# . Companhia. Energética Sinop S.A. 

## Demonstrações financeiras

 intermediárias em 31 de março de 2017
## Conteído

Relatório dos auditores independentes sobre a revisão dasdemonstraçōes financeiras intermediárias3Balanços patrimoniais ..... 5
Demonstrações de resultados ..... 6
Demonstrações de resultados abrangentes ..... 7
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido ..... 8
Demonstraçōes dos fluxos de caixa - Método indireto ..... 9
Demonstrações dos valores adicionados ..... 10
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias ..... 11

KPMG Auditores Independentes<br>SBS - Qd. 02 - BI. Q - Lote 03 - Salas 708 a 711<br>Edifício João Carlos Saad<br>70070-120 - Brasília/DF - Brasil<br>Caixa Postal 8587 - CEP 70312-970 - Brasilia/DF - Brasil<br>Telefone +55 (61) 2104-2400, Fax +55 (61) 2104-2406<br>www.kpmg.com.br

# Relatório sobre a revisão de demonstrações financeiras intermediárias 

## Aos

Acionistas e aos administradores da
Companhia Energética Sinop S.A.
Sinop - MT

## Introdução

Revisamos o balanço patrimonial da Companhia Energética Sinop S.A. ("Companhia") em 31 de março de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o periodo de três meses findo naquela data, incluindo o resumo das práticas contábeis significativas e demais notas explicativas.

A Administração Companhia é responsável pela elaboração das demonstraçōes financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1)Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisāo.

## Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão (NBC TR 2410 - Revisão de Demonstraçōes financeiras intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de demonstrações financeiras intermediárias consiste na realização de indagaçōes, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisāo. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

## Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstraçōes financeiras intermediárias, acima referidas, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e o IAS 34 aplicáveis à elaboração de demonstraçőes financeiras intermediárias.

Outros Assuntos - Demonstraçōes do valor adicionado
As demonstrações financeiras intermediárias relativas às demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao periodo de três meses findo em 31 de março de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, apresentada como informação suplementar para fins da IAS 34, foram submetidas a procedimentos de revisāo executados em conjunto com a revisão das demonstraçőes financeiras intermediárias da Companhia. Para a formação de nossa conclusão, avaliamos se essas demonstraçōes estāo reconciliadas com as demonstraçōes financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações do valor adicionado acima referidas nāo foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as demonstraçōes financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

Brasilia, 15 de maio de 2017

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-DF

Balanços patrimoniais em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016

13

？ Total do passivo e do patrimônio líquido
 1.697 .468


慗
$\stackrel{\rightharpoonup}{4}$
$\stackrel{\text { تin }}{\stackrel{u}{0}}$
$\frac{8}{2}$

$\infty$ のロ


Prejuizos acumulados
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital（AFAC）
－
31/03/2017

\section*{| 11 |
| :--- |
| 905 |
| $0 ¢ L L$ |
| 921 |
| 616881 |}


$\qquad$
$\xlongequal[\substack{+9812 \\ \angle 11 \angle 551 \\ 0 \angle 89}]{ }$

1

$\stackrel{+0}{\substack{0 \\ \hline}}$



As notas explicativas sả̃o parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias．

## Companhia Energética Sinop S.A.

## Demonstrações de resultados

Periodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)


## Companhia Energética Sinop S.A.

## Demonstrações de resultados abrangentes

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.



| Prejuízos <br> acumulados <br> $(7.732)$ <br> - <br> $(1.200)$ <br> $(8.932)$ |
| ---: |
| $(14.874)$ |



唇
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

## Companhia Energética Sinop S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)


## Companhia Energética Sinop S.A.

Demonstrações dos valores adicionados
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)

|  | Periodos de três meses |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 31/03/2017 | 31/03/2016 |
| 1 -Receitas | - | - |
| 2 - Insumos adquiridos de terceiros |  |  |
| Materiais, energia, serviços de terceiros e outros | (1.363) | (932) |
|  | (1.363) | (932) |
| 3 - Valor adicionado bruto | (1.363) | (932) |
| 4-Retençzes |  |  |
| Depreciação, amortização e exaustão | (94) | (84) |

5-Valor adicionado líquido produzido pela entidade
(1.457) (1.016)

6 - Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

| 3.358 |  |
| :---: | :---: |
|  | 3.358 |

7 - Valor adicionado total a distribuir
1.901 (495)

8 - Distribuição do valor adicionado

## Pessoal

| Remuneração direta | 1.317 | 1.107 |
| :--- | ---: | ---: |
| Benefícios | 344 | 253 |
| FGTS | 81 | 69 |
|  |  | $\mathbf{1 . 7 4 2}$ |
|  |  | $\mathbf{1 . 4 2 9}$ |
|  |  |  |

Impostos, taxas e contribuiç̃es
Federais
Estaduais
Municipais


Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis

| (52) |  | (865) |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  |  |
| 40 | 24 |  |
| 95 | 117 |  |
|  |  | 141 |

Remuneração de capitais próprios
Resultado do exercício
76
$76 \quad(1.200)$

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.


# Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias 

## (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma indicado)

## 1 Contexto operacional

A Companhia Energética Sinop S.A. ("CES" ou "Companhia") é uma Sociedade de Propósito Específico, de capital fechado, constituida em 28 de outubro de 2013. A Companhia é controlada por meio do Acordo de Acionista ("Acordo"), do qual todos os acionistas fazem parte (Nota Explicativa $n^{\circ} 16$ ), conforme disposto no art. 118 da Lei $n^{\circ} 6.404 / 76$. Os acionistas constituiram a Companhia com o propósito específico de conduzir todas as atividades necessárias à implantação, à operação, à manutenção e à exploração da Usina Hidrelétrica de Sinop ("UHE Sinop"), no Rio Teles Pires, localizada no Estado de Mato Grosso, e das instalações de transmissão de interesse restrito à central geradora. A sede da Companhia está localizada na cidade de Sinop, no Mato Grosso, no Setor Comercial, Av. das Sibipirunas, $\mathrm{n}^{\circ} 3.662$ - esquina com a Rua das Castanheiras.

A partir de 11 de dezembro de 2014, a Companhia teve seu controle acionário alterado, passando a Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A. a fazer parte da composição acionária da Companhia. O controle é exercido de forma compartilhada.

Em 26 de fevereiro de 2014, a Companhia assinou Contrato de Concessão n ${ }^{\circ} 01 / 2014$ com a União através do Ministério de Minas e Energia (MME), para exploração dos serviços de geração de energia elétrica, cujo prazo é de 35 anos a partir da assinatura do referido contrato, tendo em vista a sua condição de produtor independente de energia elétrica.

A Companhia irá dependerde quantias significativas em custos de organização, desenvolvimento e pré-operação para conclusão da UHE Sinop. A Companhia possui capital autorizado de R\$ 1.050.185.348,00 (um bilhão, cinquenta milhões, cento e oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e oito reais) - Nota Explicativa $n^{\circ} 16$-, e as subscrições e as integralizações ocorrem por deliberação do Conselho de Administração. Aspectos relacionados à liquidez da Companhia estão divulgados na Nota Explicativa n ${ }^{\circ} 21$.

Coube ao Governo regular a exploração, pela Companhia, do potencial de energia hidráulica no Rio Teles Pires, município de Sinop, Estado de Mato Grosso, denominada UHE Sinop, com potência instalada mínima de $400 \mathrm{MW}\left({ }^{*}\right)$. A garantia fisica de energia da UHE Sinop para o exercício em que as unidades geradoras forem instaladas é de 239,8 MW (*) médios.
(*) Informações não examinadas/revisadas pelos auditores independentes.
Em 17 de março de 2014, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) concedeu Licença de Instalação (LI) válida até 16 de março de 2017, contemplando as atividades a ser desenvolvidas dentro dos sítios construtivos da UHE Sinop, compreendendo a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. Em 16 de novembro de 2016, 120 dias antes do vencimento da LI, a Companhia solicitou o pedido de renovação por meio do Protocolo $n^{\circ}$ 575434/2016. Em $24 \mathrm{~d} \oint$ abril de 2017, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) emitiu uma declaração mencionando que a LI está automaticamente prorrogada até a conclusão da análise.


A Companhia teve reconhecido seu enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), conforme Portaria n ${ }^{\circ}$ 334, de 20 de novembro de 2014, e Ato Declaratório Executivo n ${ }^{\circ}$ 5, de 28 de janeiro de 2015, da RFB. As pessoas jurídicas beneficiárias do REIDI estão autorizadas a efetuar aquisições de bens e serviços para a aplicação em obras de infraestrutura sem a incidência da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Com relação ao prazo de execução da UHE, a Companhia enfrentou, desde o início da construção, diversos entraves na execução das obras de implantação da UHE Sinop, sendo eles:
(a) Entraves ambientais/judiciais.
(a.1) Suspensão da Licença de Instalação da Usina.
(a.2) Suspensão da autorização de imissão provisória de posse da área necessária ao canteiro de obras.
(a.3) Deslizamento de talude da margem direita da casa de força.
(a.4) Embargo de execução da lavra de arenito.
(a.5) Atrasos do órgão ambiental na emissão das autorizações de supressão vegetal.
(b) Entrave de acesso ao Sistema Integrado Nacional (SIN).
(c) Entrave financeiro - Atraso de cerca de oito meses na finalização e na liberação do financiamento obtido com o BNDES.

Em razão das situações acima, o cronograma inicial que estava previsto para o início da geração em maio de 2018 foi alterado para 31 de dezembro de 2018. Com isso, a Companhia vem apurando outros meios para mitigar o referido atraso, por exemplo, a descontratação temporária da energia contratada com as distribuidoras, e aguardando manifestação do órgão regulador Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Na avaliação da Administração e apoiada em avaliação dos assessores jurídicos externos da Companhia, não há obrigação contratual a ser registrada nas demonstrações financeiras intermediárias em razão do referido atraso, cujo assunto continuará sendo objeto de monitoramento contínuo pela Administração.

No dia 2 de fevereiro de 2017 (processo SEI n ${ }^{\circ}$ 19957.001002/2017-00) e complemento em 3 de março de 2017, a Companhia protocolou com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a solicitação de registro inicial de companhia aberta, Categoria "B", sem emissão pública concomitante, encontrando-se em fase de análise e cumprimento de exigências, conforme Ofício $n^{\circ}$ 145/2017/CVM/SEP/GEA-1 recebido da CVM em 29 de março de 2017.

No dia 6 de março de 2017, a Companhia protocolou (Chancela n ${ }^{\circ}$ 000124) com a
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) o requerimento de solicitação de concessão de benefício da redução de $75 \%$ do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) a partī da efetiva operação do empreendimento.


## 2 Base de preparação das demonstrações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação e na apresentação destas demonstrações financeiras intermediárias estão definidas a seguir.

### 2.1 Base de preparação

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) - Demonstração Intermediária, e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), aplicáveis à elaboração de informações trimestrais.

Estas demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas sem a repetição de determinadas notas explicativas anteriormente divulgadas, mas com a evidenciação das alterações relevantes ocorridas no período. Portanto, estas demonstraçōes financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, que contemplam o conjunto completo das notas explicativas.

A preparação das demonstrações financeiras intermediárias exige que a Administração da Companhia faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de politicas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros (Nota Explicativa n ${ }^{\circ} 21$ ), o cálculo das depreciações sobre o ativo imobilizado e das amortizações sobre o ativo intangível (Notas Explicativas $\mathrm{n}^{\circ} \mathrm{S} 9 \mathrm{e} 10$ ), o valor presente do gasto com o Uso do Bem Público (UBP) registrado no ativo e no passivo da Companhia (Nota Explicativa n ${ }^{\circ} 10$ ) e das provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis (Nota Explicativa $\mathrm{n}^{\circ} 15$ ). Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua realização ou da sua liquidação. A Administração revisa essas estimativas periodicamente.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras intermediárias, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração.

A autorização para emissão destas demonstrações financeiras intermediárias da Companhia foi efetuada pela Diretoria em 15 de maio de 2017.

### 2.2 Moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras intermediárias estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos estão apresentados em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.

### 2.3 Principais práticas contábeis

As práticas contábeis utilizadas na preparação destas demonstrações financeiras intermediárias são as mesmas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anuais da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

## 3 Caixa e equivalentes de caixa

|  | $\mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 1 7}$ | $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 6}$ |
| :--- | ---: | ---: |
| Fundo fixo de caixa | 3 | 3 |
| Banco do Brasil | 521 | 23.474 |
| Banco Itaú | 1.700 | 2.071 |
| Banco Bradesco | 64 | 64 |
|  | 2.288 | 25.612 |

## 4 Aplicações financeiras

|  | $31 / 03 / 2017$ | $31 / 12 / 2016$ |
| :--- | ---: | ---: |
| Banco do Brasil - CDB | 22.062 | - |
| Banco do Brasil - Compromissada | 80.716 | 239.623 |
| Banco Bradesco - Fundos | 81.141 | - |
|  |  | 183.919 |

A Companhia possui aplicações financeiras em operações compromissadas ( $98 \%$ do CDI) e CDB ( $96 \%$ do CDI) do Banco do Brasil. As aplicações no Bradesco estão em fundo de investimento, e estes recursos são resgatáveis em qualquer momento sem perda.

## 5 Adiantamentos

| $31 / 12 / 2016$ |  |  |
| :--- | ---: | ---: |
| Adiantamentos a funcionários <br> Outros | $31 / 03 / 2017$ | 126 |
|  | 20 | 106 |
| -126 | 232 |  |

## 6 Tributos e contribuições a recuperar

|  | $\mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 1 7}$ | $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 6}$ |
| :--- | ---: | ---: |
| ICMS antecipado (a) | 1.637 | 952 |
| PIS a recuperar (b) | 633 | 485 |
| COFINS a recuperar (b) | 2.811 | 2.178 |
| ISS a recuperar | 66 | 66 |
| IRRF sobre aplicações financeiras (c) | 2.565 | 1.200 |
| Imposto de renda a recuperar | -18 | $\mathbf{7 . 7 3 0}$ |

(a) A Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT) lança em conta-corrente de ICMS e cobra de forma antecipada todos os valores relativos à emissão das notas fiscais eletrônicas, por estar a Companhia enquadrada no regime de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada e Diferencial de Alíquota antecipada.

(b) A Companhia credita-se do PIS e da COFINS não cumulativos referentes aos serviços prestados na área de meio ambiente, faturas de energia elétrica, locações e depreciação acumulada.
(c) Imposto de renda sobre aplicações financeiras relativo aos saldos aplicados dos aportes do BNDES e integralização de capital social.

## 7 Estoques

31/03/2017 31/12/2016

ABB Ltda.
Siklo Indústria e Comércio de Materiais Ltda.

| 460 |  |
| ---: | ---: |
| 46 |  |
|  |  |

## 8 Ativo fiscal diferido

|  | 31/03/2017 |  |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Imposto de renda | $25 \%$ | 5.029 | 4.732 |
| Contribuição social | $9 \%$ | 1.841 | 1.704 |
| Total |  | 6.870 | 6.436 |

Com base na expectativa de lucros tributários futuros, a Companhia reconheceu imposto de renda e contribuição diferidos sobre o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa, conforme a seguir:


## 9 Imobilizado



A vida útil estimada e o método de depreciação seguem os critérios previstos nas Resoluções ANEEL $n^{\circ} 474$, de 7 de fevereiro de 2012, e $n^{\circ} 674$, de 11 de agosto de 2015. A Administração da Companhia entende que as estimativas de vidas úteis e os métodos de depreciação determinados pela ANEEL são adequados.

Em 31 de março de 2017, a Companhia não possuía bens penhorados ou bloqueados judicialmente.
a. Referem-se, substancialmente, aos investimentos iniciais realizados nas fases de estudo, inventário e viabilidade realizados na UHE Sinop, considerados como custo da obra, estabelecidos no contrato de concessão, em consonância com as regras contábeis, societárias e regulatórias.
b. Referem-se, substancialmente, aos adiantamentos de recursos aos principais fornecedores envolvidos na construção da UHE Sinop.
c. A rubrica destina-se ao reconhecimento dos custos incorridos na construção da UHE Sinop, cujos pagamentos aos fornecedores ainda não ocorreram. O reconhecimento do ativo é mensurado com base em laudos de engenharia.
d. Referem-se, substancialmente, aos custos iniciais incorridos antes da fase de construção da UHE Sinop já pagos aos fornecedores.
e. Referem-se, substancialmente, aos encargos sobre os empréstimos específicos para o empreendimento UHE Sinop, líquidos das receitas financeiras (CPC $20-\mathrm{R} 1$ ) incorridos na fase de construção da UHE Sinop.

f. Em 31 de março de 2017, o montante total de adições de imobilizado que não envolveram caixa foi de $\mathrm{R} \$ 32.479$ ( $\mathrm{R} \$ 50.187 \mathrm{em} 2016$ ).

Conforme orientações do CPC 01 - R1 (IAS 36), a Companhia, em decorrência dos atrasos nas obras, identificou a necessidade de testar o valor recuperável do ativo imobilizado. A Companhia, no trimestre, revisou o cálculo do valor em uso dos ativos e não identificou necessidade de ser registrada a provisão para redução ao valor recuperável dos ativos não circulantes nas demonstrações financeiras intermediárias relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2017.

A taxa média anual de desconto utilizada no fluxo de caixa projetado, utilizada na determinação do valor recuperável citado acima, foi de $8,03 \%$ e leva em consideração o período da concessão.

## 10 Intangível

|  | Saldos em 31/12/2016 | Adições ( + ) | Baixas (-) | Amortização (-) | Ajustes | Saldos em 31/03/2017 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Geração |  |  |  |  |  |  |
| Em curso - UBP (a) | 21.191 | 215 | - | - | - | 21.406 |
| Total - Geração | 21.191 | 215 | - | - | - | 21.406 |
| Administração |  |  |  |  |  |  |
| Central |  |  |  |  |  |  |
| Em serviço (b) | 990 | - | - | - | (140) | 850 |
| Amortização acumulada | (481) | - | - | (51) | 140 | (392) |
| Total - Administração | 509 | - | - | (51) | - | 458 |
| Total | 21.700 | 215 | - | (51) | - | 21.864 |

(a) Geração - Em curso - UBP

Como pagamento pelo UBP, a Companhia recolheráà União parcelas mensais equivalentes a $1 / 12$ (um doze avos) do pagamento anual de R\$ 1.500 . O início da amortização e a primeira parcela serão pagos a partir da operação comercial da primeira Unidade Geradora da UHE, atestada pela Fiscalização da ANEEL, ou a partir do início da entrega da energia objeto de Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), o que ocorrer primeiro, até o $35^{\circ}$ ano da Concessão.

O pagamento será atualizado anualmente ou com a periodicidade que a lei permitir, utilizando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A obrigação foi registrada no passivo não circulante em contrapartida ao intangível a valor presente descontado pela taxa de $15,1 \%$ a.a., decorrente da obtenção da Licença de Instalação do empreendimento. Os encargos sobre o correspondente passivo estão sendo capitalizados ao ativo em construção. A amortização da UBP iniciará quando a Companhia entrar em/ atividade operacional e será calculada de forma linear conforme o prazo da concessão.
(b) Administração - Em serviço

Saldo referente ao registro no intangivel de software.


## 11 Fornecedores

O saldo de fornecedores é composto por faturamento e provisões relacionadas à construção da UHE Sinop e à manutenção das atividades administrativas e fundiárias da Companhia.

|  | $31 / 03 / 2017$ | $31 / 12 / 2016$ |
| :--- | ---: | ---: |
| Fornecedores de serviços e materiais | 43.684 | 43.086 |
| Combustiveis | 182 | - |
| Fundiário (a) | 5.622 | 1.579 |
| Contas a pagar (b) | 2.257 | 238 |
| Seguros a pagar | 4.103 | 4.136 |
|  |  | 55.848 |
|  |  | 49.039 |
|  |  |  |

(a) Refere-se às propriedades negociadas com os titulos já registrados em cartório do "Assentamento Wesley", regularizados pelo INCRA.
(b) Referem-se, substancialmente, à provisão de pagamento para EDF Eletricité relativa aos expatriados.

## 12 Tributos e contribuições a recolher

|  | $\mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 1 7}$ | $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 6}$ |
| :--- | ---: | ---: |
| FGTS a recolher | 73 | 102 |
| INSS a recolher | 368 | 349 |
| IR - Outros | 5 | 6 |
| IR sobre salários | 160 | 277 |
| IR sobre serviços PJ | 69 | 150 |
| ISSQN a recolher (a) | 793 | 6.186 |
| PIS/COFINS e CSLL a recolher | 60 | 210 |
| ICMS diferencial de alíquota | 136 | - |
| Contribuição sindical a recolher | 9 | - |
|  |  | $\mathbf{1 . 6 7 3}$ |

(a) Refere-se, substancialmente, a ISSQN decorrente de serviços prestados pela Construtora Triunfo S.A. relacionados à medição mensal.

## 13 Obrigações trabalhistas

|  | $31 / 03 / 2017$ | $31 / 12 / 2016$ |
| :--- | ---: | ---: |
| Provisão de férias | 1.190 | 1.229 |
| Encargos sobre provisão de férias | 762 | 454 |
| Ordenados e salários | 1 | - |
|  | 1.953 | 1.683 |

## 14 Financiamento BNDES

A Companhia, em 11 de agosto de 2016, contratou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) um crédito de R\$ 1,046 bilhão destinados à implantação da Usina Hidrelétrica Sinop (UHE Sinop) e programas de investimentos sociais, objeto do contrato de concessão $n^{\circ} 01 / 2014-M M E$.


Esse financiamento está atualizado pelos juros e pelos encargos financeiros, determinados no contrato, incorridos até a data das demonstrações financeiras intermediárias. Os referidos encargos são apropriados, líquidos das receitas geradas pelas aplicações financeiras que excedam o caixa, no ativo imobilizado, pois são decorrentes de financiamentos utilizados exclusivamente para aquisição de imobilizado em formação (Nota Explicativa $n^{\circ} 9$ ).

Composição do financiamento em 31 de março de 2017:

|  | Encargos | Principal | Encargos da dívida | Ajustes (a) | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Subcrédito A |  | 724.170 |  | (17.378) | 706.792 |
| Atualização | $\begin{aligned} & \text { 2,88\% a.a.+ } \\ & \text { TJLP } \end{aligned}$ | - | 34.557 | - | 34.557 |
|  |  | 724.170 | 34.557 | (17.378) | 741.349 |
| Total do financiamento |  |  |  |  |  |

(a) Valor referente aos custos incrementais do financiamento.

Composição do financiamento em 31 de dezembro de 2016:

|  | Encargos | Principal | Encargos da dívida | Total |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Subcrédito A |  |  |  | 17.773 | 724.170 |
| Atualização | $2,88 \%$ a.a.+ | 706.397 | - | 15.979 |  |
| Total do financiamento | TJLP |  |  |  | 15.979 |
|  |  |  | 706.397 |  | $\mathbf{3 3 . 7 5 2}$ |

O contrato de financiamento com o BNDES é dividido em quatro subcréditos. As parcelas serão amortizadas em 240 prestações: a primeira com vencimento em 15 de julho de 2018 e a última em 15 de junho de 2038.


O restante dos subcréditos está previsto para as datas abaixo em função das necessidades para realização do projeto.


Demonstrativo do saldo do financiamento por ano (principal + juros)

| Exercício | Total |
| :--- | ---: |
| 2018 | 18.534 |
| 2019 | 37.067 |
| 2020 | 37.067 |
| 2021 | 37.067 |
| 2022 | 37.067 |
| 2024 | 37.067 |
| Após 2024 | 37.067 |
|  | 500.413 |

Como garantia da operação, a Companhia cederá, conforme contrato de cessão fiduciária em favor do BNDES, em caráter irrevogável e irretratável, até o final da liquidação de todas as obrigações, a totalidade dos direitos creditórios de que é titular, incluindo, ainda, outras garantias.

O contrato possui cláusula restritiva (covenant) que determina a manutenção, durante todo o período de amortização do financiamento, de Índice de Capital Próprio (Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior a $20 \%$ (vinte por cento) e manutenção do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) a partir da Geração de Caixa da Atividade de, no mínimo, 1,2 (um inteiro e dois décimos), que deverá ser calculada com base nas demonstrações financeiras auditadas.

## 15 Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas

A Companhia discute temas que, na opinião de seus assessores legais, têm a probabilidade classificada como "possível" e, consequentemente, não há provisionamento de valores em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Em 31 de março de 2017, o valor envolvido estimado para todas as ações judiciais e administrativas é de R\$4,284 milhões (R\$ 1,676 milhões em 2016), tais como: processos trabalhistas (envolvendo contratação de empresas

terceirizadas e a Companhia figurada no polo passivo como litisconsorte e eventual possibilidade de condenação solidária ou subsidiária) e regulatórios/ambientais - Ação Civil Pública (ACP) -, tendo em vista que as ACPs questionam apenas o licenciamento do EIA/RIMA.

Nesse sentido, os valores envolvidos dependerão das apurações de eventuais danos, que poderão ser caracterizados pelo juiz em sentença em caso de procedência da ação, além de estarem sujeitos à confirmação pelas demais instâncias judiciais, e deverão ser liquidados e quantificados em sede e momento oportunos, não estando necessariamente vinculados ao valor dado à causa.

Abaixo, estão demonstradas as contingências classificadas com probabilidade possível:

|  | 31/12/2016 | Adições | $\begin{aligned} & \text { Pagamentos/ } \\ & \text { baixas } \end{aligned}$ | 31/03/2017 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Trabalhistas (a) | 466 | 228 | - | 694 |
| Civeis e outras (b) | 1.210 | 2.380 | - | 3.590 |
| Total | 1.676 | 2.608 | - | 4.284 |

## a. Trabalhistas

As contingências trabalhistas classificadas como possível de maior relevância avaliadas pela Companhia estão relacionadas ao reconhecimento de vínculo empregatício, verbas rescisórias e seus reflexos, horas extraordinárias e seus reflexos, horas in itinere, indenização por dano moral decorrente do pagamento incorreto das verbas rescisórias e multas dos arts. 467 e 477 da CLT.

## b. Cíveis e outras

A contingência cível classificada como possível de maior relevância para a Companhia refere-se à ação civil pública na qual o MPF alega irregularidade no Processo de Licenciamento da Usina Hidrelétrica Sinop e assevera que seriam nulas as Licenças de Instalação expedidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, uma vez que teriam sido emitidas sem que as condicionantes da Licença Prévia n ${ }^{\circ}$ 301901/2012 fossem cumpridas.

Embora concedida a liminar na ação para suspender o licenciamento ambiental da UHE Sinop, tal decisão foi suspensa por decisão do Tribunal Regional Federal da $1^{\text {a }}$ Região em sede de Agravo de Instrumento, bem como em sede de Suspensão de Liminar. Importante ressaltar que a Suspensão de Liminar possui eficácia até o trânsito em julgado da decisão de mérito do caso.

## 16 Capital social

Em 31 de março de 2017, o valor total de capital social integralizado é de $\mathrm{R} \$ 973$ milhões ( $\mathrm{R} \$ 565$ milhões, em 2016), que compreende 973.000 .000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. O capital social autorizado da Companhia em 31 de março de 2017 é de $R \$ 1.050 .185 .348$ ( $\mathrm{R} \$ 665.000 .000$, em 2016), até o limite de 1.050.185.348 ações ordinárias.


A estrutura societária da Companhia está assim representada:

| Acionistas | Subscrito e integralizado | Autorizado | Participação |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte | 238.385 | 257.295.410 | 24,5\% |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-CHESF | 238.385 | 257.295.410 | 24,5\% |
| Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A. | 496.230 | 535.594.528 | 51,0\% |
|  | 973.000 | 1.050.185.348 | 100,0\% |

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia mantinha em seus registros contábeis o saldo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) o valor de R\$328 milhões (R\$150 milhões em 2015), conforme informações a seguir:

| Acionistas | AFAC | Participação |
| :--- | ---: | ---: |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte | 80.360 | $24,5 \%$ |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | 80.360 | $24,5 \%$ |
| Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A. | 167.280 | $51,0 \%$ |
|  |  | $\mathbf{3 2 8 . 0 0 0}$ |
|  |  | $\mathbf{1 0 0 , 0 \%}$ |

Em 30 de janeiro de 2017, foram integralizados na conta de Capital Social da Companhia o saldo da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R\$328 milhões e R\$80 milhões em moeda corrente, por meio da ata de aprovação do Conselho de Administração.

## a. Lucro/Prejuízo por ação

O cálculo do lucro/prejuízo básico por ação foi baseado no lucro/prejuízo atribuído aos detentores de ações ordinárias e na média ponderada de ações ordinárias em circulação.


Em 31 de março de e 2016, o prejuízo por ação diluído representa o mesmo montante que o básico, uma vez que o efeito dos instrumentos que representam ações ordinárias potenciais emitidos no período de 2016 (AFACs) seria antidiluidor por reduzir o prejuízo por ação.


## 17 Pessoal, encargos e benefícios

|  |  | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2017 \text { a } \\ 31 / 03 / 2017 \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2016 a } \\ 31 / 03 / 2016 \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Remuneração de empregados | (1.038) | (856) |
|  | Encargos trabalhistas | (360) | (320) |
|  | Beneficios a empregados | (344) | (253) |
|  |  | (1.742) | (1.429) |
| 18 Serviços de terceiros |  |  |  |
|  |  | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2017 a } \\ \text { 31/03/2017 } \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2016 a } \\ 31 / 03 / 2016 \end{array}$ |
|  | Consultorias, honorarios advocaticios e contábeis | (470) | (223) |
|  | Telefone, Internet, água e energia elétrica | (60) | (59) |
|  | Manutenção e instalação de equipamentos e sistema ERP | (142) | (169) |
|  | Monitoramento e vigilância | (136) | (72) |
|  | Transportes | (10) | ${ }^{-}$ |
|  | Outros | (63) | (81) |
|  |  | (881) | (604) |

## 19 Resultado financeiro

|  | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2017 a } \\ 31 / 03 / 2017 \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2016 a } \\ 31 / 03 / 2016 \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Receitas financeiras |  |  |
| Renda de aplicações financeiras | 2.967 | 461 |
| Provisão não realizada (a) | 377 | - |
| Descontos obtidos | 1 | - |
| Variações monetárias | 13 | 60 |
| Subtotal | 3.358 | 521 |
| Despesas financeiras |  |  |
| IOF | (37) | (19) |
| Juros e multas | (1) | (1) |
| Outras despesas financeiras | (2) | (4) |
| Subtotal | (40) | (24) |
|  | 2.941 | 497 |
|  |  |  |

Durante o ano de 2017, a Companhia manteve saldos em contas de aplicações financeiras referente aos aportes do BNDES e à integralização de capital social, em dinheiro, pelos acionistas. Em 2017, a maior parte dos saldos mantidos em contas de aplicações financeiras foi proveniente dos aportes do BNDES, e os rendimentos foram deduzidos dos custos de empréstimos capitalizados durante o exercício em que as atividades relacionadas foram executadas, conforme disciplinam os CPCs 20 (R1) e 27.

Em 31 de março de 2017 e 2016, os valores pagos de IOF pela Companhia originaram-se dos saldos das aplicações financeiras que permaneceram por menos de 30 dias aplicados.
(a) Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia provisionou R\$377, referentes a IOF sobre as aplicações financeiras, no entanto o saldo permaneceu aplicado por mais de 30 dias, revertendo o total da provisão em 2017.

## 20 Partes relacionadas

Em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuia como partes relacionadas os seguintes entes:

- Controladores
- Administradores.

Os controladores da Companhia são: Usina Termelétrica Norte Fluminense (UTENF), Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte; e a EDFI Electricité de France Internacional (EDF) e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(ELETROBRAS) são controladoras finais.

## Controladores

| Empresas | Natureza da operação | 31/03/2017 |  | 31/12/2016 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Ativo | Passivo | Ativo | Passivo |
|  | AFAC | - | - | - | 167.280 |
| UTENF |  | - | - | - | - |
|  | Total | - | - |  | 167.280 |
|  | AFAC | - | - |  | 80.360 |
| CHESF |  | - | - | - | - |
|  | Total | - | - |  | 80.360 |
|  | AFAC | - | - |  | 80.360 |
| ELETRONORTE |  | - | - | - | - |
|  | Total | - | - |  | 80.360 |
|  | Contas a pagar | - | 1.896 | - | - |
|  |  | - | - | - | - |
| EDFI Eletricité | Total | - | 1.896 | - | - |

## Remuneração da Administração

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, é responsabilidade da Assembleia Geral de Acionistas definir a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria bem como sua distribuição.


A Companhia aplica somente a política de remuneração fixa a seus administradores.

|  | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2017 a } \\ 31 / 03 / 2017 \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2016 a } \\ 31 / 03 / 2016 \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Remuneração (a) | 353 | 293 |
| Encargos trabalhistas e sociais (b) | 226 | 214 |
| Beneficio (c) | 166 | 69 |
| Conselho Fiscal | 43 | 29 |
| Total | 788 | 605 |

(a) Composta por ordenados e salários
(b) Provisão de férias, $13^{\circ}$ salários e respectivos encargos sociais
(c) Composto por beneficios concedidos, tais como assistência médica, seguro de vida, ajuda de custos, entre outros.

## 21 Gestão de riscos dos instrumentos financeiros

## Instrumentos financeiros derivativos

Em 31 de março de 2017 e 2016, a Companhia não mantinha contrato envolvendo operações com instrumentos financeiros derivativos. Os instrumentos financeiros não derivativos estão representados pelas rubricas "Caixa e equivalentes de caixa", "Aplicações financeiras", "Adiantamento a fornecedores", "Fornecedores" e demais passivos financeiros. Seus valores contábeis encontram-se próximos aos respectivos valores justos na data-base das informações financeiras.

## Gestão de riscos

A Companhia encontra-se em fase pré-operacional, e os riscos inerentes à sua fase atual podem ser assim identificados:

## Risco de crédito

Por estar em período pré-operacional, a Companhia não depende dos recebíveis de sua carteira de clientes nesse momento. Contudo, está exposta a riscos de crédito associados à sua carteira de numerários mantidos com instituições financeiras.

A Administração tem política de gestão financeira que limita determinadas exposições ao risco de crédito e cuja exposição é monitorada individual e coletivamente, levando em consideração a solidez financeira da contraparte. A Administração também se utiliza de conhecimento, informações e experiências de mercado para assumir determinadas posições de risco de crédito. Adicionalmente, a Companhia mantém suas aplicações financeiras concentradas no Banco do Brasil e no Bradesco.

A Companhia possui aplicações CDB-DI e fundos de investimentos de renda fixa de baixo risco no Bradesco e não há valores mínimos ou máximos para movimentação e permanência nem há carência para o resgate. A carteira dos Fundos de aplicação do Bradesco está composta da seguinte forma: $13,86 \%$ em títulos públicos (LFT), 41,47\% em titulos privados (letra financeira, debêntures, DPGF, CDB e nota promissória) e $40,17 \%$ outros (compromissada, cotas e outros).


Não é identificado no momento nenhum indício de impairment na sua carteira de ativos exposta ao risco de crédito, representada substancialmente pelos numerários mantidos com instituições financeiras (Notas Explicativas $\mathrm{n}^{\circ} \mathrm{s} 3$ e 4).

## Risco de preço

As receitas da Companhia, quando do início de suas operações comerciais, serão, nos termos do contrato de concessão, reajustadas anualmente pela ANEEL, pela variação do IPCA.

## Risco de taxa de juros

A Companhia está limitada aos efeitos da volatilidade de indexadores de preços e moeda no seu fluxo de caixa esperado, uma vez que, aproximadamente, $90 \%$ de seus compromissos contratuais representados pelo financiamento com o BNDES estão atrelados ao índice da TJLP e $100 \%$ de seus contratos de venda de energia futura estão comercializados no Ambiente de Comercialização Regulado atrelados ao IPCA.

No que tange ao risco de taxas de juros de seus contratos de financiamento, a Companhia já contratou os empréstimos para financiamento do projeto pelo BNDES com as seguintes condições: Prazo de 20 (vinte) anos, com os juros baseados na TJLP $+2,88 \%$ a.a. As condições desse financiamento estão atreladas a juros prefixados, tornando o passivo financeiro da Companhia pouco exposto às oscilações (volatilidade) de taxas de juros de mercado.

## Risco de liquidez

Os objetivos da Companhia, ao administrar seu capital, são os de salvaguardar a capacidade de sua continuidade, oferecendo retorno aos acionistas e beneficios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal que proporcione a maximização da criação de valor para os acionistas. Condizente com outras empresas do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. O detalhamento da dívida e dos prazos de financiamento de longo prazo da Companhia perante o BNDES está evidenciado na Nota Explicativa $\mathrm{n}^{\circ} 14$.

A Companhia está em fase pré-operacional (em construção), e, dentro do plano de negócios que prevê todo o período futuro de concessão da Companhia, a Administração prevê que sua rentabilidade futura será suficiente para proporcionar a recuperação dos investimentos realizados e honrar todos os compromissos assumidos. A Companhia vem despendendo de quantias significativas em custos de organização, desenvolvimento e pré-operação e necessitará de recursos financeiros dos seus acionistas e/ou de terceiros para a conclusão da Usina Hidrelétrica de Sinop ("UHE Sinop"). A Administração da Companhia, por meio de seus acionistas, avalia as alternativas de financiamento, de curto ou longo prazos, incluindo a possibilidade de aporte complementar de recursos financeiros dos acionistas controladores.

O valor justo não foi divulgado, pois ele é razoavelmente proximo ao valor contábil.

## Análise de sensibilidade dos ativos e dos passivos financeiros

O passivo financeiro da Companhia está atrelado majoritariamente à variação da TJLP, índice de reajuste do contrato de financiamento perante o BNDES.

Os CPCs 38, 39 e 40 (R1) dispõem sobre a apresentação de informações sobre instrumentos financeiros, em nota explicativa específica, e sobre a divulgação do quadro demonstrativo de análise de sensibilidade.


Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas dívidas ao qual a Companhia está exposta com as instituições financeiras na data-base de 31 de março de 2017, foram definidos três cenários diferentes, considerando as projeções de longo prazo para as taxas de CDI e TJLP divulgadas pelo Bradesco, e foram definidos os cenários prováveis para os próximos 12 meses e, a partir daí, calculadas variações de $25 \%$ (Cenário II) e 50\% (Cenário III).

Para cada cenário, foi calculada a despesa financeira bruta, não levando em consideração a incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 2017. A data-base utilizada para os financiamentos foi 31 de março de 2017, projetando os índices para um ano e verificando a sensibilidade destes em cada cenário.

## ATIVOS

Risco na depreciação da taxa de juros

|  | $\begin{array}{r} \text { Saldo em } \\ \mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 1 7} \end{array}$ | Risco | Cenário I Provável | $\begin{array}{r} \text { Cenário II } \\ -25 \% \end{array}$ | Cenário III -50\% |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Aplicações | 102.778 |  | 111.391 | 109.238 | 107.085 |
| Receita financeira projetada anual |  |  | 8.613 | 6.460 | 4.306 |
| Taxa sujeita à variação |  | Redução | 8,4\% | 6,3\% | 4,2\% |
| Variação-R\$ |  | do CDI |  | (2.153) | (4.306) |
|  | Saldo em |  | Cenário I | Cenário II | Cenário III |
|  | 31/03/2017 | Risco | Provável | -25\% | -50\% |
| Aplicações | 81.141 |  | 93.028 | 90.056 | 87.084 |
| Receita financeira projetada anual |  | Carteira | 11.887 | 8.915 | 5.944 |
| Taxa sujeita à variação |  | de | 14,7\% | 11,0\% | 7,3\% |
| Variação - RS |  | fundos |  | (2.972) | (5.944) |

## PASSIVOS

Risco na apreciação da taxa de juros

|  | $\begin{aligned} & \text { Saldo em } \\ & \mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 1 7} \end{aligned}$ | Risco | Cenário I Provável | $\begin{array}{r} \text { Cenário II } \\ 25 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Cenário III } \\ 50 \% \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Banco Nacional de Desenvolvimento |  |  |  |  |  |
| Econômico e Social (BNDES) | 741.349 |  | 794.726 | 808.070 | 821.415 |
| Despesa financeira projetada |  |  | 53.377 | 66.721 | 80.066 |
| Taxa de juros |  | Aumento | 7,2\% | 9,0\% | 10,8\% |
| Variação - RS |  | da TJLP |  | 13.344 |  |
| Risco na depreciação da taxa de juros |  |  |  |  |  |


|  | Saldo em <br>  <br> $\mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 1 7}$ | Risco | Cenário I <br> Provável | Cenário II | Cenário III |
| :--- | ---: | :---: | ---: | ---: | ---: |
| Banco Nacional de Desenvolvimento |  |  |  | $\mathbf{- 5 0 \%}$ |  |
| Econômico e Social (BNDES) | 741.349 |  | 793.243 | 780.270 | 767.296 |
| Despesa financeira projetada |  |  | 51.894 | 38.921 | 25.947 |
| Variaçaca - RS |  | Queda | $7,0 \%$ | $5,3 \%$ | $3,5 \%$ |
|  |  | da TJLP |  | 12.974 | 25.947 |

## Premissas

TJLP - Passivos
Carteira de Fundos Bradesco

| a.a. | $7,0 \%$ |
| :--- | ---: |
| a.a. | $14,7 \%$ |
| a.a. | $8,38 \%$ |

## 22 Cobertura de seguros

Como condição para a participação no Leilão no 006/2013-ANEEL (A5), a Companhia foi requerida a contratar Seguro-Garantia em favor da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A apólice contratada, perante a J. Malucelli Seguradora, visa a garantir a execução das obras de implantação do empreendimento UHE Sinop com potência instalada minima de 400 MW , em conformidade com o Contrato de Concessão. O seguro contratado cobre até o valor de R\$88.871.

## 23 Compromissos

Até 31 de março de 2017, a Companhia possui o montante de $\mathrm{R} \$ 362.448$ de compromissos assumidos, que se referem, basicamente, à contratação de fornecedores de materiais, gastos para compensar o impacto ambiental e serviços para construção e implantação da UHE Sinop, que prevê realizar-se conforme cronograma do empreendimento.

| Principais contratos | $\begin{array}{r} \text { Saldo em } \\ \mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 6} \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Adições } \\ \text { (Novas } \\ \text { contrataçōes) } \end{array}$ | Baixas (Pagamentos) | $\begin{array}{r} \text { Saldo em } \\ \mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 1 7} \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Almeida Rotemberg e Boscoli | 673 | - | 3 | 670 |
| Arcadis/Themag | 6.558 | - | 1.966 | 4.592 |
| Arcadis e Naturae | 1.779 | - | 347 | 1.432 |
| Avaliar Consultoria e Projetos | 394 | - | 107 | 287 |
| Biota Projetos e Consultoria Ambiental | 11.811 | - | 531 | 11.280 |
| Borges \& Almeida | 2.752 | - | 456 | 2.296 |
| Carta Cartografia | 460 | - | 21 | 439 |
| Construtora Nhambiquaras Ltda. | - | 9.937 | 265 | 9.672 |
| Construtora Rocha | 250 | - | 115 | 135 |
| Construtora Triunfo | 390.307 | - | 96.641 | 293.666 |
| FX Minas, Construções e Empreend. | - | 9.527 | - | 9.527 |
| Geocat Geologia | 1.180 | 7836 | 188 | 992 |
| Geotec Consultoria Ambiental | - | 7.836 | 392 | 7.444 |
| Hill International Inc. | - | 660 | - | 660 |
| Juris Ambientis | 82 | - | 82 | - |
| LHC Construtora | 409 | - | 206 | 203 |
| Penha Construtora Ltda. | 8.532 | - | 1.480 | 7.052 |
| Rocha Consultoria | 1.271 | - | 6 | 1.265 |
| SEBRAE | 688 | - | - | 688 |
| Vitisa Construtora e Incorporadora | - | 10.524 | 376 | 10.148 |
| Total | 427.146 | 38.484 | 103.182 | 362.448 |

Fluxo de desembolso anual de pagamentos dos compromissos:

## Exercício

Total
2017
2018
2019

Adicionalmente, informamos os volumes de energia futura contratados para a Companhia, conforme a seguir:


| Contrato | $\begin{aligned} & \text { ENERGIA FISICA } \\ & \text { CONTRATADA MW } \\ & \text { (médio mensal) } \end{aligned}$ | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Total | 215,80 ${ }^{\prime}$ | 2.589,60 ${ }^{\prime \prime}$ | 2.589,60 ${ }^{\circ}$ | 2.589,60 ${ }^{\prime \prime}$ | 2.589,60 ${ }^{\circ}$ | 2.589,60 |
| Preço de venda contratado |  | 109,40 | 109,40 | 109,40 | 109,40 | 109,40 |



## 24 Eventos subsequentes

O Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da Companhia, cujo montante em 31 de março de 2017era R\$ 973 milhões, no valor de $\mathrm{R} \$ 50$ milhões conforme ata CES-RCA 06.04.2017, que foi aportado em 5 de maio de 2017.


