

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – Parte Generale**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 maggio 2013

Primo aggiornamento: approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2017

Secondo aggiornamento: approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 settembre 2019

Terzo aggiornamento: approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020

Sommario

[DEFINIZIONI 4](#_Toc50485979)

[PREMESSA 6](#_Toc50485980)

[1. IL QUADRO NORMATIVO 8](#_Toc50485981)

[1.1 Il DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001 8](#_Toc50485982)

[1.2 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 9](#_Toc50485983)

[1.3 I REATI PREVISTI DAL DECRETO 11](#_Toc50485984)

[1.4 L’ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE 12](#_Toc50485985)

[1.5 IL TENTATIVO E LE VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE 14](#_Toc50485986)

[1.6 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 15](#_Toc50485987)

[2 GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE DI AREXPO 17](#_Toc50485988)

[2.1 MISSION 17](#_Toc50485989)

[2.2 CORPORATE GOVERNANCE 17](#_Toc50485990)

[2.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 18](#_Toc50485991)

[2.4 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 19](#_Toc50485992)

[2.5 ORGANIZZAZIONE INTERNA 19](#_Toc50485993)

[2.6 DESTINATARI DEL MODELLO 21](#_Toc50485994)

[3 L’ADOZIONE DEL MODELLO AREXPO 23](#_Toc50485995)

[3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MODELLO 23](#_Toc50485996)

[3.2 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO 24](#_Toc50485997)

[3.3 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO: FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI 25](#_Toc50485998)

[3.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO 25](#_Toc50485999)

[3.5 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO AREXPO 26](#_Toc50486000)

[4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) 28](#_Toc50486001)

[4.1 IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 28](#_Toc50486002)

[4.2 INCOMPATIBILITÀ, REVOCA, CESSAZIONE 29](#_Toc50486003)

[4.3 COMPITI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) 30](#_Toc50486004)

[4.4 VERIFICHE PERIODICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 32](#_Toc50486005)

[4.5 REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIALI 33](#_Toc50486006)

[4.6 L’ORGANISMO DI VIGILANZA E IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 34](#_Toc50486007)

[4.7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ODV 34](#_Toc50486008)

[4.8 SEGNALAZIONI DI TUTTO IL PERSONALE DI AREXPO E/O DI TERZI 35](#_Toc50486009)

[4.9 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SULLE SEGNALAZIONI 36](#_Toc50486010)

[5. IL CODICE ETICO 38](#_Toc50486011)

[6 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 40](#_Toc50486012)

[7 IL SISTEMA DISCIPLINARE 41](#_Toc50486013)

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, i termini in esso elencati assumono il significato di seguitospecificato:

**ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione.

**Arexpo o “Società”**: Arexpo S.p.A..

**Codice Etico:** il Codice Etico adottato da Arexpo S.p.A..

**Collaboratori:** le persone fisiche che - in ragione della loro comprovata esperienza e specializzazione - collaborano con la Società in virtù di contratti autonomi per lo svolgimento di prestazioni professionali altamente qualificate.

**D. Lgs. n. 33/2013:** Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

**D. Lgs. n. 39/2013**: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.

**D. Lgs. n. 97/2016:** Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

**D. Lgs. n. 175/2016:** Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

**Decreto**: Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni.

**Destinatari**: I soggetti destinatari del presente Modello, del Codice Etico e del Piano per la prevenzione della corruzione. Si rimanda al paragrafo 2.6 del presente documento per un’esposizione dettagliata degli stessi.

**Dipendenti:** tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale.

**Legge n. 190/2012**: Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

**Linee Guida ANAC per le società**: Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, approvate dall’ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, da ultimo riviste con la Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017.

**Linee Guida di Confindustria**: “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" adottato da Confindustria.

**Modello Arexpo, Modello o Modello 231**: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Arexpo S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

**ODV o OdV**: Organismo di Vigilanza nominato da Arexpo S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

**Piano per la prevenzione della corruzione o Piano Arexpo**: Documento programmatico, adottato da Arexpo s.p.a., contenente le misure integrative del Modello idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012.

**RPCT**: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato da Arexpo S.p.A..

**Soggetti apicali** **o Apicali**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

**Soggetti subordinati o Subordinati**: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

**Struttura**: indica la Direzione/Funzione/Area in cui è articolata la Società.

PREMESSA

Il presente documento contiene i presupposti e gli elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 di Arexpo S.p.A. da intendersi quale insieme di regole operative e norme deontologiche adottate all’interno della Società con riguardo alle attività svolte e ai relativi rischi in funzione preventiva, secondo quanto dispone il citato decreto.

Il Modello Arexpo è **stato** **approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 18 dicembre 2020** - ad integrazione e modifica di quanto già precedentemente approvato in data 24 maggio 2013 nonché delle versioni successivamente aggiornate ed approvate in data 20 dicembre 2017 e 24 settembre 2019 - a seguito (i) di un processo di analisi delle nuove fattispecie di illecito via via introdotte dal legislatore, e degli orientamenti giurisprudenziali progressivamente affermatisi, (ii) di una costante verifica sulla funzionalità ed efficacia del Modello nel corso del tempo, (iii) di una valutazione complessiva sull’opportunità di aggiornamento dello stesso, anche in considerazione della nuova mission aziendale di Arexpo e nella sua struttura organizzativa.

Nella predisposizione di tale documento si è tenuto innanzitutto conto della normativa di riferimento (anche di natura amministrativa) e delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti all’interno della Società, in quanto ritenuti idonei a contribuire alla prevenzione della commissione di atti illeciti in genere - inclusi quelli previsti dal Decreto - nonché dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico, anch’esso integrato e rivisto in funzione della nuova mission di Arexpo.

Il presente Modello è stato adottato a seguito dell’analisi delle specifiche attività che caratterizzano l’ambito di operatività di Arexpo, specificamente riviste alla luce della nuova mission aziendale, il che ha comportato anche la revisione di alcune valutazioni sulle possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto.

In una logica di coordinamento delle misure organizzative e preventive, Arexpo ha integrato il Modello con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, così come disposto dalle nuove Linee Guida ANAC per le società adottate con la Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017.

Come disposto dalle Linee Guida per le società, le misure da adottarsi ai fini della prevenzione della corruzione assumono, infatti, rilevanza strategica nella programmazione delle generali misure organizzative e preventive e vanno pertanto integrate e coordinate con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all’interno della Società.

In considerazione della differente ratio che ha ispirato le normative che sottendono al Modello Arexpo e al Piano Arexpo e che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti Arexpo ha ricondotto tali misure integrative previste dalla normativa anticorruzione nel Piano per la prevenzione della corruzione, che pur se documento distinto dal Modello è allo stesso integrato e coordinato con particolare riguardo agli strumenti di programmazione e organizzazione adottati in coerenza con il D. Lgs. n. 231/2001.

Quanto indicato nel presente Modello, con particolare riguardo alle misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione dello stesso, è stato, dunque, elaborato in coordinamento con i contenuti del suddetto Piano Arexpo e le prescrizioni e i presidi di controllo identificati nel citato Piano sono considerati, ove applicabili, come presidi di controllo relativi alla prevenzione delle fattispecie di reato ex D. Lgs. n. 231del 2001 e costituiscono nuovi protocolli di controllo.

Al presente documento sono allegati e ne costituiscono parte integrante:

Allegato 1: Elenco Reati Presupposto;

Allegato 2: Matrice delle aree a rischio reato 231;

Allegato 3: Modello Organizzativo;

Allegato 4: Sistema Disciplinare;

Allegato 5: Codice Etico.

# IL QUADRO NORMATIVO

1.1 Il DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito; quali, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente ad una responsabilità di tipo penale) a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi: (i) da persone fisiche che rivestano, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

In forza dell’articolo 4 del Decreto, inoltre, l’ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all’estero di taluni reati. In particolare, l’art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato, rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l’ente è perseguibile quando:

* in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l’azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l’attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
* nei confronti dell’ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
* la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all’ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all’estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale “il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"

Tra gli Enti destinatari del Decreto, oltre a quelli specificatamente indicati (enti, società e associazioni) rientrano anche le società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio e le società controllate da Pubbliche Amministrazioni. Arexpo è qualificabile come Ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e, quindi, potrebbe risultare imputabile in quanto responsabile degli illeciti previsti dal Decreto stesso e, conseguentemente, essere sanzionata.

La natura di società a prevalente controllo pubblico di Arexpo S.p.A. è stata considerata con particolare attenzione nell’esecuzione delle attività di risk assessment, anche in relazione alle dinamiche dell’interesse o vantaggio dell’Ente che, con riferimento a determinati illeciti (quali, tipicamente, quelli contro la Pubblica Amministrazione), si palesano nei fatti di possibile concretizzazione.

1.2 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D. Lgs. n. 231/2001 ha inteso costruire un modello di responsabilità dell’Ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole, infatti, sollecitare quest’ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

L’istituzione della responsabilità amministrativa degli Enti nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite, commesse all’interno dell’impresa, lungi dal conseguire a un’iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell’ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell’Ente medesimo. Si tratta di una responsabilità “amministrativa” sui generis, poiché consegue da un fatto valutabile come reato e il suo accertamento presenta le garanzie proprie del procedimento penale.

L’accertamento della responsabilità prevista dal Decreto espone l’Ente a diverse tipologie di sanzioni. Le sanzioni comminabili all’Ente sono sia di tipo pecuniario, sia di tipo interdittivo: tra queste ultime le più gravi sono la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni qual volta l’Ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Le sanzioni interdittive, invece, possono essere applicate soltanto in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente e specificamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l’Ente abbia tratto dall’illecito un profitto di rilevante entità e l’illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell’illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell’Ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un’eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini preliminari, anche in relazione a quanto previsto dalla legge n. 3 del 2019.

Nei confronti dell’Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato). Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente il prezzo o il profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Inoltre, in determinati casi, qualora vengano applicate sanzioni interdittive, può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull’immagine dell’Ente.

Infine, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice penale – in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l’interruzione dell’attività dell’Ente – ha la facoltà di nominare un Commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell’attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Le suesposte sanzioni possono essere applicate all’Ente esclusivamente dal Giudice penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal Legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) e la valutazione di non idoneità del modello organizzativo applicato o la sua mancata esecuzione.

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti di reato, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa in capo all’Ente, l’art. 5 del Decreto fa riferimento a due categorie di soggetti. L'Ente è responsabile per i reati commessi da:

a) soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;

b) soggetti sottoposti “subordinati”, ovvero, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società, i dipendenti dell’Ente).

Inoltre, il legislatore richiede che il reato sia commesso “nell’interesse o a vantaggio dell’Ente”. Il “vantaggio” o l’“interesse” rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità: l’interesse della società va valutato ex ante mentre, il vantaggio richiede una verifica ex post.

L’interesse e il vantaggio dell’Ente, che il Decreto prevede quali requisiti alternativi per la configurazione della responsabilità in parola, corrispondono a concetti da intendersi sussistenti in modo obbiettivo, quindi anche laddove non siano stati previsti dal soggetto agente che ha commesso il reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Pertanto, non rileva l’atteggiamento o l’intento del soggetto che commette il reato, ma rileva il fatto che quel reato abbia comunque consentito un vantaggio per l’Ente. Differente è il caso in cui la commissione di un reato di cui al Decreto comporti un vantaggio esclusivo per l’agente (o di un terzo rispetto all’Ente): in tale ipotesi non si configura la responsabilità amministrativa dell’Ente, versandosi in una situazione di estraneità dell’Ente al fatto reato.

La responsabilità dell’Ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune. In ogni caso la responsabilità dell’Ente e quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al Giudice penale. Inoltre, la responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile (nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia).

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’Ente, oltre all’esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all’Ente (e quindi il fatto che una persona fisica dipendente/collaboratore dell’Ente, in posizione apicale o anche subordinata, abbia commesso un reato nell’interesse e a vantaggio dell’Ente), il Legislatore impone l’accertamento della colpevolezza dell’Ente. Tale condizione si identifica con una “colpa di organizzazione”, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’Ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. In buona sostanza, l’Ente sarà chiamato a rispondere nel processo penale della sua colpa di organizzazione per non aver adottato un modello organizzativo capace di evitare la commissione del reato da parte dei Destinatari.

Qualora l’autore dell’illecito rientri tra i Soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tali persone fisiche esprimono, rappresentano e realizzano la politica gestionale dell’Ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell’Ente nel caso in cui l’autore dell’illecito rientri tra i Subordinati, poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell’Ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

1.3 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Con riferimento alla tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi (tassativamente previsti) destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali, tra l’altro, l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la malversazione a danno dello Stato, la truffa commessa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, la frode informatica ai danni dello Stato, la concussione e la corruzione, ecc.).

Il testo originario è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno progressivamente ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa degli Enti.

Infatti, oltre agli articoli 24 (“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode delle pubbliche forniture”) e 25 (“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”), già presenti nella prima formulazione del Decreto, pur se oggetto di successive modifiche, sono stati successivamente aggiunti:

* l’art. 24 bis (“delitti informatici e trattamento illecito di dati”);
* l’art. 24 ter (“delitti di criminalità organizzata”);
* l’art. 25 bis (“falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”);
* l’art. 25 bis.1 (“delitti contro l’industria e il commercio”);
* l’art. 25 ter (“reati societari”);
* l’art. 25 quater (“reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”);
* l’art. 25 quater.1 (“pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”);
* l’art. 25 quinquies (“delitti contro la personalità individuale”);
* l’art. 25 sexies (“reati di abuso di mercato”);
* l’art. 25 septies (“reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”);
* l’art. 25 octies (“ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”);
* l’art. 25 nonies (“delitti in materia di violazione del diritto d’autore”);
* l’art. 25 decies (“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”);
* l’art. 25 undecies (“reati ambientali”);
* l’art. 25 duodecies (“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”);
* l’art. 25 terdecies (“razzismo e xenofobia”);
* l’art. 25 quaterdecies (“frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”);
* l’art. 25 quinquiesdecies (“reati tributari”);
* l’art. 25 sexiesdecies (“contrabbando”);
* l’art. 12, L. n. 9/2013 (“responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”).

L’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231 del 2001 è stato ulteriormente esteso anche con la legge di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale” (Legge n. 146 del 16 marzo 2006), con particolare riguardo ai reati di c.d. “criminalità organizzata transnazionale” (quali, ad esempio, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, ecc.).

L’allegato 2 al presente Modello contiene l’elenco dei reati considerati dal Decreto, con dettaglio di quelli ritenuti applicabili in relazione alle caratteristiche e al business della Società.

Si pone l’attenzione sul fatto che la responsabilità amministrativa dell’Ente, inizialmente prevista solo per reati dolosi, oggi si può configurare anche in caso di reati colposi (dove non vi è l’intenzionalità, ma la semplice negligenza/imperizia del soggetto agente) o anche per reati contravvenzionali (come nel caso di alcuni reati ambientali) ove non ha rilevanza la valutazione della presenza del dolo o della colpa, ma il soggetto agente ne risponderà comunque e a prescindere.

1.4 L’ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE

L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, nell’introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell’Ente, prevede una forma specifica di “esonero” da detta responsabilità qualora l’Ente dimostri che:

1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

L’“esonero” dalla responsabilità dell’Ente passa, quindi, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il Giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto illecito (soggetto apicale o sottoposto). Pertanto, nella formulazione dei modelli di organizzazione e di gestione l’Ente deve porsi come obiettivo l’esito positivo di tale giudizio di idoneità.

In particolare, se il reato è commesso da Soggetti Apicali, l’Ente è responsabile qualora non dimostri: (i) di avere adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo ad impedire reati della specie di quello commesso; (ii) di avere istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziative, vigilanza e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull’osservanza di tale modello; (iii) che il reato sia stato commesso per fraudolente elusioni del modello da parte del soggetto apicale infedele.

Quando, invece, il fatto è commesso da soggetti Sottoposti, dovrà essere provato che la commissione dell’illecito sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza da parte dei Soggetti Apicali; questi obblighi, tuttavia, non possono ritenersi violati se prima della commissione dell’illecito l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quanto all’efficacia del Modello, il Legislatore, all’art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve soddisfare le seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio o risk assessment);

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Arexpo.

Le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono, a ben vedere, ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi.

Inoltre, affinché siano efficacemente attuati, i modelli di organizzazione e gestione, relativamente alle fattispecie di illecito considerate dal Decreto, richiedono verifiche periodiche e successive modifiche - laddove necessario – in relazione alle violazioni effettivamente verificatesi e agli eventuali mutamenti dell’organizzazione aziendale o dell’attività d’impresa.

1.5 IL TENTATIVO E LE VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo.

Il Decreto disciplina, agli art. 27 e ss., il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda). Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che “dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune”. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo. Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'Ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'Ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato. Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di “trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”. Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'Ente: il nuovo Ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, “risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione”. Al subentrare dell'Ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'Ente scaturito dalla fusione. Per evitare che in questo modo si desse luogo a un'impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto -anche solo in parte -il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.6 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L’art. 6 del Decreto 231 dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate nell’anno 2008 e, da ultimo, nel mese di marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia a luglio 2014.

Nella definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

* l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto 231;
* la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all’interno dell’Ente e del suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto 231.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l’efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono le seguenti:

* la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
* un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
* procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
* poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall’Ente e, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
* sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
* informazione e formazione del personale.

Il Modello di Arexpo S.p.A. è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli 231, per quanto applicabili e tenuto conto delle attività svolte dalla Società.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell’Ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale

# GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE DI AREXPO

2.1 MISSION

La mission della Società è quella di valorizzare e sviluppare l’intero sito di Expo 2015 trasformando l’area per dar vita ad un parco scientifico e tecnologico di eccellenza a livello internazionale, ispirandosi ai principi dello sviluppo sostenibile, facendo leva sull’innovazione tecnologica ed organizzativa e sull’elevato patrimonio umano e professionale di cui dispone per sviluppare progetti innovativi, capaci di valorizzare le risorse e di contribuire alla crescita economica sia in ambito regionale che nazionale.

Lo scopo primario della Società è quello di trasformare l’area in un distretto della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione (MIND – Milano Innovation District), con l’obiettivo di creare un luogo aperto al mondo in grado di promuovere le eccellenze del territorio, valorizzare gli investimenti sostenuti e la legacy di Expo. MIND sarà un hub per le eccellenze nei campi Life Sciences / Healthcare, Biotech / Pharma, Agri – food / Nutrition e Data Science / Big data. Un distretto dell'innovazione diffuso con insediamenti architettonici di qualità, in grado di attrarre investimenti e generare ritorni economici per tutto il territorio attraverso funzioni scientifiche, ricreative, culturali, sportive, residenziali, produttive e terziarie, determinando un sistema che attivi, attiri e premi l’innovazione e sia il sostegno alla competitività delle imprese e del sistema imprenditoriale.

In aggiunta a MIND, la società si pone altresì l’obiettivo di distinguersi quale nuovo player che può assumersi la responsabilità di affrontare nuovi progetti, gestendo l’intero processo di rigenerazione urbana al fine di raggiungere, dunque, un accreditamento sul mercato del Real Estate.

In quest’ottica, Arexpo potrà quindi trasformarsi dall’essere una società che si focalizza su un territorio specifico ad un ente che, domani, potrà occuparsi anche di altri sviluppi urbani.

2.2 CORPORATE GOVERNANCE

Lo statuto vigente configura una governance caratterizzata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “CdA”) a cui è demandata l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati all’Assemblea ai sensi dell’art. 18 dello statuto.

Sulle materie di sua competenza il CdA delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali dovrà necessariamente figurare almeno uno dei due Amministratori nominati dal MEF. Tale governance assicura il controllo pubblico e congiunto di Arexpo.

Inoltre, al fine di dare attuazione ai principi generali in materia di governo societario, è previsto che l’Assemblea deliberi su tutte le materie di propria competenza con la maggioranza qualificata del 71% del capitale votante anche in relazione alle delibere assembleari concernenti gli atti di cessione, ovvero di costituzione o di trasferimento di diritti reali e di garanzia delle aree.

L’Amministratore Delegato, cui è affidata la gestione della Società in base ai poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione, riferisce al CdA e al Collegio Sindacale sull’andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società. Il Presidente del CdA ha la rappresentanza legale della Società ed esercita i compiti definiti dal codice civile in tema di gestione delle riunioni consiliari/assembleari ai sensi dell’art. 17 dello statuto di Arexpo.

2.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di controllo interno di Arexpo è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative, che mirano a conseguire i seguenti obiettivi:

* assicurare che vengano rispettate le strategie aziendali;
* conseguire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali;
* garantire che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, senza anteporre altri interessi (propri o di terzi) a quelli della Società;
* assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
* assicurare la conformità delle operazioni con tutto l'apparato normativo esistente.

Il sistema di controllo, che coinvolge ogni settore dell’attività svolta da Arexpo, si conforma ai seguenti principi:

* ogni operazione, transazione e azione posta in essere, deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
* nessun referente gestisce un intero processo in totale autonomia (c.d. principio di segregazione delle funzioni);
* documentabilità e tracciabilità dei controlli effettuati, anche in termini di supervisione.

Il controllo interno di Arexpo avviene attraverso i seguenti organi/strutture ciascuno per le proprie competenze:

* il **Consiglio di Amministrazione** a cui spetta: i) la definizione del sistema di governo societario e la valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società definito dall'Amministratore Delegato (d'intesa con il Presidente con specifico riferimento alle linee di indirizzo relative al controllo interno e all'audit); ii) la valutazione del generale andamento della gestione; iii) la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno di cui verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento; iv) la designazione dell'Organismo di Vigilanza e la determinazione del modello attuativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni;
* il **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, cui spetta lo svolgimento delle seguenti attività: i) Instaurare flussi informativi con l'Organismo di Vigilanza; ii) svolgere un compito di supervisione della funzione di internal auditing.
* il **Collegio Sindacale e la società di revisione contabile**, che sono garanti della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed esercitano il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché il controllo di gestione;
* l’**Organismo di Vigilanza** che verifica l’osservanza, il funzionamento, l’efficacia, l’implementazione e l’aggiornamento del Modello Arexpo;
* il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione**;
* i **responsabili delle strutture organizzative che esercitano il controllo**, in maniera diffusa e continuativa, sulle operazioni attività effettuate anche con riguardo ai profili di compliance.

L'attività di Arexpo, a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2017, è inoltre, sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259.

Arexpo ha, inoltre, istituito la funzione di internal auditing che riportando al Presidente:

* presidia l'attuazione del D. Lgs n. 231/01 e della normativa in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy;
* presidia le tematiche di Compliance con l’obiettivo di garantire che gli atti, le procedure interne e l’organizzazione di Arexpo siano costantemente efficaci ed efficienti oltre che coerenti con quanto disposto dal legislatore in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy;
* cura i rapporti con OdV, ANAC e gli organi di controllo interni ed esterni della Società per le tematiche di propria competenza;
* In qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, redige la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e, una volta approvato, verifica l’effettiva applicazione delle misure di prevenzione da esso previste.

2.4 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Quanto al sistema di deleghe e procure, il Consiglio di Amministrazione ha eletto al suo interno un Presidente ed un Amministratore Delegato con un sistema di deleghe esecutive e gestionali tale da rimettere comunque alla competenza del Consiglio di Amministrazione alcune attività. Per ogni dettaglio in relazione ai poteri assegnati al Presidente ed all’Amministratore Delegato, nonché alle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione si rinvia alle relative delibere assunte da tale organo collegiale trascritte ai sensi di legge sui libri sociali di Arexpo S.p.A.


La Società ha inoltre provveduto ad assegnare, tramite procure speciali, ad alcune Direzioni e Funzioni Aziendali appositi poteri di gestione e di firma, strettamente connessi e funzionali allo svolgimento delle rispettive competenze e circoscritti a ben precisi limiti di valore, singolarmente individuati per ciascuna operazione.

Il sistema sopra delineato è costantemente applicato, periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l’organizzazione della Società. Sono di norma realizzati aggiornamenti singoli, immediatamente conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero aggiornamenti periodici che coinvolgono l’intero sistema.

2.5 ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il Modello Organizzativo di Arexpo (allegato 3 al presente documento) prevede una struttura manageriale composta dai seguenti organi:

* Presidenza;
* Consiglio di Amministrazione;
* Collegio sindacale;
* Revisore legale dei conti;
* Organismo di vigilanza;
* Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo della gestione finanziaria;
* Amministratore Delegato;
* Direzioni di linea;
* Strutture operative.



Gli organi rappresentati nello schema della Figura 1 devono essere declinati in una visione funzionale che individui gli ambiti di competenza e che consenta il perseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi e delle attività istituzionali.

Tale rappresentazione identifica il vertice della struttura organizzativa aziendale, che più in generale è organizzata su 4 livelli gerarchici:


1. Amministratore delegato;
2. Direzioni;
3. Funzioni aziendali;
4. Aree operative.

All’Amministratore delegato riportano infatti le seguenti direzioni, a cui fanno riferimento le rispettive funzioni aziendali e aree operative:

* + Direzione HR, Societario e Amministrazione;
  + Direzione Corporate;
  + Direzione Tecnica;
  + Direzione Sviluppo Immobiliare e Ambiente;
  + Direzione Relazioni Internazionali e Istituzionali, Media, Comunicazione e Marketing.

Tutte le linee riportano alla Governance e attivano tra loro relazioni interfunzionali per lo svolgimento delle loro specifiche attività.

In particolare, infatti, alle direzioni evidenziate in precedenza riportano le seguenti funzioni aziendali e aree operative:



Per maggiori dettagli si rimanda al Modello Organizzativo (allegato 3 al presente documenti), altresì consultabile, nella versione più aggiornata, all’interno del sito internet della Società.

2.6 DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano:

* a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
* a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della Società, non soltanto l’amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell’amministratore), ma anche, ad esempio, il socio che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della Società;
* ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale (inclusi i lavoratori interinali), ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività (Dipendenti);
* a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da altri rapporti (gli eventuali collaboratori, agenti, rappresentanti, consulenti, fornitori, outsourcers e partners commerciali, qualora essi si trovino ad operare nelle aree di attività cosiddette sensibili) (di seguito “Destinatari”).

La Società si impegna a garantire, attraverso modalità idonee, la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i destinatari.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

L’adozione del Modello è comunicata al momento dell’adozione stessa sia al personale della Società, sia ai soci, ai consulenti e ai fornitori della medesima.

# 3 L’ADOZIONE DEL MODELLO AREXPO

3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MODELLO

Arexpo, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, ha posto in essere le attività necessarie per completare l’adeguamento del proprio Modello, a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e, anche in considerazione delle innovazioni legislative di tempo in tempo intervenute, nonché delle modifiche organizzative e della nuova mission della Società, ha proceduto ad aggiornamenti dello stesso.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione (e i successivi aggiornamenti) del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Destinatari e di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché gli stessi seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Con l’adozione del presente Modello, Arexpo si propone, dunque, le seguenti finalità:

* promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un’ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari fornendo regole di comportamento cui uniformarsi;
* introdurre una prassi che, in caso di inserimento di nuovi reati-presupposto o di modifica/ampliamento delle attività aziendali, consenta di individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
* introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell’attività di analisi delle aree a rischio;
* determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell’azienda, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale nei propri confronti e sul piano amministrativo nei confronti della Società;
* ribadire che Arexpo non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi, così come indicati nel Codice Etico;
* individuare le aree a maggior rischio di corruzione, anche passiva, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, Legge n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni della Società;
* prevedere la programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione, coordinando il piano di formazione sul D. Lgs. n. 231 del 2001 con quello anticorruzione;
* prevedere procedure per l’attuazione delle decisioni di Arexpo in relazione al rischio di fenomeni corruttivi (in coerenza con gli esiti della valutazione del rischio);
* regolare le procedure per l’aggiornamento del Modello;
* prevedere obblighi e flussi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
* regolare un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire anche il monitoraggio sull’implementazione del Modello da parte degli Enti pubblici che partecipano Arexpo.

È fatto, dunque, obbligo ai Destinatari, ossia a chiunque operi con Arexpo o collabori a qualsiasi titolo con essa, di attenersi alle prescrizioni contenute nel Modello e di osservare gli obblighi informativi necessari al fine di verificare la conformità del suo operato alle prescrizioni stesse. Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede legale della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla. Una copia del documento di Parte Generale del Modello, del Codice Etico e del Piano per la prevenzione della corruzione sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Società (www.arexpo.it) nell’apposita sezione “Società Trasparente”.

Arexpo provvede a comunicare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello, le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione in concreto esercitata (ciò, all’occorrenza, anche attraverso specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di riferimento).

3.2 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’Ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Nell’ambito di tale attività, la Società ha in primo luogo analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell’organigramma aziendale, che individua le direzioni e funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche e funzionali.

Successivamente, la Società ha proceduto all’analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali (Responsabili delle unità organizzative), che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività del settore aziendale di relativa competenza. In particolare, l’individuazione delle aree/attività a rischio nell’ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:

* dell'Organigramma aziendale;
* delle deliberazioni e relazioni degli Organi amministrativi e di controllo in relazione all'assetto di corporate governance attuale;
* dell’impianto normativo aziendale (ad es. procedure, policy, regolamenti interni, ordini di servizio);
* del sistema dei poteri e delle deleghe;
* del sistema di controllo interno derivante dalle prassi aziendali;
* delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

I risultati dell’attività sopra descritta sono stati raccolti in un documento di lavoro (c.d. Matrice delle Aree a Rischio–Reato, allegata al presente Modello), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell’ambito delle attività proprie della Società. Detta Matrice delle Aree a Rischio-Reato è custodita presso la sede della Società.

In particolare, nella Matrice delle Aree a Rischio-Reato sono rappresentate per singola categoria di reato presupposto (secondo la struttura propria degli articoli del D.Lgs. 231/2001) le aree aziendali e le c.d. “attività sensibili” potenzialmente associabili ai reati ritenuti di possibile commissione, i Responsabili dei ruoli/aree aziendali coinvolte e gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi (a titolo esemplificativo e non esaustivo).

3.3 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO: FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nelle attività aziendali che vengono riportate in dettaglio nella Matrice delle Aree a Rischio–Reato e nelle singole Parti Speciali del Modello.

Più in particolare, in considerazione dell’attività di Risk Assessment, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società le fattispecie di reato appartenenti alle seguenti famiglie di reato:

* Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
* Reati informatici (art. 24 bis);
* Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
* Reati societari (art. 25 ter);
* Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
* Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 septies);
* Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies);
* Reati ambientali (art. 25 undecies);
* Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
* Reati di Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies);
* Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies).

Per il dettaglio delle fattispecie applicabili, si rimanda alle singole Parti Speciali riconducibili alle singole macro-categorie di reato previste dal Decreto.

3.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello 231 è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto. In particolare:

* la Parte Generale illustra i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di Organizzazione e Gestione, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso;
* le Parti Speciali si riferiscono alle specifiche tipologie di reato analizzate ed alle Attività Sensibili, ivi identificate, ai fini della definizione delle regole di condotta da tenere per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto e contengono:
* l’indicazione delle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell’attività svolta da Arexpo S.p.A;
* le attività a rischio-reato relative alla fattispecie di reato individuato;
* la descrizione delle principali modalità e finalità di attuazione;
* i principali soggetti aziendali coinvolti (“Destinatari”)
* i principi generali di comportamento;
* i principi di controllo specifici.

3.5 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO AREXPO

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o per conto di essa, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Arexpo nell’ambito delle attività emerse come “a rischio” di commissione di reato.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge, i Destinatari, sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza derivanti dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

L’adozione del Modello e di eventuali successive modifiche ed integrazioni sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di Arexpo. Pertanto ove sorga la necessità di aggiornare e/o modificare il Modello, l’OdV o il RPCT per quanto di propria competenza promuovono l’iniziativa di aggiornamento sottoponendola all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale è l’organo deputato a tale funzione.

È rimessa al Consiglio di Amministrazione di Arexpo la responsabilità dell’applicazione del Modello adottato, del Codice Etico e delle relative procedure operative richiamate nel Modello stesso. In ogni caso, la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono anche un obbligo ed un dovere di tutto il personale della Società e, in particolare, di ciascun Dirigente e Responsabile di Struttura cui è demandata, nell’ambito della propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle individuate a possibile rischio.

Il Modello Arexpo è costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, con periodicità semestrale, al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento del Modello stesso, proponendo le conseguenti integrazioni e/o modifiche da apportare.

Il Consiglio di Amministrazione ‐previa consultazione o su proposta dell’Organismo di Vigilanza e del RPCT - approva l’aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, in particolare in conseguenza di:

* violazioni delle prescrizioni del Modello;
* intervento di modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
* identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività di Arexpo;
* formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell’art. 6 del Decreto e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
* reati richiamati dal Decreto da parte dei Destinatari o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
* riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull’efficacia del medesimo, occasionali o svolte dall’Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate dal Consiglio di Amministrazione le modifiche e le istruzioni, l’Amministratore Delegato provvederà a comunicarle all’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

Inoltre, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, il Consiglio di Amministrazione di Arexpo ha ritenuto di delegare all’Organismo di Vigilanza e al RPCT ciascuno per quanto di propria competenza il compito di provvedere alla materiale sostituzione, ove risulti necessario, degli Allegati al Modello i cui contenuti risultino inadeguati o superati da sopravvenute modifiche organizzative ed operative e/o da altre circostanze, coordinando la propria azione con la Struttura aziendale competente o interessata dal lavoro di revisione. Resta inteso che ogni modifica agli allegati del Modello è adottata con Determinazione dell’Amministratore Delegato con successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

# 4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del Decreto, che regola le condizioni di esonero dell’Ente dalla responsabilità, è istituito presso Arexpo un Organismo di Vigilanza al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza sul funzionamento, sull’applicazione e sull’osservanza del presente Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

Tale Organismo deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc ed il suo operato deve essere caratterizzato da autonomia e indipendenza (nell’adozione di ogni iniziativa volta al controllo, senza che l’OdV sia soggetto a forme di interferenza e/o condizionamento da parte di alcun componente la Società), professionalità (ossia il possesso di competenze tecniche specialistiche di cui l’OdV deve essere dotato) e continuità d’azione (al fine di garantire efficace attuazione del Modello).

La Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) ha, infatti, introdotto la previsione per cui, nelle società di capitali, il Sindaco, il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato per la Gestione “possono” svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza. Lo stesso non può essere fatto coincidere col Consiglio di Amministrazione, in quanto organo dotato di poteri gestionali, consultivi, propositivi e di vigilanza.

Arexpo, in ossequio agli orientamenti dottrinali dominanti critici rispetto a tale norma, nonché in ottemperanza di quanto indicato da Regione Lombardia (cfr. Delibera della Giunta Regionale n. VIII/7531 del 27 giugno 2008 “indirizzi alle società partecipate dalla Regione Lombardia in merito all’applicazione del D. Lgs. n. 231 del 2001”), ha ritenuto di dotarsi di un OdV che sia effettivamente autonomo, indipendente, professionale e costantemente operativo.

L’Organismo di Vigilanza di Arexpo si colloca, come già illustrato, in una posizione apicale all’interno dell’organigramma aziendale, evidenziando la necessità che ai suoi componenti, se Dipendenti o Collaboratori della Società, non siano assegnati compiti operativi che, rendendo tale Organo partecipe di decisioni ed attività operative, ne “condizionerebbero” l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

L’OdV di Arexpo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è composto da tre membri e, dello stesso, devono comunque far parte:

* un componente con funzioni di Presidente;
* due componenti costituenti il collegio.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell’incarico, di regola non inferiore ai tre anni (salvo motivate eccezioni) e che alla scadenza può essere rinnovato, e decide sugli eventuali compensi dei membri dell’OdV. La nomina del Consiglio di Amministrazione assicura l’autonomia e l’indipendenza di tale Organismo nello svolgimento delle sue funzioni, collocandolo in posizione paritetica all’Organo di vertice.

È, altresì, rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

4.2 INCOMPATIBILITÀ, REVOCA, CESSAZIONE

I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere dotati di peculiari caratteristiche personali: a) professionalità e competenza; b) onorabilità; c) autonomia e indipendenza.

In tal senso:

* non devono avere relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, dei Revisori incaricati dalla Società di Revisione, né tra di loro;
* non devono svolgere funzioni operative e decisionali tali da porli in conflitto d’interessi con l’attività svolta, anche al fine di evitare il pericolo di commistioni di ruolo e di salvaguardare l’indipendenza e la loro serenità di giudizio;
* non devono essere componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione o Revisori incaricati da questa;
* non devono essere stati condannati con sentenza, anche di primo grado e di patteggiamento, per reati previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 e, comunque, per reati contro il patrimonio e/o contro la Pubblica Amministrazione;
* non devono aver subito condanne a pene che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Vengono fatti salvi i casi di avvenuta estinzione del reato o della pena e i casi di riconosciuta riabilitazione ex artt. 178, 179 c.p. e art. 683 c.p.p.

Il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti per la carica di componente dell’Organismo di Vigilanza comporta la decadenza automatica dalla carica stessa.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell’OdV non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa. La revoca dell’incarico per i membri dell’OdV può essere disposta esclusivamente nel caso in cui nei loro confronti:

* maturi una delle circostanze descritte nell’art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione anche temporanea dai pubblici uffici);
* si verifichino situazioni in cui può essere seriamente compromessa l’autonomia e l’indipendenza del singolo componente dell’OdV;
* sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità sopra indicate;
* vi sia stata una mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
* sia stata rilevata una grave negligenza nell’adempimento dei propri compiti;
* nel caso di soggetti interni alla struttura aziendale, si siano verificate le dimissioni, ci sia stato il licenziamento o, comunque, la cessazione del rapporto di lavoro del componente dell’OdV.

È fatto obbligo al Presidente, ovvero al membro più anziano dell’OdV, di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro.

Ciascun componente dell’Organismo potrà dimettersi dall’incarico con preavviso di almeno tre mesi e mediante una comunicazione motivata e non generica in favore del Consiglio di Amministrazione.

L’OdV si intende automaticamente decaduto nel caso di cessazione dall’incarico della maggioranza dei componenti. In tale circostanza il Consiglio di Amministrazione opererà tempestivamente per la ricostituzione del Collegio, eventualmente autorizzando il singolo componente alla prosecuzione dell’attività strettamente necessaria a non compromettere la funzione dell’OdV ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 per un periodo non superiore a tre mesi.

Nel caso di revoca, rinuncia/dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di uno solo dei membri dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza prevista per i membri rimanenti. Qualora le azioni di cui ai capoversi precedenti riguardino il Presidente dell’OdV, la carica viene assunta, fino alla nomina del sostituto, dal membro più anziano.

Per almeno due anni dalla cessazione della carica i membri dell’Organismo di Vigilanza non possono intrattenere rilevanti rapporti di affari con la Società o con altre società controllate o collegate, ad eccezione dell’eventuale rapporto di lavoro subordinato o autonomo già esistente prima dell’incarico di membro dell’OdV.

Ai componenti dell’Organismo di Vigilanza è richiesto il possesso delle seguenti competenze:

* in materia legale (in particolare, conoscenze di diritto penale, capacità interpretativa e di analisi delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto);
* in materia di organizzazione e di amministrazione aziendale.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’OdV e dei contenuti professionali specifici richiesti per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l’OdV di Arexpo viene coadiuvato dalle singole funzioni aziendali, dispone di un budget adeguato e può essere supportato da uno staff selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici e/o delegato a Consulenti esterni.

L’OdV si riunisce periodicamente con cadenza almeno trimestrale ed ogni qualvolta uno dei suoi membri lo richieda. Ulteriori norme di funzionamento dell’OdV potranno, nell’ambito delle sue funzioni e prerogative, essere adottate da parte dello stesso Organismo di Vigilanza anche mediante un autonomo Regolamento.

4.3 COMPITI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello Organizzativo è svolto dall’Organismo di Vigilanza anche attraverso l’esecuzione di apposite verifiche e controlli periodici, condotti direttamente o tramite propri delegati (funzioni interne o esterne alla società).

Durante lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio l’OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti, con le quali provvede a garantire un coordinamento, anche attraverso apposite riunioni, per agevolare lo scambio di informazioni.

Inoltre, tra le funzioni dell’Organismo di Vigilanza rientrano:

* la definizione di programmi di formazione rivolti al personale, per fornire agli stessi la conoscenza di base della normativa di cui al Decreto e di eventuali aggiornamenti del Modello;
* l’accertamento, a seguito di segnalazione, di eventuali atti o fatti rilevanti e la relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, per l’applicazione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari;
* la valutazione sull’adeguatezza del Modello, verificando la necessità di eventuali aggiornamenti dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell’OdV adeguate risorse aziendali in relazione ai compiti affidatigli e, nel predisporre il budget aziendale, approva – sulla base di quanto proposto dall’Organismo di Vigilanza stesso – una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l’OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

In relazione alle attività sensibili individuate nel Modello, l’OdV predispone un Programma Annuale di verifiche periodiche, comunicato al Consiglio di Amministrazione, finalizzate a valutare l’effettiva applicazione, l’adeguatezza e la funzionalità degli strumenti normativi in termini di presidi atti a prevenire la commissione dei reati previsti dall’impianto normativo. Tale programma di verifiche è suscettibile di variazioni sulla base di eventuali richieste di intervento da parte dell’Organismo di Vigilanza ed a fronte di criticità emerse nel corso dell’attività di analisi dei flussi o delle segnalazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di attivare, laddove ritenuto opportuno, verifiche a sorpresa.

All’Organismo di Vigilanza, quindi, sono affidati sul piano generale i seguenti compiti:

* vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
* verificare la reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello 231, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
* in collaborazione con le funzioni coinvolte valutare la necessità di proporre agli organi sociali competenti eventuali aggiornamenti del presente Modello 231, con particolare riferimento all’evoluzione/mutamenti della struttura organizzativa o operativa aziendale e della normativa;
* promuovere l’aggiornamento della “Matrice delle Aree a rischio-reato”, che individua le potenziali aree di attività a rischio nell’ambito delle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché i processi e le strutture aziendali connessi alle principali modalità di commissione delle fattispecie di reato specificate nelle Parti Speciali del presente Modello 231;
* proporre l’integrazione delle suddette principali “attività sensibili” sulla base del lavoro svolto;
* vigilare sul sistema di deleghe ai fini di garantire l’efficacia del presente Modello 231.

È, inoltre, affidato all’Organismo di Vigilanza, il compito di:

* verificare l’effettiva applicazione delle previsioni del Modello 231, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
* raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello 231, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
* condurre, direttamente o tramite personale delegato o consulenti esterni, i controlli interni per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello 231.

A tal fine l’Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:

* libertà di accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti;
* richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali elementi informativi sulla gestione delle attività nelle aree a rischio e coordinarsi con essi, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza deve essere informato dal management su eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di reato e sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio;
* richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali competenti di seguire gli aspetti relativi all’attuazione del Modello 231, quali la promozione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, la formazione del personale, i provvedimenti disciplinari in caso di violazioni del Modello, ecc.;
* richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali competenti la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria ai fini del funzionamento del Modello 231 (es. istruzioni operative, note, chiarimenti, ecc.).

I componenti dell’Organismo di Vigilanza nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell’esercizio delle loro funzioni o attività.

4.4 VERIFICHE PERIODICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Allo scopo di perseguire i compiti sopra indicati, l’Organismo di Vigilanza svolge verifiche sulle differenti attività aziendali a partire dalle aree a rischio identificate in sede di aggiornamento del Modello. Al riguardo, gli audit che l’OdV è chiamato a svolgere si suddividono in:

• audit di vigilanza periodici sulle Aree a rischio identificate nel Modello;

• follow up su informazioni provenienti dai Flussi Informativi;

• follow up provenienti da segnalazioni.

Gli audit svolti dall’OdV sono sostanzialmente riconducibili a:

• verifiche a campione degli atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività a rischio;

• verifiche sulle procedure, processi ed attività. Periodicamente sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente Modello Organizzativo con le modalità stabilite dall’OdV.

L’Organismo può decidere di delegare ai propri singoli membri, sulla base delle rispettive competenze, uno o più specifici adempimenti, con l’obbligo per il delegato di operare nei limiti dei poteri e del budget assegnato e di riferire in merito all’Organismo. In ogni caso, permane la responsabilità collegiale dell’Organismo medesimo anche in ordine alle funzioni delegate dall’Organismo a singoli membri.

4.5 REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIALI

L’OdV, alla fine di ogni semestre, presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, una relazione informativa sull’attività svolta. Nella relazione relativa al secondo semestre l’OdV evidenzia i fatti più rilevanti e le eventuali anomalie rilevate nel corso dell’intero anno di riferimento indicando in particolare:

* le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
* le violazioni riscontrate inerenti il rispetto dei precetti previsti dal Modello;
* le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
* gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione;
* l’eventuale necessità di adeguamento e/o modifica del Modello Arexpo e/o delle procedure;
* il piano delle attività previste per l’anno successivo e i relativi costi;
* i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni del Modello Arexpo.

L’OdV potrà valutare di fornire informazioni inerenti notizie di reato o dati/rilievi su attività ispettive e/o di vigilanza funzionali a condotte valutate non compatibili con i precetti del Modello, dandone comunicazione autonoma e riservata agli Organi aziendali competenti e/o ai soggetti aziendali qualificati e/o titolari di poteri idonei agli opportuni provvedimenti.

L’OdV propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l’efficacia del Modello. In caso di urgenza o su richiesta anche di un solo membro, l’OdV è tenuto a riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali criticità riscontrate.

In ogni caso, l’OdV, ogniqualvolta ne valuti la necessità e/o l’opportunità, potrà informare il Consiglio di Amministrazione in ordine all’attività svolta.

Gli incontri con gli organi sociali nel corso dei quali l’OdV riferisce i risultati della propria attività devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall’OdV. Laddove l’OdV partecipi ad una riunione del Consiglio di Amministrazione non sarà tenuto a redigere verbale, ma sarà archiviata a cura dell’OdV una copia del verbale dell’organo sociale.

L’Organismo di Vigilanza predispone, altresì, un rendiconto annuale delle spese sostenute nell’ambito del budget assegnato.

4.6 L’ORGANISMO DI VIGILANZA E IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente dalla Legge n. 190/2012 e dalle Linee guida Anac per le società, Arexpo si è dotata di un Piano per la prevenzione della corruzione. A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Al fine di garantire un’azione sinergica fra il Modello e il Piano Arexpo, nell’espletamento dei propri compiti l’OdV e l’RPCT garantiscono il necessario coordinamento.

L’OdV e il Responsabile si incontrano ogni qualvolta pervengano all’OdV e al Responsabile segnalazioni che hanno ad oggetto l’evidenza o il sospetto di violazioni del Piano Arexpo nonché in generale di fatti illeciti in materia di corruzione e dei reati presupposti dal Modello.

In particolare l’Organismo di Vigilanza di Arexpo:

* si coordina con il RPCT ai fini della definizione del Piano della Formazione;
* si coordina con il RPCT in caso di eventi rilevanti ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. N. 231/01, oltre che nella gestione dei flussi;
* partecipa al processo di gestione del rischio corruzione per quanto di competenza, collaborando con il RPCT;
* trasmette le proprie relazioni periodiche anche al RPCT.

4.7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ODV

Il D. Lgs. n. 231 del 2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l’istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza da parte delle Strutture Organizzative della Società, diretti a consentire all’Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tal proposito, tramite le Strutture aziendali (e i Responsabili che sono a capo delle stesse) e le strutture competenti devono essere trasmesse all’OdV le seguenti informazioni:

* i poteri e le procure conferiti ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori della Società;
* le modifiche relative all’organizzazione aziendale, tali da incidere sulla struttura o sulle previsioni del Modello;
* l’elenco dei Dipendenti in servizio, dei Dipendenti di enti terzi distaccati presso Arexpo, dei Dipendenti di enti terzi che sulla base di convenzioni/accordi e/o intese operino presso Arexpo e dei Collaboratori/Professionisti e Consulenti esterni, comprensivo delle specifiche dei ruoli, dei livelli di inquadramento e di eventuali altre informazioni ritenute utili;
* gli estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione relativi all’aggiornamento/modifica del Modello Arexpo e alla nomina dell’OdV;
* la documentazione relativa alle partecipazioni societarie detenute;
* notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico di Arexpo;
* segnalazioni inoltrate a Arexpo da qualunque soggetto operante a qualsiasi titolo per conto della stessa, in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per uno dei reati‐presupposto ex D. Lgs. N. 231/2001;
* eventuali rapporti preparati dai responsabili delle varie Strutture dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
* l’informativa relativa all’avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l’informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
* le comunicazioni aventi rilevanza ai fini dell'attuazione del Modello, provenienti dalla società di revisione, dal Collegio sindacale o dalla Corte dei conti;
* l'informativa relativa all'emanazione ovvero all'aggiornamento di procedure operative aziendali;
* richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
* ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

L’OdV ha comunque libero accesso agli archivi e agli uffici aziendali per la consultazione e per il rilascio di copie dei verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministratore e del Collegio Sindacale.

I destinatari di qualsiasi richiesta formulata dall’OdV nell'espletamento delle proprie funzioni sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie necessarie all’effettiva attuazione del Modello.

Nel caso in cui il destinatario di una richiesta formulata dall'OdV in merito alla trasmissione di informazioni e/o documentazione non adempia alla stessa, l’OdV fissa un congruo termine entro il quale tale informazione o documentazione dovrà pervenire. In caso di inutile scadenza del termine e valutata la rilevanza delle circostanze specifiche, l'OdV informa, a seconda dei casi, il responsabile della Struttura coinvolta, il responsabile della FOPS, l’Amministratore Delegato o il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione, proponendo l’adozione degli opportuni provvedimenti.

4.8 SEGNALAZIONI DI TUTTO IL PERSONALE DI AREXPO E/O DI TERZI

I Destinatari hanno l’obbligo di segnalare immediatamente ogni palese violazione del Modello Arexpo e ogni eventuale comportamento illecito o comunque ogni condotta anomala e/o atipica che, pur non costituendo esplicita violazione del Modello stesso, si discosta significativamente dalle procedure in vigore.

A tale obbligo sono tenuti anche Collaboratori e Fornitori coinvolti, a vario titolo, in attività nelle aree a rischio, sulla base di quanto previsto nelle clausole di impegno inserite nei contratti e/o nelle lettere di incarico regolanti i rapporti fra la Società e tali soggetti.

Relativamente agli obblighi di informativa valgono le seguenti prescrizioni:

* le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
* le stesse riguarderanno anche ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e/o del Codice Etico;
* in sede di trattazione delle segnalazioni sopra riportate, l’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte o accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché la reputazione del/dei segnalato/i;
* le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione dall’OdV in funzione delle circostanze che descriveranno e del valutato grado di attendibilità. In ogni caso, l’OdV potrà effettuare attività ispettive mirate all’accertamento della veridicità di quanto in esse affermato.

Le segnalazioni all’OdV possono essere inviate a mezzo posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Arexpo S.p.A., Via Cristina Belgioioso n. 171, 20157 - MILANO. Le segnalazioni potranno essere recepite anche a mezzo mail al seguente indirizzo: odv@arexpo.it.

Si segnala che in data 15 novembre 2017 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la c.d. Legge Whistleblowing, ossia la Legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un lavoro pubblico o privato”.

L’approvazione definitiva della citata legge ha apportato modifiche al D. Lgs. n. 231/2001 introducendo dopo il comma 2 dell’art. 6 del Decreto, i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, ai sensi dei quali i Modelli di Organizzazione degli Enti dovranno essere adeguatamente implementati ed integrati con l’introduzione di un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni conforme alle intervenute novità legislative.

La Legge ha previsto poi due importanti tutele per il segnalante: il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Arexpo era peraltro già compliant in relazione alla protezione del dipendente segnalante, in quanto rientrante tra le misure preventive che la Società ha ritenuto opportuno adottare ai fini della prevenzione della corruzione e a tal fine presente nel Piano Arexpo.

4.9 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SULLE SEGNALAZIONI

L'OdV in tutti i casi in cui ha conoscenza di una violazione del Modello, del Codice etico o del Piano Arexpo, per effetto di una segnalazione (ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 4.7) o di un accertamento durante lo svolgimento delle attività di propria competenza, svolge un'attività istruttoria sui contenuti delle segnalazioni ricevute, al termine della quale formula le proprie valutazioni e conclusioni. Tale istruttoria non si configura in alcun caso come procedimento disciplinare ai sensi del CCNL di riferimento. Nello specifico:

* l’OdV avvia l’attività istruttoria entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della segnalazione, che può comportare (i) la richiesta di documentazione/informazioni alla Struttura/Società; (ii) l’audizione delle risorse coinvolte;
* la Struttura/Società deve fornire un tempestivo riscontro, comunque entro e non oltre 30 gg dalla richiesta avanzata dall’OdV, salvo adeguata motivazione del mancato rispetto di detto termine;
* l’OdV, ricevuta la documentazione/informazioni richieste, procede alla disamina delle stesse e se del caso può richiedere documentazione/informazioni integrative alla Struttura, che deve fornire un riscontro entro e non oltre 30 gg da quest’ultima richiesta;
* di norma entro e non oltre 30 gg dal ricevimento di tutte le informazioni/documentazione richieste, l’OdV termina l’attività istruttoria, salvo eventuali proroghe motivate dalla complessità delle attività di controllo.

L'OdV, a seconda della competenza, qualora, al termine della propria istruttoria o di un accertamento durante lo svolgimento delle attività di propria competenza, riscontrino una violazione del Modello e\o del Codice etico, la comunica tempestivamente, in relazione alla gravità:

* all’Amministratore Delegato e/o alla Direzione HR, Societario e Amministrazione ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti/dirigenti ovvero di carattere contrattuale nei confronti degli altri destinatari del Modello;
* al Collegio sindacale per quanto di competenza;
* al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza;
* alla Procura della Repubblica per quanto di competenza;

L’OdV comunica lo stato dell’istruttoria (istruttoria in corso – istruttoria conclusa) al segnalante, laddove da questi richiesto. L’OdV garantisce la gestione dell’istruttoria nel rispetto delle norme di riservatezza e dei principi di garanzia dell’anonimato.

Le funzioni competenti non potranno archiviare un procedimento disciplinare per violazione del Modello e del Codice Etico ovvero irrogare una sanzione disciplinare, senza aver preventivamente acquisito il parere (non vincolante) dell'OdV a seconda della tipologia di violazione. Il parere sull'irrogazione della sanzione deve essere sempre espresso e motivato.

# 5. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico adottato inizialmente dal Consiglio di Amministrazione di Arexpo il 24 maggio 2013, e successivamente aggiornato, rappresenta l’insieme dei valori etici e dei principi di comportamento di Arexpo ed è rivolto ad Amministratori, Dirigenti, Quadri e Dipendenti, nonché a Consulenti, Collaboratori e terzi che agiscono con e per la Società. Esso fornisce ai Destinatari un quadro generale dei valori etici di riferimento e individua alcuni strumenti di supporto per l’applicazione di tali valori nell’agire quotidiano.

A seguito dell’aggiornamento della mission della Società e delle modifiche intervenute con l’approvazione del Modello di organizzazione del 29 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2017 ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del Codice Etico. Inoltre, in virtù dell’allargamento del novero dei reati presupposto di cui al Decreto, e al conseguente aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 della Società, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020, ha ritenuto necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento del Codice Etico.

I principi generali etici sono stati marginalmente modificati, ad eccezione del ripudio della corruzione, modificato e integrato per dare atto della compliance di Arexpo agli adempimenti, tra gli altri, della Legge n. 190/12.

Sono state rafforzare le prescrizioni relative al conflitto di interesse in base alle quali i Destinatari devono astenersi da attività, anche occasionali, che possano configurare conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire sulle capacità decisionali dei singoli, alterando la funzionalità aziendali e gli interessi di natura Pubblica eventualmente coinvolti, attenendosi alle cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c.

L’efficacia applicativa del Codice Etico si estende anche a quei soggetti nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito.

È responsabilità dell’Organismo di Vigilanza individuare e valutare, con il supporto del Consiglio di Amministrazione e dei competenti Dirigenti e/o Responsabili delle Strutture aziendali, l’opportunità dell’inserimento di specifiche clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti, alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al Decreto. A tale proposito si dà atto che Arexpo ha provveduto a inserire - nei contratti conclusi con terze parti – nuove clausole ad hoc di presa visione e conoscenza del Modello Arexpo, ivi incluso anche il Codice Etico, al fine di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni da parte delle terze parti con riferimento a quelle circostanze suscettibili di interessare l’ambito di applicazione del Modello.

Eventuali dubbi sull’applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, devono essere tempestivamente discussi con l’Organismo di Vigilanza. Chiunque venga a conoscenza di violazioni dei principi del Codice Etico e di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l’efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all’OdV.

L’inosservanza dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal Modello e allegato ad esso quale sua parte integrante.

Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni delle procedure aziendali, prevarrà comunque quanto stabilito dal Codice.

# 6 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il Modello Arexpo e le sue revisioni/aggiornamenti vengono diffusi tramite posta elettronica dal Responsabile Internal Audit su richiesta dell’OdV, che provvede anche alla pubblicazione sul sito internet della Società.

È prevista, inoltre, al momento dell’assunzione, la sottoscrizione da parte di ciascun neo-assunto di apposita clausola per presa visione ed accettazione della documentazione normativa aziendale di riferimento sia in materia di D. Lgs n. 231/2001 sia in materia di anticorruzione.

L’attuazione del Modello Arexpo passa inevitabilmente anche attraverso la formazione focalizzata e l’aggiornamento di tutto il personale della Società sulla disciplina del Decreto con corsi dal taglio pratico finalizzati a evidenziare le conseguenze per la Società di determinate condotte individuali.L’attività di formazione, relativamente alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, nonché all’adozione ed attuazione del Modello da parte della Società, è gestita dall’Organismo di Vigilanza in stretto coordinamento con la Direzione HR, Societario e Amministrazione.

In particolare, l’OdV e il RPCT, sentita la Direzione HR, Societario e Amministrazione, definiscono annualmente un “Piano di formazione integrato Legge n. 190/12 e D. Lgs. n. 231/2001”, anche sulla base della formazione erogata nel corso dell’esercizio precedente e lo comunicano al Consiglio di Amministrazione.

La formazione è somministrata ai Destinatari in fase di adozione o di revisione del Modello Arexpo e rinnovata periodicamente in relazione a significativi cambiamenti normativi, nell’organizzazione aziendale o di processo, tali da incidere sul Modello medesimo.

Ulteriori fasi di formazione possono essere predisposte, sempre per i suddetti Destinatari o solo per alcuni di essi, su specifica disposizione dell’OdV.

Le azioni di informazione e formazione dovranno, in particolare, riguardare i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, i processi e le procedure aziendali, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza all’attività quotidiana ad ogni livello dell’azienda.

Ai soggetti aventi rapporti contrattuali con Arexpo, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da parte delle Strutture aziendali di riferimento, in coordinamento con l’OdV e il RPCT, apposite informative sulle politiche e le procedure in vigore per l'attuazione del Modello, sui contenuti del Codice Etico e del Piano Arexpo nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni aziendali o alla normativa vigente possono avere sui rapporti contrattuali.

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali di riferimento specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali l’applicazione di penali e clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a protocolli definiti dal Piano Arexpo e dal presente Modello.

Il rilascio della dichiarazione di conoscenza e osservanza del D. Lgs. n. 231/2001, del Modello adottato da Arexpo, del Codice Etico e del Piano Arexpo potrà essere richiesto anche al personale dipendente di fornitori, consulenti, etc. della Società.

# 7 IL SISTEMA DISCIPLINARE

La Società ha adottato un proprio Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal Modello Arexpo, dal Codice Etico e dal Piano.

Il tipo e l’entità delle sanzioni sono variabili in relazione alla gravità dei comportamenti e tengono conto del principio di proporzionalità previsto dall’art. 2106 del codice civile.

La tipologia e le modalità di applicazione delle sanzioni sono descritte nel dettaglio nell’Allegato 4 “Sistema Disciplinare”.