# مجلـُــة الواحــات للبحـوث و الدراسات المجلد 8 العـد 1 (2015) : 339-361 

مـجلَّــة الواحـــات للبـحــوث والدراســـات<br>ردمـــــ 7163-1112<br>http://elwahat.univ-ghardaia.dz

## الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال يٌ الجزائر

## 

# قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة غرداية <br> BP 544 Ghardaïa 47000 - Algérie <br> البريد الالكتروني : avocat.frouhatsaid@gmail.com 

ملخص -

يعتبر غسـل الأمـوال بـاعتبـارها واحـدة مـن أخطر أنواع الجـرائـم التي عرفتهـا الإنسـانيـة مـن قبل فٌِ هذه الأيـام، ويرجـع ذلك أسـاسـا هو الجـريــة الوحيـلـة التي لا يهـكن أن تـرتكب دون جـريــة أخرى سـابقة مـرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن مـن الهــف مـن هذا الأخير هو العثـور على غطاء قانوني ثـلأموال المتأتيـة مـن الجـرائم المرتكبـة، مـثل تجارة المخلـرات ودعم الإرهاب والسـرقة وغيرها مـن الجـرائهم. لذلك، أصلدر العـديـ مـن البـلدان المختلفـة التشريـعات لمنـع مـثل هذه الجـرائم، إمـا ـٌِ شـل تـابير وقائيـة قبل ارتكاب الجريمـة أو
تـدابير قسـريـة بـعـد وقوع الجـريـــة.

و الجزائر على غرار دول أخرى، سنـت قانون خاص لحمـايـة الإقتصـاد و ذلكا

 صفـحة 03، المعدل والمتتم بـالأمـر رقم 12-02 المؤرخ ـيْ 13 فبراير 2012، ونشـرت ِيْ الجـريـة الرسـميـة بـتاريـخ 15 فبر اير 2012، عدد 08، صفـحة 06.
 ֵِِ الجـريـدة الرسـميـة بـتاريخ 01 أبريل، 2012، علدد 19، صفـحـة 11. وقد اتبــت هذا القانون لوائح مـختلف تحـديـل طريقـة تطبيقه. وعالوة على ذلك، أصدرت الجـزائر العديـد مـن القوانين التي تهــف إلى مـكافحـة

الجرائم النـاشئة عن أصول ضخمـة من الأموال غير القانونيـة، مثل القانون
 على الرغم من أن تجربة الجزائر يٌ مـجال مـكافحـة غسِل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر تجربـة ناجحة كهما يشهل على ذلك العديد من المنظمات المتخصصة، فإنه يجب على المشرع إعادة النظر پٌ جـرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تستخدم على نطاق واسع التكنولوجية و الأدوات الحديثة التي هي يٌ تطور مستمر.
الكلمـات الدالة :غسل الأموال، تدابير وقائية، تدابير قسريـة، تمويل
الإرهاب، الفسـاد.

## Preventive and repressive measures to combat money laundering in Algeria

## Summary-

Money laundering is considered as one of the most dangerous type of crimes known by humanity in these days, mainly because it is the only crime, which cannot be committed without another previous crime tightly linked to it. Consequently, the of aim of this latter is to find legal cover for money derived from the committed crimes, such as drugs dealing, terrorism, theft and other kinds of crime. Therefore, many countries have promulgated various legislations to prevent such crimes, either in the form of protective measures before committing the crime or coercive measures after the crime.

Algeria following the example of other countries, has assigned for such crime, a special law for protection against money laundering and financing of terrorism, which is law $n^{\circ} 05-01$ dated February $06^{\text {th }}, 2005$, bearing protection and fighting against money laundering and financing of terrorism, published in the Official Gazette dated February $09^{\text {th }}, 2005$, number 11, page 03 , amended and completed by virtue of the Ordinance $n^{\circ}$ 12-02 dated February $13^{\text {th }}$, 2012, published in the Official Gazette dated February $15^{\text {th }}, 2012$, number 08, page 06. The said Ordinance was approved by virtue of the Law $\mathrm{n}^{\circ}$ 10-12 dated March 26h, 2012, published in the Official Gazette on April $01^{\mathrm{st}}, 2012$, number 19, page 11.

This Law has been followed by various regulations determining the manner of its application. Furthermore, Algeria has promulgated many Laws aiming at fighting against crimes deriving huge amounts of nonlegal money, such as the Law n ${ }^{\circ}$ 01-06 dated February $20^{\text {th }}$, 2006 related
to protection and fighting against corruption. Despite that the experience of Algeria in the field of money laundering and financing of terrorism is considered as a successful experiment as witnessed by the specialized organizations, it can be always reviewed due to characteristics of money laundering and terrorism financing crimes which are extensively using modern technological tools in continuous development.

Key words -_Money laundering, Protective measures, Coercive measures, Terrorism financing, Terrorism, Corruption.

مقـــدمة -

إن جريمـة تبييض الأموال من أخطر الجرائمه، وتعرف ببساطة وِّ مفهومهـا
 البعض بأن هذه الجريمـة معناها" إصباغ الشرعيـة على أموال أموال غير مشروع"، وهنا لا يكون، لأن الأموال الغير مشروعة تبقى كذلكا كـرا


وقد إرتبطت هٌِ السنوات الأخيرة، جريمـة تبييض الأموال بجريمـة تـويل

 مـع مرتكبي جرائم تبييض الأموال.
ونظرا لخطورة هاتين الجريمتين، فإن الدول تسعى إلى وضـع
الإجراءات القانونية الوقائية، والقمعية لمكافحتهمـا، وبإعتبار أن الجزائر، تعد

أخرى كونها كانت من طلائع الدول، التي عانت، وتعاني من الإرهاب،
 مستهدفة بكافة أنواع المخدرات، التي تدخل من دول الجوار سواء بقصدل، نتيجة حسابات سياسية ضيقة، أو بغير قصد، وعليه يمكننـا وٌِ خضم ذلك أن

نطرح التساؤل التالي :

## مـاهي الإجراءات القانونية الوقائية والقمعية التتي إعتملتها الجزائر

 مـكافحـة جريمـة تبييض الأموال ؟.المبحث الأول :الأساليب البسيطة والمعقدة لتبييض الأموال تعاني الجزائر شأنها شأن الكثير من الدول، من وجود عـد مـن الجـرائـم التي يمكن إستغلال متحصلاتها وِّ جـرائم تبييض الأموال، وبالنسبـة للأساليب المستخدمة يٌ تبيـيض الأموال وٌٍ الجزائر فهي تنقسم إلى قسمـين، أساليب بسيطة، وأساليب معقدة. المطلب الأول :الأساليب البسيطة :
وهي التي يلـجأ إليها عدة أثشخاص، من ذوي المعرفة المحـدودة يٌ المجال
 يديرونها بأنفسهم، أو من طرف ذويهـه، وذلك من أجل السيطرة عليها، كالتجارة پٌِ العقارات، سواء بشرائها، وبيعها، أو إستئُجارها، وشراء آنـاء الأراضي
 أمـا بخصوص المشاريع التجارية،التي قد تشكل مسرحا لهنـه الجريماريمة، تكمن يٌ ممـارسة الأنشطة التجارية المختلفة مثل، بيع الأجهزة الكهرومنـزلية، والملابس، ومطاعم الأكل الخفيف ومحطات غسل السيارات...إلخ.أو تبييض الأموال، هِ الأنشطة الخدماتية البسيطة، مثل نقل البضائع والمسافرين وإيجار السيارات، وحتى إنشاء الشركات الصات الصغيرة للتصدير والإستيراد. المطلب الثاني : الأساليب المعقدة :
وهي الأساليب التي يلجأ إليها المجرمون، الذين لديهـم خبرة وِّ تسير
 والمالية، حيث تتهم عن طريق تهريب رؤوس الأموال، نحو الدول الآمنـة قضائيـا وجبائيا، وذلك بواسطة عمليـات التـجارة الخارجية، أو عن طريق التـلاعب وِو الفواتير والتصريحات الجمركيـة، وهنا الأسلوب يتطلب إنشاء شبكـة مـن

 مشاريع مـختلفة، أو التشجيع والمساعدة على المشاريع المتاحة مثل ( دعم

وتشغيل الشباب (ANSE، أو دعم وتطوير الإستثمار.) وذلك عن طريق الحصول على القروض البنكية، التي تسـدد فيمـا بعد بالأموال الغير مشروعة. وبناء على هذه المعطيات، عملت الجزائر على توفير ترسانة قانونيـة لمواجهة جريمة تبييض الأموال سواء بالطرق البسيطة، أو المعقدة، ومن هذه النصوص هناك ماهو خاص بالجريمـة ذاتها( تبييض الأموال) وهناك نصوص قانونية أخرى لمكافحة هله الجريــة، وغيرها، وٌِ كِ كل الأحوال،
 الجانب الوقائي، والجانب القمعي، واللذان سنتطرق لهمـا فيمـا يلي. المبحث الثاني : الإجراءات الوقائية من جريمة تبييض الأموال لقد تم وضع مجموعة من التدابير، على مستوى المنظومة المالية يِّ الجزائر، الهـدف منها رفع مستوى الحيطة والحذر، للحيلولة دون صب
 وفق النصوص القانونية الصادرة يٌ هذا الثأن وتتـهثل يٌٍ الإجراءاء الوات الوقائية


## المطلب الأول : الإجراءات الوقائية الواردة ـِـْ القوانين الخاصة

نتطرق هٌِ هذا المطلب إلى الإجراءات الوقائية، الواردة القوانين الخاصـة،
 أولا : الإجراءات الواردة ـٌِ قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب:
هذا القانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ${ }^{1}$ وماتجـدر الإشارة إليه أن هنا القانون يعد تـعيمـا للخطوات القانونية المتخذة من طرف المثروع الجزائري، وٌِ مـجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل

1 - القانون رقم 05- 01، المؤرخ پٌ 2005/02/06، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال

 الجريدة الرسمية المؤرخة هِّ 15 فبراير202012، العدد 08، الصفحة 06، وهو الأمر الموافق عليه بموجب القانون رقم 12- 10، المؤرخ يٌ 26 مـارس 2012، 2012، المنشور يٌٌ الجريدة الرسمية، المؤرخة

$$
\text { هِّ } 01 \text { أبريل 2012، العدد 19، الصفحة } 11 .
$$

الإرهـاب، وذلك مـن خلال مـحاولة جهـع الأحكام القانونيـة المتعلقة بهاتين
 للوقايـة مـن جـريمـة تبييض الأموال وهي : - إلزام المؤسسـات الماليـة والبـنكيـة، مـن التأكـد مـن زـائنهـا والإحتـفاظ بكل الوثائق التي تــكن مـن تحــيـل الهويـة الخاصـة بههم، سواء كانو أشـخـاص طبيعيـين أو معحنويـين³.

إلزام البـنوك والمؤسسـات الماليـة بـالتأكـد مـن العملـيـات الماليـة التي تــر
عبرهـا بغيـة التحقق مـن أهدافها الإقتتصاديـة ووجهتها الحقيقيـة وكذا المستفيديـن الفعليـين مـنها ${ }^{4}$ أ

- إلزام البـنوك بوضـع أنظهـة إنذار مسبق تسهـح بـالتنبيـه عن كل عمليـة مشبوهـة يـحتــل أن تخفي عمليـة تبـييض الأموال أو تــويـل إرهـاب. - إلزام المؤسســات الماليـة والبـنوك ومـختلف الهيئـات التي تنشط مـجال الأموال، وكذا المهن الحـرة بإخطار خليـة مـعالجـة الإستتعلام المالي، بواسطة مـا يسـمى الإخطار بـالشبهـهة، 5 عن كـل عملـيـة مشبوهـة تــر أمـامهـه. - إقرار الإجـراءات التأديبيـة طبقا للقانون ضلد البـنك، أو المؤسسـة
 الإخطار بـالشبهـة، ${ }^{6}$ وقد تصل هـد هـد العقوبات إلى سـحب الإعتمـاد ${ }^{7}$ وإجراءات
- ${ }^{2}$ فضيلة ملهاق، وقايـة النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، دار هومـة للطبـاعة والنشر

والتوزيـ، الجزائر، طبعة سنة 2013،الصفحة 118.
3 - أنظر من المادة 07 إلى المادة 14 من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل
الإرهاب، المرجـع السـابق.

$$
\text { -- المادة } 10 \text { من القانون 05- } 01 \text { ،المرجـع السابق. }
$$

5 - قد تم تحديد شكل الإخطار بالشبههة ونموذجه ومـحتواه ووصل إستلامـه بهوجب المرسوم


$$
\begin{aligned}
& \text { يناير 2006، العدد } 02 \text { الصفحة } 06 . \\
& \text { 6 - المادة } 12 \text { من القانون 05- 01، 01، المرجع السـابق. }
\end{aligned}
$$

-     - أنظر المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ يٌ 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض،

$$
\text { المنشور بٌِ الجريدة الرسمية المؤرخة يٌْ } 27 \text { أوت 2003، العدد 52، الصفحة 03. . }
$$

المتابعة التأديبية المخولة طبقا لنص المادة 12 من القانون 05- 01 إلى اللجنة المصرفية الهادية
وتجـر الإشـارة إلى أن هذا القانون، قد تم تدعيمـه بعدة تعديـلات، بالإضافة إلى النظام رقم 05- 05 المؤرخ يٌ 15 ديسمبر 2005، المتعلق بالوقايـة من تبييض الأموال وتمويل الإرهابٌ والنظام رقم 12- 03 المؤرخ پٌ 28 نوفمبر 2012، ${ }^{10}$ الذي جاء بالإجراءات الوقائية التالية:
قام بدعوة البنوك والمؤسسات المالية، ومصالح بـراء الحريد الجزائرائر، على التـحلي باليقظة، وإلزامها يٌٌ هذا الإطار أن يتوفر لديها برنامـج مكتوب مـن أجل الوقاية، والكثف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافـافحتهمـا، وينبغي أن
 فيمـا يخص معرفة الزبائن، وتوفير تكوين مناسب لمستخـدميـيها، ونظام علاقات
 تقرير سنوي إلى اللجنـة المصرفيـة
توفير معايير داخلية لمعرفة الزبائن، وذلك تفـاديا للماديا للمخاطر الحقيقية
 وتحديد هوية الزبائن ومتابعة التحركات التحات والعمليـات والرقابة المستمرة

للحسـابات المتضمـنة للمـخاطر.

8- تم إنشاء اللجنة المصرفية بموجب المادة 105 من القانون المتعلق بالنقد والقرض، المرجع
السـابق. 9- النظام رقم 05- 05 المؤرخ پٌ 15 ديسمبر 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المنشور يٌ الجريدة الرسمية ، المؤرخة ي2ٌ 23 أبريل 2006، 2012، الصفحة 20. 10 - النظام رقم 12- 03 المؤرخ يو 28 نوفمبر 2012، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنشور پٌ الجريدة الرسمية المؤرخة 28 پ2 27 فبراير 2013، العدد 12، الصفحة . 23
11-1 المادة 01 من النظامرقم 05- 05، المؤرخ 15 ديسمبر 2015، المرجع السابق.

كذلك حفظ الوثائق لفترة لا تقل عن خمس سنوات، بعلد غلق الحسـابـات و/أو وقف علاقة التعـامـل بـالوثائق والتي تتــثل حصـرا ٌِ تلـك المتعلقة بهويـة الزبـائن وعنـاوينهـه، والعمـليـات التي قاموا بإجـرائهـا . وبـالنسبــة کلإجـراءات المتعلقة بـالتعـامـل مـع البـنوك المراسلـة، فقـل أوجـب النظام أن تجـمع البـنوك والمؤسسـات الماليـة مـعلومـات كافيـة عنهها، ويمكن للبـنوك إقامـة علاقات مـع المؤسســات المصرفيـة الأجنبيـية شـرط، أن تتوفر هذه الأخيرة على حسـابات مصدقة، و أن تخضـع لمراقبـة السـلطات المختصـة، وأن تتعـاون يِّ إطار نظام وطني لمكافحـة تبيـيض الأموال وتمويـل الإرهـاب. ضـرورة أن تتوفر البـنوك والمؤسسـات الماليـة والمصـالح الماليـة لبريـد الجزائر على أنظمـة تسـمـح بـالنسبـة لجميـع الحسـابات، بإستتكشاف النشـاطات ذات الطابع الخغير إعتيـيادي، أو مشتبـه فيـه.
إخضـاع البـنوك والمؤسسـات الماليـة ومصـالح بريـد الجزائر قانونا لواجـب


ثانيا : الإجراءات الواردة وِ القانون المتعلق بـالوقاية من الفساد


صلدر القانون المتحلق بـالوقايـة مـن الفسـاد ومـكافـحتـ، بـتاريـخ 2006،02،20، تحت الرقم 06- 01 والمعـل والمتمـم،مـن أجـل دعم التـدابير الرامـيـة إلى الوقايـة مـن الفسـاد ومـكافحتـه، وتعزيـز النـزاهة والمسؤوليـة والشفافيـة يِّ تسيير القطاعين العام والخاص، مـن بينها القطاع المالي الذـي يشـمل النظام البنـكي والمؤسسـات الماليـة الأخرى، وتسهيل التعـاون الدولي والمسـاعدة التقنـيـة مـن أجـل الوقايـة مـن الفسـاد ومـكافحتـهـ ${ }^{13}$. ومـن بـين الإجـراءات التي جـاء بهـا القانون بخصوص الوقايـة مـن جريـــة تبـيـيض الأمـوال وتمويـل الإرهاب مـا يـلي :

[^0]إلزام المؤسسـات الماليـة المصرفيـة وغيرها، والأشـخاص الطبيعـيـين والاعتبـاريـين، الذيـن يقدمون خـدمـات نظامـيـة، أو غير ذظامـيـة يِّ مـجال تحويـل الأموال، أو كل مـاله قيمـة، أن يخضـعوا لنظام رقابـة داخلي مـن شـأنه منـع وكشف جـميـع أشـكال تبيـيض الأموال وفقا للتشريـع والتتنظيـم المعمول بـه. وٌِِ هـا الإطار أنشئـت هيئـة وطنـيـة للوقايـة مـن الفسـاد ومـكافحتـه، مهـمتهـا إقتراح سـيـاسـة شـاملـة للوقايـة مـن كل جـرائم الفسـاد، التي مـن الممكـن أن تنتـج عنها أموال تكون موضوع جرييـة تبيـيض أموال14 ${ }^{14}$.
المطلب الثاني : الإجراءات الوقائية الواردة يِ القوانين ذات الصلة أولا : الإجـراءات الواردة يٌ القانون المتعلق بـالوقايـة مـن المخلدرات والمؤثرات

العقلية :
صــرا القانون المتعلق بـالوقايـة مـن المخـدرات والمؤثرات العقليـة وقمـع الإستتعمال والإتجار غير المشروعين بها بـتاريخ 25 ديسـمبر 2004، تحت الرقم 04 04 18 15، وقد جاء ـِّ هذا القانون، جملـة مـن الإجـراءات والتـدابير للوقايـة مـن هذه الجـريــة، ومـن تـم الوقايـة مـن المحصلات الماليـة الخير مشروعة النـاتجـة عنهـا، ومـن بـين هذه الإجـــــــــراءات :

إسقاط المتابــة القضـائيـة عن الأثـخاص الذيـن يـخضعون للـعالاج مـن تعاطي المخلدرات ${ }^{16}$ وهذا مـن شـأنه أن يسـاعد ـيف الوقايـة، عن طريق التخلـي عن هذه الممـنوعات والمتاجـرة فيهـا . - مصـادرة المواد والنـبـاتات المحجـوزة.

- المادة 16و 17و 20 من قانون رقم 06-01 ، والمؤرخ يٌ 20فبراير 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرجـع السابق. 15 - القانون رقم، 04-18، المؤرخ هِ 25 ديسمبر 2004، المتعلق بالوقاية مـن المخدرات والمؤثرات العقلية وقمـع الإستعمـال والإتجار غير المشروعين بها، المنشور پٌ الجريـة الرسمية، المؤرخة يِّ 2004/12/26، العدد 83، الصفحة 03.

- مصادرة المنشآت، والتـجهيزات، والأمـلاك المنقولة، والعقاريـة الأخرى، المستتعملـة، أو الموجهـة لإِستتعمـال، قصلد إرتكاب الجـرييـة أيـا كان مـالكها، إلا
فٌِ حـالة ثبوت حسن النيـة.
- مصـادرة الأموال النقديـة المستـعملـة يٌِ إرتكاب الجـرائـم.

تـدـيـد الإختتصاص يِ المتابعـة القضـائيـة لخارج الإقلـيم الجـزائري 17. إثـراك المختصـين مـن المهنـدسـين الزراعيون ومفتشو الصيـدليـات تحت
سلطة الضبـطيـة القضـائـيـة ـِـِ البـحـث عن هذه الجـرائمر.

- إذا كان الأصل يفِ مـلـة التوقيف للنظر هي 48 سـاعة طبقا لأحكام الدستتور، ${ }^{18}$ وهي نفس المدة المنصوص عليها پِ قانون الإجـراءات الجزائيـة"19، فإن هذا القانون أجـاز تــديـد هذه المدة 03 مـرات المدة الأصليـة، وهو مـا يـتوافق مـع نص المادة 51 مـن قانون الإجراءات الجـزائيـة. وهذه الإجـراءات تصب يِّ إطار الوقايـة مـن جـريمـة تبيـيض الأموال، وجهود الجـزائر لمواجهـة الإجـرام المنظمر. 20
ثانيا : الإجراءات الوقائية الواردة يِ القانون المتعلق بمكافحـة التهريب : نص قانون مـكافحة التهريبب21 على مـجموعة مـن الإجـراءات الواجـب إتخاذها للوقايـة مـن جرييمـة التهريب؛ التي تعـد إحـى الأنشطة الاسـاسـيـة

17 - ـنظر المواد من 32 إلى المادة 36 من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمـع الإستعمـال والإتجار غير المشروعين بها، المرجـع السابق. 18 - تنص المادة 47 من الدستور " لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحجز إلا يٌ وْ الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها " وتنص المادة 48 منه " يخضع التوقيف للنظر يٌ مجال التـحريـات الجزائيـة للرقابة القضـائية ولا يمكن أن يتتجازو مـدة ثمـان وأربعين (48) ساعة ". 19 - لقد نص المشرع الجزائري على التوقيف للنظر يٌ المادة 65 المتعلقة بالتحقيق الإلتـتدائي، المنصوص عليه هِّ الأمر رقم 66- 155 المؤرخ هٌِ 08 يونيو 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمـم.
20 - أحمد غاي، التوقيف للنظر، دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الصفحة 43.

لمبيضي الأموال، وعليه التدابير التي جاء بها هنا القانون من شأنها أن تساهم هٌِ الوقاية من جريمـة تبييض الأموال، ومن بينها إنشاء الديوان الوطني لـكافحة التهريبب 22 وبصفة عامة فإن قانون مكافحة التهريب، جاء بإجراءات

ثالثا : الإجراءات الواردة ـٌِ القانون المتعلق بقمع مـخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركــــة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والأنظمة المتعلقة به
وفقا لهذا القانون²3، لا يمكن لغير المقيمـين وٌِ الجزائر إدخال رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل نشاطات تخرج عن إطار هيمنة الدولة أو المؤسسـات المتفرعة عنها

المبحث الثاني : الإجــراءات والجزاءات القمعية لمرتكبي جرائم تبييض
الأموال
إن الوقاية مـن الجرائمم بصفة عامـة، تتـم عن طريق إتخاذ إجراءات وقائيـة،وإحترازيـة قبـل وقوع الجـريـــة، وإقرار المتابـعـة القضـائـيـ، وتوقيـع الجـزاء بـعـ وقوع الفعـل المجرم، وهذا الأخير لـه دور وقائي كذلك مـن حيـث أنـه يشكل

21 - القانون رقم 05-17 المؤرخ يو 31- 12- 2005، المتضمن الموافقة على الأمر رقم


$$
\text { الرسمية المؤرخة يٌ } 15 \text { ينـاير 2006، العدد 02، الصفحة } 03 .
$$

 الأمر رقم 05- 06، المؤرخ يٌ 23 أوت 2005، المتعلق بمكافحة التهريب، المعدن المدل والمتمه، والمنشور

 التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والأنظمة المتعلقة
 والمتمم بموجب الأمر رقم 03- 01 المؤرخ پٌ 19 فبراير 2003، والمنشور پٌ الجريدة الرسمية المؤرخة يٌ 23 فبراير 2003، العدد 12، الصفحة 17.

مجلَّــة الواحــات للبحـوثو الدراسات المجلد 8 العدد 1 (2015) : 339-361

وسيلة من وسائل الردع للمـجرم أو لغيره، وعليه تتمثل هلذه الإجراءات ـوـي الجزاءات العقابية التي إتخذها المثرع لمكافحـة جريمة تبيـيض الأموال وال الوال

المطلب الأول : ـيٌ قـــانــون الإجـــراءاءات الجـــرائيــة:
لقد أقر قانون الإجراءات الجزائية الإية، جمـلة من الإجراءاءات التي يمكن تصنيفها ضمـن الإجراءات القمعية الهادفة إلى مكــافحـة جريمـة تبييض


## أولا : عدم تقادم الدعوى العمومية :


 المنظمـة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو إختلاس الأموال الحالـد العمومية)
 تكون موضوع لجريمة تبييض الأموال، أو قد تعد هلذه الأخيرة أحد أشكا لهـا
 يسري كذلك على الدعوى المدنية.

## ثانيا : تمديد الإختصاص المحلي للنيابة العامة :


إختصاص المحلي لوكيل الجمهوريـة يحـد بمكان وقوع الجريمـة أو إقامـة
 القبض على أحد هؤلاء الأثخاص، ولكن المثرع قد قام بتمديد الإختتصاص
 المخدرات، والجريمة المنظمة،عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمـة المعالجة الآلية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائمر المتعلقة بالصرف وهذا بهدف التضييق على مرتكبي هلذه الجرائـم وعدم إعطائهم فرصة للهروب، بتسهيل إجراءات المتابعة القضائية.

24- صدر قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 66- 155 المؤرخ يٌ 08 يونيو 1966


$$
\text { يونيو 1966، العدد 48، الصفحة } 622 .
$$

## ثالثا : تمديد الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق:

 المحلي لقاضي التحقيق يحـدد بــكان وقوع الجريمـة أو إقامـة أحد الأشـخاص ألـا
 الأشخاص، ولكن المشرع قد قام بتمديد الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة إختصاص محاطم أخرى يِّ جرائم المخدرات، والجريمـة المنظمـة،عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمـة المعالجـة الآلية

للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالصرف.
رابعا : إجراءات إستثنائية بخصوص عمليات التفتيش :
طبقا لأحكام المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية، قد ألزمت القائمـين بعملية التفتيش للمساكـن بضرورة حضور المشتبه فيه أو يعين ممثل لكه، وإذا كان وٌ حالة فرار، لجأ ضابط الشرطة القضائية إلى إستـدعاء شاهدين غير الموظفين الخاضعين لسلطته، لحضور عملية التفتيش، وإتخاذ التدابير الالازمة بنسبة لتفتيش مشاكن الأشخاص الملزمون قانونا بالسر المهني، ويجب ختتم الأشياء المحجوزة، وغلقها، ويجب تحرير جرد الاشيـاء والمستنـدات المحجوزة، هذا بصفة عامـة ولكن بالنسبة لجرائم المخدرات، والجريمـة المنظمة،عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالصرف، لا تطبق عليها الأحكام المنصوص عليها وٌِ المادة 45 إلا فيمـا يتعلق بالحفاظ على السر المهني، وحجز المسندات.
وبخصوص الإجراء المتعلق بحـجز المستندات، فإنه طبقا لأحكام المادة 46، " كل شخص أفشى مستنـدا ناتجا من التفتيش أو أطلع عليه شخصـا

 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 20.000 دينـار".

الأصل طبقا لنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز التفتيش للمساكن قبل الساعة الخامسلة صباحا وبعد الساعة الثامـنـة
 النهار أو الليل، إذا تعلق الأمر ببعض الجرائم ومن بينها جرائم المخدرات،
 الآلية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالصرف.

## خامسـا : التمـديل أثناء التوقيف للنظر :

الأصل أن التوقيف للنظر لا يتجاوز 48 ساعة، ولكن طبقا لأحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائيـة يجوز التمديد لأكثر من ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

## سـادسا : المتابعة الجزائية للشـخص المعنوي:



 الطبيعي مح إختلاف طبعا پٌِ طبيعة العقوبات المسلطة.

## سابعا : إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور:

أجاز المشرع الجزائري إعتراض المراسلات وتسـجيل الأصوات وإلتقاط

 وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالصرف،وجرائمم الفساد .
 أولا : تجريم الأفعال الشككلة لجريمة تبييض الأموال:
 تنص أنـــه ( لا جريمـة ولا عقوبة أو تـابير أمن بغير قانون ) ومـادام الأمر كذلك، فقد نص قانون العقوبات على جرييـة تبييض الأموال، من خلال

نص المادة 389 مكرر، ونصت المادة 389 مكرر1، على عقوبة كل من يقوم بتبييض الأموال " بالحبس من خمس سنوات(5) إلى عشر سنوات(10) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج، ووِّ حالة الإعتياد أو إستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو لأي إطار جماعة إجراميـة تكون العقوبة وفقا لنص المادة 389 مكرر2 الحبس من عشر (10 الحـي 10 (10) سنوات إلى عشرون (20) سنة وبغرامـة من 4.000.000 دج إلى المى 8.000 .000 دج".

ثانيا : إقرار العقوبة على الشروع يٌ الجريمة:
لقد سلط المشرع الجزائري على فحل الشروع پٌ إرتكاب جريمـة تبـيـي


ثالثا : مصادرة الأموال مححل الجريمة :
طبقا لأحكام المادة 389 مكرر3، يجب على الجهات الات القضائية الماية المختصة مصادرة الأملاك موضوع جريمة تبييض الأموال، بها وٌِ ذلك الـا
 ولا علم له بهصدرها الغير مشروع. رابعا إقرار العقوبات التكميلية :
لم يكتفي المشرع الجزائري ِـِ إطار قمعه لجريمـة تبييض الأموال بالعقوبات المنصوص عليها يٌ المواد 389 مكرر 1 والمادة 389 مـكرر2، بل أقر ضرورة تطبيق عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها يٌٌ المادة 09 من قانون العقوبات وهي ( الحجر القانون، الحرمـان من ممـارسة الحقوق
 لـلأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنـة أو نشاط، إغالاق المؤسسـة، الإقصاء اء مـن الصفقات العمومية، الحظر من إصدار شيكات و/أو إستعمـال بطاقات الدفع، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مـع المنع من إستصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكمر أو قرار الإدانة 25.

25 - لتفاصيل أكثر حول العقوبات التكميلية المتعلقة بـ : الحجر القانوني، الحرمـان من ممـارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، وتحديد الإقامـة، والمنع من الإقامـة، المصادر الجزئية للأموال وغيرها، أنظر المواد 9 مكرر و9 مكرر1، والمادة 10 إلى المادة 16، من قانون العقوبات.

خامسا : عقوبة الشخص المعنوي
لقد أقر المشرع الجزائري من خلال نص المادة 389 مكرر7 عقوبات للشخص المعنوي مرتكب جريمة تبييض الأموال تتمثل يوٌ :
-

" مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها

- مصادرة الوسائل والمعدات التي أستعملت يٌ إرتكاب الجريمة.
- المنع من مزاولة نشاط مهني أو إجتمـاعي لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو

حل الشخص المعنوي.

 الأموال وتمويل الإرهاب جملة من الجزاءات القمعية، نذكرها ِوِ هذا المطلب.
أولا : يٌ القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإررهاب:

 ذلك، عندمـا جرم بعض الأفعال الإحترازيـة الواجبـة على موظفي المؤسسـات

 - إجراء تعامل مـالي أو تجاري بإسم مـجهول أو وهميمي. عدم الإستتعلام عن هوية الآمر بالعمليـة الحقيقيــــــــة - الإمتتناع عن الإستعالام حول مصدر الأموال ووجهتها ومححلها وهوية

المتعاملين الإقتصاديـين.

- الإمتتناع عن الإحتفاظ بالوثائق الخاصة بالزبـائن وعمليـاتهم لمدة

خمسة سنوات

- عدم إتخاذ التدابير الالازمة لأجل التكوين وسن التنظيمـات لأجل

وقد حددت المادة 34 العقوبة المسلطة على من يقوم بها، "..غرامة من

$$
50.000 \text { وإلى } 1.000 .000 \text { دجـ ..." . }
$$

عدم إبلاغ خلية الإستعلام المالي عن العملية المشتبـه بها، فإن عقوبة هذا الفعل طبقا لنص المادة 32 من القانون 05- 01، هي " الغرامـة من 100.000 دج إلى 1.000 .000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأيـة عقوبة تأديبيـة أخرى" .

- إبلاغ صـاحب الأموال، أو العمليات بوجود الإخطار بالشبهـة،وإطالاعه بالمعلومات، والنتائج فإن عقوبة هذا الفعل طبقا لنص المادة 33 مـن القانـانون 05-01 01، هي " الغرامـة من 200.000 دج إلى 2.000 .000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأيـة عقوبة تأديبيـة أخرى" .
ثانيا : القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركـة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والأنظمة المتعلقة به:
 الأمر رقم 96-22 المؤرخ هِ 09 يوليو 1996، المتعلق بقمع مخالفـر التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، قد وضع من خلاله المشرع الجزائري ضوابط مراقر وراقبة حركة رؤوس


 الخاصين بالرصف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج إعتبر : - التصريح الكاذب.
 أبريل 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتهويل الإرهاب، المرجع السابق.
- عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.
- عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم إحترام الشروط

المقترنة بها.
-
أو الأحجاروالمعادن النفيسة دون مراعاة التشريع والتنظيه المحمول بهما طبقا لأحكام المادة 01 مكرر من نفس القانون، أن من إرتكب الأفعال المذكورة أعلاه،تكون عقوبته:
الحبس من سنتين(2) إلى سبعة (07) سنوات.
مصادرة مـحل الجنححة ووسائل النقل المستعملة.
تسليط غرامـة لا تقل عن ضعف قيمـة محل المخالفة أو محاولة
المخالفة.
حجز الأشياء المراد مصـادرتها
ولم يكتفي المشرع الجزائري بهلنه العقوبات بل نصت الماديادة 03 على عقوبات تكميليـة يــكن الحكم بها على الجاني لمدة 05 سنوات من تاريـخ صيرورة الحكم القاضي بالإدانة نهائيـا وهذه العقوبات هي : المنع مـن مزاولة عمليـات التـجارة الخارجيــــــة
المنع من ممارسـة وظائف الوساطة يِّ عمليات البورصة والصرف.
 المنـع من أن يكون مسـاعـــد لدى الجهات القضائية. نشر الحكم القضائي القاضي بالإدانة كاملا أو مستخرج منـه على نفقة الشخص المحكوم عليه هٌِ جريـدة أو أكثر تعينها المحكمـة.

27 - أنظر المادة 01 والمادة 02 من القانون 96- 22 المؤرخ يٌ 09 يوليو 1996، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل

$$
\text { والمتمه، والمنشور ٌِ الجريدة الرسمية، المؤرخة ٌٌِ } 10 \text { يوليو 1996، العدد43. }
$$

هذا بالنسبة للشخص الطبيعي، أما الشخص المعنوي، فقد نصت المادة 05 من القانون 96- 22 أنه يتعرض للعقوبات كذذلك، يٌ حالة إرتكابه

للمـخالفات المنصوص عليها هٌِ المادة 01 والمادة 02، وهذه العقوبات هي : - تسليط غرامـة لا تقل على أربع (4) مرات عن قيمة مححل المخالفة أو

مـحاولة المخالفة.
مصادرة مححل الجنـحة. مصادرة وسائل النقل المستعملة وِّ الغشـ
وبالنسبة للعقوبات التكميلية فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 05 ،
على أنه يمكن للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أن تعاقب الشخص المعنوي ولمدة لا تتجاوز 05 سنوات بـما يلـي الي

$$
\begin{aligned}
& \text { المنـع من مزاولة عمليـات الصرف والتـجارة الخارجية. } \\
& \text { المنع من الدعوة العلنية إلى الإذخار. } \\
& \text { المنع من ممارسة نشاط الوساطة وٌِ البورصة. }
\end{aligned}
$$

و من الواضح أن الأفحال المذكورة أعالاه والتي تشكل مـخالفة التشريـع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة ألـو رؤوس الأموال من وإلى الخارج، قد
 تبييض أموال، وعليه تنصيص المشرع الجزائري على هذه الأفعال وقمعه لها

ثالثا: القانون التعلق بالوقاية من الفساد ومكافـحته : لقد نص هنا القانون على مجموعة من الجرائمه، وعقوباتها، والتي مـن الممكن أن تشكل العائدات النـاتجة عنها، أموال غير مشروعة، تستغل يٌ جْ جريمـة

تبييض الأموال، وهله الجريمـة بإختصار هي :

> الإمتيـازات غير المبررة يِّ مـجال الصفقات العموميـــة.
> الرشوة يٌِ مـجال الصفقات العمومية.

- إختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو إستعمالها على نحو
غير شرعي.

الإعفاء والتخفيض غير القانوني يٌ الضريبة والرسسم.

- إساءة إستغلال الوظيفة.
- تعارض المصالح. وأخذ فوائد بصفة غير قانونية.

عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات.

- الإثراء غير المشروع، وتلقي الهدايا الهايا الـيا
- التمويل الخفي لـلأحزاب السيـاسية.
- الرشوة
- إختلاس الممتلكات ـٌِ القطاع الخاص.

وكمـا أسلفنا فقد نصت المادة 42 من هذا القانون على عقاب كل
من يقوم بتبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها ـِّ هذا القانـا
 لجريمـة الإخفاء، والتي من الممكن أن تكون إخفاء مصصادر الأموال، نصت المادة 43 منه على أنه يعاقب من سنتين (2) إلى عشر سنوات (10) سنوات،

$$
\text { وبغرامـة مـ } 200.000 \text { دج إلى 1.000.000 دج. }
$$

 طبقا لأحكام المادة 51، ومن ثم نلاحظ أن قانون مكافحـة الفساد يحتوي على إجراءات قمعية لمحاربة جريمة تبييض الأموال، سواء بالنسبة للجريمـة الأصلية أو جريمة التبييض.

خاتمـــــة
يتضح من خلال مـا سبق ذكره، أن الجزائر، قد بذلت جهود تشريعية كبيرة، من أجل مكافحة الجرائم بصفة عامة، وجريمة تبييض الأموال
 من الإرهاب، ومن دول جوار هي بين أمريـ، إما مزعزعة الأمن والإستقرار، وفقدان معالم الدولة، نتيجة إصابتها بمـا يسمى الربيع العربي، أو دور دول الا أصبحت فيها الجمـاعات الإرهابيـ، أكثر قوة، أو دول لا تحترم إلتزامـاتها الدوليـة، وتورد عبر حدودها كافة السموم لشعوب الـدول المجاورة، على رأسهـا

المخدرات وهي ضـالعة يٌ تمويل الجمـاعات الإرهابيـة، ودعم الجريمـة المنظمـة، والتي تعد جريــة تبييض الأموال إحدى صورها

إطار مكافحـة جريمة تبييض الأموال، أن تكون مـجدية بالشكل المطلو الوالوب إلا إذا كان هناك، تعاون دولي، من خلال تنسيق الجهود والإجراءات القانونية،

 الأموال وتمويل الإرهاب، إكتفت بـدعوة الدول الان مـن خلال تشريعاتها الجـنـائيـة،
 أنشأت جهاز دولي مههتـه التنسيق بين الدول لمكافحـة هذـه الجريمـة. -- الكتـــــــ

1- أحمد غاي، التوقيف للنظر، دار هومةللطباعة والنشر والتوزيـ،
الجزائر، الصفحة 43.
2- فضيلة ملهاق، وقايـة النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيـع، الجزائر، طبعة سنـة 2013.

الدساتير
1- الدستور الجزائري، حسبب آخر تعديل له بهوجب القانون 08-19، المؤرخ يٌ 15 نوفمبر 2008، والمتضمن تعديل الدستور، المنشور وِّ الجريدة الرسمية المؤرخة يٌِ 16 نوفمبر 2008، العدد، 63، الصفحة 08.

## القوانين :

1- القانون رقم 05- 01، المؤرخ هٌِ 2005/02/06، المتعلق بالوقاية
من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهمـا، المنشور هِّ الجريـدة الرسمية، بتاريخ 2005/02/09، العدد 11، الصفحة 03، والمعدل والمتممه، بموجب الأمر رقم 12- 02 المؤرخ هِ 13 فبراير2012 المنشور هِ الجريدة الرسمية المؤرخة هٌِ 15 فبراير2012، العدد 08، الصفحة 06، وهو الأمر الموافق عليه بموجب القانون رقم 12- 10، المؤرخ ـِّ 26 مـارس 2012،

المنشور وٌِ الجريدة الرسمية، المؤرخة هٌِ 01 أبريل 2012، العدد 19، الصفحة 11
2- القانون رقم 05- 17 المؤرخ پ2 31- 12- 205 2005، المتضمن

 2006، العدد 02، الصفحة 03.

3- القانون الأمر 96-22 المؤرخ هِ 09 يوليو 1996، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة
 يوليوا 1996، العدد 43، الصفحة 10 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 03-01 المؤرخ بٌِ 19 فبراير 2003، والمنشور يٌ الجريدة الرسمية المؤرخة ـيٌ 23 فبراير 2003، العدد 12، الصفحة 17. الأوامـــر :
1- الأمر رقم 66-155 المؤرخ هِ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون
 10 يونيو 1966، العدد 48، الصفحة 622.
2- الأمر رقم 66- 196 156، المؤرخ يٌ 08 يونيو 1966، المتضمن قانون
 06-366 1966، العدد 49.
3- الأمر رقم 03-19 11 المؤرخ يٌ 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد
 الصفحة03.

## 

1- المرسوم التنفيني رقم 06- 05 المؤرخ يون 09 ينـاير 2006، الذي
 الجريدة الرسمية المؤرخة يو 15 يناير 2006، العـد 02 الصفحة 06.
2- النظام رقم 05- 05 المؤرخ يٌ 15 ديسمبر 2005، 200، المتعلق بالوقاية
من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المنشور ٌِِ الجريـدة الرسمية المؤرخة 23 أبريل 2006، الصفحة 20.

من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنشور يٌ الجريدة الرسمية المؤرخة يوِ 27 فبراير 2013، العدد 12، الصفحة 23.


[^0]:    12 - أنظر المواد من 02 إلى المادة 11 من النظام رقم 05- 05، المرجع السابق.
    13 ـ فضيلة ملهاق، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، المرجـع السابق، الصفحة

