as formas de adaptação: alteração, alteração por adaptação e/ou revisão, que apresentam disposições incompatíveis com o PROT-Centro; ainda deverá estipular o prazo que os municípios têm para, após a aprovação do PROT-Centro, proceder às necessárias adaptações aos seus PDM.

26. O município de Cantanhede sublinha que, de forma a dar cumprimento ao art.º 25 do RJIGT, a proposta de PROT-Centro criou um ponto 6 - Adequação dos PMOT e PEOT ao PROT - Centro. Nesté ponto foi feita a remissão para o art. 96º e 98º do RJIGT, porém, não ficou estipulado qual o prazo que os municípios têm para, após aprovação do PROT-Centro, proceder às necessárias adaptações aos seus PDM.

O município de Almada considera que não transparece na proposta, bem pelo contrário, que tenham sido consideradas várias normas dos PMOT em vigor e de novos instrumentos que as câmaras estão a desenvolver, alguns já há algum tempo, que configuram compromissos assumidos que agora são postos em causa e/ou condicionados.

27. O município da Mealhada sublinha, no que se refere à adaptação dos PMOT, que o plano deverá especificar em concreto as formas de adaptação: alteração, alteração por adaptação e/ou revisão.

28. Ainda neste âmbito específico, considerando que existe um conjunto PDM em fase avançada do processo de Revisão, propõe a definição de um regime transitório para a adaptação, que salvaguarde eventuais retrocessos nos procedimentos de Revisão.

4.1.5 Cumprimento do art.º 52 do RJIGT

29. À luz do previsto na alínea a) do artigo 52.º do RJIGT, o PROT deve desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes dos planos sectoriais. Relativamente a este aspecto verifica-se, que pese embora a proposta contenha uma série de orientações de políticas sectoriais, nem sempre as traduz de modo claro, através da incidência espacial, ao nível regional, o que deverá ser melhorado.
30. O município de Mira considera que, neste ponto, se levantam algumas questões sobre compromissos e propostas existentes em PEOT, nomeadamente nas POOC Ovar Marinha Grande, por exemplo ao nível da criação de núcleos turísticos devidamente previstos e com parâmetros que, segundo as novas normas orientadoras do PROT-Centro, poderão colocar em causa a sua execução. Sublinha que deverão ser salvaguardados os compromissos já existentes nos Planos em vigor.

4.1.6 Cumprimento do art.º 53 do RJIGT (conteúdo material)

31. A DGOTDU refere que a presente proposta poderia ter previsto mais directrizes relativas aos regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial, designadamente RAN e REN, conforme refere a alínea e) do artigo 53.º RJIGT. Esta posição é corroborada pelo município de Alvaízaré.

32. Seguindo a mesma linha, o município da Mealhada recomenda que a proposta de plano deverá objectivar as directrizes relativas aos regimes territoriais definidos ao abrigo de lei especial, designadamente, áreas de reserva agrícola, domínio hídrico, reserva ecológica e zonas de risco (alínea e) do artigo 53.º do RJIGT).

33. As normas orientadoras poderiam, ainda, evidenciar uma maior recepção, ao nível regional, das políticas e medidas estabelecidas nos PEOT (cf. alínea d) artigo 53.º), corrigindo os aspectos cuja respectiva avaliação tenha evidenciado como negativos.

4.1.7 Cumprimento do art.º 54º do RJIGT (conteúdo documental)

34. Em termos genéricos a proposta de PROT-Centro observa o previsto no artigo 54.º do RJIGT no tocante ao conteúdo documental do plano.

35. A CIMPL - Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral considera, contudo, que a proposta do PROT-Centro devia melhorar a articulação com o PROT-OVT, citando como exemplo a ligação ferroviária transversal - Alta Velocidade/Linha do Norte.

4.2. Sobre a adequação e conveniência das soluções propostas

4.2.1 - Visão estratégica

36. O município de Alvaízaré manifesta alguma preocupação com a visão estratégica territorialmente diferenciada para o mundo rural, nomeadamente ao nível das potencialidades naturais, património cultural, atração de activos qualificados e de novos investimentos, uma vez que esta não prevê nada de novo para inverter a situação de esvaziamento populacional, nem para captar investimentos diferenciadores para este tipo de território.

37. O município de Ílhavo reforça que deverá ser feita referência à capitalidade (industrial) da Região de Aveiro (pág. 21), sublinhando a reconhecida dinâmica de
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DAS CIDADES
DIREÇÃO-GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Aveiro, quer ao nível do seu sector terciário (serviços, serviços às empresas, Universidade de Aveiro, ...), quer do seu sector secundário, reforçada nos últimos anos, por uma forte ligação da Universidade de Aveiro ao seu tecido empresarial.

38. O município de Coimbra refere que a proposta de PROT-Centro não evidencia a singularidade e dimensão de Coimbra bem como a sua centralidade no contexto regional e nacional. Acrescenta que a fig. 2 (pág. 21) sobre o enquadramento geoestratégico da Região Centro não ilustra o posicionamento que se pretende para a Região, já que não evidencia o Sistema Metropolitano do Centro Litoral assumido pelo PNPOT.

39. Afirma, igualmente, que a Visão Estratégica delineada para a região continua a não ter um conjunto de destaque mobilizadores expressos de forma sintética e substantiva de modo a que a toda a Região se identifique com eles.

40. A CIMPL - Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral considera que a proposta do PROT-Centro, no domínio do Turismo, limita-se apenas aos produtos do PENT (Plano Estratégico Nacional de Turismo), e entende que deveria incluir a vertente do turismo religioso de Fátima, que tem impacto na região, e importância nacional.

41. O município de Macção, de um modo geral, concorda com a Visão Estratégica defendida para a Região Centro, em particular na preocupação da definição de uma visão estratégica territorialmente diferenciada para o mundo rural, passando pelo turismo, nas componentes de paisagem e de património cultural, e no investimento em fontes de energias alternativas, mas esperava-se mais da estratégia para os territórios de baixa densidade, onde fica a sensação de se ficar pelo diagnóstico e não se prever nada de novo, na medida em que o sistema de políticas tem presentemente soluções preparadas para combater e inverter o processo de esvaziamento demográfico, de geração de rendimento e de iniciativa empresarial que vêm manifestando nas últimas décadas, como reconhece o documento, sem procurar propor alternativas.

42. O município de Proença-a-Nova considera que tão importante como potenciar um desenvolvimento económico em bases ambientalmente correctas, é não esquecer que o território, muito além da sua vertente física, é uma imensa construção social. Só com essa visão os planos servirão verdadeiramente para enquadrar dinâmicas económicas, sociais e culturais, instaladas e emergentes, que permitam alcançar novos equilíbrios urbanísticos e territoriais.

i. Valorizar estrategicamente os activos específicos de internacionalização da Região

43. O município da Figueira da Foz considera que onde se refere "- Porto da Figueira da Foz e potencial costeiro da região para a valorização de actividades em torno da fileira mar", se deve acrescentar: "...com plataforma logística associada e sua conexão com o eixo ferroviário de ligação à linha ferroviária da Beira Alta".

44. Refere, ainda, aquele município que à redacção "- Espaços de valia ambiental da Região com maior destaque em termos de visibilidade e atractividade internacional,
se deve acrescentar: "...com particular destaque pela sua singularidade e interesse científico o Monumento Natural do Cabo Mondego."

45. A CIMPL - Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral considera que a proposta do PROT-Centro deverá valorizar clusters presentes no Pinhal Litoral que constituem activos de internacionalização (ex: moldes/vidro/Plástico, turismo).

ii. Uma visão estratégica territorialmente diferenciada para o mundo rural

46. O MADRP considera que deve ser introduzida uma nova alínea inicial por forma a integrar as orientações sectoriais, com a seguinte redacção: "Viabilizar sistemas de ocupação e uso do solo visando a conservação das áreas com potencialidades produtivas, a conservação da natureza, biodiversidade e ordenamento do espaço rural."

iii. Valorizar complementaridades e sinergias entre recursos turísticos susceptíveis de reconhecimento pela procura

47. A Entidade Regional de Turismo do Centro (TCP) considera que a proposta do PROT-Centro preconiza uma natureza geoestratégica de reduzida ambição, não podendo ser observada estritamente como território de passagem Norte-Sul, mas sim, e principalmente, de se posicionar como destino de excelência. Mais sublinha que a posição estratégica da região deverá ter em conta, para além do Douro e Alentejo, também a região do Porto e Norte de Portugal, possuindo ainda capacidades instaladas e produtos endógenos e exógenos capazes de estabelecer, potencialmente, abordagens comparativas a Lisboa e Vale do Tejo e Algarve em alguns sectores e clusters do turismo.

iv. Organizar e valorizar o potencial para o policentrismo

48. A CIMPL - Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral considera que há omissão ao sistema urbano Leiria/Marinha Grande.

49. O município de Oliveira do Hospital pretende que se complete a seguinte prioridade constante do ponto 2.9 como segue: "- Potenciar dinâmicas existentes de articulação de alguns territórios do Pinhal Interior com a área de influência de Coimbra, perspetivando a afirmação das capacidades distintivas das suas centralidades urbanas e consolidando as complementaridades com as unidades territoriais conflatantes".
v. Potenciar a biodiversidade e as suas mais-valias ambientais

50. A CIMPL - Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral afirma que há omissão do Maciço Calcário Estremenho/PNSAC, em termos de riqueza de patrimônio geoformológico.

51. O MADRP considera que, no quarto travessão, se deve referir a “gestão multifuncional” dos espaços florestais uma vez que o conceito de equilíbrio multifuncional não é claro.

vi. Implementar políticas de prevenção e mitigação de riscos

52. A ANPC refere, sobre o Ponto 2.11, 1.º item, que onde se lê “...promover a resistência e resiliência das populações ...” deve ler-se “...promover a resiliência das populações...” uma vez que este conceito, de acordo com o glosário de proteção civil, implica a capacidade da comunidade, exposta à ameaça, se adaptar resistindo ou modificando-se, sendo por isso desnecessário referir o termo “resistência”.

53. No final do 6º parágrafo, por sugestão do MADRP, deverá ser acrescentada a seguinte orientação: “Implementação do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra incêndios (SNDFCI).”

vii. Uma estratégia para os territórios de baixa densidade

54. O município de Oliveira do Hospital considera que se deve acrescentar ao ponto 2.12 como medida de estratégia para os territórios de baixa densidade a seguinte: “. Concretização dos investimentos nos domínios da educação, da saúde e da acção social nos quais assentam as principais políticas de intervenção social dos municípios da região, como resposta às dinâmicas demográficas e sociais de pendor negativo evidenciadas nos seus territórios.”

4.2.2. O Modelo Territorial

i. Texturas e Estruturas do Modelo Territorial

55. Enquanto representação dos principais elementos de caracterização biofísica da região, o MADRP considera que deve ser representado adequadamente na Fig. 3 a ocupação florestal dominante, distinguindo a floresta de produção lenhosa e tipos de povoamento dominantes, bem como a floresta multifuncional, e ainda os empreendimentos hidroagrícolas e as áreas agrícolas estratégicas a valorizar e salvaguardar, à semelhança do que está feito para as áreas de mais-valia ambiental.

56. Considerando que o modelo territorial é a síntese territorializada da estratégia de desenvolvimento da região à luz da qual são estabelecidas as normas orientadoras necessárias à sua concretização, nomeadamente as normas para as unidades territoriais, o MADRP entende, ainda, que o modelo territorial orientado (Fig. 6)
deveria também incorporar adequadamente a orientação quanto à expressão territorial que se pretende promover no período de planeamento do PROT para os sistemas agrícolas e florestais dada a sua preponderância em termos de gestão territorial.

57. Após análise da proposta do Modelo Territorial o Município de Cantanhede considera que o mesmo deverá:
   
a) Expressar, de forma clara, as opções estratégicas delineadas para a Região, evidenciando as redes estruturantes estratégicas regionais (protecção e valorização ambiental, equipamentos, acessibilidades e transporte, inovação e competitividade, turismo, etc.) e diferenciando o que é existente do que é proposto, que terá que ter expressão no Programa de Execução.
   
b) Reconhecer, clarificar e assumir o papel da estrutura urbana do Baixo Mondego; defendendo a assunção de uma alternativa às áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, com capacidade para estruturar o território da Região Centro.

R: Considere-se que este desiderato está respondido no PROT.

   
c) Expressar estratégias e políticas para a deslocalização (instalação /descentralização) dos serviços centrais e empresariais para este sistema urbano.
   
d) Defender a elaboração de Planos Estratégicos por Cidade e a contratualização com a Administração Central para realização de iniciativas de grandes eventos que afirmem e projectem a região nos próximos 15 anos.
   
e) Assumir na Região Centro a localização de um aeroporto de passageiros (low cost), infra-estrutura determinante para o desenvolvimento da região, aproveitando a Base Aérea de Montebelo Real.

58. O município de Mação não se revê no Modelo Territorial proposto na medida em que parece que foram menosprezadas as relações com o Médio Tejo, com o qual o concelho de Mação se identifica, ficando integrado numa unidade territorial que inclui o Pinhal Interior Sul e Norte e se estende até à Serra da Estrela, transparecendo a ideia de que aqui foram agrupadas as NUTS III que não cabiam nas restantes unidades territoriais e que se pretendeu não autonomizar enquanto concelhos com relações próprias centrífugas em relação às respectivas NUTS III.

59. Considera que é negligenciada a relação com o Tejo em detrimento da relação com o Zêzere, assim como a proximidade a Abrantes e relações privilegiadas com Santarém - de cujo Distrito ainda faz parte - e Lisboa, e forçada a sua aproximação a Castelo Branco e Coimbra.

60. A CIMPL - Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral considera que talvez fosse mais prático utilizar termos geográficos (ex: Geografia Física, Geografia Humana) sublinhando, ainda, que a utilização de cartogramas com dimensão muito pequena dificulta a análise e interpretação.

61. O município de Santa Comba Dão chama a atenção para o facto de, na pág. 34, a Fig. N.º6 apresentar dois eixos a tracejado que não estão representados na legenda da
própria figura, o que resulta em interpretações diferentes dependendo da leitura de cada indivíduo.

ii. Os Sistemas Estruturantes

Sistemas Produtivos

62. O município de Alvaiazere considera que, apesar de ser considerado uma área de Baixa Densidade, tem fortes laços com as Universidades e Politécnicos existentes na região, tendo inclusive vários protocolos e parcerias com estas Instituições de Ensino. Considera também que foram omitidos os Centros de Formação/Tecnológicos existentes no concelho e concelhos limítrofes, os quais representam um forte dinamismo na área do conhecimento e das novas tecnologias. Apesar de não possuir uma forte ligação com a área da investigação e desenvolvimento é intenção deste município continuar a estabelecer parcerias com as Universidades.

63. A CIMPL - Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral refere que não estão referidas as indústrias do vidro, exploração de inertes, turismo, entre outras, sendo ainda omitido o Ensino Superior não público, o Ensino Profissional, Centros de Formação e Centros tecnológicos.

64. O Município de Santa Comba Dão considera que, na página 38, no segundo parágrafo referente aos Núcleos Urbanos do interior, há uma clara sobrevalorização do projecto Viseu Digital.

Prospectiva Económica e Inovação

65. O Município de Miranda do Corvo pretende que o PROT-Centro aposte numa maior articulação entre a produção e a oferta de serviços na área do conhecimento (articulação com centros de conhecimento - politécnicos e universidades) e facilite o investimento e desenvolvimento de serviços avançados de apoio à actividade empresarial do território do Pinhal interior - biomassa, floresta, energia “limpa”, recursos endógenos (mel, queijos), assim como, na área da Saúde, do Bem-Estar e do Apoio Social.

66. O município de Montemor-o-Velho aponta a necessidade de se incrementar o investimento de base tecnológica valorizando o potencial científico, dando o devido destaque à intenção das Universidades de Coimbra e de Aveiro de apostar no Parque de Montemor-o-Velho nas áreas de energia e das nanotecnologias, aplicada aos materiais para a saúde e a energia;

67. O município de Montemor-o-Velho pretende a garantia de que as áreas logísticas previstas no âmbito do CENTROLOGIS para o nó de Araçade da A14 constituam uma aposta, com acolhimento ao nível das estratégias nacionais e regionais de desenvolvimento das capacidades de articulação entre a fachada atlântica (Porto da Figueira da Foz) e o hinterland ibérico e europeu (através de Vilar Formoso e Irún).
68. A Universidade de Coimbra (UC), tendo em conta a colaboração existente entre os pólos de C&T estruturados em torno das três Universidades presentes na Região, muito intensa em alguns sectores, reflectindo-se em projectos de investigação comuns, programas doutorais em associação, prestações de serviços avançados articuladas etc., recomenda a seguinte redacção alternativa terceira frase do segundo par grafo da página 37 “Para tal, os principais pólos de Ciência & Tecnologia (C&T), estruturados em torno das três Universidades presentes na Região e, por isso tendencialmente localizados na sua envolvente geográfica, deverão alargar e aprofundar as redes regionais existentes e ampliar os esforços de disseminação de conhecimento e novas tecnologias pela sua envolvente territorial.”.

69. É referido, pela mesma Universidade, que Coimbra é um pólo consolidado ao nível das TIC e dos novos materiais na área da saúde, sendo as classificações dos centros de investigação (2008) relativamente semelhantes às dos centros de investigação de Aveiro, sugerindo a eliminação do exemplo dado na última frase do segundo parágrafo da página 37 (“A título de exemplo, atente-se ao potencial de relação entre Coimbra [...] a Covilhã [...] e Aveiro [...])” que demonstra que Coimbra não um pólo consolidado nestas duas áreas.

70. A UC considera ainda que, dadas as valências do Baixo Mondego ao nível da produção de conhecimento e face às classificações atribuídas aos centros de investigação (2008) nas áreas das Ciências Exactas e das Ciências da Engenharia e Tecnologia, claramente superiores às classificações dos centros da área da Saúde, o ponto (2) da página 38 deverá ter a seguinte redacção “O Baixo Mondego é um pólo fundamental na produção de conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias, designadamente nas áreas do habitat, dos materiais, da robótica, da saúde e das TIC.”.

71. A Entidade Regional de Turismo do Pólo de Desenvolvimento Turístico de Leiria Fátima - Turismo Leiria Fátima - considera que a proposta de plano, na pág. 38, quando se refere ao pinhal Litoral, deveria mencionar os monumentos Património da Humanidade e o sector do Turismo.

72. O município de Coimbra afirma que no domínio do investimento de base tecnológica e políticas de desenvolvimento / áreas estruturantes, a proposta do PROT-Centro continua a não destacar convenientemente a capacidade existente na área da saúde, assumindo Coimbra como pólo nacional de excelência na saúde.

73. O município de Oliveira do Hospital considera pouco fundamentadas as referências ao potencial das Áreas de Baixa Densidade, porquanto:

- estão há muito tempo associadas a estes territórios, designadamente à unidade territorial do Pinhal Interior, iniciativas empresariais em outros domínios que não apenas os turísticos, energéticos e florestais, como são os casos da indústria de confecções - em que, aliás, contrariam o que é dito, nas medidas em que, efectivamente, possuem representatividade significativa em termos regionais em pelo menos uma das fileiras económicas da Região Centro, para além da fileira florestal - da indústria alimentar, da indústria da transformação de granitos e rochas ornamentais;
dispõe o território de estabelecimentos de ensino superior, com significativa capacidade de atracção de alunos e com elevada empregabilidade no tecido económico da região, dada a crescente articulação entre as tipologias de formação e as actividades económicas consolidadas;

- estão em curso na região diversos projectos de instalação de plataformas multidisciplinares de I&d, dotados de elevado suporte científico universitário, designadamente em Oliveira do Hospital, Miranda do Corvo e Penela;

- não se podem estes municípios resignar a um eloquente "desígnio estratégico de se estruturar como palco para a articulação com os principais núcleos de desenvolvimento (principalmente no acesso a serviços) e para a amarração da estratégia de desenvolvimento regional" que, parecendo pomposo, uma fatalidade que só a ausência dos grandes investimentos estruturantes tem conseguido confirmar e agravar.

**Desenvolvimento Rural e Actividades Agro-Florestais**

74. Considerando que o modelo territorial para o desenvolvimento rural e actividades agro-florestais deverá reflectir de forma adequada as orientações estratégicas sectoriais em matéria de desenvolvimento das mesmas no período de planeamento do PROT, por forma a permitir concretizar as orientações do PNPOT relativas "mobilização do potencial agro-pecuário" e "valorização dos recursos florestais", o MADRP entende que deverá ser incorporado naquele modelo a orientação estratégica de promoção das fileiras produtivas agrícolas e florestais e dos produtos de qualidade reconhecida com maior importância regional, traduzindo a sua expressão territorial. Embora se reconheça que "a vida económica dos espaços rurais já não hegemonizada pela agricultura", a contribuição destas produções para o desenvolvimento dos territórios rurais não pode ser desprezada mas antes impulsionada. Para o efeito considera que deve ser revisto o texto e a representação gráfica de acordo com a proposta já apresentada por aquele Ministério.

75. Para o município de Coimbra a proposta de PROT-Centro continua a não reconhecer a importância do estuário e daqueles naturais do Vale do Mondego (em particular do Baixo Mondego), bem como a necessidade da sua qualificação e de um modelo de gestão adequados, tal como o faz para o Baixo Vouga/Ria de Aveiro.

76. Assim como, não assume a importância regional e nacional do Projecto Hidroagrícola do Baixo Mondego nos seus usos múltiplos (valorizando as componentes agrícolas, ambientais, turísticas, desportivas e de navegação) e abrangendo os vales secundários.

77. Deverá ficar assegurado, igualmente, na proposta de PROT-Centro, a defesa e protecção das espécies piscatórias com interesse ambiental e/ou económico, nomeadamente, o sável e a lampreia, assim como os investimentos como a escada de peixe e o "Mondegarão".
Turismo

78. No âmbito do modelo de organização do território regional, e tendo em conta as especificidades sectoriais e temáticas, a TCP advoga a definição de geografias variáveis para os sectores económicos em causa que, noutro que tange ao sector do turismo, e no sentido de desenvolver estratégias adequadas, se deve traduzir na identificação dos seguintes pólos de desenvolvimento turístico: Pólo da Ria de Aveiro; Pólo de Coimbra; Pólo de Viseu / Lafões; Pólo de Castelo Branco - Naturtejo. Considera, ainda, que é neste quadro que se deverão estabelecer os “pontos de amarração” com as demais entidades regionais de turismo no sentido de encontrar, em cada caso, as escalas de intervenção e as complementaridades de acção.

79. Na perspectiva daquela Entidade Regional de Turismo, a proposta de PROT-Centro deverá conter a marcação inequívoca dos equipamentos estruturantes, dos quais se citam, o título de exemplo: aeroporto regional que possibilite a captação do mercado crescente de turistas que viajam em low cost; marina da Barra, face ao seu potencial para o Turismo Náutico; qualificação do porto de recreio da Figueira da Foz; portos de Aveiro e da Figueira da Foz como infra-estruturas capazes de atrair navios de cruzeiro; qualificação, valorização e modernização do turismo termal; consolidação, no mercado nacional e internacional, da Naturtejo e do respectivo Geoparque.

80. Na mesma linha dos comentários tecidos pela TCP quanto à previsão de um aeroporto regional na região, o Turismo Leiria Fátima considera que a proposta de PROT-Centro não é clara na evidencição da necessidade desta infra-estrutura sublinhando que, para a competitividade regional e para o sector do turismo, é fundamental o acesso directo à região face à existência de diferentes mercados com especial atracção por Fátima, para além de outras dinâmicas regionais, que tornam imperiosa a resolução deste problema.

81. A TCP considera que os produtos estratégicos por ela definidos se encontram secundarizados relativamente aos definidos no PENT, sublinhando a necessidade da assumpção clara e inequívoca daqueles produtos, os quais se justificam face às potencialidades locais e regionais e ao desenvolvimento de capacidades endógenas.

82. Na perspectiva da TCP, a proposta de PROT-Centro referencia a estratégia dos Pólos de Desenvolvimento Turístico da Serra da Estrela e de Leiria-Fátima, não referenciando do mesmo modo, de forma concreta e precisa, o modelo estratégico de desenvolvimento da TCP, considerando que aqueles pólos não devem ser sobrevalorizados.

83. A Turismo Leiria Fátima sublinha que o uso do termo “emergem” na referência ao pólo Leiria-Fátima, na pág. 42, se afigura errado já que a Região de Turismo de Leiria-Fátima tem uma tradição de mais de 50 anos e que o Mosteiro da Batalha recebe milhares de visitantes. Salienta, ainda, que o património religioso merece menção especial, procurando potenciar o desenvolvimento turístico a partir da proximidade de Fátima.

84. Segundo o Município de Miranda do Corvo deveria ser dado mais ênfase ao turismo de natureza através dos parques de preservação de biodiversidade nomeadamente o
Parque Biológico da Serra da Lousã, já constituído, e o CIOS, em projecto, ecoturismo e turismo de saúde, assim como, ser tidas em conta como potenciadores do desenvolvimento turístico e cultural do território as rotas de Fátima, de Santiago, Grande Rota do Zêzere (da nascente até à foz), bem como a rota de Malhoa entre outras.

85. Igualmente pretende um maior realce para ao eixo de Romanização Conímbria - Rabaçal/Penela - Santiago da Guarda/Ansião - Rominha/Alvaízere - Anfiteatro da Bobadela/Oliveira do Hospital, cuja estratégia EEC foi aprovada no âmbito do PROVERE, a par de outros projectos.

86. Aponta, igualmente, que deveria haver reforço da marca e produto turístico à volta do património e história medieval da região, nomeadamente a Rota dos Castelos e Muralhas medievais da linha defensiva do Mondego que engloba PIN, Lousã, Miranda do Corvo e Penela e Germanelo/Rabaçal, sendo complementada com Pombal, Soure, Montemor-o-Velho, Figueira da Foz e Coimbra.

87. Termina nesta temática solicitando um plano para a valorização das albufeiras através da prática da pesca desportiva, desportos náuticos e radicais com a possibilidade de instalação de campos de golfe nomeadamente em Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares e nas envolventes das albufeiras de Santa Luzia, Cabril e Bouça.

88. O município de Águeda afirma que em termos de desenvolvimento e ordenamento turístico denota-se, na proposta de PROT-Centro, uma grande lacuna em termos de exploração e promoção das diversas apetências turísticas com peso significativo na Região e cujas sinergias são fundamentais para o desenvolvimento e diversificação económicas da mesma, mais especificamente no que diz respeito ao Turismo Natureza e ao Ecoturismo.

89. O município de Alvaízere considera que a proposta do PROT-Centro continua a não apostar em produtos turísticos diversificados: turismo cultural e rotas gastronómicas, a Romanização (existência de um PROVERE: Programa de Valorização Económica dos espaços da Romanização), Turismo religioso (Caminhos de Santiago e Fátima), Turismo de natureza e Golfe Rústico.

90. O município de Ilhavo entende que a Ria de Aveiro continua a não ser referenciada/considerada como aposta turística (pág. 41 e 42).

91. O Turismo de Portugal considera que na Fig. 10 do Ponto 3.2.1.3 deverá ser eliminada a menção do TER no elenco de “Produtos Turísticos” (quer na legenda, quer, naturalmente, na representação gráfica). Com efeito, o TER constitui-se como uma tipologia de empreendimento turístico e não como um produto. Sublinha, ainda, que, enquanto empreendimento turístico, o TER enquadrar-se na figura de “Empreendimentos Turísticos isolados”, também representados na mesma figura.

92. Ainda sobre a Fig. 10, a Turismo de Leiria Fátima refere que deverá ser rectificado o limite do Pólo de Desenvolvimento Turístico Leiria-Fátima uma vez que este já não inclui os concelhos de Alcobaça e Nazaré.

93. Sobre o teor do 2.º parágrafo da pág. 43, considera aquele Instituto que deve rectificada a menção ao “património cultural e natural” enquanto recurso turístico e
não enquanto produto turístico já que os produtos associados serão o touring cultural e paisagístico ou o turismo de natureza.

94. O município de Montemor-o-Velho enfoca alguns recursos turísticos não referidos (rota dos Castelos, Caminhos de Santiago, rota das Fontes, turismo de natureza, turismo associado ao desporto - beneficiando das estruturas de excelência do Centro de Alto Rendimento de Desportos Náuticos de Montemor-o-Velho, entre outras).

95. O município de Montemor-o-Velho destaca a importância do eixo de concentração do património classificado junto ao litoral, coincidente com o eixo Figueira - Coimbra - envolvente da ria flandriana.

96. O município de Seia considera que a abordagem sobre o desenvolvimento deste território poderia ter sido mais incisiva e concreta na identificação clara de potencialidades de articulação inter-municipal ao nível da criação e desenvolvimento de infra estruturas, equipamentos e serviços existentes ou a criar como sejam, o Aeródromo e Seia, o CISE (Centro de Interpretação da Serra da Estrela), a Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia, a Escola Superior de Tecnologia de Oliveira do Hospital, a Rede Museológica.

97. Também afirma que a proposta de PROT-Centro não assume devidamente a importância estratégica, do ponto de vista turístico, da Serra da Estrela, particularmente ao não estabelecer uma relação coerente entre a nova rede de acessibilidades de IC (6,7,37) previstos e a consolidação da encosta NW da Serra da Estrela como uma das principais “Portas de Entrada” desta área natural e turística de importância nacional.

98. O município de Santa Comba Dão refere que o ponto 3.2.1.3 Turismo (pág. 41), descreve muitas das potencialidades turísticas da região, não só dos recursos existentes como também do potencial que estes encerram. No entanto, na óptica daquele município, está esquecido todo o Plano de Ordenamento da Albufeira da Agüeite (POAA) e toda a transformação que este plano implica ao nível turístico, numa área que envolve territórios de 6 concelhos: Santa Comba Dão, Mortágua, Carregal do Sal, Tábua, Tondela e Penacova (RCM n.º 186/2007, de 21 de Dezembro).

99. O Município de Coimbra considera que a proposta de PROT-Centro continua a não apostar em produtos turísticos mais diversificados como: o turismo cultural com as rotas gastronômicas, dos templários, dos Castelos, da Romanização e do Sal; turismo religioso com o Caminho de Santiago e Fátima, com o Carmelo e memorial da Irmã Lúcia em Coimbra e festividades religiosas de grande impacto regional como a Rainha Santa; o turismo de natureza com vias e percursos panorâmicos, nomeadamente a EN 110 (Coimbra/Penacova) e uma rede de ecopistas (ciclovia e percursos pedonais), nomeadamente, Coimbra/Montemor-o-Velho/Figueira da Foz; o turismo de eventos (culturais e científicos) potenciando equipamentos previstos como o Centro de Congressos/Convento de S. Francisco); o termalismo/talassoterapia, tendo em vista o desenvolvimento do Cluster da Saúde e Bem-estar.

100. Considera ainda que a proposta do PROT-Centro deve clarificar a importância para a Região do desenvolvimento do golfe, tal como a do Município de Coimbra como referência no tourism ligado ao desporto.
101. O IGESPAR entende que o Património Cultural deverá ser considerado como um capítulo autónomo do Turismo.

102. O município da Figueira da Foz considera que a legenda da fig. 11 (Património classificado), deveria também incluir as classificações de “Monumento Natural” e “Sítio Classificado”, de que o concelho da Figueira da Foz tem 2 exemplos, a saber: Sítio Classificado dos Montes de Santa Olaia e Ferrestelo - DL nº 394/91 de 11 de Outubro e Monumento Natural do Cabo Mondego - DR nº 82/ 2007 de 3 de Outubro.

103. O município da Figueira da Foz refere que na pág. 44 - 5º parágrafo, a referência à Fig. 9 deve ser substituída por Fig 11.

**Sistema Urbano**

104. A CCDR - Norte, pronunciando-se no âmbito dos aspectos de articulação territorial ao longo da faixa de vizinhança entre as duas regiões (Norte e Centro), e na óptica da compatibilidade com o previsto no PROT Norte, em fase de aprovação, chama a atenção para o facto de o mapa síntese do Sistema Urbano (Fig. 12) que aponta as principais conectividades com o exterior mas também as ligações secundárias inter-regionais (IC 26 e IC 34), não representar o IC 35 (IP 4/Castelo de Paiva/Vale de Cambra/Sever do Vouga/IP 5), de manifesto interesse sub-regional, pois liga o Entre Douro e Vouga a Dão-Lafões.

105. O município de Estarreja realça que da proposta de PROT-Centro consta a referência à “Zona de Influência de Estarreja”, designação há muito alterada, por se referir a uma Zona que abrange Aveiro (9 Freguesias), Albergaria-a-Velha, Estarreja, Murmoxa e Ovar.

106. O Município da Figueira da Foz considera que no 2.º ponto, do 4.º parágrafo, da pág. 46, às especializações identificadas para a Figueira da Foz deve acrescentar-se a especialização na área da indústria do papel, do vidro e da energia.


108. Considera, ainda, aquele município que há omissão do papel da Batalha no eixo turístico Nazaré, Alcobaça, Fátima e Tomar.

109. O município de Coimbra sublinha que a proposta de PROT-Centro não permite reconhecer, clarificar e assumir o papel da estrutura urbana do Baixo Mondego e de Coimbra em particular para a internacionalização da Região, bem como, a não defenda como uma alternativa às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

110. O município de Coimbra pretende ver expressas estratégias e políticas para a deslocalização (instalação/descentralização) de serviços centrais e empresariais para este sistema urbano.
111. Defende, igualmente, a importância dos Planos Estratégicos de Cidade e a contratualização com a Administração Central para realização de grandes eventos que afirmem e projectem a região nos próximos anos.

112. O Município de Miranda do Corvo questiona porque só são referidos Arganil e Sertã como centros urbanos complementares a qualificar no Pinhal Interior.

113. O Município de Miranda do Corvo entende que deveria estar previsto na proposta de PROT-Centro a construção de uma Unidade Básica de Urgência para as urgências nocturnas de Miranda do Corvo, Loulé, Vila Nova de Poiares, Penela e até mesmo Góis dada a situação geográfica de Miranda que fica a meio caminho entre Coimbra e os Concelhos referidos.

**Sistema de Acessibilidades e Transportes**

114. O Município da Sertã aponta as seguintes prioridades que não estão contempladas na proposta em discussão:

- Reconversão da EN 238 (Sertã/Oleiros) - Esta via poderá ser o início de uma futura ligação Fundão Tomar, há tantos anos reclamada pela Zona do Pinhal.
- Ligação Sertã - Ferreira do Zêzere
- Conclusão do IC8 - O Itinerário complementar IC8 representa a via estruturante mais importante da região. O desenvolvimento deste território está em muito dependente da conclusão desta infra-estrutura, devendo a proposta de PROT-Centro evidenciar esta situação.

115. Para a CIMPIN e para os Municípios da Pampilhosa da Serra e Miranda do Corvo, é imperioso e fundamental que sejam considerados de primordial e relevante interesse os seguintes investimentos em estruturas viárias: execução de troço do IC8 que ligue Pedrogão Grande, seguindo pelo Vale do Zêzere, servindo os Concelhos de Pampilhosa da Serra, Oleiros, Sul do Fundão e Norte de Castelo Branco, ligando à A23 próximo de Alcains e deste modo fechando a malha rodoviária com a ligação ao IC31. Este troço representa um vetor de desenvolvimento concelhio, regional, nacional e internacional; Execução de troço do IC8 que ligue o troço descrito a Pampilhosa da Serra; Correcção do traçado da EN2 com reperfilamento para características de IC entre Cabeçadas e EN342; Correcção do traçado de EN2 com reperfilamento entre Alvares e EN112; A inserção do IC37 no IC7; A EN2 entre o IP3 e o IC8 em Pedrogão; EN 342 entre a Loulé e a EN 17 a Norte de Arganil; e a EN17 entre a IC3 e o IC7.

116. Segundo o Município de Miranda do Corvo, apenas é feita referência à construção do Metro Ligeiro do Mondego no documento relativo ao programa de execução e indicadores de monitorização e estando apenas previsto para a Unidade Territorial do Baixo Mondego, sendo fundamental a criação de uma rede de transportes rodoviários que potenciem a utilização do Metro Mondego por parte de utilizadores vindos de outros concelhos como sejam Góis, Penela, Miranda do Corvo.
117. O município de Alvaladezere considera, face ao exposto relativo ao IC3, que não lhe foi dado a importância devida, uma vez que este será uma via estruturante para o Pinhal Interior Norte. Dadas as fracas acessibilidades deste território esta ligação entre Tomar e Coimbra facilitará a mobilidade, desencorajando os concelhos abrangidos.

118. O município da Covilhã considera que as orientações nesta em matéria de acessibilidades e transportes, contidas na proposta, são insuficientes, limitando-se a identificá-las de forma superficial sem particularizar as áreas territoriais onde se devem localizar as duas infra-estruturas aeroportuárias que a proposta considera como compatíveis com o modelo territorial da Região. Considerando que a proposta de PROT-Centro será um instrumento orientador dos instrumentos municipais a rever ou elaborar pelos municípios, a referência a “litoral” e “interior” como zonas possíveis de localização das referidas infra-estruturas, deve dar lugar à concretização nos concelhos onde as mesmas devem localizar-se. Nesta matéria é sabido que o Município da Covilhã, que até à data possui um aeródromo cuja localização estratégica tem motivado uma utilização constante quer no combate a incêndios como em operações militares, não esquecendo que já teve voos regulares, possui em elaboração um projecto para a construção de um aeroporto de nível regional, a localizar no vale da Cova da Beira, próximo da cidade da Covilhã, apresentando-se assim como a escolha acertada para a localização no “interior”, referida na proposta de PROT - Centro.

119. O município da Figueira da Foz considera que, na pág. 50, onde est. “4 - Valorização da Linha do Oeste” se dever acrescentar: “...e da linha Coimbra - Figueira da Foz”.

120. Considera ainda aquele município que, na pág. 50, no ponto 6, se deve acrescentar: “...e do ramal Figueira da Foz - Pampilhosa”.

121. Na pág. 50, propõe acrescentar um novo ponto: “7 - Definição de tarifários na ligação entre Coimbra e Figueira da Foz”.

122. CIMPL refere que há omissão do papel da Linha do Norte e fraca referência ao transporte aéreo. Deveria ser focada com mais incidência a importância para o desenvolvimento da Região a existência de um aeroporto de passageiros aproveitando, por exemplo, a Base Aérea de Monte Real.

123. Considera ainda que devia haver ligação directa do IP1 ao IC2, no cruzamento destas duas vias.

124. A CCDR-LVT considera que o documento é omisso no que respeita a dois projectos identificados no PROT-OVT, que, na sua perspectiva, são importantes para a articulação entre o interior e o litoral, e mesmo entre a região OVT e o Centro, que são: o Eixo Ferroviário transversal Fátima - Leiria e o IC9.

125. O município de Mira é de parecer que, ao nível das acessibilidades e transportes, não é minimamente aceitável que, depois de vários estudos e alternativas de traçado do IC12 até Mira, e ser assumido politicamente como estratégico e projecto a concretizar, esta via não seja referenciada na proposta de Plano.

126. Ainda nesta temática, o município de Mira não vislumbra que seja apresentada como proposta para a diminuição do tráfego de atravessamento dos aglomerados urbanos,
a criação de corredores alternativos que potenciem a circulação e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

127. O município de Montemor-o-Velho chama a atenção para a necessidade de destaque das principais reivindicações municipais nos domínios aeroportuário (abertura da Base Aérea de Monte Real à aviação comercial), rodoviário (expansão da A14 para Viseu e para a A25, variante Arzila/Alfarelos/Montemor (EENN341 e 347 e novo nó da A17 na confluência dos Municípios de Montemor-o-Velho e de Soure) e ferroviário (papel muito relevante da Linha da Beira Alta, na articulação entre o Porto da Figueira e Espanha, especialmente no que se refere a mercadorias, o que será sublinhado pela construção de pequenos ramais para as plataformas logísticas, e necessidade de ampliar o Sistema de Mobilidade do Mondego para a margem direita do Rio Mondego).

128. O município de Oliveira do Hospital reforça a urgência da execução do PRN 2000, com prioridade ao IC6, IC7, IC37 e IC12, considerados na proposta de PROT-Centro como Eixos Prioritários de Coesão, e absolutamente necessários para que se consoludem e promovam relações mais fortes com os subsistemas urbanos, se diminuam as assimetrias e as vulnerabilidades verificadas, acima de tudo, no Pinhal Interior e Serra da Estrela.

129. O município de Sabugal considera que deve ser referenciado o seguinte: - Estrutura viária de ligação A23-fronteira (Nó de Mação - Penalobo - Sobreira - Espinhal - EN233 - Cruzaamento do Cardeal - Soto - Alfarelos - Aldeia da Ponte, incluindo ligação a Sortelha), que visa inverter a tendência do enquadramento nos “território em perda”, caracterizado pelo processo de “desruralização”.

130. O município de Santa Comba Dão refere que no ponto 3.2.3 - Sistemas de Acessibilidades e Transportes (página 47) - não há referência à nova auto-estrada que pretende substituir o IP3.

131. O município de Vila do Rei refere que a proposta de Plano não contempla a ligação de Vila de Rei ao IC3.

132. O município de Coimbra considera que a proposta de PROT-Centro continua a não reconhecer a fraqueza da taxa de execução do Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) e a necessidade da sua efetiva concretização, para reforçar o Sistema Metropolitano do Centro Litoral, enquanto área alternativa aos arcos metropolitanos do Noroeste/Porto e de Lisboa.

133. A EP, SA e o InIR consideram que deve ser retirada a nota de rodapé nº11. Efectivamente, o lanço em causa do IC3, que integra a Subconcessão Pinhal interior, já adjudicada, possui corredor aprovado em sede de AIA para desenvolvimento do projecto de execução. Independentemente deste corredor, por se desenvolver a nascente da cidade de Coimbra e da sua Circular Externa com a qual se articula, poder desempenhar funções de Circular Regional Envolvente de Coimbra, tal assunção não tem enquadramento no âmbito do PRN, que respeita à rede rodoviária nacional.

134. Refere ainda o município de Coimbra, que deve ser prevista na proposta de Plano, a criação de uma autoridade metropolitana/intermunicipal de transportes “Coimbra Baixo Mondego” para gerir de forma integrada a mobilidade regional.
135. Pretende, ainda, que se assuma a importância para o desenvolvimento da Região da criação de um aeroporto de passageiros (low cost), aproveitando a Base Aérea de Monte Real e uma rede de aeródromos regionais com destaque para o Aeródromo Bissaya Barreto.

136. O Município de Oleiros, sublinha o que se pode ler na pág. 76 da proposta de PROT-Centro onde referido que "Pampilhosa da Serra e Oleiros são os dois municípios mais periféricos à rede viária arterial e à polarização dos grandes centros urbanos da Região Centro". Desta forma considera as acessibilidades como eixo de intervenção prioritário em termos de viabilidade socioeconómica deste concelho. A esse respeito, destaca em primeiro lugar a construção de um novo traçado entre a A23 e Oleiros que possa igualmente desencadear os concelhos da Pampilhosa e zona do Pinhal de Castelo Branco e Fundão e dar seguimento ao trajecto IC 31 - A23 - IC8.

137. Em segundo lugar considera a construção da ligação Oleiros Sertã, a curto prazo, essencial não só porque permite uma ligação ao IC8 e um acesso eficiente a Lisboa, mas também porque representa um troço de uma via imprescindível, a futura Via Rápida do Pinhal, que poderá ligar o Fundão a Tomar com a futura ligação Sertã - Cerâmica do Bonjardim Ferreira do Zêzere.

138. O município de Gouveia não está de acordo com a priorização dada na proposta ao IC7 e ao tramo do IC6 que o liga ao IP3 relativamente ao IC12 e ao IC 37.

139. O IMTT refere o novo Regulamento Europeu 1370/2007, sobre serviços de transporte público de passageiros por estrada e ferrovia que entrou em vigor em Dezembro de 2009, e que será de aplicação obrigatória em toda a União no final do prazo de transição que ele próprio estabelece - 12 anos -, e cujos diplomas legais necessários se encontram já em elaboração por parte daquele Instituto. Sublinha que se espera que este novo enquadramento legal, que vem estabelecer a transição de um regime de autorizações administrativas para um regime de verdadeira contratação de serviços de transporte público regular de passageiros, venha a reconsiderar as suas atribuições de competências entre as administrações central e local. Neste contexto, e embora no essencial não se esteja em desacordo com os princípios fundamentais e matéria de planeamento e gestão da mobilidade identificados no plano, considera que o caminho a percorrer para a respectiva concretização terá de ser balizado de acordo com a legislação que irá vigorar, seguindo, pois, um percurso natural e seguro de transição, pelo que os quatro princípios fundamentais enumerados na pág. 51 da proposta de PROT-Centro deverão ser objecto de reformulação. Contudo, admite ainda o IMTT, que antes dos futuros contratos, possam ser dados passos importantes no sentido da sua preparação, nomeadamente no que se refere à caracterização do sistema de acessibilidades e transportes e ao planeamento das redes e serviços.

Sistema de Protecção e Valorização Ambiental

140. A CIMPIN solicita que proposta do PROT-Centro deve alargar a classificação da qualidade da água e do ar para além do BOM e MUITO BOM, para que tendo o Pinhal Interior um nível de EXCELENTE se possa construir uma imagem de marca diferenciadora fundamental para o turismo de natureza, etc.
141. Acrescenta que o produto Serra da Lousã e Açor na sua vertente turística tem que aparecer de forma clara e inequívoca no PROT - Centro, considerando o conjunto patrimonial de aldeias do xisto, turismo natureza, rede de praias fluviais, rede de percurso pedestres e rede de percurso de BTT e TT, turismo cinegético (ungulados: Javali, Veado, Corso), os parques biológicos promotores da Biodiversidade, como por exemplo o parque da Serra da Lousã em Miranda do Corvo e o CIUS, etc. Manifesta esta entidade a sua preocupação por não haver referência na proposta às áreas integradas em Rede Natura 2000 como áreas com potencial ambiental e turístico.

142. Pretende, também, uma maior valorização da Rede de Conhecimento e Inovação com especial referência à Agência Regional de Energia (AREAC), Centro de Biomassa para a Energia e a projectos específicos que alguns municípios estão a construir com o envolvimento de várias entidades regionais, como por exemplo:

- O HIESE de Penela;
- A criação de Infra-estruturas de Base para a Fileira Automóvel em Vila Nova de Poiares;
- Indústria de Diversão e Turismo de Pedrogão Grande.
- Considera, finalmente, que se deveria acrescentar um quadro normativo específico para a valorização da estrutura produtiva florestal do Pinhal Interior que permitisse a certificação florestal, caminho inevitável e indispensável para a conveniente rentabilização económica desta fileira;

143. A CCDR-LVT sublinha que os Corredores Secundários que constam do PROT-OVT localizados a NO das Serras de Aire e Candeeiros, não têm continuidade na proposta do PROT-Centro. Mais refere que o Corredor Secundário que consta do PROT-OVT localizado a Nascente da Serra de Sicó, não tem sequência na proposta agora em análise.

144. O município de Ilhavo entende que a Costa Nova não se deve manter classificada como núcleo urbano de risco elevado, após as obras de protecção efectuadas e que estão devidamente consolidadas (pág. 53).

145. Contesta, ainda, a referência a Ilhavo como um centro onde existem preocupantes emissões de transportes (pág. 55).

146. O município de Alvaiazere sublinha a omissão do Maciço de Sicó (na qual se integra a serra de Alvaiazere) e da Serra da Lousã.

147. O município da Covilhã refere que a proposta do PROT-Centro não identifica a barragem do Lago Viriato, na Serra da Estrela como um elemento potenciador da dinamização do turismo das Penhas da Saúde, Serra da Estrela.

148. O mesmo município refere também que é conhecida a intenção do Município da Covilhã em construir novas barragens nas Penhas da Saúde e na Atalaia, encontrando-se largamente demonstrada a necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento para o abastecimento público do concelho da Covilhã, bem como para a produção de energia. A proposta do PROT-Centro nada refere ou prevê para a classificação destas infra-estruturas como estruturantes e prioritárias, nem contempla normas regulamentares que garantam a sua concretização. Entende o município da Covilhã ser de relevante interesse público a construção.
destas infra-estruturas de armazenamento de água para o consumo humano, e de produção de energia, pelo que deve a proposta acober as mesmas.

149. O município da Covilhã considera que a proposta do PROT-Centro define um corredor ecológico estruturante em torno do rio Zêzere, fixando larguras mínimas, de valor demasiado elevado, ignorando a realidade local. Considera que deveriam ser os instrumentos de ordenamento do território, de iniciativa municipal, que deveriam, face a uma análise caso a caso, definir as regras de um uso sustentado desse corredor, de modo a evitar o abandono dessas áreas e o seu consequente despovoamento. Este corredor abrange aglomerados urbanos existentes ao longo das suas margens, o que poderá conduzir a entraves ao seu desenvolvimento.

150. O município de Gouveia reclama a referência na proposta à Barragem de Girabolhos e às suas implicações em termos de ordenamento e desenvolvimento na sub-região.

151. O MADRP considera que deve ser incluída uma nova orientação, dada a importância de manter a variedade dos cultivos e operações culturais nos campos agrícolas do Baixo Vouga Lagunar, por forma a assegurar variadas fontes de recurso para a conservação dos biótopos estruturais e diversificadores e impedir a extensão da área do "salgado":

"Promover o projecto de Valorização Agrícola do Baixo Vouga Lagunar".

Sistema de Riscos Naturais e Tecnológicos

152. A CCDR-LVT sublinha que o PROT-OVT identifica toda a Região como estando sujeita a uma perigosidade sísmica moderada ou elevada, e que, no contacto com a Região Centro, a proposta de PROT para esta região não identifica o mínimo de sequência. Uma vez que a abordagem a estes fenómenos não pode ser condicionada pelos limites administrativos, considera que a continuidade dos mesmos deverá ser aferida na área de transição.

153. O município da Figueira da Foz corrige que, na pág. 56, a referência à Figura 16 deve ser substituída por Figura 15.

154. A CIMPL sublinha que há omissão do PNSAC, Pinhal de Leiria, Rio Lis, serras de Alvaláçere, e Sico.

155. Refere também que são omitidos os passivos ambientais da região do Pinhal Litoral - Ribeira dos Milagres e Exploração de inertes.

156. O município de Mira observa que apesar da proposta realizada na reunião sectorial nesta temática, as lagoas costeiras de Mira (Barrinha, Lagoa e Lago do Mar), não são referenciadas na abordagem temática de forma igual ou comparable com outras lagoas costeiras; Apesar de existir uma referência em algumas normas orientadoras, não se perspectiva projectos de intervenção que permitam a sua revitalização e aproveitamento como recurso endógeno regional.
iii. Esquema do Modelo Territorial

157. O 3.º parágrafo e parte do segundo (pág. 58) estão repetidos, situação que deverá ser rectificada.

iv. Unidades Territoriais

Centro Litoral

Sub-sistema urbano de Aveiro / Baixo Vouga

158. O município de Ilhavo pretende ver corrigida a referência à localização do Porto de Aveiro no núcleo urbano de Aveiro (pág. 61), uma vez que este se localiza no conceito de Ilhavo.

159. Afirma, ainda, que não é perceptível, a posição/opção da proposta PROT-Centro relativamente ao traçado e à estação da RAVE, relativamente a Aveiro (pág. 62).

160. Pretende, por outro lado, ver reconhecido no documento a elevação da qualidade ambiental da Ria.

161. Refere que o trabalho de articulação com o Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro foi deficiente.

162. Ainda sobre o Sub-sistema urbano Aveiro/Baixo Vouga, a CCDR-Norte alerta para a necessidade de incluir, no 1º parágrafo da pág. 62, a referência a Ovar “...a Norte, por Estarreja, Murtosa e Ovar, ...”, município que assegura uma continuidade total entre o Norte e o Centro, tanto na urbanização como no sistema lagunar (Ria de Aveiro, Barrinha de Esmoriz/Paramos).

163. O MADRP considera que, na parte final do 2.º parágrafo, deverá ser feita referência à ameaça decorrente das alterações das condições de gestão da água provocada pelas sucessivas intervenções na laguna, pelas obras de abertura e dragagem efectuadas pelo Porto de Aveiro, que provocaram um retrocesso temporário da agricultura devido ao aumento da amplitude de marés na Ria e consequente destruição das infra-estruturas de defesa, provocando assim salinização e abandono.

164. Aquele Ministério propõe, ainda, que seja incluído na pág. 63, no final do 3º travessão: “...assim como a valorização agrícola do Baixo Vouga Lagunar”.

165. O MADRP considera que deve ser incluído na p. g. 63, no final, um novo travessão: “- Potenciar o desenvolvimento, inovação e requalificação do sistema produtivo da fileira do leite e produtos lácteos”, dada a impotência desta fileira na região e uma vez que o PROT-Centro aponta como prioritário a "aposta em convergências virtuosas nas políticas sectoriais como as energias renováveis, o ordenamento florestal, a paisagem, a salvaguarda de áreas agrícolas e de valia ambiental, o potencial agropecuário".
Sub-sistema urbano de Coimbra / Baixo Mondego

166. O município da Mealhada no âmbito do sub-sistema urbano do Coimbra/Baixo Mondego, refere um conjunto de questões supra-municipais sobre as quais o plano se deve centrar (pág. 65), sublinhando que uma das questões de âmbito supra-municipal que deverá ser considerada é o desenvolvimento de uma especialização territorial na Mealhada e Luso, nos domínios da Logística e Saúde e Bem-Estar, associada ao desenvolvimento de novas infra-estruturas rodoviárias de âmbito regional (A32, IP3 e IC12) e às actividades turísticas, de prestação de serviços e indústria a desenvolver no âmbito do programa Luso-Inova.

167. Na pág. 65 onde se refere como questão de âmbito supra-municipal “A estruturação urbana sobre o eixo da N1/IC1/A17 entre Coimbra, Mealhada e Anadia” dever ser corrigida a referência aos eixos rodoviários para, N1/IC2. Os eixos rodoviários IC1/A17 localizam-se na faixa litoral.

168. O município da Figueira da Foz considera que na pág. 65, 8.º parágrafo “A estruturação urbana do aglomerado da Figueira da Foz, na margem sul do Mondego e a ligação ao norte do IC1/A17 na zona da Covia-Gala, ligação ao sudoeste e protecção da zona das salinas da Ilha da Môrraceira”, a referência Figueira no âmbito da identificação das questões de âmbito supramunicipal não se compreende porquanto a A17 e respectivas ligações à rede rodoviária se encontrem executadas e em funcionamento e não existe ligação à zona referida da Covia-Gala, pelo que deverá ser simplesmente retirada.

Sub-sistema urbano de Leiria - Marinha Grande / Pinhal Litoral

169. A CIMPIN considera que as propostas apresentadas para a Unidade Territorial do Pinhal Interior aparecem demasiado genéricas comparativamente ao que aparece para outras Unidades Territoriais. Neste sentido afirma que a proposta do PROT-Centro apresenta o Pinhal Interior como um território de grandes fragilidades requerendo como tal a especial atenção da proposta para certos domínios: 1) Mais políticas “voluntaristas” e estruturantes, capazes de reverter as economias locais e consequentemente geradoras da recuperação demográfica, a par da reabilitação do património edificado; 2) Formas de maximizar as potencialidades de desenvolvimento aqui residentes, como sejam o caso da floresta, água, paisagem, a riqueza da cultura gastronómica e patrimonial, produtos DOP, tais como por exemplo o queijo Rabacal, o Mel da Serra da Lousã, entre outros; 3) Ações concretas que promovam Pólos de Competitividade, Tecnologia e Negócios Agro Rurais, através da criação de parcerias em torno das instituições universitárias da região com núcleos de competências na área de IED, do aconselhamento de negócios agro-rurais, transferência do saber agro-formação e redes de explorações de experimentação e inovação nomeadamente.
nas áreas da tecnologia do regadio, da horticultura, da fruticultura, energias alternativas mini-hidráulicas e eólicas, etc.

170. Contesta, igualmente, a muito pouca importância dada à Serra da Lousã e Serra de Síncó como espaços geradores de meios e recursos naturais capazes de potenciar intervenções.

171. A CIMPL indica que há omissão do sistema de mobilidade ferroviário e aéreo.

172. Afirma, ainda, que a estrutura do mapa esquemático é diferente do utilizado no PROT-OVT o que dificulta uma análise de conjunto.

173. Sublinha que não está prevista ligação, no Pinhal Litoral, entre a LAV e Linha do Norte, situação prevista no PROT-OVT.

174. Mais considera aquele município que os cartogramas com dimensão muito pequena dificultam a análise e interpretação. Seria vantajoso a disponibilização da Informação Geográfica que esteve na base da elaboração dos cartogramas.

175. A CIMPL termina o seu contributo nesta temática afirmando que o plano apenas apresenta projectos PRN e RAVE e não valoriza os projectos do Plano Estratégico da Alta Estremadura.

Dão-Lafões e Planalto Beirão

176. A CCDR-Norte considera que, no que tange ao sistema de acessibilidades inter-regionais, se verifica a compatibilidade entre as propostas do PROT-Centro e do PROT-Norte quanto aos corredores estruturantes do Litoral (rodovia-ferroviário com reforços programados), do IP 3 (Figueira da Foz/Colimbra/Viseu/Lamego/Vila Real/Chaves) e do Interior (IP 2, unindo a Beira Interior ao Nordeste Transmontano). Sugere, contudo, que na página 68, onde se destaca a localização estratégica de Viseu, ao referir a importância do eixo transfronteiriço do IP 5/A Transmontano, se inclua também o do eixo longitudinal IP 3/A 24.

177. O município de Santa Comba Dão refere que, no Ponto 3.3. - Esquema do Modelo Territorial (página 58) - , a fig. N.º 7 apresenta, tal como na fig. N.º 6, dois eixos que não estão representados na legenda da própria figura, o que resulta em interpretações diferentes dependendo da leitura de cada indivíduo.

178. O município de Santa Comba Dão revela que, na página 69, no 3.º parágrafo, não está correta a prioridade ao IC7 a ao tramo do IC6 que o liga ao IP3, ao IC12 e ao IC37”; com efeito, analisando o mapa das ligações previstas para o PRN2000, esta afirmativa fica sem nexo.

179. O município de Oliveira do Hospital refere que no ponto 3.4.2 - Dão-Lafões e Planalto Beirão, deve corrigir-se no 2.º parágrafo a menção ao IC37, substituindo “O traçado do IC6/IC7 e do IC7 favorecem...”, por “O traçado do IC6/IC7 e do IC7 favorecem...”.

180. O município de Oliveira do Hospital refere ainda, no mesmo ponto e no final do mesmo parágrafo entender que deveria ser reorientado e sentido contido na sua parte final, acrescentando, por exemplo: “A pesar disso e no que diz respeito aos
sistemas de gestão em alta da água e saneamento, apenas o município de Tábua ficou associado ao Sistema do Planalto Beirão, enquanto que os restantes três municípios, que antes eram incluídos no Mondego Superior, ficaram agregados ao Sistema do Alto Zêzere e Côa, o que confirma o carácter de multiplicidade na articulação deste eixo urbano com as três capitais distritais que o delimitam e evidencia, nesta área de intervenção, uma grande proximidade à Guarda.

181. Ainda no mesmo ponto 3.4.2, deverão ser acrescentadas as “prioridades para organizar a consolidação qualificada do sistema” as seguintes:

- Um compromisso firme com a consolidação do ensino superior politécnico na região, designadamente no eixo urbano Oliveira do Hospital - Seia - Gouveia, que deve reorganizar-se no sentido da sua complementaridade e autonomização relativamente aos Institutos Politécnicos de que dependem, na medida em que uma fracção fundamental das suas vantagens competitivas e da afirmação das suas capacidades diferenciadoras passa por dispor de SC&T fortes e profundamente articulados com o tecido empresarial local.

- A necessidade de colocar os pacotes turísticos da região outros produtos de elevada capacidade de atracção e com enorme potencial de retorno económico, nos domínios da arqueologia, como as Ruínas Romanas e Anfiteatro de Bobadela, em Oliveira do Hospital e das actividades de montanha, essenciais à formação de um produto integrado de alojamento, gastronomia, práticos endógenos, cultura, desporto e ocupação de tempos livres.

182. O município de Oliveira do Hospital relativamente ao ponto 3.4.4 - Pinhal Interior e Serra da Estrela, refere que é necessário acrescentar como prioridade na estruturação do sistema urbano a componente dos SC&T existentes, nomeadamente em Oliveira do Hospital e Seia, bem como das plataformas multidisciplinares de I&D em instalação, nomeadamente em Oliveira do Hospital, Miranda do Corvo e Penela, como alicerces fundamentais da reorientação das estratégias locais e supramunicipais de sustentação das respectivas economias locais.

183. O município de Seia considera que é de importância significativa que o modelo territorial do PROT-Centro identifique o eixo urbano a consolidar que inclui os Centros Urbanos de Oliveira do Hospital - Seia - Gouveia. Trata-se, efectivamente, de uma abordagem inovadora e que pode constituir em si, um caminho positivo de valorização e desenvolvimento deste espaço sub-regional. Considera, todavia, que a abordagem sobre o desenvolvimento deste território poderia ter sido mais incisiva e concreta na identificação clara de potencialidades de articulação inter-municipal ao nível da criação e desenvolvimento de infra-estruturas, equipamentos e serviços existentes ou a criar, bem como deveria assumir importância Estratégica, do ponto de vista turístico, da Serra da Estrela, e da coerência com urgência de concretização da nova rede de acessibilidades dos ICs6, 7 e 37.
Beira Interior e Pinhal Interior e Serra da Estrela

184. Para estas duas unidades territoriais, o MADRP considera que deve ser introduzida, nas pág. 74 e 78, uma orientação para explicitar uma estratégia sectorial definida para estas regiões no sentido de contrariar o abandono, apostando na competitividade, nomeadamente para o regadio e na multifuncionalidade, bem como no correcto ordenamento do espaço rural e gestão sustentável dos recursos naturais, acrescentando o seguinte texto: “A questão é que o espaço rural não pode ser um fundo de paisagem ou o vazio entre edificado e vias, assim é necessário viabilizar sistemas de ocupação e uso do solo visando: i) a conservação das áreas com potencialidades produtivas agrícola e florestal e fomento da produção competitiva e sustentável, nomeadamente da agricultura no caso dos periféreos de regadio; ii) a conservação da natureza, biodiversidade e ordenamento do espaço rural; iii) a melhoria da qualidade de vida e a diversificação da economia nas zonas rurais”.

4.2.3 Normas Orientadoras

185. A ANPC sugere a seguinte redacção alternativa para o 1.º parágrafo da pág. 79: “O PROT-Centro estabelece um quadro orientador que, vinculando entidades públicas, assume uma natureza indicativa e estratégica, propondo um modelo de organização e estruturação do território.”

186. Sobre o mesmo parágrafo, e reportando-se à redacção consignada na proposta de PROT-Centro, a DGOTDU, considera que a expressão “... assume uma natureza indicativa e estratégica” deve ser substituída pela expressão “... assume uma natureza estratégica”, uma vez que os PROT vinculam directa e imediatamente as entidades públicas nos termos do art.º 3.º do RJIGT.

187. A ANPC entende que deverão ser suprimidos os 2.º e 3.º parágrafos deste capítulo não prejudicando a coerência das normas.

188. Considera, ainda, aquela autoridade que a redacção do 4.º parágrafo do capítulo é demasiado extensa, perdendo o sentido, pelo que sugere a seguinte redacção: “A acção influente do PROT-Centro deve concretizar-se por via dos instrumentos de política de desenvolvimento e ordenamento territorial”.

189. Sobre a redacção da 2.ª Frase do 5.º parágrafo, sugere seja retirada a expressão “que determinem em exclusivo o uso do solo”.

190. O município de Alvaízere indica que tem aprovada uma candidatura de reabilitação urbana (Mais Centro) a qual não se encontra mencionada no PROT-Centro.

191. O município de Alvaízere considera que as normas propostas não reflectem a realidade dos territórios de baixa densidade, uma vez que não respeitam o histórico de indicadores existentes na CCDRC. Neste sentido o município tem grandes dúvidas referente à operacionalização de diversas normas, entre as quais: a reclassificação/qualificação do solo rural em urbano (processo de reversão
consequência do RJIGT; densidades superiores a 7 ed/ha; dimensionamento de novas áreas (70% do perímetro actual/ 40%).

192. A comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego considera, relativamente às normas orientadoras, que:

a) As normas estão apresentadas de forma confusa, apresentam uma linguagem hermética e estão arrumadas de forma inadequada, na perspectiva da sua futura leitura e aplicabilidade.

b) Algumas das “normas” estabelecidas não têm carácter normativo e não têm vinculação.

c) Existe pouca diferenciação entre as normas imperativas e as normas orientadoras, pelo que se sugere que haja uma distinção clara entre elas, devendo também ser clarificado, caso a caso, os respectivos destinatários (o que deveria ser inequívoco, face ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial).

d) Deve ser clarificada a articulação com os planos municipais do ordenamento do território, as formas de adaptação destes (pré-existentes e/ou em processo de revisão).

e) Algumas das siglas utilizadas são indecifráveis.

f) As políticas de reabilitação urbana não são apresentadas nem mencionadas.

193. O município de Castro Daire considera que o quadro normativo proposto continua a apresentar uma complexidade significativa, tanto ao nível da sua interpretação como ao nível da sua aplicabilidade, pelo que se alerta para que estes factos não constituam um travão ao normal desenvolvimento dos processos de revisão dos PMOT.

194. O município da Covilhã considera que a inclusão na proposta de normas técnicas demasiado exaustivas irá resultar numa dificuldade acrescida A adopção de políticas limitadoras e condiionadoras da gestão, pelos Municipalos, dos seus próprios territórios, através de normas regulamentares concretas e rígidas, incluídas na proposta do PROT-Centro, representa uma diminuição das competências dos próprios Municipalos em matéria da gestão territorial que lhes está delegada pelo quadro legal em vigor na sua aplicabilidade prática aos instrumentos de gestão territorial de nível inferior.

195. O município da Covilhã considera também que a proposta do PROT-Centro não inclui medidas de política de reabilitação urbana para a Região. Trata-se de uma vertente de gestão do território que assume cada vez mais um papel importante, podendo contribuir nomeadamente para a contenção da expansão dos núcleos urbanos existentes. Importava assim criar mecanismos e estruturas de apoio à recuperação do edificado existente, principalmente nos centros históricos e nas zonas antigas, com elevado grau de degradação, potenciando ainda a inversão do processo da sua desertificação.

196. Por sua vez, o município de Ilhavo considera que as normas orientadoras gerais, específicas por domínio de intervenção, específicas por base territorial e as orientações de política sectorial, propostas no PROT-Centro, exigem um maior período de debate, consolidação e maior flexibilização para que sejam
convenientemente integradas nos instrumentos municipais (Revisão dos PDM). Mais refere recaer que se esteja a correr o risco de aprovar Normas que se irão revelar autênticos obstáculos ao desenvolvimento municipal.

197. Indica que não existe uma referência às fontes que originaram o quadro de normas proposto, isto é, não foi decerto com base no "histórico" de indicadores (sobre os municípios e/ou as suas práticas) existente na CCDRC (densidades, dimensionamentos, etc.) que foram propostas as presentes normas. Neste sentido, o município de Lhavo revela grandes dúvidas referentes à operacionalidade das seguintes normas:

a) reclassificação/qualificação do solo rural em urbano:
   - processo de reversão, isto é, se a área que foi reclassificada não for urbanizada reverte novamente para espaço rural (consequência do RJIGT);
   - densidades superiores a 7 ed./ha (pág. 107);
   - dimensionamento de novas áreas (70% perímetro actual / 40%);

b) corredores ecológicos (dúvidas sobre a delimitação) (pág. 101):
   - princípios - 500m (interdição) / 2000m (condicionamentos);
   - secundários - 500m
   - dimensionamento de novas áreas ou a expansão das áreas urbanas existentes, só pode ser considerado se (pág. 107):

   - o somatório das áreas urbanas consolidadas e comprometidas tenham atingido um valor igual ou superior a 70% do perímetro urbano actual;
   - o somatório da área livre do actual perímetro urbano mais a ampliação proposta não exceda os 40% do perímetro urbano actual;
   - normas limitadoras do desenvolvimento turístico:
     - proibição de criação de novos aglomerados urbanos e Novos Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT), na faixa de 2000 m (Linha Média de Preia-Mar) (pág. 123);
     - proibição de expansão dos núcleos urbanos, incluindo os núcleos urbanos de turismo e lazer.

198. O município de Mação, revela que várias normas entram em contradição com alguns dos princípios formulados, nomeadamente no que se refere à sua aplicação no mundo rural e nos territórios de baixa densidade, dado que ao invés de normas incentivadoras como se defende, algumas delas são mais restritivas do que as actualmente presentes nos PDM e que já assim não têm conseguido inverter a situação de abandono e envelhecimento que se verifica, não se percebendo em que medida é feita alguma discriminação positiva a favor destes territórios.

199. O município de Mira considera oportuno referir os seguintes comentários gerais:

1. Reconhecendo o esforço realizado desde os últimos contributos, as normas apresentadas continuam ainda a ser confusas, apresentam uma linguagem
hermética e estão arrumadas de forma inadequada, na perspectiva da sua futura leitura e aplicabilidade;
2. São extensas e por vezes repetem as normas legais em vigor (sem nenhum valor acrescentado), ou entram mesmo em contradição com as mesmas;
3. Existe pouca diferenciação entre as normas imperativas e as normas orientadoras, pelo que se sugere que haja uma distinção clara entre elas, devendo também ser clarificado, caso a caso, os respectivos destinatários (o que deveria ser inequívoco, face ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial);
4. Realça-se que estas normas deverão sempre contemplar as propostas em planos vinculativos das entidades públicas e privados de natureza regulamentar, devidamente eficazes.
5. Realça-se o facto de muitas normas serem muito difíceis de aplicar a sua articulação com os planos municipais de nível inferior;
6. As políticas de reabilitação urbana não são apresentadas nem mencionadas.

200. O município de Montemor-o-Velho considera que:
   i) as normas são confusas e estão arrumadas de forma inadequada/ na perspectiva da sua futura leitura e aplicabilidade;
   ii) as normas são extensas e repetem as normas legais em vigor (sem nenhum valor acrescentado);
   iii) no esforço de contenção que parece imprescindível julga-se de toda a conveniência que toda a matéria respeitante a critérios de classificação e de reclasificacion do solo seja eliminada e remetida para o Decreto Regulamentar n.º 11/2009/ de 29 de Maio;
   iv) algumas das "normas" estabelecidas não têm carácter normativo e não é entendível a sua vinculação (exemplos: G2 / 2 / e) e S32J sendo que é necessário clarificar o seu grau de vinculação caso a caso / no que respeita aos planos especiais e municipais;
   v) em todo o documento há siglas que são indecifráveis ou que remetem para outros documentos do PROT-Centro o que deve a todo o custo ser evitado.

Saliente-se que subsistem ainda os vícios apontados pelo Parecer da CIM introduzido na plataforma a 13 de Julho de 2009, designadamente no que concerne à proposta da forma de organização das normas: normas gerais e por sector devem ser organizadas do geral para o particular e específicas por Unidade Territorial, sendo que no caso do Centro Litoral devem ser organizadas pelos 3 subsistemas urbanos.

Tendo em conta que a Unidade Territorial Centro Litoral se divide em 3 subsistemas urbanos (Aveiro, Coimbra/Figueira da Foz e Leiria/Marinha Grande) não se compreende a apresentação de duas outras subdivisões ("Litoral" e "Ria de Aveiro - sistema lagunar e costeiro"), dentro da citada Unidade Territorial. Acresce ainda que estas subdivisões não se apresentam estruturadas por domínios de intervenção (contrariando a lógica dos 3 subsistemas urbanos) e
não são contempladas no índice. Aliás, a confusão da definição dos sistemas, subsistemas, unidades territoriais e outras divisões é transversal a todo o documento, penalizando de forma grave a sua legibilidade. É estranho, ainda, a ausência de alguns domínios de intervenção, como seja o caso da Energia. Já quanto aos Riscos Naturais e Tecnológicos, estes aparecem discriminados dentro da UT Centro Litoral, não se passando o mesmo no caso das restantes UT’s. Afigura-se também que a opção de autonomizar este domínio foi mal enquadrada, visto que aparece, ao nível do índice, na parte respeitante às Unidades Territoriais, o que provoca confusão e dificuldades de leitura e entendimento do documento. Regista-se ainda, pelo que atrás se referiu, a sobreposição de normas neste domínio no que diz respeito à UT Centro Litoral.

Subsiste ainda a dúvida relativa à diferenciação entre Normas por domínio de intervenção e Orientações de Políticas Sectoriais.

201. O município de Ovar refere o seguinte acerca do normativo que se encontra perante um número bastante vasto (219) regras, muitas delas a incorporar diretamente nos PMOT. Atendendo ao já grande número de exigências que, de acordo com o quadro normativo vigente, se reflectem no “peso” da elaboração dos PMOT, nomeadamente dos PDM, sendo de opinião que deveria ser feito um esforço de simplificação, no sentido de retirar dos instrumentos de planeamento municipal, sobretudo do PDM, a característica de “caldeirão” onde têm de caber todos os normativos sectoriais. Mais considera que devem ser revistas algumas normas, pois encontram-se redigidas de forma incompreensível (ex.: n.º 2 da DI26) ou com algumas imprecisões, nomeadamente na referência a normativos legais ou órgãos do Governo (ex. referência ao DL n.º 316/2007 na DI58, ao DR n.º 11/2000 no n.º 1 da TG9 e ao MAOTDR no capítulo referente à constituição e funções do Sistema de Gestão e Monitorização da proposta de PROT-Centro).

202. O município de Santa Comba Dão considera que este normativo, embora o documento tenha vindo, sucessivamente, a melhorar em termos de acessibilidade de consulta, acaba por ser bastante extenso e apresenta-se até com alguma dificuldade de leitura/interpretação. Seria importante simplificar o mais possível todo o normativo (Normas Gerais, Especificas por Domínio de Intervenção e Específicas de Base Territorial), quer em termos de volume quer em termos de facilidade de interpretação.

i. Normas Gerais

203. A DGOTDU sugere que, no 1.º parágrafo da Norma G1, a expressão “condicionantes” utilizada, sendo conotada em ordenamento do território com condicionantes e serviços de utilidade pública deve ser substituída por “condicionalismo”.

204. Sobre a mesma Norma (G1), a ANPC sugere a alteração das posições dos princípios conforme a seguir se elencam propõe alterações de redacção:

(1) 4. A aplicação de normativos tem custos administrativos de gestão;
(2) 5. “O normativo deve permitir um ajustamento adaptativo das soluções atendendo, à evolução dos sistemas naturais à evolução dos diferentes sectores de actividade económica e dos mercados em que se inserem”;

(3) 1. “As prospectivas e designios fixados no PROT-C requerem capacidade de interacção entre actores públicos e privados”;

(4) 2. “Devem ser essencialmente orientados para o cumprimento do papel fundamental dos PROT na coordenação de políticas de co-integração das políticas sectoriais e territoriais aplicadas à Região e das actuações dos diferentes agentes territoriais”.

(5) 3. “Devem ter em conta a efectiva capacidade da Administração Pública e implementar políticas mais transversais e integradoras de múltiplas valências e responsabilidades”.

(6) Suprimir o antigo ponto 6.

(7) 7. “Devem ser suportados por processos de monitorização e avaliação em apoio ao exercício da gestão territorial”.

205. O MADRP considera que, tratando-se o PROT de um instrumento de gestão territorial que tem por objectivo, nomeadamente, definir directriz com vista à concretização de políticas de forma a vincular a administração central e local, é importante que se acrescentem os seguintes pontos na Norma G2 (pág. 80): “g) salvaguardar dos solos com capacidade produtiva agrícola e florestal; h) promoção da competitividade das fileiras estratégicas agrícolas e florestais como factor de manutenção da qualidade territorial.”.

206. A ANPC propõe a seguinte redacção para o 1.º parágrafo da Norma G7: “Em termos de riscos naturais e tecnológicos (...) que assegurem a compatibilidade entre o ordenamento do território, o desenvolvimento físico-urbanístico e sócio-económico e uma cultura de segurança”.

207. Para o ponto 1 da Norma G7, refere que a expressão “...redução da perigosidade” deverá ser substituída por “...redução do risco”.

208. Aquele Autoridade entende, ainda, que o ponto 4 da Norma G7 deverá ter a seguinte redacção: “Investimento no conhecimento técnico/científico e nas acções de sensibilização que contribuem para aumentar a resiliência das populações”.

209. Sobre a Norma G8, sublinha que os pontos 1, 2, 3 são incompreensíveis merecendo melhor redacção.

210. Em particular sobre a redacção da alínea b. do n.º 1 daquele Norma (G8), a DGOTDU considera que a mesma deverá precisar se as cedências são para equipamentos de utilização colectiva e se a habitação em questão é para fins sociais, habitação a custos controlados, ou ambas. Mais considera que na redacção da alínea c) do n.º 3 para não se confundir a avaliação de impacte ambiental de projectos com a avaliação ambiental de planos ou programas dever-se-á referir, em vez de “estudos de avaliação ambiental exigidos na aprovação dos projectos”, “estudos de impacte ambiental exigidos na aprovação dos projectos.”
211. A TCP sugere a criação de Projectos de Interesse Regional, devidamente reconhecidos como tal, como forma de abrir procedimentos simplificados de alteração parcial, suspensão ou revisão do PROT-Centro.

212. O município de Alvaíazere considera pertinente a existência de projectos de interesse regional que possam abrir procedimentos simplificados de alteração parcial, suspensão ou revisão do PROT-Centro, desde que devidamente reconhecidos.

213. O município de Alvaíazere, face às normas de contenção do solo urbanizável, propostas, considera as mesmas importantes dado o custo que a infra-estrutura acarreta, contudo relembrar que nestes territórios ainda se dá a preferência a uma construção unifamiliar isolada com espaço para pequeno quintal e horta de apoio à economia familiar, não fazendo assim sentido massificar as sedes de freguesia e sede do concelho. Se não for devidamente salvaguardada esta questão, os concelhos do interior correm sérios riscos de desertificação e perda de identidade total.

214. O município de Oliveira do Hospital em concordância com a posição já defendida por outros intervenientes, designadamente a TCP, considera que a criação de uma figura intermédia de PIN, que poderia designar-se por PIR - Projectos de Interesse Regional, devidamente reconhecidos como tal, deveria ser acrescentada aos critérios constantes do n.º 1 da norma G8, inclusive, como defende a TCP, com a possibilidade de determinarem a abertura de procedimentos simplificados de alteração parcial, suspensão ou revisão do PROT-Centro e, consoante a sua localização geográfica, (acrescentamos nós), de alteração parcial, suspensão ou revisão dos PMOT afectados.

215. O município de Proença-a-Nova considera que o objectivo de contenção do solo urbanizável (norma G8 - 1) levanta alguma preocupação face à realidade concelhia.

216. Refere, ainda, que nas Normas Gerais (página 80, ponto G2, 2d e 2f), parece ser uma das prioridades nas áreas mais vulneráveis e despovoadas a procura de um equilíbrio sustentado entre os aglomerados e o demais solo rural envolvente, apesar de não ser devidamente abordada a necessidade de salvaguardar a identidade das suas populações (as pessoas em si, os seus hábitos, costumes, e tradições). Tal não se traduziu porém nas Normas Específicas de Base Territorial, como adiante se irá referenciar.

217. Refere que, também nas Normas Gerais (página 81, ponto G2, 3), na afirmação da Região Centro como destino turístico, parece ser esquecida a componente humana atrás mencionada. A oferta de património cultural e natural, para ser autêntica, deve ser viva, mantendo as suas gentes e vivências. Ainda concretamente no município de Proença-a-Nova, a potenciação dos caminhos pedestres, enquanto factor de desenvolvimento turístico tem sido fundamental, sendo crescente o número de pessoas que se deslocam ao concelho para o efeito, com todos os benefícios sócio-económicos que daí advém.

218. Considera que nas Normas Gerais (página 81, ponto G2, 4.a), e, ainda no caso de Proença-a-Nova, será importante explicitar que, a nível arqueológico, se deve continuar a potenciar os Fortes e Baterias (vestígios de construções militares do séc. XVIII ao séc. XIX).
219. Continuando nas Normas Gerais (pág. 82, ponto G8, 1), aquele município considera que o objectivo de contenção do solo urbanizável levanta alguma preocupação face à realidade concelhia. De facto, sem querer que os perímetros sejam ampliados desmesuradamente, até pelas questões que a sua infraestruturação acarretaria, verifica-se porém que:

- A topografia dos terrenos, frequentemente com inclinações acentuadas e, a especulação imobiliária (apesar da pouca construção) dificultam em muito a ocupação de áreas consagradas como urbanizáveis no PDM vigente;
- A preferência pela construção da moradia isolada com o pequeno quintal e horta de apoio à economia familiar que, pelo menos no interior continua a ser sinónimo de qualidade de vida, e, sem os problemas de segurança das grandes cidades, deverá continuar a ser possível. Não faz por isso qualquer sentido massificar a sede do concelho e as sedes de freguesia com volumetrias exageradas e desenquadradas, nomeadamente ao nível das cercas. Se esta opção, de ocupação de baixa densidade não for devidamente salvaguarda quer dentro, quer fora dos perímetros urbanos, nos concelhos de interior corre-se o risco de uma desertificação sem retorno, do desenraizamento das populações, e de uma perda de identidade total;
- Muitos aglomerados existentes, de facto, ou foram simplesmente esquecidos na planta de ordenamento do PDM vigente, ou apresentam inúmeras incompatibilidades, designadamente com a REN.

ii. Normas Específicas por Domínio de Intervenção

Sistemas Produtivos

Inovação e Competitividade

220. O município de Alvaiazere, relativamente à norma DI11.02.a, que refere que a gestão das Zonas de Actividade Empresarial e de Serviços (ZAES) deve garantir obrigatoriamente a elaboração de um Instrumento de Gestão Territorial, considera que se deveria alargar o âmbito de concretização das ZAES também a, Operações de Loteamento e Unidades de Execução, desde que abrangendo a totalidade da ZAES.

221. O município de Cantanhede considera que a tipificação das áreas de localização empresarial não deve omitir a possibilidade de existência de áreas com uma tipologia mista ou diversa (o que exigirá a introdução de uma norma que permita a correspondente flexibilidade).

222. Sublinha que não se descortina razão para que as ZAES tenham que ser criadas e/ou geridas pelos municípios e obriguem à elaboração de Planos de Pormenor (desde logo porque poderiam ser implementadas através de loteamentos ou unidades de execução).
223. O município de Condeixa-a-Nova não concorda com a imposição por parte do PROT-Centro de que estas áreas (ALEC e ZAES) fiquem sujeitas a Planos de Pormenor ou Planos de Urbanização. Questiona porque razão não é possível criar uma ALEC ou uma ZAES apenas com base numa operação de loteamento quando, por exemplo, estejam reunidas condições que dispensem a realização de um plano.

224. A CIMPL, relativamente à Rede de PCT (Parques Ciência Tecnologia) em Coimbra-Cantanhede, Aveiro e Beira Interior, questiona se aquele município não tem condições para possuir PCT.

225. Quanto à proposta de, para a constituição de ZAES (Zonas de Actividades e Serviços) que resultam da qualificação ou ampliação de zonas industriais ser obrigatório a elaboração de IGT adequado, considera que a definição da obrigatoriedade de elaboração de IGT deveria ser da responsabilidade do município.

226. O município da Mealhada, relativamente à norma DI11.02.a, que refere que a gestão das Zonas de Actividade Empresarial e de Serviços (ZAES) deve garantir obrigatorientemente a elaboração de um Instrumento de Gestão Territorial, considera que se deveria alargar o âmbito de concretização das ZAES também a operações de loteamento e Unidades de Execução, desde que abrangendo a totalidade da ZAES.

227. O município de Montemor-o-Velho considera que na norma DI1, a tipificação das áreas de localização empresarial não deve omitir a possibilidade frequente de existência de áreas em concreto com uma tipologia mista ou diversa (o que exigirá a introdução de uma norma que introduza a correspondente flexibilidade), sendo disso mesmo exemplo as duas áreas já existentes no concelho de Montemor-o-Velho (o Parque de Negócios de Montemor-o-Velho e o Parque Logístico e Industrial de Arazede). Sublinha que esta norma não sofreu qualquer alteração na nova redacção.

228. Sobre a norma DI11 considera que não se descortina razão para que as ZAES tenham que ser criadas pelos municípios e obrigem à elaboração de Planos de Pormenor (pois podem ser loteamentos ou unidades de execução).

229. O município de Oliveira do Hospital considera que deverá ser corrigida a formulação da Norma DI2 do ponto 4.2, que é demasiado restritiva quanto à estruturação das redes de PCT, por exemplo, nos seguintes termos: “DI2. A rede de PCT deve ser estruturada em função dos nos mais relevantes de conhecimento existentes na Região neste domínio (Coimbra-Cantanhede, Aveiro e Beira Interior (Covilhã)), mas também em função das Iniciativas em implementação em alguns territórios das Áreas de Baixa Densidade (Oliveira do Hospital, Miranda do Douro e Penela), devendo:”

230. Quanto à proposta contida na Norma DI11 de, para a constituição de ZAES (Zonas de Actividade Empresarial e de Serviços) que resultam da qualificação ou ampliação de zonas industriais ser obrigatório a elaboração de IGT adequado, considera que a definição da obrigatoriedade de elaboração de IGT deveria ser da responsabilidade do município, pelo que não se descortina razão para que as ZAES tenham que ser criadas e/ou geridas pelos municípios e obrigem à elaboração de Planos de Pormenor (desde logo porque poderiam ser implementadas através de loteamentos ou unidades de execução).

231. O município de Proença-a-Nova considera preocupante a não inclusão dos parques empresariais. Com efeito a autarquia tem em tramitação um plano de pormenor para
a concretização de um moderno parque empresarial, para o qual serão também essenciais todos os financiamentos possíveis.

**Desenvolvimento Rural e Actividades Agro-Florestais**

232. Sobre o N.º 1 da Norma DI15, o Turismo de Portugal sublinha, à semelhança do mencionado anteriormente, que o TER não constitui um produto turístico mas sim uma modalidade de alojamento, situação que deverá ser rectificada.

233. Ainda sobre a mesma norma, e em consonância com o definido na Visão Estratégica e no capítulo dos sistemas estruturantes, importa realçar medidas específicas para o desenvolvimento sustentável do sector, pelo que o MADRP propõe a introdução da seguinte medida: “Diversificar a economia das zonas rurais e promover a multifuncionalidade;”.


235. O município da Sertã considera que a ampliação ou criação de novos espaços empresariais (ZAES) fica muito condicionada por este PROT-Centro. A obrigatoriedade da sua criação por parte dos Municípios assim como a necessidade de elaborar um IGT (Plano de Pormenor por exemplo), vai afastar a iniciativa privada e retirar celeridade aos processos, podendo vir a conduzir as perdas de investimento.

236. O município de Mealhada considera inapropriada a proposta de diferenciar o espaço agrícola e espaço florestal, em função da sua utilização para produção de bens ou numa perspectiva de protecção e conservação, conforme estabelece a norma DI17.02.a. Para todos os efeitos o espaço agrícola ou florestal tem como objectivo principal a sua utilização para o desenvolvimento da actividade agrícola ou florestal, pelo que estabelecer nestes espaços áreas de protecção e conservação, contradiz de certa forma a sua função principal.

237. Sobre a Norma DI17, a DGOTDU sublinha que se utiliza a expressão “actividade dominante” quando o legislador do Decreto Regulamentar n.º 11/2009 refere “utilização dominante.”

238. O MADRP propõe alterar a redacção do Ponto 4 da mesma Norma nos seguintes termos: “Concretizar os mecanismos de (...) e no escoamento dos respectivos produtos, salvaguardando a permanência em solo rural ou solo urbano das áreas com unidades produtivas pecuárias, definindo condições e identificando áreas para a implantação de novas unidades sectoriais produtivas bem como identificando as edificações existentes não licenciadas onde funcionam actividades económicas industriais e agro-pecuárias e ponderar mecanismos que permitam a sua relocalização ou legalização tendo por base os seguintes critérios: i) Viabilidade económica, ambiental e importância para a economia local; ii) Adequabilidade da sua localização; Serviços em infra-estruturas e acessos.”

239. Propõe, ainda, criar dois novos pontos na Norma DI17 com a redacção apresentada no Anexo III ao presente parecer.
240. Sobre a Norma DI18 (pág. 88), o MADRP propõe a seguinte redacção para o Ponto 1: “Garantir a efectiva participação institucional dos agentes produtores de bens económicos e potenciais interessados, no processo de decisão e concretização dos investimentos públicos, desde o estabelecimento de intenções até à entrega para exploração e conservação das infra-estruturas, através dumha gestão profissionalizada.”

241. Uma vez que a política sectorial definida no PEN Desenvolvimento Rural reflecte na estratégia do regadio as questões da ENDS bem como do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, aquele Ministério propõe, ainda, a seguinte redacção para o Ponto 3: “Integrar na delimitação de novos perímetros e nos já definidos: a) actuação integrada de infra-estruturação inovadora e de melhoria da estrutura fundiária nas áreas de intervenção, numa perspectiva sustentada e global; b) Fomentar a racionalização acrescida e sustentada da utilização da água, na melhoria da gestão e conservação das infra-estruturas de regadio e no apoio ao desenvolvimento sustentado de regiões, optimizando a aplicação de recursos financeiros inerentes à sua disponibilização.”

Turismo

242. A TCP considera a proposta de PROT-Centro demasiado rígida para ter em conta as dinâmicas territoriais de desenvolvimento da Região Centro, considerando como absolutamente fundamental a alteração do modelo agora proposto para uma vertente e teor eminentemente estratégico, mais consentânea com o sector do turismo, sujeito a uma evolução permanente e rápida dos seus paradigmas de desenvolvimento. Sublinha, ainda, que tais regras, rígidas e de malha apertada, tornar-se-ão, a breve prazo, inibidoras de importantes investimentos turísticos. Preconiza, assim, a definição das regras de ocupação do solo sob a forma de “Master Plan”, competindo ao PDM a necessária definição de índices ou parâmetros de utilização do solo. Assim, propõe aquela Entidade que se mantenha as Normas Gerais propostas, justamente por apresentarem um carácter estratégico e de acção subsequente, e sejam retiradas da proposta de PROT-Centro, as Normas Específicas, quer por Domínio de Intervenção, quer de Base Territorial.

243. Sobre o primeiro parágrafo da Norma DI22 o Turismo de Portugal sugere substituir “segundo as seguintes tipologias de espaços” por “segundo as seguintes modalidades”, por se afigurar mais adequado já que, efectivamente, se trata de modalidades de instalação de empreendimentos turísticos e equipamentos de animação turística em solo rural.

244. No n.º 1 da mesma Norma, sublinha que deverá ser rectificada a expressão “Núcleos Urbanos de Turismo de Lazer” para “Núcleos Urbanos de Turismo e Lazer”, por ser mais abrangente e, aliás, mais conforme com o conceito enunciado. Considera o Turismo de Portugal que deverá, ainda, ser rectificada a expressão “empreendimentos hoteleiros”, sugerindo-se a respectiva substituição por “empreendimentos turísticos”, mais ampla e, como tal, mais adequada à figura de Núcleos Urbanos de Turismo e Lazer (NULT).
245. No n.º 2, certamente por lapso, não foram contempladas as Pousadas enquanto uma das tipologias enquadráveis na modalidade “Empreendimentos Turísticos Isolados” (refira-se que as Pousadas são mencionadas na Norma DI23). Assim, o Turismo de Portugal sugere a seguinte redacção: “(...) (ETI), que correspondem a estabelecimentos hoteleiros, nas tipologias Hotéis, desde que associados a temáticas específicas (...) que contribuíam para a valorização económica e ambiental do espaço rural, e Pousadas;...”.

246. Ainda sobre o mesmo ponto, aquele Instituto sugere seja retirada a menção a “turismo da natureza” já que no atual enquadramento legal esta figura pode assumir qualquer das tipologias de empreendimentos turísticos e não apenas aquelas previstas para a modalidade ETI (Empreendimentos Turísticos Isolados) ou, em alternativa, especificar que é admissível a instalação de turismo de natureza naquelas tipologias.

247. No Ponto 3 da Norma DI22, é identificada a figura de NDT como uma das modalidades de instalação de empreendimentos turísticos em solo rural que se caracterizam por integrar “...conjuntos de empreendimentos turísticos” sem que se para tanto seja necessário a recondução à figura de Conjunto Turístico (CT). O Turismo de Portugal é de parecer que deverá ser devidamente ponderada esta questão pelos seguintes motivos: 1) a figura de CT determina a obrigatoriedade da existência de, no mínimo, um estabelecimento hoteleiro de 4* ou 5*, empreendimentos que, assegurando um nível superior de serviço com as consequentes repercussões designadamente ao nível do emprego, tem uma vocação de locação diária que releva em termos de dinâmicas turísticas; b) Os CT asseguram a gestão integrada de toda a intervenção, bem como a adequada regulação da fruição dos equipamentos de animação turística por vários empreendimentos, promovendo, também por esta via, a qualificação da oferta.

248. Sobre a redacção do n.º 3, o Turismo de Portugal considera que a frase “bem como outros equipamentos e actividades compatíveis com o estatuto do solo rural” deverá ser substituída por “bem como outros equipamentos e actividades de turismo e lazer compatíveis com o solo rural”, sob pena de nos NDT se instalarem actividades que, sendo compatíveis com o solo rural, não se revistem de interesse para o turismo e/ou serem mesmo conflitantes.

249. Na perspectiva daquele Instituto, a redacção da Norma DI23 deverá ser clara quanto ao universo que releva para o cálculo da capacidade de alojamento turístico global. Com efeito, não é claro se esta norma, que excepciona da avaliação da capacidade algumas tipologias de empreendimentos turísticos, é aplicável em solo rural e em solo urbano.

250. Sobre aquela Norma (DI23), a TCP considera que a quantificação definida deverá passar a um modelo de qualificação, devendo o PROT-Centro, reavaliar, de forma permanente e constante, com envolvimento da TCP, sempre que esta considere que tal deva ser efectuado, propondo, para tal, a criação de um Observatório do Território e do Planeamento por parte da CCDRC, por forma a monitorizar a realização do PROT.

251. O município de Águeda refere que em termos de desenvolvimento e ordenamento turístico denota-se no PROT uma grande lacuna em termos de exploração e promoção das diversas apetências turísticas com peso significativo na Região e cujas sinergias
são fundamentais para o desenvolvimento e diversificação económicas da mesma, mais especificamente no que diz respeito ao Turismo Natureza e ao Ecoturismo. Estas tipologias não se encontram devidamente exploradas nem traduzidas ao nível das propostas de inserção territorial dos empreendimentos turísticos por tipologias de espaços. Esta questão reveste-se de grande importância para os concelhos mais interiores da Região e em especial para o Concelho de Águeda em virtude das suas especificidades biofísicas, as quais se evidenciam pela existência de uma extensa rede hidrica concelhia e ecossistemas associados, pela vasta mancha florestal, cujas características, actividades correlacionadas e inter-relação com o sistema hidrico se traduzem numa efectiva apetência turística, e pela diversidade de espécies da fauna e da flora, bem patentes na Pateira de Fermentelos, cuja relevancia se encontra notoriamente evidenciada pela existência de vastas áreas do concelho inseridas em Rede Natura 2000 (ZPE da Ria de Aveiro e Sítio do Rio Vouga).

**Património Cultural**

252. Tal como já referido em relação ao Modelo Territorial, o IGESPAR entende que o Património Cultural deverá ser considerado como capítulo autónomo do sector do Turismo.

253. No N.º 3 da Norma DI25, a menção a "Regiões de Turismo" deverá ser substituída por "Entidades Regionais de Turismo", face ao actual enquadramento legal.


255. O IGESPAR é de parecer que deverá ser aditada um novo ponto à Norma DI26 com a seguinte redacção: "6. Dotar as autarquias de arqueólogos na sua estrutura responsável pelo ordenamento, planeamento e licenciamento de projectos."

256. O município da Figueira da Foz refere que na norma DI25 se deverá acrescentar que deverá ser reforçada/criada uma rede regional de equipamentos culturais e uma rede regional de arte e arquitectura urbana (arte nova, art-deco...).

257. O município de Oliveira do Hospital recomenda que seja acrescentado um ponto à Norma DI25 que contenha, por exemplo:

7. Promover, em articulação com a Rede Regional de Arquivos, uma rede intermédia de cariz inter-municipal de arquivos destinados à identificação, interpretação, conservação e valorização dos diversos espólios arquivísticos dos municípios.

258. O município de Montemor-o-Velho, relativamente à norma DI41, 1 (actual DI26, 1) refere que se desconhece o que é a Carta Municipal do Património e, sobretudo, o Regulamento respectivo (sendo certo que esta norma contraria as sugestões que o IGESPAR tem dado ao município sobre esta temática) - esta norma foi alterada de acordo com a sugestão apresentada.

259. Sobre a Norma DI28, a DGOTDU considera que a expressão "quando aplicável" deve ser substituída por "nos termos legais" de modo a reforçar a obrigatoriedade de elaboração desse tipo de inventário.
Energia

260. O município da Sertã questiona se não deveria também o PROTC equacionar algumas contrapartidas para os Municípios que fomentem e contribuam para a produção de energias renováveis.

Sistema Urbano

261. O município de Mação, relativamente à norma DI48, ponto 8 - Garantir redes de articulação com o Oeste e o Médio Tejo nas áreas do património e do turismo, questiona porquê apenas nestas áreas.

262. O município de Oliveira do Hospital considera que se deve completar o ponto 5 da Norma DI47 com a expressão “e aos postos de trabalho;”

263. O município de Ovar considera que deveriam ser revistos os seguintes aspectos da norma DI41: são referidos os Centros Urbanos Regionais (CUR) de Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, Leiria, Viseu, Guarda, Covilhã e Castelo Branco. No entanto, no Modelo Territorial (ponto 3.2.2., página 46 da proposta de plano) não é referida a Figueira da Foz. A propósito das normas DI41 a DI45, em que são referidas diferentes tipologias de centros urbanos, pensamos que poderia parte do seu contudo ser vertido para o corpo do documento (capítulo “Modelo Territorial”, onde deveriam enumerar-se, para além dos CUR, os Centros Urbanos Estruturantes e os Centros Urbanos Complementares.

264. O município de Ovar, relativamente à norma DI49, considera o seguinte: Nas áreas centrais antigas ou históricas, deve-se regulamentar a implantação das atividades comerciais, com o objectivo de inovar e valorizar os tecidos antigos ou a qualidade histórica e patrimonial da escala urbana”. Deverá, em nosso entender, esclarecer-se se esta regulamentação é feita no âmbito dos PMOT ou ao nível dos Regulamentos Municípios.

Sistema de Acessibilidades e Transportes

265. A DGOTDU recomenda que a previsão contemple também a adoção de medidas cautelares para salvaguarda de infra-estruturas a criar.

266. A CIMPL, relativamente à questão de Reserva de Espaços Canais em PMOT e de propor variantes a EN cujo traçado atravessa áreas urbanas refere haver contradição com a norma territorial T7 onde não é defendida a solução variantes/circulares.

267. O município da Mealhada considera que no domínio do Sistema de Acessibilidades e Transporte (ponto 4.2.3 das normas específicas por domínio de intervenção), deverá ser enquadrada “a concretização das infra-estruturas logísticas do CentroLogis”.

268. No seguimento do que atrás foi referido a propósito dos princípios fundamentais em matéria de planeamento e gestão da mobilidade, onde se alertou para o novo Regulamento Europeu nesta matéria (R.E. n.º 1370/2007), o IMTT considera que o
texto das “Normas Gerais -prioridades de actuação da Administração Central e Local a curto prazo” (D160) deve ser revisto e adaptado à realidade da situação referida.

Sistema de Protecção e Valorização Ambiental

269. Na perspectiva do ICNB, a definição e a proposta de delimitação dos corredores ecológicos estruturantes assentam apenas no corredor litoral e nos principais rios da região Centro, o que é manifestamente redutor se atendermos a outros factores de conectividade ecológica, como sejam as linhas de cunheada, povosamentos florestais autóctones contínuos, sebes de compartimentação e áreas estepárias. É um facto que a maioria das espécies utiliza os sistemas hídricos como os seus corredores ecológicos prioritários mas muitas outras com habitats florestais ou estepárias optam por outros corredores alternativos. Reconhecedo que a escala de elaboração deste plano obriga à simplificação, remetendo para a conectividade com a rede municipal a cobertura mais homogênea do território, aquele Instituto é de parecer que estes corredores ecológicos estruturantes deveriam ser mais abrangentes para que possam verdadeiramente cumprir com eficácia a sua função na manutenção da biodiversidade e não serem um mero exercício teórico de planeamento.

270. O MADRP considera que deve ser acrescentado ao Ponto 8 da Norma D163 (pág. 97), no final da frase: “... incluindo as Zonas Vulneráveis.”, uma vez que se trata de uma directriz relativa à garantia da eficácia e eficiência de infra-estruturas ambientais, nomeadamente de sistemas de tratamento de águas residuais.

271. Considera, ainda, que deve ser alterada a Norma D167 (pág. 99) do seguinte modo: “Incorporar os PMOT à escala adequada, o zonamento e a regulamentação dos espaços florestais, de acordo com Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), respeitando as indicações previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), relativas às acções compatíveis com o mapeamento da perigosidade do risco.”

272. Sobre a Norma D168, considera o MADRP que deverão ser incluídos os seguintes pontos:

a) Contrariar a fragmentação das unidades culturais, e das estruturas ou áreas de elevado interesse paisagístico, tais como: i) Sebes ou muros tradicionais, em pedra seca, de compartimentação fundiária, acidentes naturais; etc.; ii) Áreas de culturas em socaços; iii) Vales abertos e encaixados com elevada qualidade visual; iv) Margens de linhas de água, barragem e albufeiras, e faixas ripícolas, etc.

b) Assegurar a preservação de estruturas tradicionais associadas à actividade agrícola. (ex: eiras, poços, tanques, noras, moinhos, muros em pedra, lagares de varas, etc.).

c) Assegurar que as construções respeitem padrões de qualidade arquitectónica e quando a qualidade da paisagem o justifique, respeitar os padrões tradicionais.

273. Não é perceptível o objectivo da Norma D169 N.º 18 ao referir “Definir a obrigatoriedade de desfragmentação das áreas permeáveis em todos os processos
relativos aos PMOT e outras operações de loteamento”, uma vez que por definição os loteamentos comportam o fraccionamento do prédio a lotear.

274. A ANPC sublinha que da leitura da norma DI77 se depreende que se admite a implantação de actividades “grandes consumidoras de espaço” tais como indústrias e espaços logísticos em áreas da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA). Na perspectiva daquela Autoridade, esta admissão contraria os objectivos da própria ERPVA que deve precisamente “contrariar e prevenir os efeitos da fragmentação e artificialização dos sistemas ecológicos e garantir a continuidade dos serviços providenciados pelos mesmos”. Mais sublinha que transparece desta norma que a única diferença entre aprovar a implantação de unidades com estas características em ERPVA ou noutra localização, será apenas a necessidade de mecanismos de compensação, pelo que manifesta a sua discordância do que parece ser um facilitismo.

275. Ainda sobre aquela Norma, o MADRP propõe retirar a menção da agricultura intensiva como actividade grande consumidora de espaço e sujeita a mecanismos de compensação. Contribuindo para agricultura para a manutenção das áreas da ERPVA, não se entende porque se propõe “mecanismos de compensação”, devendo esclarecer-se quais são para as outras situações.

276. O município de Águeda considera que, não tendo havido orientações das entidades competentes no sentido da compatibilização das estruturas ecológicas municipais dos diversos concelhos com vista a ser efectuada uma correcta transposição/articulação das ERPVA definida na proposta de PROT, espera que tal não venha a constituir, novamente, um entrave nos processos de revisão dos PDM.

277. O município de Cantanhede considera totalmente inadequada a fixação de larguras mínimas para corredores ecológicos, uma vez que estas deverão ser delimitadas em PMOT com base no estudo criterioso para cada caso.

278. O município de Castro Daire refere que a proposta de PROT-Centro prevê, nas Normas de Protecção e Valorização Ambiental, a criação ERPVA, onde se encontram incluídos os corredores ecológicos estruturantes, dos quais o Rio Paiva faz parte, definindo as regras para a demarcação desses corredores, rondando a dimensão dessas na ordem de 1 a 2 km, nas dimensões mínimas. A Câmara Municipal concorda com a inclusão do Rio Paiva dentro da ERPVA, sendo importante a sua manutenção e conservação, bem como dos ecossistemas a ele associado. Na pág. 100 da proposta do PROT-Centro, nas Normas de Protecção e Valorização Ambiental DI70 e DI71, é definido que a articulação entre a ERPVA e os PMOT é efectuada através da Estrutura Ecológica Municipal, sendo os PMOT a definir a largura do corredor (respeitando a largura mínima imposta pelo PROT) e os respectivos modelos de uso e ocupação do solo, de acordo com os valores ecológicos presentes.

279. Embora a Câmara Municipal concorde com a protecção prevista e o PROT e incumba aos PMOT a definição das regras nestas áreas, entende que em alguns casos, no Rio Paiva, a largura prevista para as margens, definida na Norma de Protecção e Valorização Ambiental DI74, é totalmente excesiva, colidindo com alguns aglomerados urbanos, existentes nas margens do Rio Paiva, designadamente nas freguesias de Cabril, Castro Daire, Ermida, Ester, Gafanhão, Mões, Parada de Ester, Pepim, Pinheiro, Reriz e Ribolhos. Importa ainda referir sobre este aspecto
que, na definição das regras a incluir nestes corredores, as entidades responsáveis pela acompanhamento da elaboração/revisão e consequente aprovação dos PMOT, permitam o uso efetivo das áreas englobadas no corredor, por forma a não deixar essas áreas ao abandono, contribuindo assim para o despovoamento, indo de encontro às necessidades das populações que o utilizam.

280. O município de Coimbra, relativamente às normas D174 (Corredores ecológicos estruturantes) e D175 (corredores ecológicos secundários) considera inadequada a fixação de larguras mínimas para os corredores ecológicos sendo de entendimento que estas deverão ser delimitadas à escala do PDM, com base nas realidades existentes e em estudos específicos.

281. O município da Figueira da Foz refere que deve relevar-se a importância que o aproveitamento ecológico e turístico da Ilha da Morrachela tem neste domínio.

282. Sobre a norma D174 o município refere que a delimitação dos corredores ecológicos estruturantes deve ser efectuada a partir das seguintes larguras mínimas, podendo estas ser ampliadas caso os estudos demonstrem uma elevada importância ecológica dessas áreas: Corredor litoral: 2km a partir da linha de costa, integrando uma faixa de 500m de interdição, e uma faixa entre os 500m e 2km a sujeitar a condicionamentos (nomeadamente, não é permitida a criação de novos aglomerados urbanos e novos Núcleos de Desenvolvimento Turístico; a ampliação dos perímetros urbanos existentes em áreas que não sejam de risco só é permitida na situação de regualificação urbanística, ambiental e paisagística e no âmbito da elaboração de Plano de Urbanização; Fora dos perímetros urbanos é apenas admitida a instalação de novos empreendimentos de turismo em espaço rural em edificações preexistentes) “O POOC Ovar / Marinha-Grande em vigor, estabelece regras de ocupação de solo para uma faixa de 500m a partir da costa. Parece-nos que a norma proposta no PROT além de interdictar qualquer acção nessa faixa de 500m, ainda estende condicionamentos a mais 1,5km além do limite do POOC, o que se revela multissimo mais restritivo do que o próprio POOC que já é um plano especial, portanto de ordem superior ao próprio PROT. Julgamos que não haverá necessidade de regulamentar o que se encontra já regulamentado, tanto mais que este até se encontra em fase inicial de revisão, onde a verificar-se necessidade de adequar as regras, deverá ser feito em sede de revisão do POOC e não na elaboração deste PROT.

283. Nos restantes corredores - rio Mondego - os corredores integram as áreas de baixa aluvionar e 1Km para cada lado da margem. Quando não existe baixa aluvionar, os corredores terão 2km - 1Km para cada lado, medido a partir do eixo do rio. Aqui nada temos a opor uma vez que a regulamentação desta faixa competirá aos PMOTs que naturalmente verterão a legislação específica aplicável.

284. O município do Fundão, relativamente às normas D174 e D175, considera que as faixas definidas por estas normas englobam uma série de aglomerados urbanos existentes e outras infra-estruturas, pelo que se considera necessário a sua correção de forma a que a definição dos corredores ecológicos associados à rede hidrográfica, e a respectiva regulamentação, não constituía um bloqueio ao desenvolvimento do Concelho e dos seus aglomerados urbanos. Sugeriu-se a este propósito seja adoptadas normas semelhantes as utilizadas no PROT-Norte, onde em lado algum se vê a definição de valores para larguras a adoptar para estes corredores ecológicos.
285. Além disso, a representação gráfica, no modelo territorial, da ERPVA associada à rede hidrográfica não tem dimensões comparáveis com o que se exige na proposta do PROT-Centro. A definição da ERPVA no PROT-Norte é indicativa, devendo ser desenvolvida nos PMOT e PEOT, atendendo ao disposto nas directrizes correspondentes (D21.01 a D21.04) e aos regimes de protecção e salvaguarda aplicáveis.

286. A CIMPL considera que a quantificação dos valores referentes à largura dos corredores ecológicos estruturantes deveria ser efectuada em sede de PDM, com base nas realidades existentes e em estudos específicos.

287. O município da Mealthada considera que relativamente à norma DI69.18 deverá ser objectivado o conceito de "desfragmentação das áreas permeáveis".

288. O município de Montemor-o-Velho, relativamente à norma DI 61, 2 (actual DI67, 2) e DI73, 2, f, i) (actual DI 81, 3, f), i)) - considera que é importante esclarecer que o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) não procedeu à regulamentação de usos compatíveis - estas normas foram alteradas, embora ainda não se refira que o PMDFCI não procedeu à regulamentação de usos compatíveis.

289. O município de Montemor-o-Velho, relativamente à norma DI 68 (actual DI 74), considera totalmente inadequada a fixação de larguras mínimas para corredores ecológicos, uma vez que estas deverão ser delimitadas com base no estudo criterioso para cada caso - esta norma não foi alterada de acordo com a sugestão apresentada, subsistindo a fixação de larguras mínimas.

290. O município de Oleiros, relativamente à norma DI74 - Corredores ecológicos estruturantes refere que esta norma inclui o corredor do Zêzere na categoria dos corredores ecológicamente estruturantes, delimitando a sua largura. De acordo com a largura indicada, alguns perímetros urbanizados ao longo deste corredor seriam englobados por este sistema de protecção e valorização ambiental. Tendo em conta que os regimes de ocupação do solo a aplicar a estas áreas é extremamente restritivo, parece-nos que as larguras definidas poderão limitar a evolução dos perímetros urbanizados, assim como inviabilizar a sua expansão futura.

291. Por outro lado, considerando as decisões já tomadas no nível municipal no que se refere à ocupação de parte dessas áreas com ocupação urbana, seguindo a deliberação de elaboração de Planos de Pormenor, se estas não estiverem implementadas até à data da entrada em vigor do PROT-Centro, a existência de tais corredores delimitados por largura mínima poderá ser um obstáculo a essas ocupações previstas.

292. O município de Oliveira do Hospital considera de incluir na Norma DI63 um ponto no qual se reconheçam as especificidades de alguns territórios integrados em Áreas de Baixa Densidade, que determinam a ocorrência de elevados déficits de competitividade dos sistemas de abastecimento de água e saneamento e que, por essa razão, impõem o estabelecimento ao nível central de mecanismos de correção das assimetrias existentes e de estabelecimento de um regime de solidariedade inter-regional na definição dos respectivos tarifários.

293. O município da Sertã refere que o PROT(C) (DI65) preconiza a necessidade de definir condições e perímetros de protecção de águas superficiais e subterrâneas
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DAS CIDADES
DIRECÇÃO-GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO

classificadas como boa e muito boa qualidade. Como sabemos é na região do interior que se situam as principais reservas de água potável (albufeiras) que abastecem os grandes centros populacionais. Estes condicionantes de protecção têm elevados custos para os Municípios, quer financeiros quer urbanísticos, continuando a não haver qualquer contrapartida pelo fornecimento de água potável.

294. O município da Sertã considera que, relativamente aos corredores ecológicos, os Planos Municipais de Ordenamento poderão definir regras que venham a permitir o uso sustentado dessas corredores, de modo a evitar o abandono dessas áreas e o seu consequente despolvoamento. A regra proposta, a manter-se, é ainda mais exigente que os próprios Planos de Ordenamento em vigor (veja-se o exemplo do POACB), onde se estabelece uma faixa de 500m para cada lado do rio.

295. Recorda-se ainda que estes corredores vão englobar uma série de aglomerados existentes o que poderá conduzir a entraves ao seu desenvolvimento. No caso de Concelho da Sertã em que somos banhados por 3 albufeiras do Zêzere (Cabril, Bouça e Castelo de Bode) ao longo de 25 quilómetros e com inúmeros aglomerados ribeirinhos, tal situação poderá tornar-se bastante gravosa.

296. O Município de Ovar, relativamente à norma D167 considera que se afigura desnecessário referir que os PMOT devem incorporar o zonamento e a regulamentação dos espaços florestais nos termos dos PROF, atendendo à relação entre os IGT: a elaboração dos Planos Sectoriais deve assegurar a compatibilização com os PROT e, por sua vez, os PMOT definem a política municipal de gestão territorial de acordo com as directrizes estabelecidas no PNPOT e nos PROT. Assim, entendemos que deverá ser suprimido o nº2 desta norma.

297. O Município de Ovar, relativamente à norma D167, considera o seguinte: No ponto 2. é referido que os PMOT devem cartografar os valores naturais [...]. Se se trata de áreas à partida incluídas na REN, cujo regime de uso está legalmente definido, por que razão terão os PMOT de arcar com esta responsabilidade? Sugere a eliminação dos pontos 1. e 2. desta norma.

Sistema de Riscos Naturais e Tecnológicos

298. Atendendo a que o conceito de vulnerabilidade implica susceptibilidade, de acordo com o glossário de protecção civil, a ANPC refere como mais adequada a seguinte redacção para o N.º 2 da Norma D180: “Criar um quadro referencial de vulnerabilidade social regional aos riscos naturais (…)”. Sobre o mesmo ponto sublinha que deverá ser confirmado se não se pretende referir ao Anexo IV e não o Anexo II.

299. Sobre a redacção do N.º 1 da D181, a DGOTDU recomenda a substituição da expressão “PIOT” por “PEOT”, uma vez que a norma deve contemplar a matéria de risco também nos planos especiais de ordenamento do território, sem prejuízo desta matéria também poder ser abordada em sede de PIOT.
300. Sobre o N.º 3 alínea c. da mesma Norma recomenda, ainda, que os PMOT para além de condicionarem também possam interditar a ocupação de solo nas áreas com movimentos de massa em vertentes.

301. A ANPC propõe a seguinte redacção alternativa para a 1."ª parte da alínea e. do N.º 3 da Norma DIB1: “Rotura total ou parcial de barragens: os PMOT devem condicionar a ocupação do solo nas áreas susceptíveis à acção das ondas de inundações ou não permitir a construção de...”. Ainda relativamente à Norma DIB1, N.º 3. d. ii., sugere, onde se lê “Em zonas com elevada susceptibilidade a incêndios (...)” deve ler-se “Em zonas com elevada perigiosidade (...)” conforme a metodologia dos PMDFC.

302. AANPC propõe a seguinte alteração da redacção da Norma DIB2 “Os PEOT e os PMOT devem, (...) assinalar cartograficamente e regularizar a ocupação das áreas afectadas nomeadamente no caso das cheias e inundações...”.

303. Mais sugere que na Norma DIB4, deve ler-se “Testar a articulação e a operacionalização da partilha de meios (...) para situações (...) de ocorrência de movimentos de massa em vertentes, afectando infra-estruturas (...)”.

304. Considera, ainda, a ANPC que deverá ser adicionada uma norma que refira o seguinte: “A aplicação do regime de avaliação ambiental previsto no DL n.º 232/2007 de 15 de Junho e no DL n.º 316/2007 de 19 de Setembro, deve ter explicitamente em consideração o factor de decisão riscos naturais e tecnológicos”.

305. O município de Alvaiazere relativamente às políticas de recolha de cartografia, monitorização, cadastro e tratamento de dados, considera que se deveria reforçar a importância dos sistemas de informação territorial, na gestão do território.

306. O município de Alvaiazere, no que refere às zonas de cheias e inundações, fora dos espaços urbanos, considera que não se pode restringir a edificação de novas construções.

307. A comunidade intermunicipal do Baixo Mondego considera importante esclarecer que os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PADFCI) não procederam, nem devem proceder, à regulamentação de usos compatíveis que são matéria exclusiva dos PMOT (PDM). Mais sublinha que muito do que é referido para os espaços mineiros deve ser alargado às áreas de exploração de recursos geológicos (pedreiras).

308. A CIMPL, relativamente à implementação de políticas públicas de recolha, cartografia, monitorização, cadastro e tratamento de dados relevantes para a análise dos perigos, definição da probabilidade de ocorrência e expressão territorial, considera que deveria reforçar-se a importância dos sistemas de informação territorial, na gestão do território.
309. O município da Mealhada considera que as normas propostas para as zonas de cheias e inundações (norma DI81.03.d) não podem restringir a construção de novas edificações, nem interditar a criação de novas áreas urbanas, pois nos termos do Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de Novembro - estabelece a obrigatoriedade de elaboração da carta de zonas inundaáveis - prevê-se que "os regulamentos dos PMOT devem estabelecer as restrições necessárias para fazer face ao risco de cheia, designadamente, nos seguintes termos: a) Nos espaços urbanizados, minimizando os efeitos das cheias, através de normas específicas para a edificação, sistemas de protecção e de drenagem e medidas para a manutenção e recuperação das condições de permeabilidade dos solos; b) Nos espaços urbanizáveis, proibindo ou condicionando a edificação".

310. O município de Montemor-o-Velho considera que a redacção da norma DI72.4 (actual DI80, 4) deve ser melhorada. A redacção desta norma foi alterada, melhorando no seu início; contudo, a parte final da norma é incompreensível.

311. Considera, ainda, que nas normas DI76 a DI84 (actual DI82 a DI91), a redacção deveria ser uniformizada com as restantes normas, afigurando-se que a redacção não foi uniformizada com as restantes normas.

312. O município da Sertã considera que só através de uma adequada política de produção de cartografia e cadastro e seu tratamento posterior se poderá efectuar uma análise correcta do território e definir áreas de risco ou áreas sensíveis. Uma simplificação no processo de produção cadastral traria vantagens óbvias em todo o processo de planeamento.

313. O município de Ovar, relativamente à norma DI81, considera o seguinte: Se o ponto 3. já estabelece as regras a observar pelos PMOT, porque referir, no n.º 2, a necessidade de os mesmos incorporarem "a análise dos diversos riscos, cartografando a escalas adequadas as áreas de risco," etc.?

314. O Município de Ovar, relativamente à norma DI82 -93, considera o seguinte: O n.º 3 da DI81 refere-se à maior parte destes assuntos. Porque repetir as mesmas questões em normas diferentes? Nas normas 83 a 93 refere-se que é necessário “adoptar”, “testar”, “avaliar”, monitorizar e concretizar”, etc., mas não se refere a quem são atribuídas estas responsabilidades. TG9, n.º2.b.iii: Na página http://metaweb.ine.pt são referidos valores que parecem ir mais ao encontro da realidade local.

ii. Normas Específicas de Base Territorial

Normas de Planeamento e Gestão Territorial

Classificação e qualificação do solo e edificabilidade em solo rural

315. Entende o município da Covilhã que a avaliação da criação de novas áreas urbanas, e da expansão das existentes, deve ser feita individualmente por cada Município, e justificada face ao seu contexto particular, não devendo o PROT-Centro fixar regras
rigidas de aplicação generalizada em toda a Região Centro, cuja área territorial apresenta dinâmicas de ocupação do território muito diversas entre si.

316. O município da Sertã refere que o PDM de 1ª geração, elaborados sem cartografia actualizada, apresentam muitas deficiências ao nível da delimitação do Perímetro Urbano. Entendemos por isso que o ajuste a efectuar nas futuras revisões dos PDM deveriam ter em conta a ocupação real dos aglomerados e não o que foi vertido em PDM.

317. A CIMPIN refere que as normas específicas do PROT relativas ao planeamento e gestão do território do Pinhal Interior Norte, revelam-se algo exageradas e desadequadas ao minifundio regional. Neste sentido devem ter-se em conta as seguintes considerações:

318. Solo Urbano - O aumento das zonas urbanas nos pequenos aglomerados urbanos deve ter em conta as necessidades locais e a tipologia da edificabilidade (edifícios unifamiliares). É importante perceber-se que a actividade imobiliária é reduzida, logo a especulação imobiliária não se verifica, pelo que o aumento das zonas urbanas não levará à especulação imobiliária.

319. Solo Rural - Deverão ser considerados como aglomerados rurais os pequenos núcleos, infra-estruturados com o mínimo de 5 edifícios, cuja contiguidade do tecido edificado não ultrapasse os 100 metros. Nas áreas de edificação dispersa onde está prevista uma densidade de ocupação de 2 a 7 edifícios/hectare, deverá ser considerada uma densidade entre 4 e 7 edifícios por hectare. Ficando à consideração do próprio município a elaboração dos planos de intervenção em solo rural. As novas construções fora dos aglomerados rurais e das áreas de edificação dispersa identificadas em PMOT só deverá ser permitida em terrenos com área igual ou superior a 0,5 há e não com 2 há, tal como é referido no actual documento.

320. A CIMPIN propõem a previsão de um regime transitório a aplicar aos processos de elaboração e/ou revisão de PMOT, que estando iniciados mas não estarão concluídos a data de entrada em vigor do PROT-Centro, que salvaguarde as opções já tomadas por cada Município e que de algum modo possam contrariar as normas definidas no PROT-Centro.

321. Concretamente sobre a Norma TG9, recomenda a DGOTDU que a demarcação da faixa de 50 metros medidos a partir do exterior das últimas edificações, com ajustamento à expressão edificada existente (último parágrafo da norma TG9) seja relativa às pré existências na altura da delimitação desses aglomerados, sob pena de não se evitar o crescimento da edificação dispersa.

322. Considera, ainda, aquela Direcção-Geral que a TG 9, na alínea b. ii), discrimina positivamente o agricultor. Sobre esta alínea, entende a DGOTDU que não deverá ser utilizada a expressão “Residência própria e permanente do Proprietário/ Agricultor de Exploração Agrícola”, devendo apenas utilizar-se a expressão “residência própria e permanente de Agricultor” sob pena de prejudicar a excepionalidade de edificabilidade em solo rural que se pretende salvaguardar para os agricultores.

323. Verifica-se que a definição de agricultor que consta da proposta não observa a definição constante do Decreto-lei n.º 73/2009, de 31 de Março, que aprovou
recentemente o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. Deste modo recomenda-se que a nota de pé de página 14 remeta para esta disposição legal.

324. Como base de cálculo para efeitos de licenciamento de construção de residência própria e permanente do agricultor, a proposta de PROT - Centro utiliza a área da exploração agrícola. Na perspetiva da DGOTDU, deverá utilizar-se a área do prédio (também impropriamente designada área da parcela; cf. DR 9/2009, de 29 de Maio), sob pena de, em áreas territoriais de propriedade muito fracionada, esta medida ser ineficaz. Acresce que a área do prédio é a base de cálculo que tem sido utilizada noutros PROT.

325. Considera, ainda, a DGOTDU que a dimensão mínima de parcela proposta para cada uma das unidades territoriais deve ser reponderada e ajustada à luz dos seguintes critérios, procedendo-se aos correspondentes ajustamentos nas Normas Orientadoras:

- Cumprimento escrupuloso do objectivo estratégico de contenção da edificação dispersa em solo rural, consagrado no PNPOT;

- Os PROT definem valores de referência aplicáveis nas áreas onde irá ser possível edificar em solo rural e não valores mínimos aplicáveis uniformemente a todo o território;

- Os PDM devem delimitar as áreas onde irá ser possível edificar em solo rural, nas quais serão aplicáveis os valores de referência estabelecidos no PROT da respectiva região;

- Os PDM devem delimitar (ainda que por exclusão) as áreas onde não é possível edificar no solo rural e podem delimitar áreas onde os parâmetros aplicáveis sejam mais exigentes do que os valores de referência fixados no PROT;

- Estas delimitações devem ter em conta as condições objectivas de cada área territorial, nomeadamente a existência de valores naturais e paisagísticos a salvaguardar e valorizar e a pré-existência de edificação dispersa em solo rural;

- Nos casos de pré-existência de edificação dispersa em solo rural, a delimitação a efectuar no PDM deve contribuir activamente para completar e compactar e não para aumentar a dispersão;

- Compatibilização com os PROT adjacentes, nas áreas territoriais de fronteira com outras regiões, de forma a que haja equidade e uniformidade de tratamento de um e outro lado dos limites das regiões.

326. Sobre o mesmo tema, a CCDR-Norte destaca que alguns aspectos da edificabilidade em solo rural criam, eventualmente, contrastes em zonas de vizinhança, particularmente na ligação do Baixo Vouga com o Entre Douro e Vouga, caracterizada por uma alta densidade em urbanização dispersa. Em particular sobre a construção da residência própria do proprietário/agricultor, em que a norma TG9-2.2 exige uma área mínima para a exploração agrícola, a CCDR-Norte propõe, no PROT-Norte, um Índice Máximo de Utilização do Solo (lu - área total da construção/área da parcela,
segundo a definição do Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio), o qual terá de ser aplicado conjuntamente com as outras restrições vigentes para o terreno em causa, tais como os afastamentos derivados da protecção contra incêndios florestais ou outras que venham a ser fixadas. Refere também que, para o caso da residência própria e permanente do agricultor, a área de cálculo para a determinação do "luc" pode ser o somatório das parcelas que constituem a exploração agrícola, tal como definida pelas normas do Decreto-Lei n.º 73/2009, desde que não existam alternativas viáveis de localização para a habitação do agricultor e a área total da exploração não seja inferior a um valor mínimo a definir em PDM. Considera que a utilização destes critérios permite evitar o paradoxo das situações limite, onde a existência de mais ou menos uns poucos metros quadrados pode alterar as soluções permitidas para terrenos em tudo idênticos.

327. Ainda sobre a edificabilidade em solo rural, salienta a CCDR-LVT, centrando a sua análise nos aspectos de articulação / coerência entre a proposta do PROT-Centro e o PROT-OVT, que o povoamento disperso constitui uma preocupação fundamental do PROT-OVT, o qual consagra uma norma que refere a proibição da edificação isolada para fins habitacionais em solo rural, exceto para residência própria e permanente dos agricultores, desde que verificado um conjunto de requisitos de entre os quais se salienta a área mínima do prédio de 4 ha. Contudo salienta que, da leitura da proposta do PROT-Centro, se retira que os critérios para territórios contíguos não estão uniformizados com os do PROT-OVT, o que poderá colocar em causa a equidade de tratamento e a necessidade de a abordagem a estes fenómenos ocorrer de forma articulada entre as várias regiões.

328. O MADRP corraste as preocupações relativas à edificabilidade em solo rural, considerando que as mesmas devem ser aprofundadas por forma a melhorar a sua coerência com a orientação expressa no domínio dos solos de “adoptar estratégias de ocupação e construção que minimizem ou reduzam a impermeabilização do solo”, permitindo cumprir os objectivos do PNPOT de contrariar a edificação dispersa e estruturar a urbanização difusa.

329. Propõe a seguinte redacção para o 1.º item da alínea ii): “Residência própria e permanente do proprietário/agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal e desde que verificados cumulativamente os seguintes requisitos:”.

330. Mais propõe acrescentar a seguinte redacção após o primeiro travessão: “A exploração agrícola, bem como a edificação, deverão ser inatinentes durante o prazo de 10 anos subsequentes à construção, salvo por dívidas relacionadas com a aquisição da exploração e de que esta seja garantia, ou por dívidas fiscais, devendo este ónus constar do registo predial da habitação. Este ónus não se aplica quando a transmissão de quaisquer direitos reais sobre esses prédios ocorrer entre agricultores e desde que se mantenha a afectação de edificação ao uso exclusivo da habitação para residência própria do adquirente.”

331. Sobre o 3.º item da alínea ii), o MADRP propõe acrescentar um segundo travessão com a seguinte redacção: “Identificar as edificações existentes em espaço rural não licenciadas onde funcionam actividades económicas industriais e agro-pecuárias e ponderar mecanismos que permitam a sua legalização tendo por base os seguintes critérios: a) Viabilidade económica e importância para a economia local; b) Adequaçao
à localização; c) Serviços em infra-estruturas e acessos; d) Definir os parâmetros urbanísticos a aplicar às operações de construção e reconstrução, reabilitação e ampliação das construções existentes de acordo com os seguintes critérios: i) Garantir um adequado enquadramento paisagístico e arquitetónico e a preservação e valorização de valores ambientais; ii) Não aumentar o eixo vertical do edificado preexistente; iii) Contrariar a proliferação das redes públicas, recorrendo a sistemas independentes e ambientalmente sustentáveis onde não existam redes previamente construídas."

332. Ainda sobre a TG9, apesar de se preencher em nota de rodapé o que se considera área legalmente comprometida, tem-se que esse preenchimento contenda com a recente jurisprudência, pelo que a DGOTDU recomenda a respectiva eliminação, porquanto tal consideração resultará nos termos legais de uma verificação caso a caso.

333. O município de Alvaízarêse considera manifestamente insuficiente a possibilidade de, em solo rural, e para habitação, apenas serem admissíveis as residências dos próprios agricultores, bem como a forma dos mesmos comprovarem para puderem construir nessas condições (o requerente terá de comprovar que 25% do seu rendimento provém da actividade agrícola). Ainda, a unidade territorial de 2 ha considerada para o-Pinhal é totalmente desajustada da realidade, atendendo à reduzida dimensão das parcelas de terreno deste território (o PDM de Alvaízarêse prevê áreas inferiores aos 2 ha).

334. O município de Alvaízarêse considera que relativamente à norma TG 9 1b) -(ii), a referência efectuada relativamente à criação de novas áreas urbanas ou a expansão dos perímetros urbanos existentes tendo que ser justificada, por exemplo face ao somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas tenha atingido um valor igual ou superior a 70% do perímetro urbano actual; o somatório da área livre do actual perímetro urbano mais a ampliação proposta não exceda os 40% do perímetro urbano actual; podem constituir um obstáculo à fixação da população em territórios rurais.

335. Importa ainda mencionar que, devido à cartografia pouco rigorosa que serviu de base à elaboração do PDM, existem no concelho de Alvaízarêse manchas urbanas que não se reflectiram na carta de ordenamento, neste sentido entendemos que deverá existir uma norma que permita a regularização definitiva.

336. O município de Condeixa-a-Nova considera que:
- a classificação do solo como urbano deve apenas efectuar-se de acordo com os critérios estabelecidos na legislação em vigor;
- a criação de novas áreas ou a expansão de perímetros urbanos existentes deverá, também, efectuar-se somente de acordo com os critérios estabelecidos na legislação em vigor;
- a área mínima da exploração agrícola para construção de habitação preconizada para o Centro Litoral “2 hectares” é demasiado elevada tendo em conta a realidade cadastral do concelho. Neste ponto é também importante que seja esclarecido se esta área mínima de exploração se refere a um único artigo matricial, ou ao conjunto de vários artigos que compõe uma exploração agrícola.
337. O município da Covilhã entende que as condicionantes de dimensão da propriedade que a proposta encerra, são irrealistas face à realidade fundiária do concelho, conduzindo a sua aplicação a uma restrição quase absoluta de edificar no meio rural. Face à predominância do minifundo em todo o concelho da Covilhã, onde predominam as parcelas de terreno com área inferior a meio hectare, a fixação de um valor de 3 hectares como área de exploração agrícola mínima para efeitos de construção na exploração agrícola, pecuária ou florestal por parte de Proprietário/Agricultor, considera-se penalizador e totalmente limitador da dinâmica das zonas rurais, e do seu desenvolvimento económico e social. A dimensão da parcela não é o único parâmetro de condicionamento da ocupação do solo rural, de possível aplicação, pelo que deve a proposta incluir parâmetros alternativos. Entende este Município, que os valores estabelecidos, devem ser objecto de ponderação, devendo adequar-se às características e à realidade dos territórios, ou, em alternativa, deixar aos instrumentos de ordenamento municipais a fixação dos valores mínimos de referência para a ocupação do solo rural por edificação.

338. O município de Proença-a-Nova considera que nas Normas Específicas de Base Territorial (pág. 106, ponto 4.3.1., TG 2 -1) e, em consonância com o que já foi referido, a opção dos municípios deveram considerar prioritária a contencioso do solo urbano carece de adequada ponderação, tanto mais atendendo às condições tão restritivas, e, “matemáticas”, por sua vez preconizadas em TG9 (ponto 1,b).

339. Aquelle município considera ainda manifestamente insuficiente a possibilidade de em solo rural, e para habitação, apenas serem admissíveis as residências dos próprios agricultores, bem como a forma dos mesmos comprovarem para poderem construir nessas condições. A unidade territorial de 2ha considerada para o Pinhal é aláia absolutamente desajustada atendendo à reduzida dimensão das parcelas neste concelho. Afigurando-se uma aposta no turismo nas suas diversas modalidades, não menos legítima será a possibilidade de permitir a construção, mesmo sendo 2ª habitação, também fora dos perímetros urbanos. Actualmente é aláia esta a realidade do município.

Do reduzido número de processos de construção que detêm actualmente, a sua maioria é relativa a 2ª residência, casais jovens em início de vida ou estrangeiros (em menor número). Nos dois primeiros casos a mais valia é quase sempre as pessoas já serem os titulares dos terrenos, frequentemente por doação ou herança. Para demonstrar esta realidade, em 2008 e 2009 (o número é curiosamente o mesmo), apenas 12 processos eram para construção em espaços não urbanos do PDM (as restantes pretensões inseriam-se em perímetros urbanos, em alvarás de loteamentos habitacionais, em zonas industriais ou em área de PU ou PP). O impacto na paisagem é por isso mínimo, pois este tipo de construção tem sido controlada pela área mínima de parcela nos termos do PDM vigente, mas a sua concretização não deixa de ser vital para o desenvolvimento sócio-económico do concelho e mesmo como apoio ao desenvolvimento do sector turístico que é já uma das prioridades do executivo.

340. O turismo naquele município apresenta também algumas especificidades pela sua pequena escala mas sempre visando a qualidade e a diversidade, sem esquecer todos os patamares de oferta, numa aposta clara no turismo rural e da natureza.
341. Quanto à legalização de edificações existentes em espaço rural não licenciadas antes da entrada em vigor do PROT-Centro, é necessário ressalvar que muitas delas não foram sequer enquadradas no PDM vigente carecendo agora de uma regularização definitiva.

342. O município de Águeda considera que a norma TG9 -1.b) deverá ser ponderada e ajustada às condições previstas pelo PROF para a criação de novas áreas urbanas de expansão de perímetros urbanos de forma que estas se encontrem mais adequadas ao tipo de povoamento e de ocupação urbana da região e à dinâmica de elaboração/revisão dos instrumentos de gestão territorial.

343. Considera ainda que as percentagens definidas na norma são extremamente gravosas para os concelhos mais ruralizados e para a flexibilização e agilização que se pretende que os IGT tenham, de acordo com as exigências de adaptação à transformação real do território. Estas regras, principalmente a primeira, dificultam a anulação de uma área urbana, prevista pelo PDM mas que não foi ocupada ao longo de 10 anos, e a criação de uma outra totalmente nova e desocupada mas com maior pressão e apetência urbanística (o que pode ocorrer em virtude, por exemplo, da melhoria das acessibilidades, da melhoria da qualidade urbana inerente à construção de equipamentos ou espaços verdes de utilização colectiva, entre outros).

344. O município da Meathada considera que deverá ser abandonado o modelo proposto para a classificação do solo urbano, baseado em parâmetros quantitativos (norma TG9), aplicáveis à totalidade da Região Centro, onde as características uso e ocupação do solo não são uniformes. Considera que os critérios que constam do Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio são suficientes para a implementação das orientações do PROT-Centro no domínio da Classificação e Qualificação do Solo.

345. Relativamente à norma TG9 -2.b) o município de Águeda considera que a área de exploração agrícola mínima, 2 ha, definida na proposta de PROT para efeitos de construção da residência do proprietário/Agricultor de exploração agrícola, Pecuária ou Florestal (pág. 108 da Proposta), tendo em conta as características das explorações do concelho de Águeda, é muito restritiva, para além de esta regra ser, como várias outras impostas pelo PROT, complexa essencialmente para os particulares, sendo que as autarquias apenas se afiguram como "mensageiros" das mesmas.

346. Mais considera que a área mínima de exploração agrícola para construção de residência própria de proprietário/agricultor definida na norma TG9.02.b.ii, no caso do centro litoral, de 2 ha, configura um valor claramente superior ao que se encontra definido na maioria dos PDM em vigor desta Unidade Territorial. Assim, considera que este valor deverá ser corrigido e ajustado à realidade territorial de cada concelho (de acordo com o Recenseamento Geral da Agricultura de 1999 é possível verificar uma grande variação na área das explorações agrícolas entre os diversos concelhos).

347. O município de Albergaria-a-Velha entende que a questão da edificabilidade no solo rural tratada na pagina 108 alínea b) (ii) - norma TG9 -2.b) ii, deve ser mais explícita, talvez em nota explicativa, no que se refere à área da exploração agrícola para efeitos de construção de habitação / residência própria e permanente do proprietário / agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal, uma vez que,
consultada a Fonte: INE, 2008 ficam dúvidas se para os efeitos ali previstos deverá ser considerada a área de 2 ha como relativa a um único prédio rústico onde ficará inserida a exploração agrícola e por conseguinte ser possível edificar a residência do proprietário ou se poderá ser considerado que a exploração agrícola se insira num conjunto de prédios contiguos ou não afectos a essa exploração, desde que o somatório das respectivas áreas corresponda a um mínimo de 2 ha.

348. A comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego considera que a área mínima de 2 hectares para construção de habitação na exploração agrícola preconizada para o Baixo Mondego contraria a maior parte dos PDM em vigor e as propostas das respectivas revisões (que apontam para 1 hectare, para a maior parte dos usos e que já colheram, pelo menos nalguns casos, pareceres favoráveis das entidades que acompanham essas revisões). Além disso, não é esclarecido na redacção da norma a que anteriormente se fez referência se a área mínima tem ou não que ser continua, ou seja, se é referida à área da parcela ou à área da exploração.

349. No que respeita à ocupação do solo rural, não parece justificar-se que os estabelecimentos industriais se tenham que limitar à “primeira transformação”.

350. O município de Carregal do Sal considera que, no que diz respeito à norma TG9.02.b) ii), no caso da região Dão-Lafões e Planalto Beirão, quanto ao regime de edificabilidade fora dos aglomerados rurais, limita a área de exploração agrícola, no caso da região Dão - Lafões para os 2ha, o que talvez seja um valor a considerar dada a dimensão das explorações existentes na região, além de contrariar a maioria dos PDM em vigor (que estabeleceram 1 hectare). Refere, contudo, que esta norma não esclarece se a área de exploração agrícola deverá ou não ser continua, constituída por uma ou várias parcelas. Ainda no que se refere à edificabilidade no solo rural, mas no que se refere a “outras edificações indispensáveis à diversificação de actividades desportivas”, menciona que os PMOT podem identificar edificações existentes em espaço rural não licenciadas antes da entrada em vigor do PROT-Centro. Considera esta norma confusa e pouco esclarecedora, bem como, o tempo reduzido para a realização da mesma.

351. O município de Castro Daire menciona que na página 107 da Proposta de Plano apresentada à CMC. (Norma de Planeamento e Gestão Territorial TG 9.1) é referido que a classificação de solo urbano, para além do cumprimento da legislação em vigor, deve obedecer às normas constantes do PROT, definindo para o efeito as respectivas densidades por hectare. No entanto, nestas normas não são mencionados ou definidos os critérios para a sua aplicação. Este facto poderá originar interpretações diversas, por parte de organismos da administração central e da administração local, que se poderão reflectir, à posteriori, na celeridade desejável da elaboração e/ou revisão dos PMOT. Importa ainda referir que, pela análise geral das normas relativas à classificação do solo urbano e rural, afigura-se que a aplicabilidade prática das mesmas pode dar origem a uma concentração urbana nos centros de maiores dimensões, já de si densificados, e nas Sedes de Freguesia (Norma de Planeamento e Gestão Territorial - TG9), esquecendo as necessidades das ocupações urbanas de baixa densidade, fora dos locais de maior densidade (populacional ou de edificações), sendo estes a maioria dos aglomerados que constitui a realidade concelhia.
352. A Norma G8 (prevista na página 82) e a Norma Específica de Base Territorial TG2 (prevista na página 106) prevêem como prioritária a contenção, por parte dos Municípios, da expansão do solo urbano, restringindo o aumento do solo urbanizável. Embora estes princípios estejam previstos no NPNOT, e não sendo também intenção da Autarquia um aumento desmesurado do solo urbano, devido às questões de infraestrutura que esse acarretaria, esta questão carece ainda de uma adequada ponderação na implementação do PROT-Centro, considerando as condições restritivas e matemáticas previstas na Norma TG9, as quais devem ser articuladas de acordo com as realidades concelhias, no sentido de se evitar a desertificação humana (despovoamento) que se pretende evitar a todo custo nas regiões do interior.


354. Na página 108 da proposta de PROT-Centro, na já referida Norma de Planeamento e Gestão Territorial - TG 9.2, são definidas as áreas mínimas para a “área de exploração agrícola”. Atendendo a que um dos objectivos previsto ao nível do NPNOT e vertido para o PROT-Centro é “ordenar a paisagem, salvaguardar as áreas agrícolas ou de valia ambiental da pressão do uso urbano /industrial e implementar estruturas ecológicas de âmbito regional e local”, torna-se necessário compatibilizar este objectivo com a estrutura fundiária existente numa região com uma diversificação tão grande, e, por este facto, complexa, como a região Centro, entendendo aquela Câmara Municipal que a exigência de uma área de 2 ha para a unidade territorial de Dão-Lafões (onde o Município se insere) afigura-se desajustada da realidade, podendo “condenar” ao abandono definitivo de determinadas áreas, uma vez que a exigência de parcelas com essa dimensão é incompatível com as dimensões reais dos terrenos existentes.

355. O município de Coimbra, relativamente à norma TG9 (Classificação e qualificação do solo) considera que:

- a classificação do solo como urbano deve apenas efectuar-se de acordo com os critérios estabelecidos na legislação em vigor;
- a criação de novas áreas ou a expansão de perímetros urbanos existentes deverá, também, efectuar-se somente de acordo com os critérios estabelecidos na legislação em vigor;
- a área mínima da exploração agrícola para construção de habitação preconizada para o Centro Litoral “2 hectares” deverá ser reduzida tendo em conta o previsto na maior parte dos PDUs em vigor e nas respectivas revisões, bem como ser esclarecido se esta área mínima de exploração tem ou não que ser contínua;
- não se justifica que em solo rural a construção de estabelecimentos industriais se limite somente aos de “primeira transformação”;
356. Relativamente à norma TG 10 (Edificação turística) aquele município continua a considerar excessiva a área mínima definida para os Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT) “70 hectares” (a área inicial prevista era de 100 hectares).


358. O município de Macã, relativamente à norma TG9, ponto 1, considera que sempre que se refere DR nº11/2000 de 29 de Maio, presume-se que deverá entender-se DR nº 11/2009 de 29 de Maio.

359. Relativamente à norma TG9, ponto 1, considera ainda aquele município que deveria ser ponderada a possibilidade de a justificação para ajustes nos perímetros urbanos ser efectuada com base na dimensão real dos aglomerados urbanos em vez da sua delimitação no PDM, dada a inexactidão com que muitos foram traçados nos PDM de primeira geração.

360. O município de Miranda do Corvo não considera razoável que um plano desta natureza estabeleça parâmetros para os que aparecem no ponto TG9 do capítulo 4.3, uma vez que essa é uma competência da das Câmaras Municipais e já existe legislação específica para esse fim. Considera que apenas deveriam ser estabelecidas normas gerais. Caso se entenda manter esses parâmetros deverão os mesmos ser adaptados às diversas unidades territoriais, não tornando igual o que é diferente. Estabelecer parâmetros para Figueira da Foz é diferente de estabelecer para Coimbra, para Miranda do Corvo para Pedrogão ou outro.

361. O município de Miranda do Corvo entende que deverá ainda ser estabelecido um regime transitorio a aplicar aos processos de elaboração e/ou revisão de PMOT, que estando iniciados mas não concluídos à data da entrada em vigor do PROTC, que salvaguarde as opções já tomadas por cada Município e que de algum modo possam contrariar as normas definidas no PROTC.

362. O município do Fundão, relativamente à norma TG9 - 1. Classificação de solo urbano - considera que a norma referente a ampliação de aglomerados urbanos deverá conter uma excepção que permita ampliações quando estejam em causa a construção de equipamentos públicos ou de interesse público.

363. O município de Mira considera que a área mínima de 2 hectares para construção de habitação na exploração agrícola preconizada para o Baixo Mondego contraria a maior parte dos PDM em vigor e as propostas das respectivas revisões.

364. Mais refere que, no que respeita à ocupação do solo rural, não parece justificar-se que os estabelecimentos industriais em solo rural se tenham que limitar à “primeira transformação”.

365. O município do Fundão, relativamente à norma TG9 - 2 b) Edificabilidade no solo rural, continua a discordar e a não entender a diferenciação feita para o valor da área de exploração agrícola na Beira Interior (3ha) relativamente a outras unidades territoriais. Também no que respeita a edificabilidade em solo rural sugere que sejam adoptadas normas semelhantes às utilizadas no PROT-Norte (norma D12.09), onde:
- a definição de área mínima de exploração agrícola será definida em sede de PDM;
- é fixado um índice máximo de ocupação do solo (lo) de 0,01 m²/m²;
- é fixado o número máximo de 2 pisos acima do solo totalmente desafogados (incluindo andares recuados) e altura máxima de 9 metros no ponto em que a fachada se implanta no terreno à cota altimétrica mais baixa.

366. Também deverá ficar definido que a aplicação dos índices é sempre feita em relação à totalidade da área da exploração (conjunto de parcelas do proprietário).

367. Considere, ainda, que relativamente à edificabilidade em solo rural, a proposta do PROT-Centro deverá conter uma norma de exceção respeitando a equipamentos públicos ou de interesse público, à semelhança do que consta na norma D12.09 - nº9 do PROT-Norte, e que é do seguinte teor:

9. Os PMOT poderão estabelecer exceções às regras estipuladas nos números 1 e 2, relativamente a equipamentos públicos ou de interesse público, no que respeita:

- ao índice máximo de ocupação do solo, em que podem fixar-se valores superiores aos indicados até ao limite fixado para a construção em áreas de edificação dispersa em solo rural (0,1 m²/m²);
- ao número máximo de pisos, que pode elevar-se até 3.

368. O município de Mação, relativamente à norma TG9, ponto 2, considera bastante lesiva a dimensão mínima da propriedade definida para permitir construção de residência própria, considerando que neste concelho a dimensão média da propriedade é de cerca de 0,53 ha, variando entre 0,33 e 0,89 ha, consonte a freguesia, e que o actual P.D.M. definia uma dimensão mínima de 0,50 ha, valor que já limitava bastante o deferimento destas pretensões, em quantidade irrelevante ao nível do território concelhio, e considerando ainda que cumulativamente impendem sobre grande parte do território outras servidões e restrições administrativas que também limitam bastante essa possibilidade; esta medida vai contribuir para o progressivo abandono por parte dos poucos interessados em fixar-se/investir no nosso território.

369. A CIMPL considera que a quantificação dos critérios de suporte à classificação e qualificação do solo deveria ser efectuada em sede de PDM.

370. Relativamente aos critérios de classificação de solo urbano (norma TG9 -1), considera aquele município que é necessário ter em conta que a região do Pinhal Litoral teve um crescimento demográfico de 12% entre 1991 e 2001 e está a registar um crescimento demográfico de 7% entre 2001 e 2007 (INE - Anuário estatístico da Região Centro) e questiona como compatibilizar esta dinâmica com o proposto.

371. O município de Montemor-o-Velho, relativamente à norma TG9, 2, b., ii), considera que a área mínima de 2 hectares para construção de habitação na exploração agrícola preconizada para o Baixo Mondego contraria o PDM de Montemor-o-Velho em
vigor (0,25 hectares) - o que seria legítimo - mas também as propostas da respectiva revisão [que apontam para 1 hectare, para a maior parte dos usos e que já colheu pareceres favoráveis das entidades que a acompanham], o que se considera inaceitável. Por outro lado, não é esclarecido na redacção desta norma se a área mínima tem ou não que ser contínua. No que respeita à ocupação do solo rural não parece justificar-se que os estabelecimentos industriais se tenham que limitar à “primeira transformação” - no caso do Baixo Mondego não altera os 2 ha como área mínima para construção, embora para a Beira Interior reduza a exigência de 5 ha para 3 ha. A norma continua ainda a não esclarecer se a área mínima tem ou não de ser contínua. Mantém também que os estabelecimentos industriais se têm de limitar à “primeira transformação”.

372. O município de Oleiros, relativamente à norma - Edificabilidade Rural - TG9, considera que este capítulo continua a merecer uma enorme preocupação no desenvolvimento económico, cultural e social deste Município. Considera que as normas de planeamento devem ser ainda mais diferenciadas e adaptadas às diferenças de uso e de ocupação de solo e demais dinâmicas territoriais instaladas em cada unidade territorial. No que diz respeito à qualificação e edificabilidade no solo rural, especialmente fora dos aglomerados rurais e das áreas de edificação dispersa, consideram-se os valores apresentados (2ha) excessivos para a realidade desta unidade territorial (Pinhal Interior Sul), podendo ser um factor que contribua para o abandono irreversível de muitas das áreas existentes neste concelho.

373. O município de Oliveira do Hospital refere que relativamente à norma TG9 - 2 b) Edificabilidade no solo rural, é posição unânime dos municípios integrantes da CIMPIN que:

- atendendo à realidade incontornável de prevalência de minifundo em todo o território, não se reconhece como favorável ao desenvolvimento económico e social da região o estabelecimento de um valor de 2 hectares como área de exploração agrícola mínima para efeitos de construção na exploração agrícola, pecuária ou florestal por parte do Proprietário/Agricultor;

- a aplicação desta regra uniforme é, até, contraditória com o reconhecimento, constante da Norma DI77, n.º 1, da existência de “(...) especificidades das “unidades territoriais” de “baixa densidade””, que devem ser atendidas, nomeadamente, no que respeita à regulamentação de critérios uniformes de classificação e reclassificação do solo, de definição da actividade dominante, bem como das categorias relativas ao solo rural e urbano, aplicáveis a todo o território nacional”.

- esta disposição, que deveria manter-se no domínio do poder regulamentar municipal ao nível dos PMOT, é tanto mais gravosa quanto maiores forem as restrições que vierem a ficar consagradas ao nível da criação de novas áreas urbanas ou da expansão dos perímetros urbanos existentes, uma vez que, na simultaneidade de ambas as restrições, a capacidade de fixação das populações, designadamente ao nível da população jovem e população activa, é fatalmente frustrada, delendo
por terra diversas iniciativas em curso nos domínio das políticas sociais e
de atração de novos residentes e fixação dos existentes;
- por outro lado, ambas as restrições estão contempladas no conjunto
de orientações que definem as áreas de compatibilização entre os
PDM e o PROT-C, pelo que seria prudente introduzir alguma
razoabilidade na implementação de tais regras;
- seria muito mais razoável adoptar na Região normas idênticas às
consagradas noutros PROT (Norte, por exemplo) em que (i) a
definição de área mínima de exploração agrícola será definida em
sede de PDM; e (ii) o índice máximo de ocupação do solo (lo) de 0,01.
- deve a alínea b.(ii), do n.º 2 da Norma TG9 incluir um novo ponto de
diferenciação das construções que são possíveis de implantar fora dos
aglomerados rurais e das áreas de edificação dispersa, destinada a
permitir a edificação de equipamentos públicos ou de interesse
collectivo, promovidos por autarquias ou entidades sem fins lucrativos.

374. O município da Mealhada não concorda com a Norma TG11.01.b.ii que estabelece a
obrigatoriedade de elaborar um Plano de Urbanização para os Núcleos Urbanos de
Turismo de Lazer, referindo que é da competência dos municípios determinar a
oportunidade e necessidade de elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do
Território.

375. No que se refere à norma TG11.2.a), o município de Carregal do Sal considera
bastante importante, já que a Rede Natura 2000, engloba grande número dos
concelhos da região Dão Baças e Planalto Beirão, surgindo esta norma como uma
oportunidade de revitalização destes espaços, considerados pela maioria das
populações como entraves ao desenvolvimento local.

376. O município de Ovar, relativamente à norma TG11, considera que parece existir
incongruença entre o (ii) e (iii) da alínea d) do n.º2.

377. O município de Montemor-o-Velho, relativamente à norma TG 13 considera que os
instrumentos referidos são de gestão territorial e não de planeamento territorial -
somos de parecer que se mantém a confusão entre instrumentos de gestão territorial
e de planeamento territorial, embora já apresente os “levantamentos de campo” (aqui,
claramente como instrumento de planeamento). Parecem-nos que a
obrigatoriedade de promover a elaboração de Cartas Arqueológicas e Cartas de
Prevenção de Potencial Arqueológico resolveria estas questões.

378. O município de Oliveira do Hospital, relativamente às Normas Específicas de Base
Territorial, refere que a diversidade do território poderá não suportar certas normas
castradoras nomeadamente o caráter excepcional da edificabilidade no solo rural e
os critérios de classificação do solo urbano, ou até mesmo os critérios de contenção
dos perímetros urbanos.

379. O município de Oliveira de Frades considera que visão estratégica definida para o
mundo rural é apresentada como uma estratégia territorialmente diferenciada no
ponto 3.3, o que parece adequado face à diversidade do território. Contudo,
considera que a aplicação da referida estratégia territorialmente diferenciada está comprometida com as normas de planeamento e gestão territorial definidas. O povoamento característico do concelho de Oliveira de Frades é de tipo disperso pelas áreas florestais e agrícolas, existindo pequenos lugares implantados por todo o território, alguns identificados como aglomerados rurais na proposta de revisão do PDM, outros integrados em espaço agrícola ou florestal. Face a esta realidade, e acrescendo o facto de que a dimensão das parcelas é muito pequena, sendo rara a existência de uma parcela com 2 hectares, dimensão mínima exigida para a construção isolada da habitação do agricultor, verifica-se que não será exequível a estratégia proposta. A adequação do PDM ao PROT-Centro, no que diz respeito às disposições relativas à edificação isolada em solo rural para habitação quanto à área mínima da exploração de 2 hectares, será um impedimento à implementação da estratégia definida pelo plano.não havendo lugar para: a) Fixação de Jovens; b) Aproveitar novas oportunidades de investimento em domínios como as energias renováveis, indústria agro-alimentar, hotelaria e restauração, empresas de distribuição, prestação de serviços ambientais e agrorurais, etc.; c) Favorecer a instalação de novos residentes, permanentes ou temporários, nomeadamente os portadores de ideias de negócios; d) Favorecer a emergência e o fortalecimento dos interesses, organizações e instituições, empenhadas num modelo territorial e que possam constituir uma alternativa à tradicional visão agrícola do espaço rural, etc.

380. O município do Sabugal considera que a área para a ocupação fora dos aglomerados rurais e das áreas de edificação dispersas prevista para novas construções de “residência do proprietário/agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal”, é excessivamente elevada. De facto, a dimensão de 3ha para a Beira Interior é condenar à partida a possibilidade de qualquer intervenção sobretudo tendo em conta a dimensão média da propriedade nesta Sub-região bem como as características específicas da actividade.

381. O município de Santa Comba Dão, relativamente ao ponto 2 da norma TG9, chama a atenção para um parecer do Sr. Procurador-Adjunto que tece algumas considerações sobre o DL 73/2009, de 31 de Março, nomeadamente a interpretação de alguns artigos, especialmente os que regulam a desafectação dos solos pertencentes à RAN, apontando alguma “ligureza” na forma como as desafectações têm vindo a ser executadas.

382. O município de São Pedro do Sul, relativamente à norma TG9 -1b- (ii), a referência efectuada relativamente à criação de novas áreas urbanas ou a expansão dos perímetros urbanos existentes tendo que ser justificada, por exemplo face a:

- O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas tenham atingido um valor igual ou superior a 70% do perímetro urbano actual;

- O somatório da área livre do actual perímetro urbano mais a ampliação proposta não exceda os 40% do perímetro urbano actual, pode trazer inconvenientes e constituir um obstáculo à fixação da população em concelhos rurais, com características e particularidades próprias, em termos socioeconómicos e onde a dinâmica e mercado fundiário é diminuto; torna-se difícil a compatibilização e gestão, em termos de
383. Relativamente à norma TG9-2b - (ii) conside-se que pese embora as referências efectuadas no documento (reflectindo igualmente disposições inscritas no PNPOP) relativamente à necessidade de contenção da dispersão edificatória associada igualmente a preocupações legítimas de problemas associados à edificação em Solo Rural, as quais também merecem a compreensão daquele município, referindo no entanto que as opções adoptadas, em termos quantitativos, para a admissibilidade de edificação em solo rural (ver pág. 108), são exageradas e manifestamente impraticáveis. Efectivamente, as características físicas, a dimensão da propriedade, a divisão cadastral da zona, entre outros factores, na observância da condicionante de área referida, conduzem a uma restrição quase absoluta de edificação; não é, no nosso entender, uma condicionante razoável, funcionando antes como um impedimento quase absoluto, relativamente à possibilidade prevista. Considera-se que o valor estabelecido, deverá ser objecto de (re)p ponderação, reflectindo os objectivos para o qual é aplicado, mas tendo de reconhecer as características e condições dos territórios, de forma razoável.

384. Os municípios de Sertã e de Gouveia consideram que o PROT, nos territórios de baixa densidade e nas zonas agro-florestais, propõe normas mais restritivas que os actuais PDM. Com as normas actuais não se tem conseguido inverter a situação de abandono do mundo rural por parte da população. Autorizar a edificação em espaço rural só para propriedades com mais de 2 ha val aumentar o abandono dessas zonas não se vendo em que medida esta acção possa trazer mais-valias para o Município. Trata-se de um erro estratégico que a confirmar-se irá afectar negativamente toda região.

385. O município de Vouzela refere que a estrutura urbana da sub-região de Lafões em geral, e do concelho de Vouzela em particular, caracteriza-se por uma grande dispersão territorial dos aglomerados populacionais, destacando-se a sede de concelho, seguindo-se, normalmente, as sedes de freguesia, e um extenso número de pequenos aglomerados (rurais ou urbanos), muitas vezes com menos de 100 habitantes. A tipologia de edificação predominante é a habitação unifamiliar isolada, implantada em parcelas da família, dado o escasso mercado imobiliário, de carácter minifundário, de configuração irregular, localizadas tanto em espaços mais urbanizados como em espaços menos densificados. As habitações colectivas e os loteamentos são raros e localizam-se, preferencialmente, na sede de concelho. É ainda de assinalar um movimento crescente de (re)construção de segunda habitação, traduzindo-se não só num acréscimo de população mas também num aumento dos serviços públicos que se tornam necessários prestar. Por outro lado, para além das características específicas das sub-região de Lafões é de destacar as dificuldades de ordem técnica e legislativa que condicionaram e condicionam as políticas de desenvolvimento urbano do Município de Vouzela, nomeadamente a cartografia que serviu de base à elaboração do PDM em vigor (muito desactualizada e não refletiu as manchas urbanas existentes à data), que agora, em sede de revisão do PDM, transformam a conformação do espaço urbano existente em ampliações de Solo Urbano em valores acima de 30% (o que não é permitido pelas orientações técnicas da CCDR e da DGOTDU). Considera-se que algumas das normas (Ponto 4.3.1 - Normas de Planeamento e Gestão Territorial, TG9-1 b (ii) (pág. 107)) são excessivas e
poderão originar grandes dúvidas relativamente à sua operacionalidade, nomeadamente:

- Reclassificação / qualificação do solo rural em urbano (processo de reversão, densidades ou dimensionamento de novas áreas, etc.).
- Corredores ecológicos.
- Dimensionamento de novas áreas ou a expansão das áreas urbanas existentes.
- Normas limitadoras do desenvolvimento turístico (proibição de expansão dos núcleos urbanos, incluindo os núcleos urbanos de turismo e lazer).

386. Mais refere aquele município que quanto à edificabilidade em solo rural (TG9 - 2 b (ii)) fora dos aglomerados rurais e das áreas de edificação dispersa, as orientações constantes na proposta para a região Dão-Lafrões são excessivamente elevadas no que se refere a novas construções de “residência própria e permanente do proprietário/agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal”. De facto, a dimensão mínima de 2 ha, conjugada com outros diplomas legais específicos, nomeadamente o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios ou o Regime de Exercício da Actividade Pecuária, é condensar à partida a possibilidade de qualquer intervenção sobretudo tendo em conta a dimensão média da propriedade nesta Sub-região bem como as características específicas das actividades cá desenvolvidas. Questiona-se se foi tomada em consideração o cadastro desta região, em que a dimensão média de cada prédio não deve ser superior a 3000 m² bem como se é esta forma que se poderá inverter a tendência de abandono do espaço rural e de desertificação do interior. Questiona ainda sobre a forma de comprovar que 25% do rendimento do agricultor serão provenientes da actividade agrícola, se os produtos são essencialmente destinados a consumo próprio, como complemento à actividade principal do proprietário / agricultor.

Edificação turística e critérios de ordenamento dos empreendimentos turísticos

387. No que tange especificamente à Edificação Turística, a TCP considera que as regras propostas são de tal ordem de complexidade que não se compaginem com os tempos de investimento dos promotores privados que, desta forma, tomarão opções de investimento noutras regiões. A existência de Normas por Unidade Territorial formatadas, de forma demasiado cerrada, em combinações entre municípios e cidades contiguas potenciariam produtos e marcas de forma mais operativa do que definir, desde já, as cidades ou eixos, tal como é opção do PROT-Centro. Deste modo propõe que os municípios possam decidir, em sede de CIM, os modelos de desenvolvimento quanto à CUT e à sua hierarquia, e quais os aglomerados que possam ser considerados NUTL. A definição de áreas mínimas, das actividades preferenciais, da tipologia de empreendimentos turísticos, o número máximo de camas, entre outros não se configura com as dinâmicas evolutivas do sector do turismo, nem com os novos paradigmas emergentes. Assim o modelo tem, obrigatoriamente, de se constituir de modo aberto.
388. Especificamente sobre a Norma TG10, sublinhava ainda a TCP que não é entendível o facto de se pretender identificar os produtos turísticos referindo “Nas normas específicas das diversas unidades territoriais são identificados os produtos turísticos...”; na perspectiva daquela Entidade, tal é desestimado de qualquer propriedade uma vez que cabe à ERT definí-los de acordo com a legislação em vigor, pelo que esta pretensão regulamentar deve ser retirada.

389. Sobre o N.º 2 da Alínea d. ii) da Norma TG11, o Turismo de Portugal sublinha que, não se alcança a respectiva redacção quando refere que os PU e PP dos NDT devem prever a reclasificação de solo urbano em solo rural; importa clarificar, a contrário, que tem sido entendimento que com a entrada em vigor de tais planos (PU e PP de NDT) não se opera a reconversão de solo rural para solo urbano.

390. Ainda sobre a mesma Norma, deverá ser rectificada a redacção da Alínea d), v), 2.º item, esclarecendo que os 70 ha se reportam à área mínima (por confrontação com o teor das Normas por Unidade Territorial).

391. Sobre a Norma TG11, Alínea d), propõe aquele instituto que seja substituída a expressão “à data da concessão da classificação” por “à data da emissão de título de abertura do empreendimento”.

Normas por Unidade Territorial

392. O MADRP considera que as normas por unidade territorial necessitam de desenvolvimento para traduzir a síntese das orientações sectoriais em matéria de desenvolvimento florestal para cada uma, consignadas nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal, bem como da fileira da pecuária do leite e produtos lácteos.

393. O Turismo de Portugal considera que não se afigura claro, ao longo das Normas (Normas Orientadoras, Normas Específicas de Base Territorial e Normas por Unidade Territorial) quais os grupos de estabelecimentos hoteleiros (n.º 2 do Art.º 11º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro) que se incluem na modalidade “Empreendimentos Turísticos Isolados”, nem são claras as normas aplicáveis aos Hotéis Rurais.

394. Considera, ainda, aquele Instituto que a exigência de uma área mínima de 3 ha para a instalação de “Hotéis Isolados” poderá ser desincentivadora do investimento. Sublinha que, em qualquer circunstância, deverá haver lugar um ajustamento face às características fundiárias das diferentes Unidades Territoriais, bem como à compatibilização com as disposições constantes dos PROT das regiões de fronteira.

395. Para as diferentes áreas territoriais, sempre que é feita menção ao TER deverá, também, referir-se o Turismo de Habitação, tipologia que na última alteração legislativa do sector do turismo se autonomizou daquela.
Centro Litoral

396. O MADRP considera que deve ser acrescentada uma nova orientação à Norma T5 com a seguinte redacção: “Potenciar o desenvolvimento, inovação e requalificação do sistema produtivo da fileira do leite e produtos lácteos”.

397. Sobre a Norma T6 considera, de igual modo, dever ser incluída nova orientação: “Fomentar a produção hortícola com vista a aproveitar a existência de uma infraestrutura de comercialização localizada no concelho de Montemor-o-Velho”.

398. Mais considera o MADRP que deverá ser retirado o Ponto 10 (pág. 122) da Norma T16 e acrescentado um domínio específico do ordenamento dos espaços florestais, com a redacção proposta por aquele Ministério no parecer sobre a versão de Julho de 2009 integrando a síntese das orientações sectoriais.

399. Na Norma T18, por proposta de redacção da ANPC, deve ler-se “não são autorizadas novas construções em áreas de risco nas áreas da orla costeira”.

400. Mais propõe aquela Autoridade que, na Norma T20, seja retirada como entidade responsável a ANPC e AP e usar só AP uma vez que ANPC é também AP.

401. Propõe, ainda, a seguinte alteração de redacção para a Norma T23 “...delimitação cartográfica e regulamentação nos PAOT”. Alerta ainda aquela Autoridade que deve ser adicionada a ARH como entidade responsável.

402. Nas Normas T27 e T28, deverá ser incluído o ICNB como entidade responsável.

403. A ANPC propõe que na Norma T34 seja corrigida a entidade responsável para ANPC.

404. O município de Cantanhede sublinha que não se considera justificada a fixação, pela proposta de PROT-Centro, de situações ou locais a abranger por Planos de Pormenor uma vez que se trata de matéria que está indissociavelmente ligada à execução de PDM ou PU. Considera que a exigência de PU e/ou Plano Estratégico, deve ser fundamentada e clarificada.

405. No que diz respeito aos problemas específicos da orla costeira, sublinha que não se vislumbra motivo para a diferenciação tão vincada entre o tratamento dado ao Baixo Vouga e ao Baixo Mondego ou ao Pinhal Litoral, com prejuízo evidente para estes últimos. Na mesma linha, refere que não parece adequado que a proposta de PROT-Centro regulamente a orla costeira de forma mais restritiva do que o estipulado no POOC.

406. Como lacunas de questões relevantes do litoral do Baixo Mondego que não mereceram qualquer tratamento, elenca a vocação para a aquicultura e a falta de referência à valorização de algumas das zonas húmidas mais relevantes.

407. O município de Cantanhede considera a dimensão mínima para os Núcleos de Desenvolvimento Turísticos (NDT) excessiva, deixando de fora diversos projectos muito importantes para a Região e para Portugal, não integráveis noutras categorias.

408. O município de Cantanhede refere, também, que deverá ser inequivocamente esclarecido em que zona do Litoral é interdita a plantação de eucaliptos.
409. O município de Cantanhede propõe que ser retirada a referência a "expansão das existentes" no ponto 4 das normas específicas a aplicar na orla costeira (T18 pág. 123), ficando com a seguinte redacção: "4. Interditar a criação de novas áreas urbanas e/ou turísticas na "Orla Costeira", evitando a formação de um contínuo edificado". Tal deve ser feito para evitar que o PROT-Centro introduza restrições mais gravosas que as impostas pelo POOC, sendo certo que a Câmara Municipal de Cantanhede está a elaborar o novo Plano de Urbanização da Praia da Tocha em que se prevê e se justifica a criação de uma área de expansão, já prevista em PDM, que será impedida caso não se proceda à correção solicitada.

410. O município de Cantanhede refere ainda que: na norma T19 a aplicar na zona costeira, o ponto 4, estabelece que "A ampliação dos perímetros urbanos existentes, incluído NUTL, em áreas que não sejam de risco só é permitida na situação de requalificação urbanística, ambiental e paisagística prevista na norma TG9 e no âmbito da elaboração de PU, não devendo desenvolver-se paralelamente à costa". Não concorda com a restrição de a ampliação só ser permitida na situação de requalificação urbanística, ambiental e paisagística, pois trata-se de perifmetros urbanos existentes em áreas que não são de risco e cujos espaços já estão classificados em PDM, criando expectativas ao executivo camarário e aos munícipes. Concorda-se com a obrigatoriedade de desenvolver-los com base em PU ou PP, e que sejam proibidos desenvolver-los paralelamente à costa.

411. O município de Mira considera que as seguintes questões deverão ser objecto de correcção:

- Ser inadmissível a fixação pelo PROT-Centro de situações ou locais a abranger por PU e PP, uma vez que esta é uma competência inalienável dos Municípios;
- No que diz respeito aos problemas específicos da orla costeira, não vislumbra motivo para a diferenciação tão vincada entre o tratamento dado ao Baixo Vouga e ao Baixo Mondego, com prejuízo evidente para este;
- Na mesma linha, sublinha que não parece adequado que a proposta de PROT-Centro regulamenta a orla costeira, e zona Costeira nomeadamente nas zonas urbanas e áreas de investimentos turístico de forma mais restritiva do que o estipulado no POOC, não salvaguardando as propostas e projectos previstos em PMOT

412. Considera, ainda, que a dimensão mínima para os NDT é excessiva, deixando de fora diversos projectos muito importantes para a Região e para Portugal, não integráveis noutras categorias.

413. O município da Figueirêa da Foz refere que na norma T3 - ponto 1 se deverá acrescentar transportes. Além disso deverá também retirar-se o ponto 7 na sequência da observação feita à pag 65 - (Sub-sistema urbano de Coimbra/Baixo Mondego).

414. Refere ainda aquele município que relativamente à norma T11 - 2 d) - Empreendimentos turísticos isolados estabelecidos em solo rural (ETI) - não se encontra razão para esta classificação uma vez que o estabelecimento de
empreendimentos turísticos, incluindo os que se localizam em solo rural estão
definidos em legislação específica, pelo que seria de retirar.

415. Quanto à norma T11 - 3, considera-a redundante uma vez que não houve abertura
ao estabelecimento de qualquer excepção nas áreas definidas como litoral, pelo
que seria de eliminar este ponto.

416. O Município da Figueira da Foz, relativamente à norma T13 - Acessibilidades e
mobilidade - ponto 6, considera que se deverá acrescentar linha de Beira Alta e
ramal da Figueira da Foz.

417. O Município da Figueira da Foz, relativamente à norma T13 - Sistema de
protecção e valorização ambiental - ponto 5, considera que se deverá fazer
também referência às lagoas de Quiaios.

418. O Município de Ilhavo, relativamente ao indicado nas Normas Específicas as
Centralidades Urbanas Turísticas (CUT I - Aveiro/Ilhavo) (cf. referido na págs. 89 e
119), questiona: Quais são as características dessas tipologias de espaços
turísticos? Operacionalizam-se através de que instrumentos?

419. O Município de Ilhavo questiona o seguinte:

420. Com a interdição da expansão urbana em áreas do domínio público hídrico (nº 16 do
T16, pág. 122), dificilmente se poderá investir na “qualificação urbanística e
ambiental dos aglomerados costeiros e ribeirinhos” (nº 6, T18, pág. 123, nº 4 do T20,
pág. 123). Terão que existir ajustes nos periférias urbanos e possivelmente
intervenções no domínio público.

421. Uma vez que “Os limites da zona costeira e do litoral são delimitados nos PDM em
função das características dos respectivos territórios, nos termos do PROT” (nº 7
do T17, pág. 123). Que entidades irão articular e fornecer estes limites: CCDR-
C/ARH-C?

422. O Município de Ilhavo, uma vez mais refere como redutora a referência ao nível
do Turismo (T32, pág. 128) - recomenda-se a integração do Plano Intermunicipal
de Ordenamento da Ria de Aveiro (Aviso nº 19308/2008, DR nº 127 de 3 de Julho
de 2008). Reforça-se uma vez mais a necessidade de:
- aferir a importância das opções do Plano Estratégico Nacional de Turismo
(PENT)” para a Região Centro;
- articular os recursos turísticos existentes na Região Centro com as opções do
PENT;
- verificar se o PENT promove a optimização dos recursos da região Centro;
- ter uma perspectiva crítica em relação ao PENT para a Região Centro (se for
caso disso);
- assumir a importância da rentabilização sustentável da Ria de Aveiro como
produto turístico;

423. Também o Município de Ilhavo, como já referiu em anteriores informações continua a
considerar que a abordagem à temática do Turismo se encontra pouco aprofundada. É
fundamentalclarificar:
- se a Ria de Aveiro e o Mar se apresentam ou não como recursos turísticos. A Ria de Aveiro e o Mar deverão ser considerados recursos turísticos;
- na Região Centro a Serra da Estrela e a Ria de Aveiro são identificadas como 2 sub-unidades relevantes a vários níveis. A Serra da Estrela encontra-se definida no PENT como pólo de desenvolvimento turístico. O PROT-C deverá assumir que a Ria de Aveiro também deverá ser considerada um Pólo de Desenvolvimento Turístico.

424. O Município de Ílhavo considera um erro estratégico do PROT-C a opção relacionada com o Turismo (Litoral / Ria de Aveiro). Não existe uma verdadeira aposta no Turismo:

- "Ria como Pólo Turístico" - “Frentes Ribeirinhas”;
- “O Mar” - “Frentes Marítimas”;

425. O Mar e a Ria de Aveiro - são fundamentais para os municípios do Baixo Vouga, para o Cordão Litoral e para a Região Centro. O PROT-Centro deverá referenciar o “Mar” (Fileira dos Oceanos) como recurso estratégico, integrado de forma sustentável, no potencial turístico da Região Centro.

426. A Náutica de Recreio - Reforça-se a necessidade de apostar na Náutica de Recreio. No extracto da carta de ordenamento do PROT - Centro Litoral, (CCRC, 1996) encontrase referenciada a proposta de uma infra-estrutura turística - Marina (Praia da Barra)

427. Actualmente faltam cerca de 2.200 postos de amarriação na Ria de Aveiro para atingir um limite de infra-estruturas de recreio, face às embarcações locais residentes (Administração do Porto de Aveiro). Deste modo, propõe-se como Equipamento Turístico a Marina da Barra.

428. A CIMPL considera que o conteúdo norma T4 se limita apenas a apresentar projectos relacionados com PRN e a LAV. Omissão ao estudo contemplado no PROT OVT sobre a ligação entre a LAV e a linha do Norte.

429. A CIMPL considera que o conteúdo norma T7 -2) parece estar em contradição com o indicado no Sistema de Acessibilidades e Transportes no que respeita a Reserva de Espaços Canais em PMOTs e Proposta de variantes a ENs cujo traçado atravessa áreas urbanas.

430. A CIMPL considera que o conteúdo norma T7 -3) é omissio em relação à importância da ligação do IP1/IC2 (no cruzamento destes dois eixos viários).

431. A CIMPL, acerca do conteúdo norma T11 -2. c) viii, refere que de acordo com a norma TG10 cabe ao PDM definir a área máxima dos NDT.

432. A CIMPL considera que no conteúdo norma T16 -7 há omissão de outras culturas de regadio do Vale do Lis.

433. A CIMPL considera que a norma T19 -2 deveria ser articulada com o POOC.

434. O Município da Mealhada considera que o instrumento aplicável para concretização da Norma T6.5 (Promover a reestruturação urbana sobre o eixo da N1/IC2 entre Coimbra, Mealhada e Anadia) deverá incluir além do Esquema de Coerência Territorial, os PMOT.
435. Ainda no que se refere à Norma T6, o município da Mealhada entende que deverá ser considerada uma intervenção prioritária “o Desenvolvimento de uma especialização territorial na Mealhada e Luso, nos domínios da Logística e Saúde e Bem-Estar, associada ao desenvolvimento de novas infra-estruturas rodoviárias de âmbito regional (A32, IP3 e IC12) e às actividades turísticas, de prestação de serviços e indústria a desenvolver no âmbito do programa Luso-Inova.” (ver ponto 8 do parecer relativo ao modelo territorial).


437. Em termos de Acessibilidade e Mobilidade, o município da Mealhada considera que a concretização do Modelo Territorial (norma T13) exige também: a) A requalificação dos acessos rodo e ferroviários ao Porto da Figueira da Foz; a Criação da Rede de Plataformas Logísticas do CentroLogis.

438. O Município de Montemor-o-Velho, relativamente à norma T 6, 6) - refere que em Montemor-o-Velho há 2 zonas de acolhimento empresarial uma das quais com especial vocação para atrair, investimentos logísticos. Sobre toda esta 'norma' vejam-se informações anteriores - nova redacção da norma, não referindo as duas zonas de acolhimento empresarial existentes em Montemor-o-Velho. Pensamos que as áreas de acolhimento empresarial devem constar da redacção e serem devidamente realçadas.

439. O Município de Montemor-o-Velho, relativamente à norma T 11, 2, c) - considera que a dimensão mínima para os NDÉ é excessiva, deixando de fora diversos projectos muito importantes para a Região e para Portugal não integráveis noutras categorias - a nova redacção da norma prevê a redução da dimensão mínima de 100 ha para 70 ha. Contudo, atendendo à dimensão das propriedades em Montemor-o-Velho, estamos em crer que uma dimensão mínima entre os 20 e os 25 ha seria a que melhor se adaptava aos interesses do Concelho.

440. O Município de Montemor-o-Velho, relativamente à norma T 15, 9) considera que a conclusão da obra do Baixo Mondego deve ser referida nas normas de uma forma totalmente diferente, uma vez que é estratégico para o País, para a Região e para Montemor-o-Velho que se assuma o carácter prioritário da conclusão da obra hidro-agrícola e a perspectiva de usos múltiplos que lhe deve estar subjacente (abrindo portas a questões como a da navegabilidade, a do aproveitamento turístico, desportivo e de lazer da área, etc.). Um dos usos compatíveis é precisamente o do Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, que ficaria inviabilizado caso o PROTC já estivesse em vigor - nada foi alterado na nova redacção, pelo que se deverá reafirmar o anteriormente proposto; dando ênfase à questão do Centro de Alto Rendimento.

441. O Município de Ovar questiona se no n°2 da norma T11 quando refere “Emoriz” está a referir-se à Praia de Esmoriz ou à totalidade da Freguesia?
442. O Município de Ovar, relativamente à norma T19 - 2 considera que, ao invés de proibir a criação de NTD, seria mais consentâneo com o propósito de qualificação turística do litoral - e tendo em vista as restrições impostas à orla costeira - o estabelecimento de limites de carga para esta faixa tão significativa do território municipal.

443. O Município de Ovar, relativamente à norma T23 é de opinião que essa regulamentação está estabelecida no regime da REN pelo que entende dever ser suprimida a norma.

444. O Município de Ovar, relativamente à norma T30, considera, pelas razões já referidas, ser desnecessário a exigência de regulamentação, por parte dos PMOT, de matérias já regulamentadas em outros diplomas.

Dão-Lafões e Planalto Beirão

445. O município de Oliveira de Frades considera que as normas aplicáveis a Dão-Lafões e Planalto Beirão relativas ao tema do turismo, que neste concelho deveria constituir um vector fundamental de desenvolvimento face a uma nova albufeira e outros valores patrimoniais, são excessivamente exigentes face às condições existentes no território, o que mais uma vez torna inexecuível qualquer intenção, quer a nível de turismo, quer habitação ou actividades económicas.

446. O município de Oliveira de Frades considera que face às condições especiais provocadas pela futura albufeira de Ribeiradio e Ermida o concelho fica fragilizado relativamente a uma grande extensão do seu território: 332 hectares de albufeira e 1392 hectares de área de protecção da albufeira, que representam 12 % do território do concelho. Acresce ainda a dúvida sobre a razão pela qual não se prevê no Plano Regional de Ordenamento do território, em momento nenhum, a necessidade urgente de proceder à elaboração do Plano de Ordenamento da albufeira da barragem de Ribeiradio e Ermida, cuja classificação ocorreu através do Decreto Regulamentar n.º 3/2002, de 4 de Fevereiro, e constituir já um constrangimento para a utilização do solo do concelho.

447. O município de Oliveira de Frades considera ainda que a definição de normas ao nível regional tão restritivas, não tem em conta as especificidades do território e não permite implementar uma estratégia territorialmente diferenciada defendida pelo plano.

Existindo outros níveis de planeamento, não é adequado definir a este nível valores mínimos para as parcelas a intervir, devendo deixar-se esse tipo de critério para estabelecer por cada município de acordo com a sua própria estrutura fundiária. Com esta proposta de PROTC os proprietários do concelho estão impossibilitados de usufruir dos seus terrenos e de implementar neles qualquer ideia inovadora que surja devido a um Plano Regional que não se adequa ao território.

448. O município de Oliveira do Hospital considera que o ponto 4.3.2.2, deve ser corrigido o n.º 2 da Norma T36, de modo a que conste: “Articular estratégias e projectos com os sub-sistemas envolventes com Coimbra na área da saúde e de I&T; com o eixo da
Beira Interior nas áreas das agro-florestais e do turismo; com Viseu nas áreas dos serviços de educação, cultura e lazer.” E que no ponto 4.3.2.3, deve ser corrigida a sub-alínea ii, da alínea a), do n.º 2 da Norma T50, de modo constituição da CUT II seja coerente com todo o conteúdo do PROT-Centro relativamente ao eixo urbano Oliveira do Hospital – Seia – Gouveia, pelo que a mesma deve conter a expressão: “CUT II: Oliveira do Hospital, Seia, Gouveia e Pinhel.”

449. O município de Santa Comba Dão, refere que na alínea b) do n.º 2 da norma T38 do quadro Inovação e Competitividade, há novamente referência ao projecto Viseu Digital, cujas fragilidades foram já identificadas em capítulos anteriores.

450. O município de Santa Comba Dão, refere ainda que os critérios definidos no quadro do Turismo, norma T39, deverão ser compatibilizados com os definidos POAA.

451. O município de São Pedro do Sul, relativamente à norma T39 -2d-, considera que a área apresentada para o desenvolvimento de Empreendimentos Turísticos Isolados em Solo Rural (área mínima da parcela - 3 ha) é um valor muito elevado e desajustado à realidade fundiária concelhia e sub-regional, facto que, não permitirá à partida permitir a viabilização deste tipo de empreendimentos, o que se considera altamente penalizador, atendendo igualmente à vocação turística e estratégica do concelho.

452. O município de Vouzela no que concerne ao turismo (Ponto 4.3.2.2. Dão Lafões e Planalto Beirão referência ao conteúdo da pág. 132:) não se compreende a referência à tipologia Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI), uma vez que a mesma não consta do regime jurídico os empreendimentos turísticos. Existem diversas modalidades de Turismo em Espaço Rural (TER), onde constam os Hotéis Rurais, julgando-se exessiva a área mínima da parcela de 3 ha.

453. O MADRP considera que na Norma T44, relativa ao domínio das florestas (pág. 133), deverá ser incluída a redacção constante do parecer sobre a versão de Julho de 2009 integrando a síntese das orientações sectoriais.

Beira Interior

454. Na Norma T48 deverá ser incluído o ICNB como entidade responsável.

455. As “rotas turísticas” integram o Touring Cultural e Paisagístico, pelo que o Turismo de Portugal considera que a respectiva menção deve ser eliminada do n.º 1 da Norma T50, sob pena de a redacção ser redundante.

456. Conforme já referido, o TER não constitui um produto turístico, pelo que deverá ser eliminado da identificação dos produtos.

457. Uma vez que se propõe a integração de um domínio sobre espaços florestais, onde estas questões são abordadas com maior detalhe, propõe o MADRP que este T54 (pág. 140), tenha a redacção da proposta constante do parecer sobre a versão de Julho de 2009 integrando a síntese das orientações sectoriais.

458. Tendo presente o teor da Norma T55 “Promover a classificação das IBAs de Portas do Ródão e Vale Mourão, Serra de Penha Garcia e Campina de Tolões” o ICNB refere desconhecer a intenção de criar ZPE nestas IBA.
459. O município da Covilhã considera que proposta do PROT-Centro deveria prever áreas de Localização Empresarial dedicadas à atração de empresas inovadoras, desenvolver a capacidade de atrair PME nacionais e internacionais que procurem instalar-se nesta região e, paralelamente, desenvolver condições para incubação e desenvolvimento de empresas a partir de investimentos externos, tirando partido da existência da Universidade da Beira interior, do Parkurbis, entre outras instituições.

460. Mais refere que a ampliação ou criação de novos espaços empresariais (ZAes) fica condicionada com a proposta do PROT-Centro. A necessidade de elaboração de um instrumento de gestão do território (IGT), irá constituir-se como um factor de demora na concretização e criação das ZAes, contribuindo para afastar a iniciativa privada e retirar celeridade aos processos de licenciamento, podendo vir a conduzir a perdas de fixação de investimento.

461. O município da Covilhã, igualmente sublinha que a área mínima fixada para o desenvolvimento de Empreendimentos Turísticos Isolados em Solo Rural (área mínima da parcela - 3 ha) é um valor muito elevado e desajustado da realidade fundiária do concelho da Covilhã, condição que se considera altamente penalizadora, atendendo igualmente à vocação turística e estratégica do concelho.

462. Termina referindo que a proposta do PROT-Centro ignora completamente a urgência na concretização dos principais corredores viários de ligação da Cova da Beira a Coimbra, nomeadamente a construção do IC6 e do IC7.

463. O município do Fundão, relativamente à norma estabelecida - T50 nº2 al. d) (ETI), que impõe a obrigatoriedade de a área da parcela ser igual ou superior a 3 ha, considera esta norma penalizadora e mais restrictiva que o estabelecido no PROT-Norte. Com efeito, este IGT não impõe obrigatoriedade de área mínima para a parcela, limitando-se a definir o índice de ocupação do solo a utilizar e o número máximo de pisos. O teor da referida norma (norma D12.08 - nº 7 e 8) é o seguinte:

Os PMOT poderão estabelecer exceções às regras estipuladas nos números 1 e 2, relativamente a parques de campismo e caravanas, no que respeita à imposição do índice máximo de ocupação do solo, em que podem fixar-se valores superiores aos indicados até ao limite fixado para a construção em áreas de edificação dispersa em solo rural (0,1 m²/m²). Os PMOT poderão estabelecer exceções às regras estipuladas nos números 1 e 2, relativamente a (i) hotéis rurais, (ii) estabelecimentos hoteleiros em solo rural ou (iii) conjuntos turísticos, no que respeita: ao índice máximo de ocupação do solo, em que podem fixar-se valores superiores aos indicados até ao limite fixado para a construção em áreas de edificação dispersa em solo rural (0,1 m²/m²) a aplicar a uma parte da área de terreno afecta ao conjunto que não exceda 3 hectares; na área de terreno remanescente aplica-se o índice de 0,01 m²/m², correspondente à edificabilidade em solo rural; ao número máximo de pisos das componentes hoteleiras, que pode elevar-se até 3.

Deste modo sugere que sejam adoptadas normas semelhantes ao que é indicado no PROT-Norte relativo a estas matérias.

464. O município do Sabugal considera que a accção, defendida nas Normas por Unidades Territoriais (T48; 4.3.3.3.) será importante “para reduzir a situação de periféricidade a
que se encontra sujeito este território situado no miolo dos corredores estruturantes ou eixos prioritários de coesão da Região Centro, que ten assumido graves consequências, ao nível da sua atractividade, da qualidade de vida da população e do posicionamento competitivo do tecido empresarial. Deveria pois ser considerada como uma exigência de equidade e desenvolvimento, que deveria ser concretizada durante o prazo de vigência do Plano Regional de Ordenamento do Território.

**Pinhal Interior e Serra da Estrela**

465. O MADRP considera que ao Ponto 6, a) da Norma T58 deverá ser acrescentado: “…e dos solos produtivos estratégicos, agrícolas e florestais.”

466. Uma vez que se propõe a integração de um domínio sobre espaços florestais, onde estas questões são abordadas com maior detalhe, sugere, ainda, o MADRP que seja vertida a redacção constante do parecer sobre a versão de Julho de 2009 integrando a síntese das orientações sectoriais.

467. Sobre a Norma T59 Ponto 2. b) ii., a ANPC refere que as entidades deverão ter o mesmo nível hierárquico, pelo que devem ser T.ADRP e T. Al. Maior refere que, no ponto c) iii., não se compreende qual a intervenção da ANPC num sistema de monitorização no âmbito de uma rede de micro-recolha de biomassa, pelo que a ANPC não deve ser considerada “entidade responsável”.

468. Sobre a alínea b) da mesma Norma considera o Turismo de Portugal que, tratando-se de medidas de apoio sectorial, deve ser rectificada a redacção entre parêntesis, sugerindo-se em alternativa “(apoios à criação e modernização de alojamento, gastronomia, etc.)”.

469. Sobre a Norma T60, Ponto 2 “Tipologias de Espaços Turísticos”, sublinha aquele Instituto que não se alcança fundamento para a não previsão de Estabelecimentos Hoteleiros Isolados em solo rural nesta Unidade Territorial. Contudo, esta tipologia acaba por ser referida a propósito da envolvente da Albufeira de Santa Luzia sendo, no entanto, omissa para as restantes Albufeiros daquela Unidade Territorial, pelo que importa ponderar e melhor esclarecer o alcance desta Norma.

470. Na Norma T61 deverá ser rectificada a entidade responsável, alterando MOPTC para EP, SA.

471. O município de Mação refere que nas normas por Unidade Territorial são referidos os reforços de articulações entre o Médio Tejo e o Centro Litoral - Sub-sistema urbano ancorado em Leiria-Marinha Grande, e a Beira Interior, não se percebendo porque não se faz também a mesma referência no que se refere ao Pinhal Interior Sul (nomeadamente Mação e Vila de Rei).

472. O município de Miranda do Corvo considera que, no capítulo referente às Normas por Unidade Territorial relativas ao Pinhal Interior, não é feita qualquer referência a temas que em nosso entendimento fazem bastante sentido para a região como é o caso da gastronomia e vinhos, a saúde e bem estar, desportos como o Golfe e
desportos ligados a grandes espelhos de água à semelhança do que acontece com outras unidades territoriais.

473. O município de Miranda do Corvo considera que não é feita a articulação dos diversos potenciais turísticos das várias unidades territoriais como é o caso da rota da romanização, rota dos Castelos, rota das aldeias do xisto, rota das aldeias históricas, turismo religioso (Fátima e Caminhos de Santiago);

474. O município de Oliveira do Hospital refere que, no que toca às Normas Orientadoras por Unidade Territorial, nomeadamente o sistema urbano, povoamento e ordenamento do território, uma vez que Oliveira do Hospital se insere nas unidades territoriais Dão-Lafões e Planalto Beirão e Pinhal Interior e Serra da Estrela, nesta última unidade territorial deveriam ser reforçadas as normas T57 e T58, no sentido de dar importância ao eixo urbano constituído pela Estrada da Beira e à função de centro urbano estruturante que Oliveira do Hospital detém, como estrutura de amarração e aproximação dos territórios do Pinhal Interior, indo ao encontro do definido nas Normas Específicas por Domínio de Intervenção D142 a D146 e pelas normas definidas na unidade territorial Dão Lafões e Planalto Beirão.

475. O município de Oliveira do Hospital considera que não devem ser discriminadas as NUTS III Pinhal Interior e Serra da Estrela no que concerne à previsão de instalação de ALEC, cuja discriminação não encontra fundamento em quaisquer parâmetros de análises, pelo que o n.º 1 da Norma T59 deve incluir uma alínea a) sob a expressão: “a. Implementar rede de ALEC e manter a (agora) alínea b) sob a expressão: “b. Implementar rede de ZAES”;

476. O município de Proença-a-Nova, relativamente a norma T57) 7.a. salienta que é tão importante recuperar, como não deixar perder saberes e tradições, sendo esta uma das grandes apostas do município através da implementação de uma rede de programação de actividades, eventos e espectáculos potenciando o trabalho desenvolvido pelos artesãos e os mais diversos saberes populares, como a gastronomia.

477. O município de Proença-a-Nova, relativamente à norma T58, 2., considera que é impossível não questionar quais serão os critérios para a diferenciação dos centros que terão um papel importante de influência sub-regional.

478. O município de Seia, relativamente à norma T36, considera que a redacção do n.º 1 e 2 deveria ser substituída conforme a seguir se indica:

- Nº 1 - “Dinamizar o relacionamento económico e social destes centros urbanos estruturantes enquanto factores de amarração e dinamização dos territórios envolventes de baixa densidade, aproveitando as potencialidades de articulação inter-municipal ao nível da criação e desenvolvimento de infra-estruturas, equipamentos e serviços existentes, ou a criar, como sejam o Aeródromo de Seia, o CISE (Centro de Interpretação da Serra da Estrela), da Escola Superior de Turismo e Hotelaria”;

- Nº 2 - “Articular estratégias e projectos com os pólos urbanos de nível superior na área do ensino superior e investigação (Coimbra, Viseu, Guarda, Covilhã), na área da saúde (Guarda, Viseu, Coimbra), na área da cultura (Coimbra, Guarda, Viseu).”
479. Relativamente à norma T42, considera que a redacção do n.º 4 deveria ser alterada conforme se indica: “A construção do IC6, C7 e IC37, considerando as seguinte hierarquia de prioridade IC37, IC6, IC7.”

480. O município de Seia, relativamente à norma T35, considera que a mesma deveria incluir um n.º 6 com os seguintes pontos:

- “Apostar no IC37 (Viseu-Nelas-Seia) na sua dupla função de integração do corredor urbano Oliveira do Hospital-Seia-Gouveia e de ligação com a região turística da Serra da Estrela e acrescentar na coluna das entidades responsáveis EP”
- “Dinamizar o relacionamento económico e social destes centros urbanos estruturantes enquanto factores de amarração e dinamização dos territórios envolventes de baixa densidade, aproveitando as potencialidades de articulação inter-municipal ao nível da criação e desenvolvimento de infra-estruturas, equipamentos e serviços existentes, ou a criar, como sejam o Aeródromo de Seia, o CISE (Centro de Interpretação da Serra da Estrela), da Escola Superior de Turismo e Hotelleria”.
- “Articular estratégias e projectos com os pólos urbanos de nível superior na área do ensino superior e investigação (Coimbra, Viseu, Guarda, Covilhã), na área da saúde (Guarda, Viseu, Coimbra), na área da cultura (Coimbra, Guarda, Viseu).”
- “A construção do IC6, C7 e IC37, considerando as seguinte hierarquia de prioridade IC37, IC6, IC7.”

**Riscos Naturais e Tecnológicos**

481. A ANPC refere que onde se lê “...a correspondência entre os quatro corredores de interface que materializam (...) rarefação da perigosidade (...)” deverá ser encontrada outra expressão que não rarefação da perigosidade que implica conceito de raridade por oposição a abundância, sendo medidas de quantificação que não se aplicam ao conceito de perigosidade.

**iv. Orientações de Políticas Sectoriais**

482. A Turismo de Leiria Fátima considera que a proposta de PROT-Centro poderia emitir sugestões sobre algumas incoerências territoriais, como o facto de o conceito de Ourém não integrar a NUTS III Pinhal Litoral com a qual melhor se articula.

**Sistemas Produtivos**

Inovação e Competitividade
483. Perante a intensa actividade de extensão universitária desenvolvida, pelo menos pelas Universidades de Coimbra e Aveiro, a UC sugere que as propostas apresentadas no âmbito do vector 2 - qualificar o tecido produtivo existente e os recursos associados - nos pontos 5 e 6 na página 150, sejam reformuladas, recomendando a substituição das expressões “5. Desenvolver, ...” e “6. Promover ...”, que demonstrem a inexistência de programas de extensão tecnológica e serviços de consultoria e auditoria, por uma expressão que demonstre o reforço ou o aumento de oferta.

Sistema Urbano

484. O município de Mação, relativamente à norma OS28, chama à atenção a oposição firme que o Município de Mação tem manifestado (assim como o Município de Vila de Rei) em relação à reorganização dos Serviços de Saúde, despezando a proximidade ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, com qualquer dos seus hospitais (Abrantes, Tomar e Torres Novas) mais próximo, em distância e em tempo, do que o Hospital Amato Lusitano em Castelo Branco, assim como o desagrado de o ponto de referência terciário passar para Coimbra em vez de Lisboa.

485. O município de Mação, relativamente à norma OS30, considera que é de ponderar a possibilidade de permitir a edificação de estâncias geriátricas em solo rural, à semelhança do permitido para estabelecimentos turísticos/hoteleiros.

Sistema de Riscos Naturais e Tecnológicos

486. A ANPC propõe a seguinte alteração de redacção para a Norma OS39, N.º 2 a): "Fazer cumprir (...) edifícios e equipamentos de acordo com o zonamento do território para a acção dos sismos".

487. Mais propôe que seja retirado o N.º 2 b) da Norma OS39 uma vez que as normas europeias referidas são de carácter voluntário, não constituindo, ainda, uma NP e além do mais, a legislação vigente (DL 235/83, de 31 de Maio) define os solos como tipo I, II e III.

488. Aquela Autoridade sugere a seguinte alteração de redacção para a Norma OS39, N.º 6 "No âmbito dos Incêndios devem concretizar-se redes regionais de defesa da floresta (...) Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFC) e estes com os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT)".

489. Para a Norma OS40, N.º 1. b) i. e ii., e uma vez que a proposta de PROT-Centro não estabelece uma metodologia uniformizada, sugere sejam referidas as escalas de susceptibilidade constantes no "guia metodológico para a produção de cartografia municipal de risco e para a criação de sistemas de informação geográfica (SIG) de base municipal" que se consideraram correspondentes.

490. Sobre a Norma OS41, N.º 2, a ANPC propõe que onde se lê “Elaborar um plano de Risco sísmico de âmbito Nacional”, deve ler-se, “Rever-se o Plano Nacional de Emergência com respostas específicas para o risco sísmico”. Ainda sobre a mesma Norma, aquela Autoridade propõe seja suprimido o N.º 3 uma vez que todos os PME contêm as áreas de reunião de pessoas, independentemente do risco em questão.
Propõe, ainda, que ao N.º 5 sejam acrescentados os sistemas de Alerta e Aviso para Tsunamis e para Emergências Radiológicas.

4.2.4 - Sistema de Gestão e Monitorização do PROT-Centro

491. Conforme referido nas recomendações do RA, considera-se também que a monitorização estratégica e o desenvolvimento de um sistema de informação de apoio à implementação do PROT-Centro surgem como instrumentos de gestão fundamentais, desde que consolidados com indicadores fáceis de medir e de forma continuada para assessorar o poder político institucional. Recomenda-se, assim, o estabelecimento de um conjunto de indicadores fáceis de medir e que o possam ser de forma continuada.

492. O Município de Ílhavo continua com grandes dúvidas se a Administração Pública, nomeadamente a Central e Regional, irão facilitar a operacionalização das propostas efectuadas nestes documentos, nomeadamente, se irão clarificar mecanismos de articulação e de integração com a administração local, assim como desenvolver uma cultura de flexibilidade das opções que permitam ajustamentos à realidade.

493. O Município de Cantanhede considera que a acompanhar a proposta de criação do Sistema de Informação deveria estar também a garantia financeira e temporal para a execução da mesma, pois remete ainda para a articulação com a DGOTDU, deixando um cenário muito vago e longínquo para a concretização da mesma.

494. O município de Estarreja sotcita que a proposta do PROT seja corrigida já que faz referência à "Zona de Influência de Estarreja", designação há muito alterada, pois se refere a uma Zona que abrange Aveiro (9 Freguesias), Albergaria-a-Velha, Estarreja, Murtosa e Ovar.

495. A CIMPL considera que face ao impacto, principalmente ao nível das restrições à gestão do território que estão contidas nas normas regulamentares do PROT, às quais os PMDs estão sujeitos, parece que esta matéria deverá ser devidamente analisada/apropfundada, pelos Municípios associados e por todos os restantes da região.

496. O município de Mação entende caber aqui informar da tentativa de mudança do Município de Mação para a NUTS III - Médio Tejo, cuja proposta esteve em estudo em comissão da Assembleia da República, onde encontrou fortes apoios mas acabou por ver inviabilizada a sua submissão a votação, apenas para reforçar a pertinência de serem devidamente equacionadas as fortes relações que este Município tem para fora das fronteiras da Região Centro.

4.2.5 - Adequação dos PMOT e PEOT ao PROT-Centro

497. O município de Coimbra refere que, a actual versão do PROT-Centro para além de informar que a adaptação e incorporação das orientações e directriz es ao modelo
territorial e às normas orientadoras por parte dos PDM é feita ao abrigo dos art.ºs 96.º e 98.º do RJIGT, define as disposições dos PDM incompatíveis com as orientações do PROT, como é o caso, nomeadamente, das disposições relativas:

- ao planeamento urbano, consubstanciadas na qualificação operativa do solo no que respeita à delimitação e expansão dos perímetros urbanos;
- à edificação isolada em solo rural para habitação quanto à área mínima da exploração e ao número máximo de pisos;
- ao planeamento e edificação turística, nomeadamente, à implementação de futuros empreendimentos turísticos isolados em solo rural ou núcleos de desenvolvimento turístico.

498. Como todo o conjunto das Normas Orientadoras, também, as Normas de Adequação dos PMOT ao PROT-Centro mostram-se de difícil leitura e interpretação, pelo que se considera, tal como já referido nos anteriores pareceres, que deveriam ser clarificadas/simplificadas, mantendo-se actual o parecer emitido em 29 de Junho de 2009. Releva-se que estas normas obrigam:

- à alteração do PDM em vigor;
- à alteração dos documentos já elaborados da Revisão do PDM, nomeadamente do Regulamento, em fase de apreciação pela Comissão de Acompanhamento.

499. O município de Oleiros considera que deverá ser previsto um regime transitório a aplicar aos processos de elaboração/revisão de PMOT, já iniciados e não concluídos à data de entrada em vigor do PROTC, o qual salvaguarde as opções já tomadas pelos Municípios e que de algum modo possam contrariar as normas definidas no PROTC.

Anexos (à Proposta de PROT-Centro)

500. O município de Montemor-o-Velho, relativamente ao Anexo I, 5, refere que deve ser esclarecido que tipo de certificação se exige para as ALEC. O Município de Montemor-o-Velho acaba de ser fundador da Associação Parques de Portugal que tem precisamente como um dos seus propósitos esta certificação - nada foi alterado na nova redacção, pelo que se reafirma o anteriormente proposto.

501. Sobre o Anexo IV, a ANPC propõe que seja suprimida a alínea b) N.º 1.

502. Ainda sobre o mesmo anexo, propõe a seguinte redacção para o N.º 2. d.: "Concretizar programas específicos e acções que permitam a relocalização de estabelecimentos industriais perigosos, equipamentos hospitalares e de saúde, escolares, de reclusão, de gestão de emergência e socorro, ou edifícios com elevada concentração populacional, em resultado do Plano de Emergência interno relacionado com a acção de ondas de inundação provenientes da ruptura total ou parcial de barragens", podendo ser suprimida a alínea e) do mesmo Ponto.

503. Mais propõe que seja suprimida a alínea a) do N.º 3 do Anexo V.
504. O município de Águeda considera que deverá ser permitido para efeitos de programação das expansões urbanas definidas no PDM (por ex: pag.172 da Proposta do PROTI-C) que a mesma possa ocorrer quer através de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, quer através de unidades de execução, sendo que estas últimas também devem constituir um indicador adjacente à monitorização do PROTI em termos de intervenção municipal sobre o território.

505. O município de Montemor-o-Velho, relativamente ao Anexo VI, 1/ a) refere que esta norma contraria os princípios legais de comparticipação dos particulares nas obras de urbanização - nada foi alterado na nova redacção, pelo que se reafirma o anteriormente proposto. Acresce existência de gralha na numeração do anexo.

506. A DGOTDU recomenda a substituição da expressão “desenhos-tipo exemplificativos”, constante do n.º 1, alínea b), do Anexo VII, por “desenhos-tipo ilustrativos” por forma a não contender com a natureza vinculativa dos PDMOT.

507. Sugere, ainda, a eliminação da expressão “fora do urbano consolidado”, na alínea d. do N.º 3 uma vez que tal só deve ser afastado em casos de comprovada impossibilidade técnica, morfológica, etc.

508. Sobre o N.º 5 do Anexo VII recomenda a alteração da respectiva redacção em face da entrada em vigor do Decreto Regulamentar dos conceitos a utilizar no ordenamento do território e urbanismo e o previsto nas alíneas j) do artigo 85.º, h) do artigo 88.º e c) e i) do artigo 91.º do RJIGT.

509. No que tange ao n.º 2 do Anexo VIII, recomenda que se saliente expressamente que a forte acessibilidade, a verificar-se, também respeita às infra-estruturas rodoviárias.

510. A proposta apresentada no Anexo XI evidencia preocupação com a compatibilização entre a política de habitação e o mercado de habitação. Será conveniente, no entanto, que a proposta identifique a entidade legalmente responsável pela informação pública a prestar aos particulares em matéria de necessidades reais de mercado habitacional. Recomenda, ainda, a DGOTDU a substituição, no N.º 1, da expressão “promotores” por “particulares”.

4.2.6 - Programa de Execução e Indicadores de Monitorização

i. Programa de Execução

511. O MADRP considera que as acções propostas envolvendo competências daquele Ministério carecem de adequação e actualização face às medidas de política em curso e previsíveis.

512. O município de Alvaiazere considera que o Programa de Execução deverá ser complementado com as fontes de financiamento e estimativa orçamental para todas as obras e projectos nele incluídos.

513. O município de Alvaiazere alerta, também, para o facto de terem sido omitidos os compromissos contratualizados entre as Comunidades Intermunicipais e os municípios em termos de fundos comunitários. Por outro lado considera que, em relação à
Inovação e Competitividade, o Pinhal Interior Norte também apresenta condições para poder integrar redes de conhecimento e tecnologia e redes de áreas empresariais qualificadas, as quais não são previstas no programa de execução.

514. O Município de Cantanhede sublinha que Inúmeros projectos estruturantes são numerados sem definição de custos e que no caso do Baixo Mondego, existem muitos projectos que o PROT-Centro omite, que já estão programados e calendarizados no Programa Territorial de Desenvolvimento.

515. O Município de Mira considera que em relação a este item surgem dúvidas do total realização uma vez que o programa de execução não está calendarizado nem apresenta as perspectivas de custos e fontes de financiamento. O programa de Execução não contempla ainda os compromissos já assumidos pelos municípios e pelas comunidades intermunicipais em termos de fundos comunitários.

516. O ICNB considera que o programa de execução, enquanto parte determinante do PROT-Centro, cria um conjunto de expectativas e de cenários que decorrem do conjunto de opções políticas, muitas delas já implementadas e outras em fase embrionária (ex: PROVERE).

517. O município de Mira, de um modo geral, considera o esforço de sistematização realizado ao nível do Programa de Execução como uma tarefa que carece de um amadurecimento significativo. Com efeito, para além de inúmeros projectos estruturantes não referidos, muitos são numerados sem definição de custos. No caso do Município de Mira, existem muitos projectos que o PROT omite, não abdicando este município dos projectos que estão já programados e calendarizados no Plano Territorial de Desenvolvimento.

518. Designadamente a nível técnico, entende-se como altamente prioritários todos os projectos de escala regional, intermunicipal e local que se prendem com sistemas de informação territorial (cadastro, cartografia, disponibilização electrónica de informação, etc.).

Sistema de Produção

Inovação e Competitividade

Sector: Rede para a criação e transferência de conhecimento e tecnologia

519. O ICNB refere que o conjunto das iniciativas PROVERE aprovadas para a região assumem-se como estratégias territoriais para a valorização de recursos e, no quadro das acções previstas nos seus Planos de Acção, contêm intenções de investimento que visam a inovação e a competitividade, designadamente através da articulação entre diferentes actores (públicos e privados) endógenos e exógenos ao território. Considerando que grande parte das estratégias apoia na valorização dos recursos com base na actividade turística (de acordo com as orientações e as linhas estratégicas do PENT), aquele Instituto propõe o seguinte projecto/Medida a introduzir no Sector:
Designação do Projecto/Medida: Rede de Iniciativas PROVERE;

Descrição do Projecto/Medida: Criação de uma estrutura que promova a articulação e a dinamização conjunta das iniciativas PROVERE consubstanciando um processo de transferência de conhecimento das instituições de ensino superior, dos centros tecnológicos, promovendo as sinergias entre actores e projectos que se traduza valorização (ou criação) das marcas territoriais, na implementação coerente de calendários de animação e na definição e adopção de uma linha comum de comunicação/promoção, e um mecanismo de monitorização e avaliação (“observatório”);

Localização: Centro Interior;

Entidade promotora: Entidade Regional de Turismo do Centro, Pólo de Desenvolvimento Turístico da Serra da Estrela, MAOT, Ministério da Economia, Agentes privados ou uma futura entidade - “Agência Regional”;

Fontes de financiamento: QREN, PIDAC e privada;

Prioridade: 1

520. O Município da Mealhada pretende que o Programa de Execução seja complementado com as fontes de financiamento e estimativa orçamental para todas as obras e projectos nele incluídos. Neste âmbito afirma que a verba prevista para o Projecto “ Rede de Parques de Conhecimento e Tecnologia (PCT)” deverá ser reforçada para contemplar a construção do Centro de Investigação, Longevidade e Anti-Envelhecimento do Pólo de Saúde Beleza e Bem-Estar do Luso.

Desenvolvimento Rural e Actividades Agro-Florestais

Sector: Valorização dos territórios de baixa densidade

Medida/Acção/Projecto: Articular Políticas de Desenvolvimento Rural

521. Considering os objectivos de articulação e de cooperação entre os actores, com realidades, estruturas e naturezas distintas, o ICNB sugere que o modelo de dinamização a adoptar passe pela realização de workshops, assente em modelos de participação informais e que promova a participação dos diversos intervenientes no sector turístico. Mais sugere, quanto aos estudos a realizar, a opção pela metodologia investigação-acção, que requer um envolvimento do investigador com a realidade em estudo e permite a perceção das diversas sensibilidades, o que poderá ser determinante para a avaliação e a reformulação das opções políticas. Propõe que seja acrescentado o ICNB à Entidade promotora.

522. O município de Mira chama ainda a atenção para a página 187 - Diagnostico e Contributos para uma Visão - onde é refutamos “o abandono da pesca Arte Xávega facto que em Mira não se verifica, desconhecendo-se onde está a fundamentação para esta análise e diagnostico.
Turismo, Cultura e Lazer

Sector: Saúde e Bem-estar

Medida/Accão/Projecto: Valorização e requalificação dos complexos termais e zonas envolventes e dos conjuntos urbanos onde se inserem

523. Considerando, sobre o produto turístico “Saúde e Bem-estar”, que o bioclimatismo representa um segmento com fortes potencialidades e que o conjunto de projectos - infra-estruturas, desenvolvimento tecnológico, animação, comunicação - que constam do Programa de Accção da iniciativa PROVERE “Buy NATURE - turismo sustentável em Áreas Classificadas” traduz o envolvimento e as expectativas dos actores públicos e em maior número e com maior volume de investimento dos actores privados, o ICN S propõe seja introduzido o seguinte Projecto/ Medida:

- Designação do Projecto/Medida: Criação da Rede de Unidades de Bioclimatismo;
- Descrição do Projecto/Medida: Infra-estruturação e estruturação das diversas valências que permitam a preservação e a valorização do recurso associados ao bioclimatismo;
- Localização: Serra da Estrela e Beira Interior Norte;
- Entidade promotora: Pólo de Desenvolvimento Turístico da Serra da Estrela, Ministério da Saúde, Municípios e Privados;
- Fontes de financiamento: QREN, PIDDAC e privada;
- Prioridade: 1;
- Obs: Este projecto/Medida deve ser articulado com o previsto para o sector “Qualidade do ar e alterações climáticas”, quadro “II.4. Sistemas de Protecção e Valorização Ambiental” - pág. 25.

524. O município de Alvaiazere considera que refere ao ponto III.1.3 Turismo, Cultura e Lazer não se encontra referenciado o programa de Valorização Económica dos Espaços da Romanização nas Rotas de Interesse Turístico, tendo este já uma fonte assegurada de financiamento: PROVERE.

525. O município de Alvaiazere considera que em relação ao ponto III.1.4. Energia ao invés da localização do sector eólica ser Centro Litoral deveria ser Região uma vez que existem diversos projectos desta natureza no Pinhal Interior Norte (Arganil, Lousã, Alvaiazere, entre outras).

526. O Município de Ilhavo reclama não existirem propostas/medidas relativas a Centros de Estágios (Sector Desporto, pág. 19).

527. A “Revitalização do Salgado Aveirense” (pág. 34) deverá ser referida como intermunicipal (Aveiro / Ilhavo) - uma vez que o Município de Ilhavo possui o “Salgado Sul” (cf. acordo entre municípios).
528. A TCP sublinha que neste Programa devem ser mencionados, com clareza, os principais equipamentos potenciadores do desenvolvimento económico, em particular de relevante interesse para o sector do turismo.

Sistema de Acessibilidades e Transportes

529. A EP,SA e o InLR sugerem a rectificação pontual do quadro apresentado, bem como a actualização da informação nele contida, tendo optado por proceder ao registo das alterações directamente, com vista à respectiva substituição integral, o qual é apresentado em anexo ao presente parecer; naquele quadro (Anexo III) identifica-se, ainda, a programação de estudos/projectos/obras por parte do sector rodoviário. Em todo o caso, consideram aquelas entidades que tendo o Programa de Execução associada a prioridade de execução dos projectos/medidas, seria útil proceder-se à explicitação do conceito e dos níveis que lhe estão associados (1, 2 e 3), atendendo à especificidade do objecto de análise, que é um IGT, de âmbito regional. Em anexo junta-se, também, um desenho esquemático, actualizado, da rede rodoviária nacional da região.

530. A CCDR-Norte sublinha a importância e urgência dos projectos de construção do IP 2 - Vale Benfeito/Celorico da Beira; IC 2 - Coimbra/Oliveira de Azeméis; IC 35 - Penafiel (IP 4)/Sever do Vouga (IP 5) e propõe a inclusão dos seguintes projectos de construção rodoviária:
   - IC 26 - Lamego/IP 3/A 24/Moimenta Beira/Trancoso (IP 2), eixo estruturante do Duoro Sul e Beira Transmontana e cuja AAE já está em curso;
   - IC 34 - V.N. Foz Cêa (IP 2)/Barca d'Alva, que assegura uma ligação transfronteiriça de interesse regional (Duoro/Salamanca) e dá acesso condigno a uma ponte recentemente construída mas ainda subutilizada.

531. O Município de Aveiro revela que, apesar de se congratular por, finalmente ser considerado necessário garantir as acessibilidades rodoviárias ao "Nó Multimodal de Cacia", integrado na Plataforma Logística de Aveiro, (Programa de execução, pag. 23, Infra-estruturas Ferroviárias / Acessibilidades aos portos e plataformas logísticas/ Assegurar as ligações rodoviárias da Plataforma Logística de Cacia) lhe parece ainda uma redacção pouco vinculativa. Considera que não há orçamento, nem fontes de financiamento, que não é definida prioridade e que os envolvidos deverão encontrar uma solução. Desta forma, segundo este Município deve ser atribuída prioridade elevada e inscrita a verba de 10 ME no Programa de execução, página 23, Infra-estruturas Ferroviárias / Acessibilidades aos portos e plataformas logísticas/ Assegurar as ligações rodoviárias da Plataforma Logística de Cacia.

532. O Município de Águeda pretende que o seu Aeródromo possa ser considerado para um dos dois aeroportos regionais mencionados pelo PROT-Centro.
533. O Município de Ilhavo pretende que seja feita referência à proposta da Marina da Barra (pág. 30 e 31).

534. O município de Cantanhede, no que concerne à questão do Metro Mondego, realça que a mesma deve ser enquadrada num sistema urbano de transportes (Sistema de Mobilidade do Mondego - Metro Ligeiro-e CP), que assegure a sua expansão para o litoral, abrangendo, além de outros, o concelho de Cantanhede.

535. O município de Cantanhede refere também que no programa de execução, o projecto do IC 12/IC1/A17-IP1/A1 não tem um orçamento estimado, nem uma programação para a realização da obra, o que considera desfavorável para Cantanhede.

536. O município de Sever do Vouga considera que as acções/projectos a seguir indicados devem ser referenciados neste plano:
- IC 35 (lanço A25 - Sever do Vouga - Penafiel), via de carácter relevante e que até hoje continua por incluir no PROT.

537. Sobre a Medida “Estruturação e Gestão de Sistemas de Transporte Público”, e tendo presente os argumentos atrás aduzidos e constantes deste parecer, o IMTT considera que o Programa de Execução deverá igualmente ser ajustado, podendo consagrar as 3 primeiras acções referidas: 1. Caracterização dos padrões de mobilidade actuais e respectiva análise prospectiva; 2. Caracterização e avaliação da oferta de transporte público (serviços e infra-estruturas); 3. Definição de objectivos e do conceito de transporte pretendido – desde que se defina uma só entidade promotora, embora possam aparecer outras como parceiras, nomeadamente apoiando técnica e financeiramente. Sublinha, contudo, que o IMTT não poderá, no curto prazo, ser o promotor, uma vez que isso colocaria com o seu programa de actividades, considerando-se até desejável que os estudos possam ser desenvolvidos por associações de municípios. Sublinha, ainda que importaria, no entanto, segmentar melhor as respectivas áreas/abrangência e distribuir a sua realização ao longo do tempo, aproveitando também para atribuir prioridades. Refere, ainda, que não se percebe porque está nas “OBS” a referência a experiência-piloto, considerando que faria mais sentido na medida seguinte, aliás como é referido na descrição.

538. Aquele Instituto recomenda que, na Medida “Soluções de acessibilidade, Mobilidade e Transporte em Áreas Rurais de baixa Densidade - Projecto Piloto”, seja feita uma desagregação das áreas rurais a considerar bem como a priorização de intervenções, uma vez que em áreas menos extensas será mais fácil controlar o tipo de soluções a implementar e os seus resultados.

539. Finalmente, sugere um ajustamento dos indicadores apresentados no quadro de monitorização, às intervenções que vierem a ser fixadas.

Sistema de Protecção e Valorização Ambiental

Sector: Floresta

Medida/Accão/Projecto: Floresta - Gestão Florestal Sustentável
540. Pela dimensão dos riscos directos e indirectos, o ICNB sugere a referência às práticas e aos mecanismos para mitigar ou eliminar as espécies invasoras.

541. O município de Alvaladezêra considera que no ponto II.4. Sistema Ambiental, e dado que o município tem uma praia fluvial como projecto ancora em PROVERE, que este deveria estar incluído numa das medidas no programa de Execução.

**Sector Paisagem**

Medida/Accião/Projecto: Criação da rede regional de percursos na natureza

542. O ICNB sugere, ainda, que a designação desta Medida seja “Reestruturação da Rede de Percursos Pedestres e Cicláveis”, de forma a poderem ser integrados os percursos pedestres e os cicláveis, com características diferentes e agregados por temas (ex: natureza - fauna, flora, geologia, cultura, etnografia, etc.). Mais propõe que, na “Entidade Promotora”, seja acrescentado o ICNB.

**Sector: Conservação da Natureza e Biodiversidade**

543. Para este Sector, e para cada uma das Medidas identificadas, o ICNB propõe as seguintes alterações:

- Medida/Accião/Projecto: Tejo Transfronteiro
- Alterar a designação desta Medida para “Tejo Internacional”.

Medida/Accião/Projecto: Conservação da Natureza e Educação Ambiental

544. O ICNB considera, ainda, bastante redutor a limitação deste projecto ao Baixo Mondego. As Áreas Classificadas (Parque Natural, Reserva Natural, Paisagem Protegida, ZPE e Sítios Rede Natura 2000) e os recursos de suporte a esta tipologia de intervenção (centros de interpretação, percursos, suportes logísticos e recursos humanos) encontram-se distribuídos pela Região, pelo que propõe que este projecto se aplicue a todo o território. Mais propõe incluir o ICNB como “Entidade Promotora”.

Medida/Accião/Projecto: Ordenamento e regulamentação da visitação das Áreas Classificadas

545. O ICNB, sublinhando que a necessidade de encontrar mecanismos de gestão, animação, divulgação e monitorização das infra-estruturas em causa implica que sejam envolvidos, desde a génese, os actores privados (unidades de alojamento, empresas de animação turística), propõe a inclusão dos agentes privados como entidades promotoras.
Medida/Acção/Projecto: Gestão activa de espécies e habitats


Medida/Acção/Projecto: Protecção das espécies animais sob ameaça

547. O ICNB considera que a necessidade de encontrar mecanismos de gestão, dinamização e divulgação determina que sejam envolvidos os actores privados, pelo que propõe a inclusão dos agentes privados como entidade promotora.

548. Aquele Instituto propõe a inclusão do seguinte Projecto/Medida:

- Medida/Acção/Projecto: Classificação de Áreas Protegidas de Âmbito Regional ou Local e de Áreas Protegidas Privadas
- Descrição do Projecto/Medida: Classificação de Áreas Protegidas de Âmbito Regional ou Local e de Áreas Protegidas Privadas, entre as quais se deve estabelecer uma lógica de funcionalidade/gestão em articulação de forma a potenciar a valorização do território e a assegurar verificação de efeitos positivos cumulativos.
- Localização: Região Centro;
- Entidade promotora: Municípios e Privados;
- Fontes de financiamento: QREN, PIDDAC e privada.

549. O município de Alvaízar é de opinião que, tendo em conta a riqueza da fauna e flora dos concelhos do Pinhal Interior Norte, deveria constar do sector da Conservação e da Biodiversidade uma medida específica para esta área e, ainda, no mesmo sector na medida Recuperar actividades tradicionais deveria haver um projecto generalista para toda a região dada a riqueza do nosso património etnográfico.

Sector: ERPVA

Medida/Acção/Projecto: CETS

550. O ICNB propõe a seguinte redacção para a “Descrição”: “Preparar o dossier e fomentar a adesão à Carta Europeia para o Turismo Sustentável dos territórios integrados e na envolvente das Áreas Classificadas”, propondo ainda a “Região Centro” para o item “Localização”. Como Entidades Promotoras propõe: Entidades Regionais de Turismo, ICNB e privados.

551. Na pág. 30, a AMRIA e a Universidade de Coimbra. Deverão ser corrigidas para CIRA e Universidade de Aveiro.
552. O município de Montemor-o-Velho afirma que os problemas assinalados na proposta do PROT-Centro reflectem-se no programa de execução. A título de exemplo salienta os quadros das páginas 30 a 32 em que todo o enfoque é dado ao Vale do Vouga (mesmo algumas das acções localizadas como Baixo Mondego reportam-se na verdade à Ria de Aveiro e seu sistema e não ao Rio Mondego). Nota também a ausência do Centro Histórico de Montemor-o-Velho no quadro da página 11. Requalificação Patrimonial. Já no que concerne às indústrias criativas não encontrou qualquer referência no documento.

Sistema de Riscos Naturais e Tecnológicos

Sector: Transporte de mercadorias perigosas
Medida/Ação/Projecto: Monitorização da deslocação de veículos de transporte de mercadorias perigosas

553. A ANPC, identificada como “Entidade promotora”, entende que deverá ser designada outra entidade responsável pela aquisição e gestão desta informação. Com efeito, a ANPC não tem competências nesta monitorização, tal como não tem noutras tipologias de riscos, veja-se o exemplo de instituições com a função de monitorização como o INAG para cheias e secas e o IM para sísmos e fenômenos meteorológicos extremos. A designação da ANPC como entidade promotora entra em contradição com as entidades “Fonte” constantes no Sistema de Indicadores, de que não faz parte. Assim sugere-se que sejam o MOPTC ou o IMTT as entidades promotoras devendo, no entanto, a ANPC ter acesso aos dados produzidos destinados a tarefas de aviso, alerta e resposta à emergência.

Sector: Rede regional de infra-estruturas
Medida/Ação/Projecto: Consolidação da rede de estruturas aeronáuticas e heliportuárias, para suporte da emergência e socorro

554. A ANPC considera que deve ser adicionada como entidade promotora o INEM, ou retirada a ANPC, uma vez que pertencem ambas à Administração Central.

Medida/Ação/Projecto: Rede de locais de acolhimento em situações de emergência

555. Aquela Autoridade propõe, ainda, que sejam adicionadas como entidades promotoras, pelo menos, a DGS e o INEM, podendo caber outras.

Anexos (ao Programa de Execução)

556. A ANPC alerta para que no Anexo I ao Programa de Execução não é prevista estimativa de custo para o processo de Avaliação Ambiental no caso de criação de
uma ALEC a partir de uma ZI existente. Alerta, ainda, para o facto de, se essa expansão/alteração de uma ZI for relevante, tal poderá ter efeitos significativos no ambiente, que deverão ser estudados pela AA.

ii. Indicadores de Monitorização

Indicadores de Monitorização do Sistema de Produção

Indicadores de Monitorização do Desenvolvimento Rural e Actividades Agro-
Florestais

Sector: Actividades agrícolas e florestais estratégicas

557. O ICNB propõe a inclusão dos seguintes indicadores:
   - Variação de área florestal com uso múltiplo; %; Município; Triannual; AFN;
   - Variação de áreas de folhosas; %; Município; Triannual; AFN;
   - Variação de áreas ocupadas com espécies invasoras; %; Município;
     Triannual; AFN.

Indicadores de Monitorização do Turismo

558. Deverá ser rectificada a redacção do título do Ponto III.1.3. nos seguintes termos
   “Indicadores de Monitorização do Sistema Turístico” ou “Indicadores de Monitorização do Turismo”.

559. Sobre o indicador “Dormidas em Espaço Rural” o Turismo de Portugal entende que deve ser alterada a respectiva fórmula de cálculo substituindo o denominador “Dormidas em alojamentos turísticos colectivos” por “Dormidas em empreendimentos turísticos”. De facto, para além dos empreendimentos turísticos, o alojamento turístico coletivo abrange nomeadamente, parte do Alojamento Local, as pousadas da juventude e as colónias de férias. Propõe-se, ainda, acrescentar o INE às fontes, já que o Turismo de Portugal apenas procede ao levantamento das dormidas no TER, TH e Parques de Campismo e de Caravanismo, sendo as restantes da responsabilidade do INE.

560. O Turismo de Portugal sublinha ainda que o indicador “Dormidas em NDT”, cuja fonte é atribuída àquele Instituto, não é mensurável, pelo que se propõe seja retirado.

561. O ICNB propõe a inclusão dos seguintes indicadores:
   - Volume de investimento em empreendimentos; Euro; Município; Anual; TP;
   - Volume de investimento em actividades de animação turística; Euros; Município Anual; TP;
   - Novas Empresas de Animação Turística; Número; Região; TP;
Indicadores de Monitorização do Uso do Solo e do Planeamento e Ordenamento

**Sector: Solo Urbano**

562. A ANPC considera que deve ser adicionado um indicador referente à “impermeabilização do solo”, não devendo este indicador ficar exclusivo das zonas costeiras.

**Sector: Solo Rural**

563. Aquela Autoridade sugere, ainda, que sejam adicionados dois indicadores: um referente a “exclusões de área de RAN” outro a “área de RAN ocupada com usos compatíveis, não agrícolas”.

Indicadores de Monitorização do Sistema de Protecção e Valorização Ambiental

**Sector: Conservação da Natureza e da Biodiversidade**

564. O ICNB considera que para a Designação “Rede Natura 2000”, “Sítios Ramsar” e “Rede Nacional de Áreas Protegidas”, a unidade de medida deverá ser: N; ha.

565. Na designação “Rede Natura 2000”, na Definição / Método de cálculo, deverá ser incluído, para além das ZPE criadas, os SIC criados.

566. Aquele Instituto propõe, ainda, a inclusão dos seguintes indicadores:

- Volume de investimento em Conservação da Natureza e da Biodiversidade; Euro; Município; Trianual; ICNB, CCDRC e Municípios;
- Volume de investimento em Turismo de Natureza; Euro; Município; Trianual; TP;
- Variação da oferta de alojamentos em Turismo de Natureza; %; Município; Anual; ICNB e TP;
- Variação da oferta de actividades de Turismo de Natureza; %; Município; Anual; TP;
- Volume de investimento em actividades de Animação Turística; Euros; Município; Anual; TP;
- Novas Empresas de Animação Turística; Número; Região; Anual; TP.

567. A ANPC considera que devem ser adicionados dois indicadores: um referente a “área ocupada por conjuntos turísticos e logística e comércio” e outro a “área de REN ocupada com usos compatíveis”.

Indicadores de Monitorização do Sistema Riscos Naturais e Tecnológicos
Sector: Riscos e Vulnerabilidade dos Equipamentos Colectivos

568. A ANPC propõe que seja adicionado um indicador referente a “n.” de inspeções no âmbito da SCIE e na Designação “Vulnerabilidade a eventos meteorológicos extremos dos equipamentos colectivos” deverão ser adicionadas como entidades Fonte a DGS, ARS ou retirar a ANPC.

4.3 - Sobre o Relatório Ambiental

i. Situação Actual e Tendências de Evolução

569. O Município de Cantanhede considera adequados os 9 Factores de Avaliação apresentados face à escala e alcance do PROT-Centro. Ficou claro para cada Factor de Avaliação quais os objectivos e indicadores que se consideraram relevantes para a Avaliação Ambiental Estratégica daquele plano. A elaboração para cada Factor de Avaliação da situação actual e tendências de evolução, ponto em que se dividiu a análise em: Introdução, Objectivos e metas, Situação actual e Tendências de evolução sem PROT-Centro, ajuda a perceber a influência do instrumento de planeamento regional no ambiente.

570. O ICNB considera que no Quadro 6 (pág. 55) deve ser feita referência ao Monumento Natural Portas de Ródão sublinhando, ainda, que a área do PNSE não está definida cartograficamente de acordo com os novos limites desta Área Protegida.

571. A ANPC propõe a seguinte redacção para o 1.º parágrafo do Ponto 6.9.1 Introdução: “Identificam-se na Região Centro como riscos mais graves os incêndios florestais e o risco decorrente da grave de erosão costeira em certos troços do litoral. É também ao longo do litoral que se localizam as principais indústrias e armazenagens de produtos químicos, e infra-estruturas de distribuição de combustível. Este risco associado ao aumento da ocorrência de fenómenos climáticos extremos, pode amplificar os riscos para o ambiente e a sociedade”.

572. Sobre o Ponto 6.9.2, dada a importância estratégica para a necessidade de mitigação do risco, entende a ANPC que deverá ser referido também o PNPeT.

573. Sugere a seguinte redacção para o 1.º parágrafo do Ponto 6.9.3: “...cinco espaços de risco para a Região Centro que constituem unidades territoriais diferenciadas quanto à análise, gestão e operacionalização da resposta.”

574. O Município de Líbano, não obstante a complexidade e abrangência do PROT-Centro, julga que os 9 factores de avaliação considerados e apesar de reconhecidamente pertinentes, se nos afiguram excessivos, dificultando a análise da Avaliação Estratégica de Impactes.

575. Considera que seria útil apresentar no corpo do Relatório Ambiental, um quadro síntese ou um item com as principais conclusões para os diferentes factores de
avaliação, de forma a ser possível “visualizar” no seu todo os impactes decorrentes da ausência do plano.

576. Pretende, igualmente, que no capítulo 7 referente à “Avaliação Estratégica de Impactes” logo no parágrafo introdutório se corrija a frase “O primeiro apresenta a visão estratégica para a região que se desdobra em 12 factores” para “O primeiro apresenta a visão estratégica para a região que se desdobra em 9 factores”.

ii. Avaliação Estratégica de Impactes

577. O INAG sublinha que, embora o RA admite que a estratégia da proposta de PROT-Centro configure a oportunidade de melhoria da qualidade ambiental, o Modelo Territorial proposto assume alguns riscos decorrentes de algumas medidas propostas no âmbito, nomeadamente, da concretização dos sistemas e redes fundamentais de conectividade, em que é de referir o excessivo ênfase no desenvolvimento de infraestruturas rodoviárias que acabam por retirar espaço a soluções de transporte colectivo, do turismo e das energias renováveis. O RA refere expressamente que muitas das intervenções estratégicas previstas poderão contribuir para cenários de agravamento das actuais situações de artificalização e fragmentação do território, podendo vir a estar na origem de riscos indirectos e com potencial efeito cumulativo, nomeadamente os efeitos decorrentes da presença das novas infra-estruturas de transportes e de turismo.

578. Como apreciação geral, a ANPC é de parecer que a avaliação dos efeitos do PROT-Centro na problemática dos riscos é muito genérica.

579. No item relativo aos riscos naturais e tecnológicos, a ANPC propõe a seguinte redacção: “O ordenamento do paisagismo, a reconstrução e estabilização dos sistemas dunares litorais, o ordenamento da orla costeira, a protecção de linhas de água, o ordenamento florestal, constituem importantes oportunidades para reforço da estrutura ecológica regional...”.

580. O Município de Cantanhede afirma que o quadro n° 8 elaborado com a Avaliação Estratégica de Impactes por Sistema Estruturante, com os Impactes Positivos/Oportunidades, Impactes Negativos/Riscos e Recomendações é bastante pertinente, traduzindo-se o mesmo numa excelente ferramenta que deverá ser assumido quer pela Administração Central quer pela Local, no entanto alerta para que muitas das recomendações emanadas neste documento não estão reflectidas na proposta do PROT-Centro.

iii. Monitorização ambiental estratégica

581. O Município de Cantanhede concorda integralmente com a opção sugerida no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) que o acompanhamento ambiental seja integrado no modelo de acompanhamento para o PROT-Centro, pois é uma forma de evitar a duplicação de estruturas, garantindo-se assim uma melhor articulação.
582. Relativamente à monitorização os indicadores propostos no RA, a ANPC é de parecer que os mesmos não conseguirão garantir o controlo dos efeitos ambientais a nível de segurança de pessoas e bens da execução do Plano, considerando mais adequados os constantes do Programa de Execução. Sugere que sejam adicionados os seguintes indicadores:

- Áreas de susceptibilidade moderada a elevada a cheias e inundações (ha)
- Áreas de susceptibilidade moderada a elevada a movimento de massas em vertentes (ha)
- Áreas de susceptibilidade moderada a elevada de erosão costeira (ha)
- N.º de elementos expostos em zonas de susceptibilidade moderada a elevada às cheias e inundações
- N.º de elementos expostos em zonas de susceptibilidade moderada a elevada de movimento de massas em vertentes
- N.º de elementos expostos em zonas de susceptibilidade moderada a elevada de erosão costeira
- Como Fontes propõe: CCDR-Centro e MUN, e sublinha que as escalas de susceptibilidade são as constantes no “Guia Metodológico para a produção de cartografia Municipal de Risco” (Edição ANPC, DGOTDU, IGP, Set.2009), o qual pretende uniformizar a metodologia de cartografia de risco em Portugal.

Sobre o Factor de Avaliação Riscos Naturais e Tecnológicos (pág. 135), propõe a alteração do nome da “Entidade associada ao fornecimento dos dados” Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil para Autoridade Nacional de Protecção Civil.

583. O INAG recomenda que a proposta de PROT-Centro adopte as directrizes para planeamento, gestão e monitorização contidas no RA, considerando, ainda, que deverá ser assegurada a monitorização dos indicadores relativos aos factores relevantes para a sustentabilidade, que se afigura serem os mais adequados para aferir da concretização dos objectivos.

4.4 - Observações Complementares

584. O Município de Carregal do Sal considera que a organização do documento é bastante complexa, o que torna difícil a sua leitura e interpretação, dado o grande número de normas e orientações apresentadas, sem se entender as prioridades de implementação.

585. O Município de Ílhavo afirma que, na generalidade, grande parte dos contributos emitidos até ao momento não foram integrados nos vários documentos (registam-se excepções pontuais) e que não é correcto que sejam solicitados pareceres às autarquias, com curtos intervalos de tempo para a análise dos documentos dada a sua importância, especialmente para o processo de Revisão dos PDM.
586. O Município de Cantanhede, relativamente à elaboração do PROT-Centro evidencia, pela negativa, o tempo que o processo tem levado. Como instrumento estratégico para a região Centro e como instrumento de planeamento de orientação para as políticas municipais, a sua elaboração deveria ter ocorrido de uma forma mais celer.  
587. Acrescenta que o espaçamento que houve entre as reuniões e a apresentação das novas versões por parte da equipa responsável pela elaboração do plano, dificultou em muito a análise dos documentos.  
588. Por outro lado, é desmotivante verificar-se que, de versão para versão, as diversas sugestões, observações ou dúvidas apresentadas pelo município, não foram tidas em conta.  
589. O Município de Castro Daire entende que, dado que o PROT-Centro é um documento bastante extenso, abrangendo realidades físicas, sociais, económicas e culturais distintas, e com um quadro normativo, também ele extenso e ainda relativamente complexo, seria de todo benéfico que existisse uma simplificação dos processos e procedimentos relacionados com os instrumentos de gestão territorial - designadamente ao nível municipal e nas suas diversas vertentes - por forma a torná-los mais celeres.  
590. O município de Ovar manifesta a seguinte posição: Não parece fazer sentido que, estando legalmente estabelecida a relação entre os instrumentos de gestão territorial e (cfr. Artigos 23º a 25º do RJIGT) tenha o PDM de reproduzir a regulamentação constante de Planos Sectoriais ou produzir tarefas complementares a essa mesma tipologia de Planos, como é proposto em algumas Normas, sobretudo quando se trata de áreas que, à partida, não irão ser sujeitas a ocupação urbanística.  
591. O município de Vouzela considera que sendo o PROT um documento muito extenso e complexo, abrangendo realidades muito distintas, com um quadro normativo, excessivo e relativamente complexo, seria de todo benéfico uma simplificação dos processos e procedimentos relacionados com os instrumentos de gestão territorial.  

5-CONCLUSÃO  
592. Considerando que:  
- O Parecer da CMC, embora não vinculativo, constitui um elemento essencial do procedimento de formação dos PROT, reconhecido pelo regime jurídico que regula a elaboração destes instrumentos de gestão territorial;  
- O Parecer da CMC encerra os trabalhos da Comissão e acompanha a Proposta de PROT na discussão pública, sendo divulgado conjuntamente com ela;  
- O presente Parecer da CMC foi elaborado na sequência do acompanhamento assíduo e contínuo dos trabalhos de elaboração da proposta de PROT-Centro e exprime a apreciação que sobre ela é feita pelas diversas entidades das Administrações Central e Local e da
Sociedade Civil com responsabilidades e interesse directo no desenvolvimento territorial da Região Centro;

- O presente Parecer é assinado pelos membros da CMC e contém menção expressa da orientação por eles defendida, cumprindo o disposto no n.º 3 do artigo 56º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 1º de Setembro;

A CMC do PROT-Centro, reunida na sua 7ª Reunião Plenária, realizada em Coimbra em 2010-03-11, emite o presente Parecer, que submete à consideração das entidades responsáveis pela elaboração e aprovação do PROT, para a devida ponderação das observações e sugestões nele expressas.

A CMC, através das autarquias nela representadas:

- Solicita à CCDR uma ponderação especial das Normas Orientadoras contidas na proposta de PROT;
- Exprime a vontade de que haja uma adequada ponderação dos tempos de adaptação dos PDM em vigor há menos de dois anos ou em revisão na Região.

Anexo I
<table>
<thead>
<tr>
<th>Entidade</th>
<th>Representante</th>
<th>Assinatura</th>
<th>Junto Declaração</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MGE (3)</td>
<td>DGOTDU</td>
<td>Vitor Campos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ME (1)</td>
<td>IAEB</td>
<td>Maria da Paz Moura</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MAM (1)</td>
<td>INAG</td>
<td>Fernando Mendes Magalhães</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (1)</td>
<td>ANPC</td>
<td>Maria Anderson</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DGEF</td>
<td>Jorge Manuel Caetano Oliveira</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (1)</td>
<td>DGIE</td>
<td>Isabel Fernandes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gabinete do Ministro</td>
<td>Carla Riquito</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IGFPJ</td>
<td>António Luís Lopes Ferreira Pinto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (1)</td>
<td>DREC</td>
<td>Justino Pinto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (1)</td>
<td>Turismo de Portugal</td>
<td>Jorge Umbelino</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (3)</td>
<td>DGADR</td>
<td>António Manuel G. Figueira Moura</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DRAPC</td>
<td>Rui Salgueiro Ramos Moreira</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (2)</td>
<td>GPP</td>
<td>Teresa Avelar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (2)</td>
<td>SEADPC</td>
<td>Paula Alexandra Gomes Domingues</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (2)</td>
<td>SET</td>
<td>Ancré Filipe Fernandes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (2)</td>
<td>GEP</td>
<td>Antónia Simão</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (2)</td>
<td>AS</td>
<td>João Pedro Pimentel</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (2)</td>
<td>ME</td>
<td>Mário José da Cruz Gonçalves</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (2)</td>
<td>MC</td>
<td>Gertrudes Branco</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP (2)</td>
<td>Instituto do Desporto (1)</td>
<td>Catarina Rodrigues</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Entidade</td>
<td>Representante</td>
<td>Assinatura</td>
<td>Junto Declaração</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>CCDR LVT (1)</td>
<td>Carlos Pina</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CCDR Alentejo (1)</td>
<td>Fátima Bacharete</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CCDR Norte (1)</td>
<td>Carlos Oliveira e Sousa</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Conselho da Região (1)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Coimbra</td>
<td>Carlos Encarnação</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CIM Aveiro - Baixo Vouga</td>
<td>José Agostinho Ribau Esteves</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CIM do Baixo Mondego</td>
<td>Jorge Manuel Teixeira Bento</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CIM da Beira Interior Sul</td>
<td>Álvaro José Cachuho Rocha</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CIM Dão Lafões</td>
<td>Carlos Manuel Marta Gonçalves</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COMURBEIRAS, CIM</td>
<td>Carlos Alberto Pinto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CIM da Serra da Estrela</td>
<td>Álvaro dos Santos Amaro</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CIM do Pinhal Interior Norte</td>
<td>João Manuel Gomes Marques</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CIM do Pinhal Litoral</td>
<td>António Lucas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CIM do Oeste</td>
<td>José Manuel Dias Custódio</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CIM do Pinhal Interior Sul</td>
<td>Maria Irene da Conceição Barbata Joaquim</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IMTT (1)</td>
<td>José Manuel Leitão</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RAVE (1)</td>
<td>Graça Maria Vitorino Fonseca Jorge</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>REFER (1)</td>
<td>Sofia Carvalho</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Estradas de Portugal, S.A (1)</td>
<td>Carlos Sousa e Silva</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rede Eléctrica Nacional (REN) (1)</td>
<td>António Pitama</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Administração Porto de Aveiro (1)</td>
<td>Jorge Manuel Mesquita Rua</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IPTM - Centro (1)</td>
<td>José Manuel Afonso N. da Cruz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Municípios (78)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Águeda</td>
<td>Gil Nacais</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Ameal da Beira</td>
<td>José Alberto Nunes Lopes Tavares</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Entidade</td>
<td>Representante</td>
<td>Assinatura</td>
<td>Junto Declaração</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Albergaria-a-Velha</td>
<td>João Agostinho Pinto Pereira</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Almeida</td>
<td>Francisco José Bilhota Salvador Xavier</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Alvaízere</td>
<td>Célia Nargarida Gomes Marques</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Anadia</td>
<td>Maria Teresa Belém Correlo Cardoso</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Ansião</td>
<td>Rui Rocha</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Arganil</td>
<td>Maria Eduarda Costa Q. Figueredo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Aveiro</td>
<td>Carlos Manuel da Silva Santos</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Batalha</td>
<td>António José Martins de Sousa Lucas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Belmonte</td>
<td>Amâncio Manuel Ferreira Melo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Cantanheda</td>
<td>António Adelino Coelho de Abreu</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Carregal do Sal</td>
<td>Attilio Nunes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Castanheira de Pêra</td>
<td>Fernando José Pires Lopes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Castelo Branco</td>
<td>Joaquim Morão</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Castro Daire</td>
<td>Luís Paiva Lemos</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Celorico da Beira</td>
<td>José Francisco Gomes Monteiro</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Coimbra</td>
<td>António José de Magalhães Cardoso</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Condeixa-a-Nova</td>
<td>Ana Sofia Semedo Corrêla</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Covilhã</td>
<td>Carlos Alberto Pinto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Estarreja</td>
<td>José Eduardo de Matos</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Figueira de Castelo Rodrigo</td>
<td>António Ermundo Freira Ribeiro</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Figueira da Foz</td>
<td>António Joaquim Ribeiro da Silva Tavares</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Figueiró dos Vinhos</td>
<td>Rui Manuel de Almela e Silva</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Formos de Algodres</td>
<td>Carlos Alexandre Morgado Gomes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Fundão</td>
<td>Paulo Alexandre B. Fernandes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Góis</td>
<td>Maria de Lurdes Oliveira Castanheira</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Gouveia</td>
<td>Álvaro dos Santos Amaro</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Entidade</td>
<td>Representante</td>
<td>Assinatura</td>
<td>Junto Declaração</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Guarda</td>
<td>Joaquim Luís da Costa Gomes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Idanha-a-Nova</td>
<td>Joaquim Manuel Beato Soares</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Ilhavo</td>
<td>Ribaub Esteves</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Leiria</td>
<td>Raul Miguel de Castro</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Louros</td>
<td>Fernando dos Santos Carvalho</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Mação</td>
<td>Ricardo Cabrita</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Mangualde</td>
<td>João Nuno Ferreira Azevedo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Manteigas</td>
<td>Esmeralda Saraiva Neto Carvalhinho</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Marinha Grande</td>
<td>Álvaro Manuel Marques Pereira</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Mealhada</td>
<td>Carlos Alberto Costa Cabral</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Meda</td>
<td>Jorge Fernando Paulino Ramos</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Mira</td>
<td>Luís Miguel Santos Grego</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Miranda do Corvo</td>
<td>Carlos Jorge R. do Vale Ferreira</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Montemor-o-Velho</td>
<td>Luís Manuel Barbosa Marques Leal</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Montargua</td>
<td>Albano Tomás</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Murtosa</td>
<td>António Maria dos Santos Sousa</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Nelas</td>
<td>Manuel da Conceição Marques</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Oeiras</td>
<td>José Santos Marques</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Oliveira de Frades</td>
<td>Elisa Margarida Oliveira</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Oliveira do Bairro</td>
<td>Joaquim Manuel S. Alves de Jesus</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Oliveira do Hospital</td>
<td>José Carlos Alexandrino</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Ovar</td>
<td>José Américo Sá Pinto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Pampilhosa da Serra</td>
<td>José Alberto P. Brito Dias</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Pedrógão Grande</td>
<td>João Manuel Gomes Marques</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Penacova</td>
<td>Maria Izilda Lourenço P. Duarte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Penaiba do Castelo</td>
<td>Leonídio Figueiredo Gomes Monteiro</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Entidade</td>
<td>Representante</td>
<td>Assinatura</td>
<td>Junto Declaração</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Penamacor</td>
<td>António Manuel da Conceição Cabanas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Penela</td>
<td>Paulo Jorge Simões Júlio</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Pinhel</td>
<td>António Luís Monteiro Ruas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Pombal</td>
<td>Michael da Mota António</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Porto de Mós</td>
<td>Ester Maria Assis de Macedo Vieira</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Proença-a-Nova</td>
<td>Maria Manuela Ramos Andrade</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Sabugal</td>
<td>António dos Santos Robalo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Santa Comba Dão</td>
<td>Manuel Gamito</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM São Pedro de Sul</td>
<td>António Carlos Ferreira R. Figueiredo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Sátão</td>
<td>Alexandre Manuel Mendonça Vaz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Seia</td>
<td>Pedro Manuel Ribeiro Conde</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Sertã</td>
<td>José Farinha Nunes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Sever do Youga</td>
<td>António José Martins Coutinho</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Soure</td>
<td>João Eduardo Dias Madeira Gouveia</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Tábua</td>
<td>Francisco Ivo de Lima Portela</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Tondela</td>
<td>Pedro Luís de Jesus Ferreira Adão</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Trancoso</td>
<td>António Manuel Oliveira</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vagos</td>
<td>Rui Miguel Rocha da Cruz</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vila de Rei</td>
<td>Luís Manuel Cardiga Lopes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vila Nova de Paiva</td>
<td>Paulo Jorge Esteves</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vila Nova de Póvores</td>
<td>Mário Magalhães Maia</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vila Velha de Ródão</td>
<td>Maria do Carmo Sequeira</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Viseu</td>
<td>José Alberto Pais dos Santos e Sousa</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vouzela</td>
<td>Renato Fernandes Rodrigues Rebelo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Conselho Empresarial do Centro - (CEC) (1)</strong></td>
<td>António Joaquim Almeida Henriques</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Entidade</td>
<td>Representante</td>
<td>Assinatura</td>
<td>Junto Declaração</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Núcleo Empresarial da região de Leiria - NERLEI (1)</td>
<td>Neusa Magalhães</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAP</td>
<td>Ana Isabel Morgado Antunes B. Caetano</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CNA</td>
<td>Alfredo João Ventura de Paula Campos</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ERT do Centro de Portugal</td>
<td>Pedro Machado</td>
<td>Pedro Silva</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ERT do Pólo de D.T. de Leiria Pátima</td>
<td>David Catarino</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ERT do Pólo de D.T. da Serra da Estrela</td>
<td>Jorge Patrão</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Universidade Aveiro (1)</td>
<td>Manuel Assunção</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Universidade Beira Interior</td>
<td>Ana Paula Coelho Duarte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Universidade Coimbra (1)</td>
<td>António José Pais Antunes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Institutos Politécnicos (1)</td>
<td>CCISP</td>
<td>Rui Jorge da Silva Antunes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANIMAR</td>
<td>Miguel Martins</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Minha Terra</td>
<td>José Mário Fidalgo Lopes</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ONG Ambiente Social ou Ambiental Regional (1)</td>
<td>CPADA</td>
<td>Carlos António Moutoso Batata</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
ANEXO 1

Proposta de PROT Centro - documento de Dezembro de 2009:

- Documento fundamental
- Relatório
- Avaliação Ambiental Estratégica

(documentos disponíveis na plataforma colaborativa do PROT C)
ANEXO II

Lista de representantes que constituem a CMC do PROT-C
Anexo II - Lista de representantes que constituem a CMC do PROT C

<table>
<thead>
<tr>
<th>Entidade</th>
<th>Representante</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MAOT</td>
<td>DGOTDU</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Vitor Campos</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ICNB</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Maria da Paz Moura</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>INAG</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fernando Mendes Magalhães</td>
</tr>
<tr>
<td>MAI</td>
<td>ANPC</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Maria Anderson</td>
</tr>
<tr>
<td>MFAP</td>
<td>DGEP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jorge Manuel Caetano Oliveira</td>
</tr>
<tr>
<td>MDN</td>
<td>DGIE</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isabel Fernandes</td>
</tr>
<tr>
<td>MJ</td>
<td>Gabinete do Ministro</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Carla Riquito</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IGFPJ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>António Luís Lopes Ferreira Pinto</td>
</tr>
<tr>
<td>MEID</td>
<td>DREC</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Justino Pinto</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Turismo de Portugal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jorge Umbelino</td>
</tr>
<tr>
<td>MADRP</td>
<td>DGADR</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>António Manuel G. Figueira Moura</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DRAPC</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rui Salgueiro Ramos Moreira</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GPP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Teresa Avelar</td>
</tr>
<tr>
<td>MOPTC</td>
<td>SEAOPC</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Paula Alexandra Gomes Domingues</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SET</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>André Filipe Fernandes</td>
</tr>
<tr>
<td>MTSS</td>
<td>GEP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Antónia Simão</td>
</tr>
<tr>
<td>MS</td>
<td>ARSC</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>João Pedro Pimentel</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>DREC</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Mário José da Cruz Gonçalves</td>
</tr>
<tr>
<td>MC</td>
<td>IGESPAR</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gertrudes Branco</td>
</tr>
<tr>
<td>Instituto do Desporto</td>
<td>IDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Catarina Rodrigues</td>
</tr>
<tr>
<td>CCDR</td>
<td>CCDR LVT</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Carlos Pina</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CCDR Alentejo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fátima Bacharel</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CCDR</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Carlos Oliveira e Sousa</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Anexo II - Lista de representantes que constituem a CMC do PROT C

<table>
<thead>
<tr>
<th>Conselho da Região</th>
<th>CM Coimbra</th>
<th>Carlos Encarnação</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Comunidades Intermunicipais</td>
<td>CIM Aveiro - Baixo Vouga</td>
<td>José Agostinho Ribau Esteves</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CIM do Baixo Mondego</td>
<td>Jorge Manuel Teixeira Bento</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CIM da Beira Interior Sul</td>
<td>Álvaro José Cachucho Rocha</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CIM Dão Lafões</td>
<td>Carlos Manuel Marta Gonçalves</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>COMURBEIRAS, CIM</td>
<td>Carlos Alberto Pinto</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CIM da Serra da Estrela</td>
<td>Álvaro dos Santos Amaro</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CIM do Pinhal Interior Norte</td>
<td>João Manuel Gomes Marques</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CIM do Pinhal Litoral</td>
<td>António Lucas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CIM do Oeste</td>
<td>José Manuel Dias Custódio</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CIM do Pinhal Interior Sul</td>
<td>Maria Irene da Conceição Barata Joaquim</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Organismos das Áreas de Transportes e Energia</th>
<th>IMTT</th>
<th>José Manuel Leitão</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>RAVE</td>
<td>Graça Maria Vitorino Fonseca Jorge</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>REFER</td>
<td>Sofia Carvalho</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Estradas de Portugal, S.A</td>
<td>Carlos Sousa e Silva</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Rede Eléctrica Nacional (REN)</td>
<td>António Pitarma</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Administração Porto de Aveiro</td>
<td>Jorge Manuel Mesquita Rua</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IPTM - Centro</td>
<td>José Manuel Afreixo N. da Cruz</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Municipios</th>
<th>CM Águeda</th>
<th>Gil Nadais</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>CM Agüiar da Beira</td>
<td>José Alberto Nunes Lopes Tavares</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CM Albergaria-a-Velha</td>
<td>João Agostinho Pinto Pereira</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CM Almeida</td>
<td>Francisco José Bilhota Salvado Xavier</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CM Alvaízere</td>
<td>Célia Margarida Gomes Marques</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CM Anadia</td>
<td>Maria Teresa Belém Correia Cardoso</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CM Ansião</td>
<td>Rui Rocha</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CM Arganil</td>
<td>Maria Eduarda Costa Q. Figueiredo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Anexo II - Lista de representantes que constituem a CMC do PROT C

<table>
<thead>
<tr>
<th>CM Aveiro</th>
<th>Carlos Manuel da Silva Santos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CM Batalha</td>
<td>António José Martins de Sousa Lucas</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Belmonte</td>
<td>Amândio Manuel Ferreira Melo</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Cantanhede</td>
<td>António Adelino Coelho de Abreu</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Carregal do Sal</td>
<td>Atílio Nunes</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Castanheira de Péra</td>
<td>Fernando José Pires Lopes</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Castelo Branco</td>
<td>Joaquim Morão</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Castro Daire</td>
<td>Luís Paiva Lemos</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Celorico da Beira</td>
<td>José Francisco Gomes Monteiro</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Coimbra</td>
<td>António José de Magalhães Cardoso</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Condeixa-a-Nova</td>
<td>Ana Sofia Semedo Correia</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Covilhã</td>
<td>Carlos Alberto Pinto</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Estarreja</td>
<td>José Eduardo de Matos</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Figueira de Castelo Rodrigo</td>
<td>António Edmundo Freira Ribeiro</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Figueira da Foz</td>
<td>António Joaquim Ribeiro da Silva Tavares</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Figueiró dos Vinhos</td>
<td>Rui Manuel de Almeida e Silva</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Fornos de Algodres</td>
<td>Carlos Alexandre Morgado Gomes</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Fundão</td>
<td>Paulo Alexandre B. Fernandes</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Góis</td>
<td>Maria de Lurdes Oliveira Castanheda</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Gouveia</td>
<td>Álvaro dos Santos Amaro</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Guarda</td>
<td>Joaquim Luís da Costa Gomes</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Idanha-a-Nova</td>
<td>Joaquim Manuel Beato Soares</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Ilhavo</td>
<td>Ribau Esteves</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Leiria</td>
<td>Raul Miguel de Castro</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Lousã</td>
<td>Fernando dos Santos Carvalho</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Mação</td>
<td>Ricardo Cabrita</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Anexo II - Lista de representantes que constituem a CMC do PROT C

| CM Mangularde       | João Nuno Ferreira Azevedo |
| CM Manteigas        | Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho |
| CM Marinha Grande   | Álvaro Manuel Marques Pereira |
| CM Mealhada         | Carlos Alberto Costa Cabral |
| CM Meda             | Jorge Fernando Paulino Ramos |
| CM Mira             | Luís Miguel Santos Grego |
| CM Miranda do Corvo | Carlos Jorge R. do Vale Ferreira |
| CM Montemor-o-Velho | Luís Manuel Barbosa Marques Leal |
| CM Mortágua         | Albano Tomás |
| CM Murtosa          | António Maria dos Santos Sousa |
| CM Nelas            | Manuel da Conceição Marques |
| CM Oleiros          | José Santos Marques |
| CM Oliveira de Frades | Elisa Margarida Oliveira |
| CM Oliveira do Bairro | Joaquim Manuel S. Alves de Jesus |
| CM Oliveira do Hospital | José Carlos Alexandrino |
| CM Ovar             | José Américo Sá Pinto |
| CM Pampilhosa da Serra | José Alberto P. Brito Dias |
| CM Pedrogão Grande  | João Manuel Gomes Marques |
| CM Penacova         | Maria Isilda Lourenço P. Duarte |
| CM Penalva do Castelo | Leonídio Figueiredo Gomes Monteiro |
| CM Penamacor        | António Manuel da Conceição Cabanas |
| CM Penela           | Paulo Jorge Simões Júlio |
| CM Pinhel           | António Luís Monteiro Ruas |
| CM Pombal           | Michael da Mota António |
| CM Porto de Mós     | Ester Maria Assis de Macedo Vieira |
| CM Proença-a-Nova   | Maria Manuela Ramos Andrade |
### Anexo II - Lista de representantes que constituem a CMC do PROT C

<table>
<thead>
<tr>
<th>Localização</th>
<th>Representante</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CM Sabugal</td>
<td>António dos Santos Robalo</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Santa Comba Dão</td>
<td>Manuel Gamito</td>
</tr>
<tr>
<td>CM São Pedro do Sul</td>
<td>António Carlos Ferreira R. Figueiredo</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Sátão</td>
<td>Alexandre Manuel Mendonça Vaz</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Seia</td>
<td>Pedro Manuel Ribeiro Conde</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Sertã</td>
<td>José Farinha Nunes</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Sever do Vouga</td>
<td>António José Martins Coutinho</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Soure</td>
<td>João Eduardo Dias Madeira Gouveia</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Tábua</td>
<td>Francisco Ivo de Lima Portela</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Tondela</td>
<td>Pedro Luís de Jesus Ferreira Adão</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Trancoso</td>
<td>António Manuel Oliveira</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vagos</td>
<td>Rui Miguel Rocha da Cruz</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vila de Rei</td>
<td>Luís Manuel Cardiga Lopes</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vila Nova de Paiva</td>
<td>Paulo Jorge Esteves</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vila Nova de Poiares</td>
<td>Mário Magalhães Maia</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vila Velha de Ródão</td>
<td>Maria do Carmo Sequeira</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Viseu</td>
<td>José Alberto Pais dos Santos e Sousa</td>
</tr>
<tr>
<td>CM Vouzela</td>
<td>Renato Fernandes Rodrigues Rebelo</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Associações de Interesses Económicos

- **Conselho Empresarial do Centro - (CEC)**: António Joaquim Almeida Henriques
- **Núcleo Empresarial da região de Leiria - NERLEI**: Neusa Magalhães
- **CAP**: Ana Isabel Morgado Antunes B. Caetano
- **CNA**: Alfredo João Ventura de Paula Campos

#### Entidades Regionais de Turismo

- **ERT do Centro de Portugal**: Pedro Machado
- **ERT do Pólo de D.T. de Leiria Fátima**: David Catarino
- **ERT do Pólo de D.T. da Serra da Estrela**: Jorge Patrão
Anexo II - Lista de representantes que constituem a CMC do PROT C

<table>
<thead>
<tr>
<th>Universidades</th>
<th>Universidade Aveiro</th>
<th>Manuel Assunção</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Universidade Beira Interior</td>
<td>Ana Paula Coelho Duarte</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Universidade Coimbra</td>
<td>António José Pais Antunes</td>
</tr>
<tr>
<td>Institutos Politécnicos</td>
<td>CCISP</td>
<td>Rui Jorge da Silva Antunes</td>
</tr>
<tr>
<td>Associações</td>
<td>ANIMAR</td>
<td>Miguel Martins</td>
</tr>
<tr>
<td>Culturais e Sociais ou</td>
<td>Minha Terra</td>
<td>José Mário Fidalgo Lopes</td>
</tr>
<tr>
<td>de Desenv. Local</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ONG Ambiente</td>
<td>CPADA</td>
<td>Carlos António Moutoso Batata</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ANEXO III

- Quadro com registo de alterações, apresentado pelo INIR e E.P, S.A.,
  Conforme referido no ponto 529, da página 83 do parecer

- Proposta do MADRP para redacção da norma DI17,
  Conforme referido no ponto 239, da página 37 do parecer
CONTRIBUTOS PARA A ELABORAÇÃO DO PARECER FINAL DA CMC DO PROT CENTRO

1. INTRODUÇÃO

O presente parecer visa contribuir para a versão final do Parecer da CMC sobre a Proposta de Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (Proposta de PROT-C) e a Proposta de Relatório Ambiental (RA), apresentadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C).

O parecer resulta de uma análise conjunta dos referidos documentos pela EP – Estradas de Portugal, SA e pelo Instituto das Infra-Estruturas Rodoviárias, IP (InIR).

2. SOBRE A ADEQUAÇÃO E CONVENIÊNCIA DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS PELA CCDR


Perante os documentos agora apresentados conclui-se que as solicitações anteriormente efectuadas foram atendidas.

No entanto, no que respeita à Proposta de PROT-Centro (Dezembro de 2009), considera-se que devem, ainda, ser introduzidas pequenas rectificações, a saber:

Na listagem de “Entidades Responsáveis” apresentada na p. 10 deverá ser incluído o Instituto das Infra-estruturas Rodoviárias, IP (InIR).

Na p. 50 deve ser retirada a nota de rodapé n.º11. Efectivamente, o lançamento em causa do IC3, que integra a Subconcessão Pinhal Interior, já adjudicada, possui corredor aprovado em sede de AIA para desenvolvimento do projecto de execução. Independentemente deste corredor por se desenvolver a nascente da cidade de Coimbra e da sua Circular Externa, com a qual se articula – poder desempenhar funções de Circular Regional Envolvente de Coimbra, tal assimpção não tem enquadramento no âmbito do PRN, que respeita à rede rodoviária nacional. Deste ponto de vista, interessa ter presente que o IC3 constitui um corredor longitudinal que serve concelhos do Pinhal Interior Norte com características de interioridade e de excentricidade relativamente aos centros polarizadores e à A1/IP1, permitindo através das suas ligações às EN 110 e indirectamente à EN 17 (Estrada da Beira), à Circular Externa de Coimbra e ao IP3 actual e futuro (IP3/IC2), uma maior acessibilidade a lugares com funções superiores e ao litoral. Actualmente, o IC3 apresenta uma evidente mais-valia supra-regional por via da sua acessibilidade ao Novo Aeroporto de Lisboa.
A entidade responsável associada a T61) (p. 143) não deverá ser o MOPTC mas a EP, SA.

No que respeita ao Relatório Complementar: Programa de Execução, Indicadores de Monitorização (Dezembro de 2009), tem a referir-se que no sentido de facilitar a rectificação pontual do quadro apresentado nas pp. 21-25, bem como a actualização da informação nele contida, se optou por proceder ao registo das alterações directamente, solicitando-se a substituição integral do mesmo, tal como apresentado neste parecer. Também se optou por apresentar, em anexo, um desenho esquemático, actualizado, da rede rodoviária nacional da região.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Sector</th>
<th>Designação da Medida/Projecto/Ação</th>
<th>Descrição da Projecto/Medida</th>
<th>Localização</th>
<th>Entidade Promotora</th>
<th>Orçamento (estimativa 10€)</th>
<th>Fontes de Financiamento</th>
<th>Programação</th>
<th>OBS.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IP3 – Coelheira (Trouxemi)/Viseu (IP5)</td>
<td>Baixo Vouga Baixo Mondego Dão Latões</td>
<td>EP</td>
<td>Privado</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>Subconcessão AE do Centro (em concurso)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IPS/A25 - Vilar Formoso - Fronteira</td>
<td>Beira Interior Norte</td>
<td>EP</td>
<td>12,000</td>
<td>EP</td>
<td>1</td>
<td>Projecto de Execução em Procedimento de AIA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IC31 – Castelo Branco (IP2)/Monteiro (fronteira com Espanha)</td>
<td>Beira Interior Sul</td>
<td>EP</td>
<td>Privado</td>
<td>Privado</td>
<td>2</td>
<td>Subconcessão Tejo Internacional (a lançar) Estudo Prémio em Procedimento de AIA</td>
</tr>
<tr>
<td>Corredores de articulação Intra regional</td>
<td>IC2 Venda das Raparigas - São Jorge</td>
<td>Pinhal Litoral</td>
<td>Pinhal Litoral</td>
<td>EP</td>
<td>60,000</td>
<td>EP</td>
<td>3</td>
<td>Em estudo prévio</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IC2 São Jorge - Leiria Sul (Variação da Batalha)</td>
<td>Pinhal Litoral</td>
<td>Pinhal Litoral</td>
<td>EP</td>
<td>Privado</td>
<td>Privado</td>
<td>1</td>
<td>Subconcessão Litoral Caste (contratada) Em projeto de execução</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IC3 Leiria Sul (IC2) - Leiria Nascente</td>
<td>Pinhal Litoral</td>
<td>Pinhal Litoral</td>
<td>EP</td>
<td>Privado</td>
<td>Privado</td>
<td>1</td>
<td>Subconcessão Litoral Caste (contratada) Em projeto de execução</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IC2 Leiria Sul - Coimbra Sui</td>
<td>Baixo Mondego</td>
<td>Baixo Mondego</td>
<td>EP</td>
<td>150,000</td>
<td>EP</td>
<td>3</td>
<td>Em estudo prévio</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IC2 Coimbra (Nº do Almargue) - Oliveira de Azeméis (IC2/A32)</td>
<td>Baixo Mondego</td>
<td>Baixo Vouga</td>
<td>EP</td>
<td>Privado</td>
<td>Privado</td>
<td>1</td>
<td>Subconcessão AE Centro (em concurso)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>IC3 (Itinerário Complementar nº3) Tomar – Coimbra (IP3/IC2)</td>
<td>Pinhal Interior Norte</td>
<td>Pinhal Interior Norte</td>
<td>EP</td>
<td>Privado</td>
<td>Privado</td>
<td>1</td>
<td>Subconcessão Pinhal Interior (adjudicada)</td>
</tr>
<tr>
<td>Sector</td>
<td>Designação da Medida/Projeto/Açao</td>
<td>Descrição da Projecto/Medida</td>
<td>Localização</td>
<td>Entidade Promotora</td>
<td>Orçamento (estimativa 10€)</td>
<td>Fontes de Financiamento</td>
<td>Programação</td>
<td>OBS.</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IC6 (Linsedório Complementar nº 6) Catreia dos Pocas - Venda de Galizas (Nód. de Tábua)</td>
<td>Pinhal Interior Norte</td>
<td>EP</td>
<td>53,000</td>
<td>EP</td>
<td>1</td>
<td>Em obra (parte já concluída, restante a concluir em 2010)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Corredores de articulação Intra regional (cont.)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IC6 - Tó富bola/Aldeia do Hospital (IC7) Covilhã (A23IP2) IC7 – Oliveira do Hospital (IC8)/Fornos de Algodres (A25IP5) IC37 – Viseu (IP5/A2x/Serra do Bispo) (IC7)</td>
<td>Dão Lafões; Serra da Estrela; Covilhã</td>
<td>EP</td>
<td>Próprio</td>
<td>Próprio</td>
<td>2</td>
<td>Subconcessão da Estrada (a lançar) Estudo Próximo em Procedimento de AIA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IC8 – Proença-a-Nova/IP2 (Perdigue)</td>
<td>Pinhal Interior Norte</td>
<td>EP</td>
<td>Próprio</td>
<td>Próprio</td>
<td>1</td>
<td>Subconcessão Pinhal Interior (adjudicada)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IC8 – Ponte/Santos</td>
<td>Pinhal Interior Norte</td>
<td>EP</td>
<td>Próprio</td>
<td>Próprio</td>
<td>1</td>
<td>Subconcessão Pinhal Interior (adjudicada) Requalificação</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IC8 – Padrão/Sorró</td>
<td>Pinhal Interior Norte</td>
<td>EP</td>
<td>Próprio</td>
<td>Próprio</td>
<td>1</td>
<td>Subconcessão Pinhal Interior (adjudicada)Requalificação</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IC8, EN11 – Fátima (A1)</td>
<td>Pinhal Inferior norte</td>
<td>EP</td>
<td>Próprio</td>
<td>Próprio</td>
<td>1</td>
<td>Subconcessão Litoral Ocidental, (contrato) Em projeto de execução O Teor do IC3 estende abranger os concelhos da Batalha e Porto da Mós</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IC12 – IP1/A1/Santa Comba Dão</td>
<td>Baixo Vouga Dão Lafões</td>
<td>EP</td>
<td>Próprio</td>
<td>Próprio</td>
<td>1</td>
<td>Subconcessão AE Centro em curso (em concurso)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>IC12 – Casca de Sousa (IP1/A2x)</td>
<td>Dão Lafões</td>
<td>EP</td>
<td>Próprio</td>
<td>Próprio</td>
<td>1</td>
<td>Subconcessão AE Centro (em concurso)</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Data</td>
<td>EP</td>
<td>Série</td>
<td>Descrição</td>
<td>Localização</td>
<td>Projetos/Ações</td>
<td>Sector</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>----</td>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OBS.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Programação</td>
<td>Finanças e Orçamento</td>
<td>10GEN</td>
<td>1º Plano de Gestão</td>
<td>Desenvolvimento de Mercado</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Uma vez que no âmbito da proposta do PROT-C não se avançou com a indicação da "prioridade" dos projectos/medidas rodoviárias em função da sua contribuição para a consolidação do modelo territorial, optou-se por indicar a programação de estudos/projectos/obras por parte do sector rodoviário.

Em todo o caso, considera-se que, tendo o Programa de Execução associada a "prioridade" de execução dos projectos/medidas, seria útil proceder-se à explicitação do conceito e dos níveis que lhe estão associados (1, 2 e 3), atendendo à especificidade do objecto de análise, que é um IGT, de âmbito regional.

3. CONCLUSÃO

A EP, SA e o InIR, IP, emitem parecer favorável à Proposta de PROT-C e ao RA, condicionado às rectificações e aperfeiçoamentos constantes do presente parecer, e sem prejuízo da eventual necessidade de virem a evidenciar as suas posições sobre matérias específicas no âmbito do Parecer Final da CMC.
PROT CENTRO

Contributo do MADRP sobre a versão 1.0 da Proposta de parecer final da CC do PROT CENTRO

Analisada a proposta de parecer constatamos que o grupo relator optou pela elaboração de um parecer integrando com detalhe as questões identificadas pelas entidades e não apenas as questões essenciais pelo que se considera necessário seguir a mesma metodologia no que se refere ao MADRP.

Assim, considera-se que, para lá dos aspectos já incorporados na proposta de parecer da CC, devem também ser referidos os que seguidamente se referem e que constam do contributo anteriormente remetido pelo MADRP relativo à versão de Julho de 2009, não tendo sido acutelados na proposta de PROT agora em apreciação.

Referem-se, também, alterações ao texto da versão 1.0.

4.1.2 Conformidade com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)

Ponto 15 - A Proposta apresenta também uma visão estratégica para o mundo rural, valorizando os recursos e rentabilizando as actividades e os sinergias turísticas e potenciando os recursos patrimoniais e mais-valias ambientais. O MADRP considera que carece de desenvolvimentos para atender às orientações do PNPOT de “Viabilizar o potencial agropecuário e valorizar os grandes empreendimentos hidroagrícolas da região”, bem como de “proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos florestais”.

4.1.3 Compatibilização com os planos e estratégias sectoriais

Ponto 20 - Genericamente o PROT integra as orientações estratégicas contidas nos diversos instrumentos de política sectorial. O MADRP considera que necessita de melhorias para acutelar as orientações sectoriais em matéria de desenvolvimento agrícola e florestal.

4.2.1 – Visão para a Região

Novo ponto – O MADRP considera que:

- No ponto 2.5- Uma visão estratégica territorialmente diferenciada para o mundo rural deve ser introduzida uma nova alínea inicial por forma a integrar as orientações sectoriais: “Viabilizar sistemas de ocupação e uso do solo visando a conservação das áreas com potencialidades produtivas, a conservação da natureza, biodiversidade e ordenamento do espaço rural”;

- No ponto 2.10. - Potenciar a biodiversidade e as suas mais valias ambientais, no quarto travessão se deve referir a “gestão multifuncional” dos espaços florestais uma vez que o conceito de equilíbrio multifuncional não é claro

- No ponto 2.11. – Implementar políticas de prevenção e mitigação de riscos - No final do 6º parágrafo deve-se acrescentar a seguinte orientação: “implementação do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra incêndios (SNDFCI).”
4.2.2. Modelo Territorial

O Ponto 55 deve ser passado para o capítulo 4.2.2.

Texturas do modelo territorial

Novo ponto – Enquanto representação dos principais elementos de caracterização biofísica da região, o MADRP considera que deve ser representado adequadamente na figura 3 a ocupação florestal dominante, distinguindo a floresta de produção lenhosa e tipos de povoamento dominantes, bem como a floresta multifuncional, bem como os empreendimentos híbridos agrícolas e as áreas agrícolas estratégicas a valorizar e salvaguardar, à semelhança do que está feito para as áreas de mais valia ambiental.

Sistemas Produtivos

Actividades Agro-florestais e Desenvolvimento Rural

Ponto 64 – Acrescentar no final do ponto: - Para o efeito deverá ser revisto o texto e a representação gráfica à de acordo com a proposta já apresentada pelo MADRP

Sistemas de Protecção e Valorização Ambiental

Novo ponto – O MADRP considera que deve ser incluída uma nova orientação, dada a importância de manter a variedade dos cultivos e operações culturais nos campos agrícolas de Baixo Vouga Lagunar por forma a assegurar variadas fontes de recurso para a conservação dos biotopos estruturais e diversificadores e impedir a extensão da área do "salgado": "Promover o projeto de Valorização Agrícola do Baixo Vouga Lagunar".

Unidades Territoriais

Novo ponto – Relativamente ao Sub-sistema urbano Aveiro/Baixo Vouga, o MADRP considera que Em termos ainda de ameaças deverá haver referência às alterações das condições de gestão da área provocada pelas sucessivas intervenções na laguna, pelas obras de abertura e dragagem efectuadas pelo Porto de Aveiro, que provocaram um retrocesso temporário da agricultura devido ao aumento da amplitude de marés na Ria e consequente destruição das infra-estruturas de defesa, provocando assim salinização e abandono

Novo ponto – O MADRP considera que deve ser incluído na pág. 63, no final do 3º travessão: "...assim como a valorização agrícola do Baixo Vouga Lagunar".

Novo ponto – O MADRP considera que deve ser incluído na pág. 63 no final um novo travessão: "Potenciar o desenvolvimento, inovação e requalificação do sistema produtivo da fileira do leite e produtos lácteos", dada a importância desta fileira na região e uma vez que O PROT Centro aponta como prioritário a "apoio em convergências virtuosas nas políticas sectoriais com as energias renováveis, o ordenamento florestal, a paisagem, a salvaguarda de áreas agrícolas e de valia ambiental, o potencial agro-pecuário".

Novo ponto – Relativamente às unidades Beira Interior e Pinhal Interior e Serra da Estrela, o MADRP considera que deve ser introduzida na pág. 74 e página 78 uma orientação para explicitar uma estratégia sectorial definida para estas regiões no sentido de contrariar o abandono, apostando na competitividade, nomeadamente para o regadio e na multifuncionalidade bem como no correcto ordenamento do espaço rural e gestão sustentável dos recursos naturais, acrescentando o seguinte texto: ...A questão é que o espaço rural não pode ser um fundo de paisagem ou o vazio entre edificado e vías, assim é necessário viabilizar sistemas de ocupação e uso do solo visando:

2 Fevereiro 2010
4.2.4 Normas Orientadoras

i. Normas Gerais

Novo ponto - Tratando-se o PROT de um instrumento de gestão territorial que tem por objectivo, nomeadamente definir directizes com vista à concretização de políticas de forma a vincular a administração central e local, é importante que se introduzam as seguintes normas em matéria de desenvolvimento rural (pág. 80):

- g) salvaguarda dos solos com capacidade produtiva agrícola e florestal.

- h) promoção da competitividade das fileiras estratégicas, agrícolas e florestais como factor de manutenção da qualidade territorial.

ii. Normas específicas por Domínio de Intervenção

- Domínio - Sistemas Produtivos
- Actividades Agro-florestais e Desenvolvimento Rural

D115 (pág. 87) - Em consonância com o definido na Visão Estratégica e no capítulo dos sistemas estruturantes importa realizar medidas específicas para o desenvolvimento sustentável do sector, pelo que o MADRP propõe a introdução da seguinte medida: Diversificar a economia das zonas rurais e promover a multifuncionalidade.

D117 - Em matéria de uso do solo, o MADRP propõe alterar para:

- “Concretizar os mecanismos de (...) e no escoamento dos respectivos produtos, salvaguardando a permanência em solo rural ou solo urbano das áreas com unidades produtivas pecuárias, definindo condições e identificando áreas para a implantação de novas unidades sectoriais produtivas bem como identificando as edificações existentes não licenciadas onde funcionam actividades económicas industriais e agro-pecuárias e ponderar mecanismos que permitam a sua relocalização ou legalização tendo por base os seguintes critérios:
  - Viabilidade económica, ambiental e importância para a economia local
  - Adequabilidade da sua localização
  - Serviços em infra-estruturas e acessos

Propõe, ainda, criar dois novos pontos com as seguintes orientações (pág. 88):

- Ponto 5 - Nas áreas identificadas com potencialidades agrícolas, condicionar a ocupação e uso do solo às seguintes directizes:
  - a) “Preservar as áreas afectas à actividade agrícola e florestal no território, nomeadamente fomentando os sistemas produtivos que se integram nas fileiras estratégicas para a região (fruticultura, horticultura, viticultura, olicultura, pecuária intensiva – avicultura, suinicultura e bovicultura de leite, pecuária extensiva – pequenos ruminantes) e em particular as áreas associadas a produtos regionais de qualidade diferenciada e outras onde se possa ancorar o desenvolvimento das fileiras emergentes”.
  - b) Condicionar usos alternativos (não agrícolas) nos solos que apresentem aptidão e potencialidades para a prática de actividades agrícolas designadamente, naqueles onde se efectuaram investimentos públicos ou privados estruturantes do espaço rural ou onde se realizaram outros investimentos de estruturação fundiária com impacto social e económico na comunidade local (regadios tradicionais, outras construções ou benfeitorias de carácter agrícola).
c) Proteger e promover o uso agrícola dos solos integrados na RAN e em aproveitamentos hidroagrícolas colectivos.

Ponto 6 - Nas áreas identificadas como sendo suporte de "outras utilizações":

a) Promover os sistemas agrícolas e florestais, indispensáveis à conservação de determinados valores naturais ameaçados e consequentemente como elemento potenciador da biodiversidade e da valorização do território.

b) Promover o potencial multifuncional dos espaços agro-florestais para a valorização de funções não exclusivamente produtivas de bens alimentares ou matérias primas florestais, nomeadamente, as propiciadoras de actividades de turismo e lazer, de transmissão e desenvolvimento do conhecimento científico ou cultural, ou outras geradoras de actividade económica.

c) Salvar e preservar o carácter não urbanizável e não edificável do espaço rural, proibindo a edificação dispersa e concentrando as construções nos perímetros urbanos e nos aglomerados habitacionais rurais.

d) Assegurar a sustentabilidade ambiental e paisagística dos espaços rurais, definindo as condições a que deverão obedecer as novas edificações isoladas associadas às actividades agrícolas, pecuárias, florestais e turísticas.

D118 (pág. 88) - Propõe-se no Ponto 1 - substituição pelo seguinte texto:
- "Garantir a efectiva participação institucional dos agentes produtores de bens económicos e potenciais interessados, no processo de decisão e concretização dos investimentos públicos, desde o estabelecimento de intenções até à entrega para exploração e conservação das infra-estruturas, através dumha gestão profissionalizada;"

Ponto 3 - Propõe-se a seguinte redacção, uma vez que a política sectorial definida no PEN Desenvolvimento Rural reflecte na estratégia do regadio as questões da Estratégia Nacional do Desenvolvimento Sustentável bem como do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água:
- "Integrar na delimitação de novos perímetros e nos já definidos:
  a) actuação integrada de infra-estruturas inovadora e de melhoria da estrutura fundiária nas áreas de intervenção, numa perspetiva sustentada e global,
  b) Fomentar a racionalização acrescida e sustentada da utilização da água, na melhoria da gestão e conservação das infra-estruturas de regadio e no apoio ao desenvolvimento sustentado de regiões, optimizando a aplicação de recursos financeiros inerentes à sua disponibilização."

Sistema de Protecção e Valorização Ambiental

D163 (pág. 97) No ponto 8 propomos acrescentar no final da frase: "(...) incluindo as Zonas Vulneráveis." Uma vez que se trata de uma directriz relativa à garantia da eficácia e eficiência de infra-estruturas ambientais, nomeadamente de sistemas de tratamento de águas residuais.

D167 (pág. 99) Alterar este ponto do seguinte modo:
- "Incorporar nos PMOT a escala adequada, o zonamento e a regulamentação dos espaços florestais, de acordo com Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), respeitando as indicações previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), relativas às acções compatíveis com o mapeamento da periculosidade do risco."

D168 – (pág. 99) - Incluir os seguintes pontos:
Contrariar a fragmentação de unidades culturais, e das estruturas ou áreas de elevado interesse paisagístico, tais como:
- Sebes ou muros tradicionais, em pedra seca, de compartimentação fundiária, acidentes naturais; etc.
- Áreas de culturas em socalcos;
- Vales abertos e encaixados com elevada qualidade visual;
- Margens de linhas de água, barragens e albufeiras, e faixas ripícolas, etc.
Assure a preservação de estruturas tradicionais associadas à actividade agrícola. (ex: eiras, pocos, tanques, norias, molinhas, muros em pedra, lagares de varas, etc.).

Assure que as construções respeitem padrões de qualidade arquitectónica e que a qualidade da paisagem e justifique, respeitar os padrões tradicionais.

D177 (pág. 102) – O MADRP propõe retirar a menção da agricultura intensiva como actividade grande consumidora de espaço e sujeita a mecanismos de compensação. Contribuindo a agricultura para a manutenção das áreas da ERPVA, não se entende porque se propõe “mecanismos de compensação”, devendo esclarecer-se quais são para as outras situações.

i.i.i Normas Específicas de Base Territorial

Normas de Planeamento e Gestão Territorial

Edificabilidade no solo rural - Propõe-se as seguintes alterações nas regras de inserção territorial para as novas construções da alínea ii) –(pág. 108) - Residência própria e permanente do proprietário/agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal e desde que verificados cumulativamente os seguintes requisitos:
Acrecentar ainda os seguintes pontos após o primeiro travessão:
- "A exploração agrícola, bem como a edificação, deverão ser inalienáveis durante o prazo de 10 anos subsequentes à construção, salvo por divisões relacionadas com a aquisição da exploração e de que este seja garantia, ou por divisões fiscais, devendo esse ônus constar do registo predial da habitação. Este ônus não se aplica quando a transmissão de quaisquer direitos reais sobre esses prédios ocorrer entre agricultores e desde que se mantenha a afectação de edificação ao uso exclusivo da habitação para residência própria do adquirente.

No 3º ponto – Acrecentar um segundo travessão:
- "Identificar as edificações existentes em espaço rural não licenciadas onde funcionam actividades económicas industriais e agro-pecuárias e ponderar mecanismos que permitam a sua legalização tendo por base os seguintes critérios:
  - Viabilidade económica e importância para a economia local;
  - Adequação à localização;
  - Serviços em infra-estruturas e acessos;
  - Definir os parâmetros urbanísticos a aplicar às operações de construção e reconstrução, reabilitação e ampliação das construções existentes de acordo com os seguintes critérios:
    - Garantir um adequado enquadramento paisagístico e arquitectónico e a preservação e valorização de valores ambientais;
    - Não aumentar o exíto vertical do edificado preexistente;
    - Contrariar a proliferação das redes públicas, recorrendo a sistemas independentes e ambientalmente sustentáveis onde não existam redes previamente construídas.

Normas por Unidade Territorial

Sub-sistema urbano Aveiro/Baixo Vouga (pág. 114) - Incluir nova orientação: "Potenciar o desenvolvimento, inovação e requalificação do sistema produtivo da fileira do leite e produtos lácteos.

Sub-sistema urbano de Coimbra/Baixo Mondego (pág. 115) Incluir nova orientação: Fomentar a produção hortícola com vista a aproveitar a existência de uma infra-estrutura de comercialização localizada no concelho de Montemor-o-Velho.

2 Fevereiro 2010
Sistema de Protecção e Valorização Ambiental - T 16 - Propõe-se retirar o ponto 10 (pág. 122) e acrescentar um domínio específico do ordenamento dos espaços florestais, com a redacção proposta pelo MADRP no parecer sobre a versão de Julho de 2009 integrando a síntese das orientações sectoriais.

Dão-Lafões –
T44 – Domínio das Florestas (pág. 133) Propomos incluir no domínio sobre espaços florestais, a redacção da proposta do MADRP constante do parecer sobre a versão de Julho de 2009 integrando a síntese das orientações sectoriais.

Beira interior –
T 54 – Domínio das Florestas - Uma vez que se propõe a integração de um domínio sobre espaços florestais, onde estas questões são abordadas com maior detalhe, propõe-se que este T54 (pág. 140), tenha a redacção da proposta do MADRP constante do parecer sobre a versão de Julho de 2009 integrando a síntese das orientações sectoriais.

Pinhal Interior e Serra da Estrela
Sistema urbano, povoamento e ordenamento territorial
T58 (pág. 141) Acrescentar no ponto 6 alínea a):
- "...e dos solos produtivos estratégicos, agrícolas e florestais."

Sistema de Protecção e Valorização Ambiental
T62 (pág. 143) Uma vez que se propõe a integração de um domínio sobre espaços florestais, onde estas questões são abordadas com maior detalhe, propõe-se que tenha a redacção da proposta do MADRP constante do parecer sobre a versão de Julho de 2009 integrando a síntese das orientações sectoriais.
Declarações de voto sobre o parecer da CMC
Declaração de voto do representante do Município de Coimbra

A Versão 1.0 do Parecer Final da CMC (Comissão Mista de Coordenação) foi disponibilizada na plataforma colaborativa do PROT-C em 28 de Janeiro de 2010. Verificou-se a integração das questões formuladas pela Câmara Municipal de Coimbra (adiante designada por CM) nos seus pareceres, nomeadamente no parecer de 9 de Janeiro de 2010 e aditou-se um conjunto de observações que se pretendiam integradas no parecer final. O documento respeitante a estas observações foi disponibilizado pela CM na referida plataforma colaborativa em 2 de Fevereiro de 2010. Das diversas sugestões de alteração releva-se a respeitante à conclusão do Parecer em que se considerava que o PROT deveria ser reformulado e ainda sujeito a uma nova apreciação da CMC, face à enorme profusão de comentários críticos em relação aos documentos, nomeadamente quanto às normas orientadoras referentes à classificação e qualificação do solo, pelas implicações gravosas para os processos de planeamento municipal em curso. A conclusão da Versão 1.0 apontava para um parecer favorável à proposta do PROT condicionado à integração das alterações, recomendações e sugestões constantes do parecer, alertando em particular para as questões que fomentem um reforço da equidade territorial intra-regional e inter-regional como factor de coesão e competitividade da Região Centro.

A Versão 2.0 do Parecer Final da CMC foi disponibilizada na plataforma colaborativa em 17 de Fevereiro de 2010. Verificou-se que não integrava a maioria das sugestões de alteração propostas à 1ª Versão referidas anteriormente. Das sugestões integradas nesta versão, regista-se com alegria as referências agora expressas aos projectos da escada de peixe e do Mondegário e à importância do turismo ligada ao desporto para o desenvolvimento de Coimbra. Dos sugestões não integradas releva-se, para além da não consideração do IC3 com funções de Circular Regional envolvente de Coimbra, a não integração na conclusão do parecer da proposta da CM no sentido da reformulação do PROT-C. Ficou evidente que o parecer anteriormente referido, considera-se que a Versão Final do parecer da CMC deveria integrar as considerações formuladas pela CM à versão 1.0 não integradas na Versão 2.0. A conclusão do parecer da Versão 2.0 consubstanciava um parecer favorável à proposta do PROT, condicionado à ponderação das alterações, recomendações e sugestões constantes do parecer, alertando em particular para as questões que fomentem um reforço da equidade territorial intra-regional e inter-regional como factor de coesão e competitividade da Região Centro. Verificou-se desta forma que a conclusão apresentada nesta versão, apesar do aumento significativo do nº de recomendações/sugestões de “443 para 584” de uma versão para outra, ia no sentido de ser favorável, não salvaguardando de forma inequívoca a integração/correção das questões levantadas, na medida que apontava apenas para uma ponderação. Ora, esta ponderação, desconhecendo-se os critérios a utilizar, poderá ser no sentido da não integração.

Assim e em síntese, considera-se que o Parecer Final da CMC à proposta do PROT não deverá ser no sentido favorável, mas no sentido desfavorável, tendo-se sugerido que a proposta fosse reformulada e sujeita a nova apreciação da CMC.

Neste domínio, insiste-se particularmente:

a) na revisão profunda da TG9 - Classificação e Qualificação do Solo, nomeadamente a alínea a) do nº 1 referente à classificação do solo urbano, que utiliza critérios não regulamentados pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, critérios estes que constavam dos respectivos projectos de decreto regulamentar e que foram eliminados na sua versão final. Acresce ainda a necessidade de precisar/definir os diversos conceitos expressos na alínea b): “novas áreas urbanas”, “expansão dos perímetros urbanos existentes”, “área livre do actual perímetro urbano”, “áreas urbanas consolidadas”, etc.;
b) na necessidade de o PROT-C contemplar uma norma transitória que acautele os Planos Directores Municipais em revisão com proposta já em análise nas Comissões de Acompanhamento.

As duas recomendações inseridas na Conclusão do Parecer da CMC ao longo da 7ª reunião não salvaguardam as preocupações e a devida integração de soluções que permitam ultrapassar as discordâncias da Câmara Municipal de Coimbra. Por outro lado, considera-se que a conclusão do parecer, enquanto apreciação global da CMC ao PROT-C, deveria assumir uma das seguintes formas: favorável, favorável com condições ou desfavorável.

Nesta medida, face à enorme profusão de comentários críticos em relação aos documentos, nomeadamente quanto às normas orientadoras, considera o Município de Coimbra que a proposta de PROT-C merece parecer desfavorável. Considera-se que em especial as normas orientadoras referentes à classificação e qualificação do solo, pelas implicações gravosas para os processos de planeamento municipal em curso, carecem de cuidada ponderação.
DECLARAÇÃO DE VOTO

Concordando o Município de Condeixa-a-Nova com o parecer final da Comissão Mista de Coordenação sobre a Proposta de Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (versão de Dezembro de 2009), pois consideramos que o Plano em elaboração é essencial para a consolidação das bases da política de ordenamento do território e de urbanismo e para a estruturação de uma estratégia regional de política territorial, contudo, não podemos deixar de fazer notar que este parecer não inclui na íntegra a opinião transmitida por este Município sobre o Plano, querendo assim deixar expresso o que a seguir se expõe:

Em primeiro lugar apresentamos algumas questões genéricas que em nossa opinião deveriam ser corrigidas e/ou reformuladas de modo a não criar ambiguidades ou problemas na aplicação do PROT-C:

- O documento apresenta-se complexo e as normas que estabelece são, em muitos casos, confusas, ambíguas e de difícil compreensão e aplicação prática.

- De uma forma genérica parece-nos que não faz sentido o PROT-C criar normas que são cópia da legislação em vigor dado que não trazem valor acrescentado ao processo. Por exemplo os critérios de reclassificação/qualificação de solo rural em solo urbano estão estabelecidos pelo RJIGT.

- De uma forma genérica somos da opinião que alguns termos/conceitos devem ser substituídos porque ao nível da legislação nacional correspondem a conceitos diferentes. Por exemplo no PROT-C "TER – Turismo em Espaço Rural" é apresentado como um produto turístico enquanto que a legislação em vigor corresponde a uma tipologia dos empreendimentos turísticos.

- Muitas das figuras que acompanham a proposta não têm leitura. Por vezes são cartogramas com demasiada informação para a escala apresentada, outras vezes são esquemas com má definição que não permite a sua leitura.

- Há situações nas normas que se contradizem não se percebendo depois qual a norma que prevalece. Por exemplo a norma T.G10 estipula que cabe ao PDM definir a área mínima (em hectares) dos NDT, contudo a norma T.11 alínea c) estipula que para o Centro Litoral a área mínima dos NDT é de 70ha.
Município de Condeixa-a-Nova

- Na situação específica do ponto anterior somos da opinião que deve prevalecer a norma TG10

Relativamente a questões mais concretas que afectam directamente o Concelho de Condeixa-a-Nova:

- O concelho de Condeixa-a-Nova, face à sua localização e dimensão, pouca representatividade tem no PROT-C, situação que nos parece justificável. Contudo ao nível da região é um concelho que apresenta em certas áreas alguma representatividade e poderá desenvolver mais vallas, tanto ao nível do concelho como da região.

- Verifica-se deste modo que pouco ou nada é previsto em termos de desenvolvimento para o concelho nas diversas áreas, situação que estranhamos uma vez que somos um dos poucos concelhos que apresenta uma tendência favorável no crescimento de população ou onde se implanta um dos museus mais visitados da região e do país.

Esquema do Modelo Territorial

- Condeixa-a-Nova aparece referenciada como beneficiando de uma oportunidade de estruturação urbana, devido ao novo mapa de acessibilidades ao longo do IP1/A1, entre Condeixa e Medalhada. Contudo esta oportunidade não é depois traduzida em nenhuma acção concreta do plano.

  o Neste campo ficamos com dúvidas se qualquer acção concreta de reabilitação urbana, de acessibilidades ou mobilidade, por exemplo, poderá ser depois elegível em candidaturas, dado que não foi considerado no PROT-C

Turismo

- Condeixa-a-Nova poderá apresentar-se como um pólo de atractividade relativamente ao turismo, dado que possui no seu território um dos museus mais visitados do país. Contudo apenas aparece referenciado no programa de execução e indicadores que contempla uma acção de requalificação de Conimbriga.

  o Esta situação leva-nos a acreditar que apenas se trata da requalificação do espaço museológico existente não contemplando acções mais alargadas, ainda que centradas na mais valia Museu Monográfico de Conimbriga.

- Ainda neste ponto o PROT-C define Centralidades Urbanas Turísticas (CUT) como centros urbanos que desempenham um papel antigo no apoio e desenvolvimento de serviços de
apoio à actividade turística e onde se deve privilegiar a instalação de equipamentos e serviços de apoio ao turismo e lazer.

Neste sentido não compreendemos porque razão Condeixa-a-Nova/Colimbriga não se enquadra nesta definição e consequentemente faz parte de uma das CUT definidas para o Centro Litoral. Sendo este um centro ainda pouco valorizado pensamos que, por esse motivo, o PROT-C deveria promover o seu potencial turístico dando-lhe projeção, de acordo com as opções estratégicas territoriais definidas para a região centro pelo PNPOT. Por outro lado, Colimbriga, face às suas reconhecidas potencialidades poderá constituir um pólo de desenvolvimento de touring e cultural e paisagístico, no âmbito do preconizado pelo PENT, dinamizador de uma rota turística específica da região.
... no pressuposto de que as \textit{Medestes} feitas por Cláudio Estevão e Cláudio Baxx Vouga – na ausência de resposta da empresa – que nos custam de R$150 final, sejam apropriadas e integradas (ou, francamente, remesadas) mais próximo de hoje. Mas ressalta que as Normas Orientadoras de 5º deveria adaptar mais a realidade territorial e não assumir regras gerais ou regras gerais, ignorando realidades individuais ou autonomistas.

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
DECLARAÇÃO DE VOTO RELATIVA AO PARECER FINAL SOBRE O PROT-C
ELABORADO PELO GRUPO RELATOR

Considerando que:

1. No âmbito da programação estabelecida na 6ª Reunião Plenária da CMC do PROT-C, realizada em 30.12.2009, na CCDR-C (Coimbra), ficaram estabelecidas a metodologia, e o calendário de elaboração e aprovação do seu parecer final, tendo a Câmara Municipal de ÍLHAVO (CMI) elaborado e enviado para a plataforma em tempo útil e de forma colaborativa os seus contributos:
   - 15 de Janeiro de 2010 - contributos para elaboração da 1ª Versão do parecer final;
   - 02 de Fevereiro de 2010 - contributos sobre a 1ª Versão do parecer final
   - 22 de Fevereiro de 2010 - contributos relativos à análise do Relatório Ambiental para integrarem a 2ª Versão do parecer final.

2. Os contributos da CMI entendidos por correções foram integrados nas várias versões do parecer final.

3. Na conclusão do parecer da Versão 2.0, é emitido um parecer favorável à proposta do PROT-C, condicionado à ponderação das sugestões emitidas pelas entidades da CMC, sendo que a ponderação não é a garantia de integração;

4. Na conclusão do parecer da Versão 3.0, emite-se um parecer, que se submete à consideração das entidades;

5. Os contributos manifestados pelas várias entidades da CMC, quer nas várias reuniões da CMC, quer nas sugestões/recomendações enviadas para a elaboração do parecer final, são muito críticos em relação às propostas do PROT-C, com grande incidência nas propostas relativas às normas orientadoras, que promoverão alterações significativas (na sua generalidade gravosas) nos instrumentos de gestão territorial, com especial impacto nos processos de Revisão dos PDM's.
6. A redacção dada às CONCLUSÕES constante do Parecer Final emitido e resultante da discussão e consenso havidos na presente Reunião da CMC (7.ª Reunião realizada em 2010-03-11 nas instalações da CCRD/C), em especial os seus dois últimos parágrafos, dão-nos as mínimas garantias de que os aspectos mencionados no considerando anterior serão devidamente ponderados, tendo em atenção a especificidade da Região e dos seus diversos Municípios, a necessidade da devida articulação entre os diversos níveis da Administração Central e a Administração Local e a exequibilidade objectiva e concreta do Plano Regional que se pretende implementar.

Emitimos, nos termos do pretendido no ponto 4 da Ordem de Trabalhos da 7.ª Reunião da CMC e em especial pelos motivos referenciados no ponto 6 dos Considerandos supra referidos, parecer favorável ao Parecer Final da CMC.

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, aos 11 de Março de 2010.

O Vereador em Exercício e membro substituto do Sr. Presidente da Câmara Municipal de ILHAVO presente na 7.ª Reunião da CMC do PROT-C.

(Marcos Labrincha Rê, Eng.º)
Assunto: Observações e sugestões à redacção do Parecer da CMC do PROT-C

Apos apreciação de versão 1.0 do parecer final da CMC, o Município de Mação tem a referir:

1. Considerando o disposto no Regulamento de Organização e Funcionamento da CMC do PROT-C, O parecer final da CMC exprime a apreciação conjunta e solidária da Comissão, devendo evidenciar a posição dos seus membros que formalmente hajam discordado das soluções da proposta técnica do PROT-Centro.

2. Assim, de acordo com a informação enviada, entendemos que a Conclusão deve incluir que o Município de Mação não reconhece nesta PROT-C, na sua actual proposta, todas as medidas e acções que possam vir a contribuir para a melhoria das condições de ordenamento, planeamento e gestão do território deste concelho, pelo que emite parecer desfavorável.
CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS

Mação, 2 de Fevereiro de 2010

Ricardo Manuel Martins Cabrita
Arquitecto – Técnico Superior.
Declaracão Voto - Município Minas

O Município de Meu votou favoravelmente ao entendimento do Parecer final do E.N.E., sendo que tal não refletiu, unida pelo contrário, uma incongruência com o projecto do Puerto.

O Município de Meu manifesta de forma inequívoca, desde já, uma posição unitária relativamente a proposta do Puerto e sobretudo à falta de negociação/contratação entre os parceiros e a empresa que se encontra a elaborar o Puerto, assim como, estar e repudiar a falta de feedback às dúvidas/desvios/conflitos expostos em tempo oportuno e nas instâncias previamente acordadas e regulamentado da mesma, existe a mesma.

Porto, 11 de Março de 2010

O Representante da Câmara Municipal Meu

O Vereador Cau de WARRANT dep. do conselho

José Luís dos Santos Costa
Na sequência da 7ª Reunião Plenária da CMC, realizada em 11 de Março de 2010 e do ponto 5 do parecer da CMC, que se passa a citar:
"A CMC, através das autarquias nela representadas
• Solicita à CCDR uma ponderação especial das Normas orientadoras contidas na proposta de PROT".

A Câmara Municipal de Pombal solicita que no ponto 3 da norma T15) seja indicado "O Sistema Aquifero de Mata do Urso", pelo que se anexam 3 ficheiros:
Um, referente à importância do Aquifero da Mata do Urso para o Concelho de Pombal; outro, referente à sua delimitação e outro referente ao Aviso nº 25065/2008, publicado no D.R., 2ª série-Nº200, de 15 de Outubro de 2008.

A Câmara Municipal também solicita que no ponto 1 da norma T13) seja indicada a "Circular Externa da Zona Urbana de Pombal", que estabelece a ligação do I.C.2 à E.N. 1.6 e I.C.8, conforme traçado representado na carta que se anexa.

Por último solicita-se que no ponto 14 da norma T16) seja indicada a Serra de Sicó.

Pombal, 12 de Março de 2010

O Representante da C. M. Pombal na C.M.C.

(Celestino Mota)
A Importância do Aquífero da Mata do Urso
Para o Concelho de Pombal

- O Sistema Aquífero da Mata do Urso, é a designação dada ao Sistema Aquífero Leirosa-Monte Real (código - 010 do INAG), na área pertencente ao concelho de Pombal, abrangendo parte das freguesias de Carriço e Guia;

- É nesta localização que existe uma grande reserva de água doce, a partir da qual, o Município de Pombal, pretende efectuar o futuro abastecimento público de água à totalidade do concelho, no decorrer dos próximos anos, sendo primordial e da máxima importância, a salvaguarda e protecção dos aquíferos freáticos e confinados locais, de qualquer tipo de interferência e/ou contaminação;

- O Sistema Aquífero da Mata do urso, representa cerca de 93 km² no interior dos 218 km² da área aproximada do Sistema Aquífero Leirosa-Monte Real (código 010 do INAG);

- O Sistema Aquífero Leirosa-Monte Real é do tipo poroso, multicamada, constituído por materiais detríticos, de possança muito variável, apresentando uma produtividade e condutividade hidráulica elevada;

- O escoamento subterrâneo em regime natural, salvo variações locais provocadas pelas estruturas drenantes, faz-se em direcção ao Oceano Atlântico (Ribeiro, 1991 e Serrano e Garcia, 1997);

- De acordo com o estudo solicitado exteriormente pelo Município de Pombal, denominado “Estudo Hidrogeológico do Aquífero da Mata do Urso”, realizado pela firma Hidrogeo – Consultores de Hidrogeologia e Ambiente, Lda., verifica-se que o índice de vulnerabilidade à poluição, DRASTIC, apresenta valores altos, o
que significa a existência de uma vulnerabilidade alta do sistema aquífero à poluição;

- Este estudo apresentou algumas opções relativamente ao local de execução dos furos, considerando a obtenção do máximo caudal possível, tendo em conta o abastecimento total ao conelho de Pombal;

- Estão actualmente executadas as captações de água subterrânea, designadas por PS1 e PS2, na Mata do Urso, para as quais foram efectuados os perímetros de protecção, tal como previstos no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, aprovados pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 58/2007, de 24 de Abril de 2007;

- Salvaguardar e assegurar a qualidade da água subterrânea para consumo humano constitui um objectivo primordial do Município de Pombal, ponderada a importância para a saúde e a necessidade de salvaguardar e promover a sua utilização sustentável, pelo que foram estabelecidas medidas preventivas para a área geográfica abrangida pelo Sistema Aquífero da Mata do Urso, nas freguesias de Guia e Carriço, publicadas na 2.ª Série do Diário da República, n.º 200, sob o Aviso n.º 25065/2008, de 15 de Outubro e recentemente alteradas por aprovação em reunião da Câmara Municipal de Pombal de 20 de Novembro de 2009 e na Assembleia Municipal extraordinária de 26 de Novembro de 2009, tendo sido remetidas para publicação no Diário da República;

- A protecção da qualidade das águas subterrâneas impõe uma actuação geral e simultânea das entidades públicas e privadas e dos cidadãos, havendo necessidade de uma tomada de consciência ambiental do recurso água, pelo que este Sistema Aquífero deve ser integrado nas directivas emanadas do PROT-Centro.
CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

Aviso n.º 25084/2008
Taxi municipal de direitos de passagem

António Maria das Santos Sauda, Presidente da Câmara Municipal da Murtosa, torna público que, a Assembleia Municipal da Murtosa, na sessão ordinária de 11 de Setembro último, fixou, sob proposta da Câmara Municipal do dia 12 de Agosto de 2008, o percentagem a aplicar no ano de 2009, para determinar o Taxi Municipal de Direitos de Passagem (TMDDP), prevista no artigo 106.º do Decreto-Lei n.º 32/2004, de 16 de Fevereiro, em 0,25%.

Para constar e evitados abusos, se publica este o efeito do aqui teor, que vai ser publicado nos lugares de estilo, e na 2.ª s. de Diário da República.

1 de Outubro de 2008. — O Presidente da Câmara, António Maria das Santos Sauda.

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Aviso n.º 25085/2008
Medidas preventivas para a área geográfica abrangida pelo sistema aquifero da Mata do Urso, nas freguesias de Guia e Carriço


As presentes Medidas Preventivas são estabelecidas no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal que, por sua vez, determinam a suspensão da eficácia deste ou da área por ela abrangida.

O Sistema Aquifero da Mata do Urso, é a designação dada ao Sistema Aquifero Leiria-Monte Real, na área pertencente ao concelho de Pombal, abrangendo parte das freguesias de Carriço e Guia. É esta localização que existe uma grande reserva de água doce, a partir do qual, o Municipio de Pombal, pretende executar o futuro abastecimento público de água à totalidade do concelho, no decorrer dos próximos anos, sendo primordial e de máxima importância, a salvaguarda e a proteção dos aquíferos flávidos e confinados locais, de qualquer tipo de interferência e de contaminação.

As medidas preventivas para a área territorial abrangida pelo Sistema Aquifero da Mata do Urso, visam a proteção de uma forma imediata dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos existentes, prevenindo a instalação e a ampliação de instalações e actividades potencialmente poluentes na sua área geográfica e consequentemente a garantia da preservação qualitativa e quantitativa do recurso água a longo prazo.

As medidas preventivas para a área territorial abrangida pelo Sistema Aquifero da Mata do Urso, visam a proteção de uma forma imediata dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos existentes, prevenindo a instalação e a ampliação de instalações e actividades potencialmente poluentes na sua área geográfica e consequentemente a garantia da preservação qualitativa e quantitativa de recurso água a longo prazo.
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO
Aviso n.º 25066/2008

Plano de pormenor da Quinta da Praia em Alvor — Portimão

Deliberação de elaboração do Plano de Pormenor da Quinta da Praia em Alvor — Portimão, e fixação do prazo para formulação de sugestões e apresentação de informações, nos termos dos artigos 74.º, n.º 1 e 77.º n.º 2, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 316/07 de 19 de Setembro.

Nos termos do artigo 74.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 316/07 de 19 de Setembro, publicais-se que a Câmara Municipal de Portimão, na Reunião Ordinária de 06 de Agosto de 2008, elaborou o Plano de Pormenor da Quinta da Praia integrada na Sub-Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 01 definida no Plano de Urbanização da Unidade de Planeamento 2 (UP2) publicado pelo Aviso n.º 24272 de 10 de Dezembro de 2007, Diário da República 2.ª série, designando a área territorial delimitada no plano anexo a este aviso, que dele faz parte integrante, e aqui se dá integralmente reproduzida.

O Plano de Pormenor da Quinta da Praia em Alvor, Portimão orienta-se no prosseguimento dos objectivos determinados nos Termos de Referência aprovados na Reunião Ordinária de 06 de Agosto de 2008 e que referida o viu regular a urbanização e a edificação na respectiva alargue à territorial, desenvolvendo a solução urbanística do PLU, mas reformulando-o ao nível do desenho urbano e de composição urbana e da tipologia de ocupações, reconhecendo a padrões de ocupação e as soluções urbanísticas de elevada qualidade, atendendo ao caráter único de lugar e a importância de uma correcta inserção num seu envolvente.

Nos termos do artigo 77.º, n.º 2 do citado diploma legal, torna-se também público que, considerando o seu interesse e participação dos interessados, poderão ser formuladas sugestões, bem como apresentadas informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento de elaboração, devendo estar estas redacções ao En.ºm.º Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Quinta das Páteas, Lote 28, 8500-233, Portimão, dentro do prazo de 22 dias úteis, contados da última publicação do presente Aviso.

O prazo de elaboração do Plano de Pormenor é de 120 (cem e vinte) dias, contados a partir do final do prazo para formular sugestões e apresentar informações.

É para constar que publica este Aviso e outros de igual teor nos locais habituais, no Diário da República e ainda em dois jornais diários, num semanário de grande circulação nacional, dois jornais de circulação local e na página da Internet da Câmara Municipal de Portimão, conforme dispõe o artigo 77.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 316/07 de 19 de Setembro.

COMENTÁRIOS ÀS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DO PARECER FINAL DA CMC DO PROT CENTRO

As propostas de alteração dos membros da CMC podem ser tipificadas em 3 grandes linhas:

1. Execução e programação de Estradas Nacionais e Regionais
Esta matéria, não obstante a sua pertinência, constitui uma análise de abrangência estrita. Tendo presente a vocação estratégica deste documento, a análise deverá incidir na rede estruturante da região, materializada pelos Itinerários Principais e Complementares, já caracterizados.
No entanto, registamos os contributos das entidades, merecedores da devida ponderação, atento o novo modelo de intervenção e do papel do Governo no sector das infra-estruturas rodoviárias, que determina que a programação para a realização da rede rodoviária nacional futura seja transmitida pelo Governo à EP, SA, nos termos contratualmente estabelecidos.
Neste ponto, julgamos ser de acolher as propostas 104, 176 e 536.

2. Alterações ao Plano Rodoviário Nacional
A eventual alteração do PRN recai na competência da Assembleia da República, mediante proposta do Governo.
Estando em vigor um Plano, cuja mais recente alteração ocorreu em 2003, registamos os contributos dos membros da CMC, que servirão de base de análise para estudos conducentes a futura proposta de revisão.

3. Alterações pontuais de redacção
Salientamos as oportunas referências mencionadas nos pontos 167, 168, 178, 179.
Quanto ao ponto 266, de facto, a redacção da norma T7 não parece feliz, devendo ser retirada a expressão “através de soluções que não repitam o esquema tradicional (variantes, circulares, acessos rápidos a nós)”, uma vez que a preservação dos níveis de serviço, ou outros determinantes podem implicar a construção de variantes.
O representante da REFER EPE, tendo dado um voto favorável ao Parecer Final da CMC sobre a Proposta Final do PROT Centro, manifesta, no entanto, em consonância com os seus pareceres escritos, a sua discordância relativamente ao conteúdo dos parágrafos, subscritos por outras entidades neste parecer, a seguir indicados:

- **Pontos 124 e 173** – A REFER não assume qualquer compromisso a curto ou médio prazo para a realização de estudos sobre o “Eixo Ferroviário transversal Fátima-Leira”, não estando prevista a articulação entre a Linha de Alta Velocidade e a Linha do Norte no Pinhal Litoral;

- **Ponto 416** – Em substituição da proposta apresentada pelo Município da Figueira da Foz, a REFER sugere que relativamente à norma T13 – Acessibilidades e mobilidade – ponto 6, se acrescente no final a informação acerca da requalificação do Ramal da Figueira da Foz. Sugere-se ainda que, no supracitado ponto não seja feita referência à Linha de Beira Alta (Pamplhosa (exclusive)/Vila Formosa), uma vez que, esta linha ferroviária já se encontra dotada de condições de exploração adequadas aos níveis de procura actuais e futuros.

Coimbra, 11 de Março de 2010

O representante da REFER EPE na CMC do PROT Centro

Sofia Carvalho

Sofia Carvalho