## جريمة الامتناع

إعداد<br>شـاكر مصطفى سعيد بشار ت

إشثر فـ

د. فـادي قسيم شديد

قـدت هذه الأطروحة استكمالا لتنطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام بكلية الار اسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

# جريمة الامتناع 

إعداد<br>شُكر مصطفى سعيد بشُارات

نوشّبت هذه الأطروحة بتاريخ 2013/3/7م، وأجيزت.
أعضاء لحنة المناقُشة

1. د. فادي قسيم شديد/ مشرفأ ورئيسأ
2. د. غسان عليان/ متحناً خارجياً
3. د. ناتل طه / ممتحناً داذلياً

إهداء

إلى ثرى فلسطين الحبيبة ..... إلى شهـائنا الأبرار .....إلى أسرانا البواسل .
إلى الثمعة التي تذيب نفسها ليتقد الآخرون وفاءً وعطاءً وإخلاصاً... إلى أمي الحنونة .
إلى من انصهر قلباً وقالباً محولاً نفسه نهراً معطاءً مغدقاً لي من نعماء الله في التربية الصالحة ... إلى والدي الغالي رحمه الله رحمة و اسعة .

إلى الجنود (المسافرين في رحلة البناء عزماً مضاءً.. إلى إخوتي وأخواتي من عرين بيتنا (المقدس

إلى دكتوري الفاضل فادي شديد الأي لم يتوان لحظة في مساعدتي من أجل تقديم هذا البحث
إلى أصدقائي جميعا ممن أستقي منهم العزم والقوة والإصرار على تحقيق أهد(في وآمالي

إلى رفيقة دربي ..... زوجتي الحبيبة الغالية التي تستحق مني كل الثكر والاحترام

إلى المحامين ورجال القانون وإلى كل العاملين من أجل الحرية واستقللل القضاء

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع ....

شاكر مصطفى بشارات

الثككر و التقدير

أنقدم بالثككر للمولى عزوجل الأي منحني الصحة والقوة لكتابـة هذه الرســـالة وكذلك أتقام بجزيل الثككر إلى الاكتور الفاضل فادي شديد على مـا بذله من جهــــ ومـا قدمه من متابعة وإثشر اف على هذه الرسالةة وعلى مـا بذله من جهـ طيلة مــــــة دراسة المـاجستير ومـا كان له من فضل كبير في صقل فكري القانوني.

كما وأتقام بجزيل الثكر للاكتور غسان عليان لمو افقته على مناقشة رسالتي وتوجيهي الى كل مـا هو مفيد، واتقام بالثڭكر الموصول الى الدكتور نـائل طه بصفته الممتحن الاخلي على اشر افه لمناقشة رسالتي، والثكر موصول إلى الأهل و الأصدقاء، ولكافة أساتذة القانون في جامعة النجاح الوطنية.

## الاقرار

## أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل اللغوان:

## جريمة الامتناع

أقر أن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهي الخاص باستثاء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقام من قبل لنيل أية درجة علمية أو بحث علمي لاى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى .

## Declaration

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification.

## Student Name:

اسم (الطالب:

Signature:
التوقيع:

## Date:

الثتاريخ:

فهزس المحتويات

| (الصفحة | الموضوعات |
| :---: | :---: |
|  | الإهداء |
|  | الثكر والتقاءر |
|  | الاهقرار |
|  | الملخص |
|  | (المقدمة |
|  | (الفصل الأول: الطبيعة القانونية لجريمة الإمتناع |
|  | المبحث الأول: ماهية السلوك الإجر امي |
|  | اللملب الأول: مفهوم السلوك الإجر امي وأنواعه |
|  | الفر ع الأول: مفهوم السلوك الإجرامي |
|  | الفر ع الثاني: أنو اع الاول: السلوك الإجر امي |
|  | أو لاً: السلوك الإيجابي |
|  | ثانياً: السلوك الإليجابي بطريق سلبي |
|  | ثالثا: السلوك السلبي |
|  | المطلب الثاني: المفاهيم الفقهية في تفسير السلوك الإجر امي |
|  | اللفر ع الأول: المفهوم الطبيعي |
|  | الفر ع الثاني: المفهوم الغائي |
|  | المبحث الثاني: أركان جريمة الإمتناع |
|  | المطلب الاول: الركن المادي |
|  | الفر ع الأول: الإمتتاع الاوكن |
|  | أو لا: الامتتاع عديم الأثر والاعلفاعلية |
|  | 1 1 الأساس الان الفاعفي |
|  | 2)الأساس اللاني |
|  | أ- نظرية اللفعل البديل |
|  | ب- النظرية القاعدية |
|  | ثانيا : الإمتتاع سلوك ذات أثز وفاعلية |
|  | 1 |




|  | المطلب الثاني: جريمة الإمتتاع عن تقنديم المساعدة وإمتتاع الطبيب عن تلبية نداء المريض |
| :---: | :---: |
|  | اللفر ع الأول: الإمتناع عن تقديم المساعدة |
|  | الفر ع الثاني : إمتتاع الطبيب |
|  | المطلب الثالث: جريمة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة أو الإعلان عنها |
|  | الفر ع الأول: جريمة الإمتتاع عن بيع سلعة مسعرة |
|  | الفر ع الثاني: جريمة الإمتتاع عن الإعلان عن سلعة مسعرة |
|  | المطلب الرابع : الإمتتاع عن أداء الوظيفة وإمتتاع القاضي عن الحكم بعلمه <br> الشخصي (إنكار العدالة) |
|  | الفرع الأول : الإمتتاع عن أداء الوظيفة |
|  | الفر ع الثاني إمتتاع القاضي عن الحكم (إنكار العدالة) |
|  | المطلب الخامس : الإمتتاع عن الزواج بأنثى بعد و عدها بالزواج ومو اقتحها وجريمة الإمتتاع عن اداء النفقة الزوجية |
|  |  |
|  | الفر ع الثاني : جريمة الإمتتاع عن ألداء أداء النفقة الزوجية |
|  | الخاتمة |
|  | قائمة المصادر و المر اجع |
|  | الملحق |
| b | Abstract |

## جريمة الامتتاع

إعداد
شاكر مصطفى سعيد بشار ات
اشر اف

د. فادي شديد

## (الملخص

تهدف هذه الاراسة إلى التعرف على جريمة الإمتتاع التي تلحق الضرر بحق الآخرين وتهدد حياتهم البشرية واستقرارهم، ومعرفة أركانها بشكل واضح، وبعض العقوبات التي فرضت على جر ائم الإمتتاع سواء في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 أو قانون الإجر اءات الجز ائية الفلسطيني رقم 3 لسنه 2001 وكذلك بيان إن كانت هذه العقوبات رادعه أم لا وبيان قصور ها لما لهذه الجريمة من خطورة على الأفراد و المجتمع وذلك لمحاولة النوصل إلى طريقة أو آلية من أجل مواجهتها لأنها تعتبر معوقاً في البناء النفسي للمجتمع وحائلا دون تقدمه لاتخاذها صور وحالات الأنانية و الفردية واللامبالاة ،وتكلمنا عن الإشكاليات التي تطرحها هذه الدر اسة أهمها ما هي جريمة الإمتتاع وأركانها، وهل يتصور الشروع في جريمة الإمتتاع وتمثلت الإشكالية العامه في ماهية الطبيعة القانونية لجريمة الإمتتاع، ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالية إتبعنا المنهج الوصفي التحليلي، حيث تطرقنا من خلال دراستتا لموضوع جريمة الإمتتاع إلى بيان التفرقة بين الجريمة الإيجابية الي تقع بفعل يقوم به الثخص لكي بخرج الجريمة إلى حيز الوجود والجريمة السلبية التي نقع عن طريق الإمتناع أي الإحجام عن القيام بفعل قد أوجب القانون على الإنسان القيام به وهي موضوع رسالتتا ، وتحدثا عن الطبيعة القانونية لجريمة الإمتتاع لما لهذا الموضوع من أهمية لبيان الغموض الذي يكتتف هذه الجريمة وماهية السلوك الإجرامي الذي يمبز جريمة الإمتتاع عن الجريمة الإيجابية وهو السلوك السلبي الذي يختلف بطبيعته عن السلوك الإيجابي، وتطرقنا إلى مفهوم وأنوع السلوك الإجر امي وكذلك المفاهيم الفقهيه في تفسير السلوك الإجرامي من خلال الدفهوم الطبيعي والمفهوم الغائي له، وبحثا أركان جريمة الإمتتاع من خلال ركنيها المادي و المعنوي، وبينا عناصر كل ركن بشكل واضح و هذا كله في الفصل الأول لرسالتتا، أما في الفصل الثاني فقد تحدثنا عن النظام القانوني

لجريمة الإمتتاع من خلال المساهمة الجنائية السلبيه و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير متتاولين المساهمة الأصلية السلبية والمساهمة التبعية السلبية وبينا الاراء التي تتكر وجود المساهمة التبعية السلبية والآراء التي تقر بوجود المساهمة التبعية السلبية وتكلمنا عن أسس وشروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ، وكذلك تناولنا المسؤولية الجنائية في نطاق الجرائم العددية وغير العدية ، وختمنا رسالتتا في الفصل الثالث وتتاولنا صور جريمة الإمتتاع وبينا هذه الصور وإمكانية الشروع بها وتحديدها بشكل يزيل عنها الغموض الذي يكتتفها لما لجريمة الإمتتاع من خطورة على الأفراد و المجتمع ، وتحدثنا في ذات الفصل عن بعض النطبيقات لجريمة الإمتتاع متل الإمتتاع عن بيع سلعة مسعرة أو الإمتتاع عن الإعلان عنها، وكذلك الإمتتاع عن تقديم المساعده وإمتتاع الطبيب عن تلبية نداء المريض و غير ها من التطبيقات لهذه الجريمة، وقد قمنا بالبحث مطو لاً من أجل الحصول على أحكام من المحاكم الفلسطينية ولم نتمكن من الحصول سوى على حكم من محكمة صلح نابلس الموقرة وهو الملحق في هذه الرسالة، وتحدثنا في خاتمة هذه الرسالة عن النتائج التي استتتجناها من خلال هذا البحث المتو اضع مما أوضتح جريمة الإمتتاع بشكل أفضل وأصبح لاينا معيار للتفرقة بينها وبين الجريمة الإيجابية وقد أوصينا بان يكون هناك نصوص واضحة وخاصة بجرائم الإمتتاع ، وكذلك التشديد في العقوبات المفروضة على هذه الجرائم حتى لا يستطيع أي شخص الإفلات من العقاب، وكذللك على النيابة العامة القيام بتحريك وقبول شكاوي جرائم الامتتاع حيث أن الشكاوي في موضوع جريمة الإمتتاع شبه معدوم وذلك لمر اجعتتا عدة محاكم فلسطينية ولم نتمكن من -العثور على أحكام في جرائم الإمتتاع

## (المقدمة

إن الإنسان يقوم في حياته بأنواع مختلفة من التصرفات والسلوك، وهو يسير ويقوم بهذه الأعملل والتصرفات بإر ادته المنفردة ويأتي من هذه التصرفات ما يريد لأن الأصل بالأشياء والأعمال الإباحة1، وبالتالي فهو يقوم بالعديد والكثير من التصرفات اللتعلقة بحياته اليومية المخلفة والمتنوعة، ولكن ذلك ليس على إطلاقة، فهناك العديد من الأفعال التي إذا أتاها الإنسان تعتبر مجرمة ويستحق العقاب على إتيانها لأنها محظورة وتضر بالمصلحة العليا للمجتمع وتؤثر عليه لما لهذه الأفعال من ضرر وخطورة كبيرة على الإنسانية جمعاء وبالثالي هذه الأفعال حظر ها القانون وأوجب عقابًا على من يأتيها².

وقد يأخذ السلوك والتصرف الذي يقوم به ويأتيه الإنسان صورة الفعل الإيجابي، كما قد بأخذ صورة السلوك السلبي أو الإمتتاع عن إثتان فعل إيجابي فرضه الششر ع وأقر عقوبة لمن يمتتع عن القيام بهـ3.

وق يكون هناك العديد من الجرائم التي تكون نتيجتها الموت التي ترتكب عن طريق الإمتتاع ومع ذلك يبقى الفاعل في منأى ومعزل عن العقاب و هذا يشكل خطورة ويوسع من نطاق وقوع ع الجريمة، وهذا الإتساع مرده هو أن جريمة الإمتتاع تحصل من السلوك الللبي الذي يمتل تصرف الإنسان حيال موقف معين مخالفاً به إلز اماً قانونياً، وجريمة الإمتتاع أقرب ما تكون إلى الإهمال أو عدم العناية، على الرغم ما لها من أثر واضح وخطورة على أمن المجتمع وأستقراره ${ }^{4}$

1 د دمحمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مكثبة دار الثقافة للششر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الثانية، سنة 1996، ص47 22 د.محمد علي السالم عياد الحلبي، قانون العقويات، القسم العام، مكبّة دار التقافة لللشر والتوزيع، عمان، الأردن، بدون طبعة، سنة 1997، صو 94 . 3 ${ }^{3}$ سنس كحيلي، جريمة الإمتناع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس،

السنة الجامعية 2004/2003، ص1 ص1 4 د دمزهر جعفر، جريمة الإمتتاع، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، مكثبة دار الثقافة للششر والثتوزيع، عمان، الأردن،
الطبعة الأولى، سنة 1999، ص7-ص8.

وجريمة الإهمال هي التي تقع نتيجة الخطأ من الفاعل فهو يتصرف دون أن يتخذ الحيطة أو الحذر الذي يتبعه الشخص العادي ، فعلى الرغم من إدراكه لما قـ ينجم عن تصرفه الإيجابي أو السلبي من أضر ار، إلا أنه لا يكترث للعو اقب التي قد تترتب على ذلك التصرف¹. والجريمة بشكل عام هي كل فعل أو ترك يعاقب عليه القانون بعقوبة جنائئة ، ولا ييرره إستعمال حق أو أداء واجب، وعليه فإن معيار اللثرقة بين الجريمة السلبية ( الإمتتاع ) والجريمة الإيجابية يتمتّل في السلوك السلبي المستمد من نص التجريم، فالجريمة الإيجابية هي كل فعل يقوم به الجاني بنشاط إيجابي متل جريمة السرقة والإحتيال وغيرها³

والإمتتاع يعني الإحجام أو الترك أو القعود أو التقاعس فهذه كلها تعبيرات لمدلول واحد4.
وتختلف جريمة الإمتتاع (الجريمة السلبية) عن الجريمة الإجبابية فالأخيرة تعرف بأنها الجريمة التي يتكون ركنها المادي من إرنكاب فعل مادي بعمل إيجابي يجرمه القانون ويعاقب عليه5.

أما جريمة الإمتتاع (الجريمة السلبية) فتعرف على أنها الجريمة التي يتكون ركنها المادي من إمتتاع يقوم لمجرد إتخاذ سلوك سلبي تتمتلّ في ترك العمل بما يوجب القانون إتيانهــ
 الإسكنرية ، مصر ، ط3 ، بلون سنة ششر ، ص26 ،
2ج جبي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، دار الكثب الهصرية ، القاهرة ، بدون طبعة ، سنة 1981، ص6. 33 دـدمدي صبدي نجم، قانون العقويات، القسم العام، الثظرية العامة للجريمة ، مكثبة دار الثقافة للنشر والنوزيع، عمان، الاردن، الطّعة الثالثة ، سنة 1996، ص110. 4 د.عبد الفناح مر اد، جرائم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام وغيرها من جرائم الإمتناع، بدون طبعة ، الإسكنرية ، جمهورية مصر العربية، بدون سنة نشر ، ص22.
 ص123.
6 دـمدمد صبدي نجم، قانون العوّوبات، مرجع سابق، ص124.

وقد يكون الترك من قبيل السهو والإغفال فيكون أقرب إلى الإهمال الذي يتصرف به الفاعل دون حيطة أو حذر ${ }^{\text {. }}$

أما الجريمة السلبية فهي التي يمتتع فيها الجاني عن القيام بفعل أوجب القانون القيام به، وإلا
تحمل العقاب2.

وتسمى الجرائم السلبية بجرائم الإمتتاع، ومن أمثلتها إمتتاع الشاهد عن أداء الشهادة أو إمتتاعه عن حف اليمين بدون مبرر قانوني أو الإمتتاع عن الإجابة عن الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، وكذللك الإمتتاع عن إخبار السلطة العامة بوجه السر عة إذا علم شخص بإنفاق جنائي لإرنكاب جريمة من الجرائم الو اقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في المواد من (135-143) و المو اد(145و148) من قانون العقوبات، فإذا لم يقم هذا الثخص بالإخبار عن ذلك تعتبر جريمة إمتتاع عن إخبار السلطة العامة ${ }^{4}$

وامتتاع الموظف المكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، عن الإخبار عن جريمة اتصلت بعمله أو أهمل إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثثناء قيامه بالوظيفة5، وكل من أسعف شخصاً أثناء مز اولته إحدى المهن الصحية يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر السلطة ذات الصلاحية بها6، وامتتاع الطبيب عن علاج مريض، فالطبيب ليس له أن

$$
1 \text { د د.أبو اليزيد علي المتيت ، مرجع سابق، ص373. }
$$

22 د.عبد الوهاب حومد ، شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام، مطبوعات جامعة الكويت ، بدون طبعة ، سنة
1972، ص130.

3 قانون الإجر اءات الجز ائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، نص المادة (88) نص المادة (233). 4 قانون العقوبات الأردني رقم (16)لانسنة 1960، نص المادة (206) للاستز ادة حول جريمة الامتتاع عن الثبّليغ في الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، أنظر الدكتور محمد الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في في الثقاتون الأردني
 5 أنظر نص المادة (25) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 والتي نصت على أنه يجب على كل من علم
 المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو أو إذن . 6 قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، نص المادة (207)لالقرات(1،2،3).

يرفض علاج أحد المرضى الذين ينبغي عليه علاجهم،، والإمتتاع عن بيع سلعة مسعرة يعتبر جريمة متى كانت السلعة معروضة للبيع².

وجريمة الإمتتاع عن نتفيذ حكم أو أمر قضائي إذا كان مستوفياً لجميع شروطه الثكلية و الموضو عية بحسبانه سنداً تتفيذياً قابلاً للتتفيذ³.

وجريمة الإمتتاع عن أداء النفقة الزوجية متى كانت هناك رابطة زوجية وكانت النفقة مقررة بحكم قضائي فإن الزوجة تستحق نفقة من زوجها فإذا إمتتع يعتبر مرتكب جريمة 4.

كما أنه يمنع على القاضي أن يحكم بعلمه الشخصي5، وجريمة الامتتاع عن نققيم الاقزار الضريبي والامتتاع عن مسك الدفاتر الحسابية6، وكذلك حالة الامتتاع عن تقديم المستندات لموظفي الجمارك في حال اشتباههم بوجود أية بضائع مهربة أو ممنوعة، كل هذه الجرائم تـخل في باب جرائم الإمتتاع التي يترتب على فاعلها العقاب المقرر لها و هناك العديد من الجر ائم التي يمكن أن تقع بالسلوك السلبي أو الإمتتاع، فالسلوك السلبي ينظوي على إر ادة دائمة تستهدف الإمساك عن إتيان الفعل المستوجب قانوناً فيأخذ صورة الإمتتاع القصدي، وبذلك فإن 1 د دمحمد حسين منصور، الخطأ الطبي في العلاج، المحاضرة السابعة، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهيين، الجزء الأول، المسؤولية الطبية ، منشورات الحبلي الحقو قية، بيروت، لبنان ، سنة 2000، ص441. 22 د.أنور العمروسي، أككام الثضاء الحديثة في جرائم التموين والتسميرة في 25 عام، دار النهضة العربية، بدون
طبعة، سنة 1970، ص9.

33 د. إبراهيم سيد أحمد، ماجستير في القانون، البراءة والإدانة في جريمة الإمتتاع عن تنفيذ الأوامر والأككام فقهاً
وقضاءً، دار الكتب القانونية ، بدون طبعة ، سنة 2003، ص31.

4 د. موسى مسعود أرحومة، أستاذ القانون الجنائي المساعد، كلية القانون-جامعة قار يونس (بنغازي)،جريمة الإمتناع عن أداء النفقة الزوجية في القانون الجنائي الليبي والمقارن ، مجلة الحقوق ، العدد الثاني ، السنة الرابعة والعشرونربيع الأول 1421ه ، بدون طبعة ، سنة 2000، ص236-237. 5 قانون الإجر اءات الجز ائية الفلسطيني رقم (3)اسنة (2001)، نص المادة (237)
 الاقتصادية 120 لسنة 2008 مع شرح تفصيلي للموضوعات المرتبطة، المكتب الثقفي للنشر والثّوزيع، دار مصر للنشر

 7 مصطفى مجدي هرجه، جرائم التهريب في ضوء الفقة واللاخحة التثفيذية وتعليمات النيابة والقيود والأوصاف وأحكام النقض والاستورية العليا، التهريب الجمركي، تهريب التبغ، تهريب النقد، دار الفكر والقانون باللمنصورة، مصر، بدون طبعة، سنة 2006، ص13 .

جريمة الإمتتاع لها معنى واسع يشمل جريمة الإمتتاع العمدية وغير العدية'، وهناك أيضاً شيء يسمى الجريمة الإيجابية بطريق سلبي وهذا النوع من الجرائم في الأصل يقع بفعل إيجابي، غير أنه لا يستبعد أن نرتكب أحباناً بفعل سلبي بعمد أو بغير عمد ذلك أن القانون يجرم نتائج ضارة محددة بصرف النظر عن الوسيلة التي يستخدمها الفاعل لتحقيق تلك النتائج، فالوسائل جميعها في نظر الششرع سواء، فجريمة القتل يعاقب عليها القانون لحماية مصلحة محددة وهي حماية البشرية ولا يهم أن كانت الوسبلة المؤدية لإزهاق الروح إيجابية كانت أم سلبية، سواء بإطلاق النار وهو فعل إيجابي أو بالإمتتاع عن إطعام المجني عليه وهو فعل سلبي وكل الذي يتطلبه القانون لتحقيق المسؤولية الجنائية هو توافر القصد الجنائي، أما إذا انتفى القصد الجنائي وثبت وجود خطأ في إحدى صوره لاى الفاعل تكون الجريمة غير عمدية ³.

وفي هذا المقام إذا كانت الجريمة الإيجابية وجريمة الإمتتاع على حد سواء يوجد فيهما سلوك إجرامي ونتيجة حدثت نتجة هذا السلوك فإنه وحتى نقول بإن جريمة وقعت بالإمتتاع يجب أن تتو افر رابطة أو علاقة السبيبة بين السلوك الإجرامي السلبي بالإمتناع والنتيجة التي حدثت ومثال ذلك جريمة القتل حيث ينهى المشرع عن إزهاق روح الغير فإذا حدثت هذه الجريمة نتيجة السلوك سلبي ينبغي توفر علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة التي حدثت وهي إزهاق روح الغير ولإثبات سببية الإمتتاع لا يكفي تحقق الإمتتاع ثم تحقق النتيجة غير المشروعة التي من أجل تفاديها فرض المشر علوكاً إيجابياً، وإنما بلزم أن يكون الإمتتاع هو اللببب في النتيجة وعليه فإذا كانت النتيجة لن تتحقق إذا لم يمتتع الجاني أو الفاعل فإن عاڤة أو رابطة السببية تكون قائمة4.

> 1 سندس كحيلي ، مرجع سابق، ص3.

والنشر والتُز يبع، الطبعة الأولى، سنة 2010، ص243 .

نكربت للعلوم الإنسانيّة المجلد (15) العدد(9)، بيون طبعة ، سنة 2008، ص460-461.

4 د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القّم العام، دار الفكر العربي، مصر ، الططعة الثاثلة ، سنة 1982-1983،

و لإلقاء نظرة تاريخية على جريمة الإمتتاع نذكر بأن هناك العديد من المجتمعات و القو انين القديمة التي تحدثت عن جريمة الإمتناع ونصت عليها وجرمتها، نذكر منها القانون العر اقي وهو من أقدم القوانين الككتوبة التي عرفتها البشرية من حيث الوقت الذي يعود إليه، ومن القو انين العر اقية القيمة التي يعود وجودها منذ فجر التاريخ حتى الفتح الإسلامي قانون ارنمو الذي عالج جريمة الإمتتاع عندما عاقب الثاهد الذي يمتتع عن الإدلاء بشهادته أو أداء القسم، ومن ثم قانون مصر الفرعونية الذي تطرق إلى جريمة الامتتاع حيث لم يقتصر على مجرد تكليف المصري بالإمتتاع عن الإنقام الشخصي، إذا كان له فيه مصلحه لا أن يمتتع عن تطبيقه بل أيضاً بأن ينهى عنه غيره إذا أراد أن يققم عليهُ، ثم تتاول القانون الروماني جريمة الإمتتاع بالتظيم حيث عاقب الشخص الذي يستطيع منع وقوع الجريمة و لا يفعل ذلك، كما أعثبر القانون الروماني وفاة الطفل حديث العها بالو لادة بالامتتاع عن إطعامه جريمة يعاقب عليها بالاعدام²، وكان التثريع الجنائي النونسي قد سبق الكثير من القو انين التي جرمت جريمة الامتتاع من خلال الفصل (280) من مجموعة القو انين المدنية والجنائبة سنة 1861 ويعاقب من يتولى الاحجام عن بذل معونته لمن يكون في حاجة إليها لافع مصيبة تههد ذاته أو أمو اله3.

إن جريمة الإمتناع التي جرمتها مختلف القوانين الجنائية حظيت باهتمام بالغ من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء وعناية في هذا المجال فجرمتها، ويرجع ذلك إلى أخلاقية الشريعة وإنسانيتها التي ترفض أن يكون التعاون والتآزر بين الأفراد مقرراً بحالات معينة ومحددة كما فعل القانون الوضعي ولكن الشريعة الإسلامية إشترطت أن يكون التعاون في كل جو انب الحياة

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 د. مز هر جعفر ، مرجع سابق، ص17-22 . } \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { سنس كيلي، مرجع سابق، ص5 } 5 \text {. }
\end{aligned}
$$

3 عبد العزيز العو ادي، اسماعيل بن صالح، شرح القانون الجنائي التونسي، القسم العام، الجزء الأول، الشركة النونسية لفنون الرسم، بدون طبعة، سنة 1962، ص329 ـ 4 ${ }^{4}$ دمطنى إِر اهيم الزلمي - المسؤولية الجنائية في الثشريعة الإسلامية - دراسة مقارنة بالقانون - الجزء الأول، مطبعة أسعد ، بغداد، العر اق، بدون سنة نشر ، ص36.

واشارت العديد من الآيات القر آنية لجريمة الإمتتاع وتجريمها منها فوله تعالى "أرأيت الذي يكذب بالاين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون"1. وقوله عز وجل "وإذا قلنا للملايككة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى وأستكبر وكان من الكافرين².

وقوله تعالى "وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الشّ يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم "3. وقوله عزوجل " ولا تكتمو ا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه "4.

وكذلك جريمة الإمتتاع عن دفع النفقة الواجبة لقوله تعالى "'لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الهد"'"5.

وإلى جانب الآيات القر آنية سالفة الذكر والتي أثشارت إلى موضوع الإمتتاع وحرمته جاءت الشريعة الإسلامية بأحاديثها النبوية الشريفة وتطرقت إلى هذا الموضوع ( الإمتتاع ) ومنها قول رسول اله صلى اله عليه وسلم " ثلاثة لا يكلمهم الشَ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من بينهم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل". وقوله صلوات ربي عليه" شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك
الدعوى فقد عصى الهُ ورسوله"6.

1 سورة الماعون بآياتها السبع.
2 سورة البقرة، الآيّة (34).
3 سورة النساء، الآيّة (140).
4 سورة البقرة، الآيبة (283).
5 سورة الطاق، الآية (7).
6صحيح البخاري ، الجزء السابع عشر، مطعة الهيئة الهصرية ، مصر ، سنة1938، ص126.

يتحصص لدينا بأن جريمة الإمتتاع لم تجرمها وتحرمها القو انين الوضعية المختلفة على مر العصور والأزمان ووضعت لها العقاب بحق من بأنتها فقط ، و إنما أيضاً جاءت الثريعة الإسلامية الغر اء وحرمتها بالآيات القر آنية التي أشرنا إليها، وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي أولت عناية فائقة وكبيرة لمسائل القانون بفرو عه المختلفة من بينها جريمة الإمتتاع . أما بالنسبة لقانون الحقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 الذي نص في بعض مواده على جريمة الإمتتاع التي أشرت إليها سابقاً ووضع العقاب على من يمتتع عن أداء واجب فرض عليه القانون القيام به، وكذللك بعض نصوص مواد قانون الإجز اءات الجزائية الفلسطيني رقم(3) لسنة 2001، فضلاً عن بعض نصوص القو انين المختلفة كالقانون الضريبي²، هذا هو النطور التاريخي لجريمة الامتتاع سواء في القانون الوضعي على مر الأزمان والعصور أو الثريعة الإسلامية حيث تم تجريمها بنصوص مختلفة في القو انين الوضعية والشريعة الإسلامية .

وتبرز أهمية الموضوع من ناحيتين، العلمية النظرية وكذلك العملية التطبيقية ، وتكمن الأهمية العلمية في التعرف على هذه الجريمة التي تقع بالسلوك السلبي فيخالف ما هو مفروض الققام به حيث أن القانون أوجب على الثخص المكلف القيام بفعل أو واجب معين لكنه يتخذ موقفاً سلبياً ويمتتع عن القيام بالو اجب المفروض عليه إتيانه لما يدل عليه هذا السلوك عن أنانية و إنعز الية و إنكار لحقوق الغير والمساس بمصـالحهم فالشخص الممتتع قد خالف القو اعد القانونية التي تجرم الإمتتاع وتوجب عليه واجب ينبغي عليه القيام به وليس إتخاذ موقف سلبي و إلحاق ضرر بمصالح الآخرين وكذللك محاولة التعرف على هذه الجريمة أكثر، وكيف يمكن أن نقع، ومعرفة أنو اعها و أركانها وكذلك محاولة إز الة الغموض الذي يكتتفها.

أما الأهمية العملية لموضو ع جريمة الإمتتاع، فنكمن بأن هناك العديد من دول العالم انتشرت فيها جريمة وظاهرة الإمتتاع بشكل واسع منها ظاهرة إمتتاع بعض الجهات الإدارية عن تتفيذ

1 ${ }^{1}$ للاستز ادة أنظر قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، نص المادة (474)، وقانون الإجراءات الجز ائية رقم (3)
لسنة 2001، نص المادة (88) و المادة (233) و المادة (25) .

2 للاستزادة حول جرائم الامتتاع الضريبي أنظر الدكتور سامح عزيز المصري، مورية موسوعة الجرائم الضرييبة، مرجع سابق، ص63، والاكتور منتصر سعيد حموده، الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص163 .

الأحكام والقرارات القضائية التي يجب عليها أن تطبقها لا أن تمتتع عن تتفيذها، ومن جهة أخرى تكمن الأهمبة العملية في معرفة الإجراءات التي يمكن أن تتبع من أجل إثبات جريمة الإمتتاع، وهل هناك حماية جنائية كافية من أجل الحد من مثل هذه الجر ائم خصوصا لما تنطوي عليه من إر ادة آثمة هدفها إلحاق أذى وضرر بحقوق الآخرين

يلاحظ أن تتاول هذا الموضوع يبرز العديد من التساؤلات التي تتبادر إلى الاذهان ومنها، ما هي جريمة الامتتاع ؟ وما هي الطبيعة القانونية لها ؟ وما هو المقصود بالمساهمة الجنائية السلبية والمسؤولية الجناية عن فعل الغير ؟ وكذلك ما هي صور جريمة الإمتتاع وما هي تطبيقاتها ؟ وكيف تعامل المشر ع مع جريمة الإمتتاع ؟ وما هي أركانها ؟ وهل بيتصور الشروع في جريمة الإمتتاع ؟ وهل يوجد تحريض أو إشتراك جرمي في جريمة الإمتتاع ؟ وهل فكرة الفاعل المعنوي تتطبق مع طبيعة جرائم الإمتتاع ؟ وما مدى فعالية نصوص التجريم التي ورد النص عليها في عديد القو انين من ناحية ملائمتها لهذه الجريمة ؟ وما هي الصعوبات التي تواجه جريمة الإمتتاع ؟ وكيفية التعرف عليها ومعرفة مرتكبيها ؟ وما هي تطبيقات هذه الجريمة المختلفة و المتعددة ؟

إلا أن الاشكالية العامة تتمتل في بيان كيفية النصدي لهذه الجريمة من قبل المشرع فهل تضمن القانون نصوص قانونية كافية للتصدي لجريمة الامتتاع التي تعتبر من الجرائم الخطرة على البشرية وعلى الأمن و المصلحة العامة ؟

ومن أجل الإجابة عن الإشكالية العامة وباقي الإشكاليات كان لا بد من تتاول الطبيعة القانونية لجريمة الامتتاع و هذا في الفصل الأول، ومن ثم تتاول النظام القانوني لجريمة الامتتاع من خلال المساهمة الجنائية السلبية و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الفصل الثاني، ومن ثم وصور جريمة الإمتتاع وبعض تطبيقاتها في الفصل الثالث، وإتبعت المنهج الوصفي التحليلي،

1 د.محمد الجبور، الجرائم الواققة على أمن الدولة في القانون الأردني والقوانين العريبة، مديرية المكتبات والوثئق الوطنية، الطبعة الثانية، سنة 2000، ص227 .

وذلك من خلال وصف بعض التطبيقات المختلفة لجريمة الإمتتاع وتحليل لنصوص المواد التي عالجتها ومدى فعالية هذه النصوص من حيث عقوبتها وملائيتها مع تلك الجر ائم .

## الفصل الأول

## (الطبيعة القانونية لجريمة الإمتناع

لقد أثار موضوع جريمة الإمتتاع وطبيعتها الكثير من الجدل والنقاش من أجـل التـــرف على حققة هذه الجريمة لما يكتنفها من غموض حيث أن التصور الحقيقي للسلوك الإجرامي الذي يأتيه ويقوم به الإنسان هو السلوك الإيجابي أي القيام بفعل يخرج الجريمة إلــى حيـز الوجود وبالتالي يؤدي إلى وقوع نتيجة قصدها الفاعل من وراء سلوكه الإجرامي كإز هـــق روح الهجني عليه، ولكن في جريمة الإمتتاع السلوك الإجرامي يتمتل بالسلوك السلبي والذي يختلف في جوهره عن السلوك الإيجابي ومن امتلته امتتاع الطبيب عن إجراء عملية جراحبة تستلزمها حالة المريض الصحية، أو امتتاع الممرضة عن اعطائه الـــواء الــــي وصـفـه لـــه الطبيب²، ومن أجل الحد من هذا الجدل سوف نقسم هذا الفصل إلى ماهية السلوك الإجرامــيـي (المبحث الأول) وأركان جريمة الإمتتاع (المبحث الثاني)

## المبحث الأول : ماهية السلوك الإجر امي

إن أهم ما يميز جريمة الإمتتاع التي نحن بصدد بحثها ، هو السلوك اللكون لها حيـث أن جريمة الإمتتاع تقع بالسلوك السلبي والأي يختلف بجوهره وطبيعته عــن الســلوك الإيجــابي وكاهها يكونان السلوك الإجر امي، فالسلوك له فيمة قانونية ذاتية فهو يرسم حــودد ســلطان الششر ع الجنائي وهو الذي يوصف بأنه غير مشروع ويقرر له القــنون عقوبــة فــي حالـــة إرتكابه.

¹ د.مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الثاني، جر ائم الاعتداء على الأشخاص والأمو ال، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1982-1983، ص9 ² د.علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات اللثناني، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الانسان والمال والمصلحة العامة، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1995، ص43 43 .

$$
3 \text { د د.محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق ، ص196. }
$$

ولتحديد طبيعة السلوك يقتضي وضع تعريف له "بأنه سلوك إر ادي عناصره السلوك والإرادة
فهو كل ما يصدر عن الإنسان من تصرف، وهو يشمل السلوك الإيجابي، أو السلوك والإزادة وهي العنصر الثاني وهي قوة نفسية مدركة تسيطر على ما يصدر من صـاحبها من ســلوك ولا قيام للفعل في نظر القانون ما لم يكن صـادر اً عن الإر ادة"1.

وليست الإر ادة بالعنصر المطلوب في الفعل فقط ، إنما هي عنصر أساسي أيضـــاً لأن الفعــل والامتتاع كليهما سلوك انساني لا يعتد به القانون ولا يرنب عليه اثـــاره مـــالم يؤســس علــى الار ادة. 2

ويتحصحص لدينا بأن لتحديد السلوك الإجر امي أهمية بالغة لما ينطوي علي مــن خطــورة فاعلة سو اء كان هذا سلوكاً إيجابياً أم سلبياً كإمتتاع الشخص عن القيام بفعل أوجب القانون عليه القيام به ولهذا سوف نتتاول مفهوم السلوك الإجر امي وأنو اعه (مطلب أول) و المفاهيم الفقهية في تفسير السلوك الإجرامي ( المطلب الثاني ) .

## المطلب الأول : مفهوم السلوك الإجرامي وأنواعه

إن الفعل أو الامتتاع الذي بيرز الجريمة إلى حيز الوجود ، هو الذي يشكل السلوك الانساني الإر ادي المحظور والمجرم ، وأنه لا بد من أن يصدر هذا السلوك من الفاعل سلباً أو ايجابـــاً ، لأن هذا الفعل هو المظهر الخارجي المادي للنشاط المحظور الذي يحقق الجريمـــة ، وتـــو افره شرط لازم في جميع صور الجريمة³.

1 1 د.محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق، ص196-197. 2 د. جال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري والمقارن، دار المعارف بالإسكندرية ، مصر،

$$
\text { بدون طبعة ، سنة } 1964 \text { ، ص59 . }
$$

33 دمحمد علي السالم عياد الحبّي، شرح قانون (العقويات الفلسطيني ، القسم العام، مكثبة دار الفكر ،القس،، فلسطين، جامعة الإسر اء، جامعة القس، بدون طبعة، سنة 2003 ، ص176 .

لذلك لا بد في كل جريمة من سلوك، وبدون هذا الســلوك لا نكــون بصــدد جريمــةـ، وللوقوف أكثر على معنى السلوك الإجر امي وأنو اعه سوف نقسم هذا المطلب إلـى فــر عين مفهوم السلوك الإجرامي (الفر ع الأول) و أنواع السلوك الإجر امي (فر ع ثاني) .

## (الفرع الأول : مفهوم السلوك الإجرامي

هو سلوك إنساني إر ادي مجرم له مظهر خارجي مادي لا بد من تــوفره لوقــو ع الجريمـــة سواء كان سلوكاً سلبياً أم إيجابياً فإذا تم السلوك وارتبط بالنتيجة كنا أمام جريمة تامة ويختلف السلوك بإختلاف الجرائم فهو في جريمة القتل يختلف عن الســلوك الإجرامـــي فــي جريمـــة الإغتصاب مثلاً كما يختلف عن السلوك في جريمة السرقة أو الإحتيال وإذا قلنا بأن السلوك له مظهر خارجي فلا بد من تجاوزه لمرحلة التفكير أو التحضير حتى يسمى سلوكاً ، فوجود النية الجرمية لا يكفي بل لا بد من مظهر خارجي يدل على هذا السلوك²، كما يمكن تعريف السلوك الإجر امي بأنه سلوك إر ادي يحدث تغيير اً ملموساً في العالم الخارجي ، و هذا التغيير في جريمة القتل مثلاً يتمثل في الاعتداء على المصلحة المراد حمايتها و هي الاعتداء علــى حبــاة انسان أخر، وللسلوك الانساني مظهران أحدهما ايجابي والأخر سلبي ويصلح كل منهما لتحقيق النشاط أو السلوك الاجر امي 3
 يصدر من الفاعل سلوك في صورة من صوره لا يتدخل القانون بالعقاب ، فالانسان قبل أن يقدم على الجريمة يفكر فيها ويصمم على ارنكابها ، وإلى هذا الوقت لا بأتي سلوكاً ممنوعاً ، ولكن وضعه يختلف عندما يُخرج الفكرة إلى حيز الوجود بالقيام بالعمل التتفيذي الكون للجريمة4.
 2 د. اثبة داوود السعدي، الوجيز في شرح قانون العقويات، القسم العام، اللظرية العامة في الجريمة والعقاب، مؤسسة حمادة للاراسات الجامعية والنشر والنوزيع الطبعة الإولى، سنة 2000، ص88-89.

 4 د سمير عالية ، شرح قانون العقوبات، القسم العام،(معالمه - نطاق تطبيقه - الجريمة - المسؤولية - الجزاء) دراسة مقارنة، المؤسسة الجامية للار اسات والنشر والثتوزيع ، بدون طبعة ، سنة 1998 ، ص199 . 13 .

نظلص مما سبق بأن السلوك الإجرامي ليس فتط مظهراً خارجياً أُ تجسيماً مادياً للتّصور

 لسن يخالفها وهذا يشمل السلوك الإيجابي والسلبي .

> الفرع الثاني : أنواع السلوك الإجرامي

إن السلوك الإجرامي كما قلنا هو النشاط المادي الخارجي الذي يصــدر عــن الجــاني لتحقيق النتيجة الإجرامية التي يعاقب عليها القانون، وهو عنصر ضروري في كل جريمة ، إذا لا يتدخل المشرع الجنائي بالعقاب قبل صدور النشاط المادي الخارجي المكون للجريمـــة لذلك فإن المر احل التي يمر بها الجاني من النشاط الذهني أو المادي لا يتتاولهـــا المشـر ع بالعقاب لأنها تعتبر من الأعمال التحضيرية غير المعاقب عليها 1، ولــذلك فــإن للســلوك الإجر امي أنواع وهي السلوك الإيجابي (أو لاً) والسلوك الإيجابي بطريــق ســلبي (ثانيــاً) و السلوك السلبي (ثالثاً) .

## أولاً : السلوك الإيجابي

هو كل حركة أو مجموعة حركات عضوية إرادية من شأنها أن تحدث تغييراً في العالم الخارجي، وسواء لدى المشرع التعبير عن الإرادة الآثمة بحركة عضوية واحدة أو عدة
حركات غاية ما يشترط أن تكون هذه الحركة أو مجموع الحركات إر ادية².

كما أنه عبارة عن نشاط خارجي يستخدم فيه الفاعل يديه أو رجليه أو أي جزء من جسمه لإحداث أثر خارجي محسوس ومعين، أو يستخدم لسانه كما في جرائم القذف و السب و إفشاء الأسرار، ويشترط أن يصدر النشاط عن إر ادة واعية .
11.نظام توفيق المجالي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الكتاب الأول ، النظرية العامة للجريمة ، دراسة تحليّية في أركان الجريمة، مكبة دار النقافة لللشر والثوزيع ، عمان ، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 1998، ص269. 22 د. نظام نوفيق المجالي ، مرجع سابق، ص270-271. 33 د. محمد علي السالم عياد الحبلي ، شرح قانون العقوبات الفلسطيني ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص177 . 147

نلاحظ بأن السلوك الإيجابي هو قيام الجاني بإتيان فعل يقصد من ور اءه اخر اجه إلى حيز الوجود و إحداث نتيجة قصدها من وراء هذا الفعل أو الأفعال التي قام بها .

كما يعرف السلوك الإيجابي بأنه نشاط الإنسان في العالم الخارجي القائم حوله من خـــلم حركة الجسم أو عضو من أعضائه وهو طريقة قيادة الإنسان نفسه إزاء العالم المحيط¹. ومن الأمثلة على السلوك الإيجابي الذي يترتب على القيام بـه جريمة إيجابية بفعل إيجــابي جر ائم السرڤة والإحتيال و القتل والضرب وحمل السلاح بدون ترخيص .

## ثانياً :السلوك الإيجابي بطريق سلبي ( الإمتناع )

يقصد به أن هناك نوع من الجرائم نقع في الأصل بفعل إيجاب، غير أنه لا يســتبعد أن ترتكب أحياناً بفعل سلبي بعمد أو بغير عمد، غير أن القانون يجرم نتائج ضـــارة محـددة بصرف النظر عن الوسيلة التي يستخدمها الفاعل لتحقيق تلك النتائج ، فالوسائل جميعهـا في نظر المشر ع سواء والجرائم الإيجابية بطريق سلبي نتع ضمن التقنـــيم العــام للجــرائم بحسب طبيعة الركن المادي لها ضمن مجمو عة جرائم ( الإمتتاع ) ويتحقق الإمتتـــاع حـين يأمر القانون بعمل، وعليه فالإمتتاع يفترض أن هناك إلزام قانوني، أي يمكن أن يكون مصدر الو اجب نص القانون سواء كان قانون العقوبات أو القو انين المكملة له، وقد يكون مصدر الواجب عملاً قانونياً كالعقد، أو مجرد عمل مادي كالفعل الضـار أو النافع، لذلك فإن الأساس في الإمتتاع هو القاعدة القانونية والتي تلزم الأفراد بإنيان عمل أو فعل ونقرر العقاب على من يحجم عـن
ذلك أو يمتتع عنه².

ومن الأمثلة على هذا النوع من الجرائم التي يفتزض فيها وقوع نشاط سلبي أدى إلى نتيجة مادية ملموسة، مثل الأم التي تمتتع عن إرضـاع وليدها، والسجان الذي يمتتع عن نقديم الطعــام للسجين، والطبيب الذي يمتتع عن تققيم الدواء للمريض .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ر رمسيس بهنام، الجريمة والمجرم والجز اء، مرجع سابق، ص326. } \\
& \text { 2 د. براء منذر كمال عبد اللطيف، والسيد ياسر عو اد شعبان، مرجع سابق، ص326 ص460-461. }
\end{aligned}
$$

و السلوك الايجابي بطريق سلبي يتوسط بين المظهرين الايجابي والسلبي، وهو الذي يرنكــــبـ بالترك أو بالامتتاع والذي يعبر عنه بالجريمة الايجابية التي تقع بالامتتاع إو الجريمة بالامتناع ،وتتميز هذه الجريمة بأنها ايجابية ،أي يتطلب فيها القانون نتجبة مادية معينة تظهر في العــالم الخارجي بسبب الامتتاع¹.

ويقصد بهذا السلوك هو إحجام شخص عن إتثان فعل ايجابي يوجب القانون القيام به رعايـــة للحقوق التي يحميها بشرط أن يستطيع الممتتع القام به كامتتاع القاضي عــن نظــر الــدعوى
المعروضة أمامهـ².

و هناك العديد من الإتجاهات الفقية حول إمكانية إرتكاب الجريمة الإجبابية بطريق ســلبي

 بفعل إيجابي لتحقيقها ولذلك لا يصلح الامتتاع السلوك السلبي لتحقيق هذه الغاية3، و هناك إتجاه أخر وهو المدارس الألمانية القديمة يسلم بالاعتراف للامتتاع وصـــلاحيته لتكـــوين الســوك الاجرامي عن الجرائم الايجابية ويذهب إلى أن الأصل هو النية ، فطالما النيـــة إتجهــت إلـــى إحداث النتجة الجرمية فيسأل الفاعل عنها حتى وإن كان موقفه سلبياً وبذلك يمكن أن يسأل الثري إذا إمتتع عن إطعام الفقير قاصداً إماتته بمجرد إمتتاعه عن تقديم الطعام، ولكن هـــا الإتجاه منتق وذلك لصعوبه إثبات النية في هذه المواقف، لذا كان لابد من إيجاد حل وسط وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب اللتوفيقي حيث فرقوا بين وجود إلزام قــانوني أو إتفــاقي يوجب على الشخص القيام بعمل أو فعل فامتتع عن القيام به قاصداً أحداث النتيجة أو عدم

> 1 د.سمير عالية ، شر ح قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص202 .

2 د. محمد أحد المشّهاني، الوسيط في شرح قاتون العقوبات ،الور اق للثشر والنوزيع،عمان،الأردن،الطبعة الأولى،سنة

33 دـظظام نوفيق المجالي، شر ح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص81 .

وجود إلزام وقرروا إمكانية مسائلة الثخص عن الجريمة الإيجابية بالإمتتاع فــي حالـــة وجود إلز ام قانوني فقط وعدم مسائلته في حالة عدم وجود هذا الإلز ام¹.

ويحبذ أغلب شر اح القانون المصري الأخذ بهذا الرأي السائد، ولكن بشرط قيام رابطة السببية
بين امتتاع الممتتع وبين النتيجة التي تحققت في حدودها العامة².

يتحصحص لدينا بأن أصحاب المذهب التوفيقي هو الصواب في إمكانيـــة أن تقـــع الجريمـــة الايجابية بطريق سلبي إذ من الصعوبة بمكان إمكانية إثبات النية في إمتتاع شخص مــثلاً عــن إطعام شخص أخر فقير قاصداً إماتته بمجرد الإمتتاع عن تقديم الطعام، ولكن ينبغي أن يكـون هناك إلز ام قانوني أو إتفاقي بين هذا الثخص وذلك حتى يمكن القول بوقوع جريمـــة إيجابيــة بطريق سلبي ( الإمتتاع). ثالثاً : السلوك اللسلبي

هو إمتتاع الفاعل عن القيام بعمل إيجابي معين كان الشار ع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط وجود دافع قانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون فــي إســتطاعته الممتتــع عنـــه إثباتـــهـه بإر ادتهـ ${ }^{3}$

و هو إمتتاع الفاعل عن القيام بفعل يفرضه القانون إمتتاعاً إرادياً كإمتتاع الشاهد عن الحضور إلى المحكمة للإدلاء بشهادته بعد تبليغه بذلك ${ }^{4}$.
1 د. اثثة داوود السعدي ، مرجع سابق ، ص89-90.

2 د.رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التثنريع العقابي المصري، مطبعة نهضة مصر بالفجالة،الطبعة الثالثة، سنة

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1965 \text { ص171 } \\
& \text { 33 دــظام نوفيق لمجالي، مرجع سابق ، ص272. } \\
& \text { 44 د.و اثبة داوود السعدي ، مرجع سابق ، ص89. }
\end{aligned}
$$

وكذللك هو عبارة عن امتتاع الفاعل عن القيام بفعل يفرض القانون عليه الققام بــه ، كامتتـــاع الشاهد عن الحضور إلى المحكمة وبعد تبليغه مذكرة الدعوى أو امتتاعه عن أداء اليمين أمـــام المحكمة. ${ }^{1}$

وتعرف الجريمة السلبية أو الجريمة بسلوك سلبي هي التي يتمثل فيها السلوك الإجرامي في شكل إمتتاعُ، والجر ائم السلبية أو الو اقعة بطريق الامتتاع هي طائفة الجرائم التي يتألف ركنها المادي من احجام الجاني عن اتيان فعل ايجابي مفروضاً عليه اتيانه كو اجب قانوني بـــافتراض قدرته عليه، و هي بهذا المعنى جر ائم استثنائية يقرر هـــا المشــر ع احتر امـــاً وتحقبقــاً لــبعض الاعتبار 3 .

وعليه فإن الإمتتاع يمثل الشكل السلبي للسلوك الإنساني فإذا كان الفعــل فـــي مفهومــهـ الطبيعي هو إنيان حركة إيجابية في العالم الخارجي، فإن المفهوم الطبيحي الذي يقابل الفعل هو عدم الإتيان بفعل معين وهو الإمتتاع أو السلوك السلبي ليمتتع عنه الشخص الذي أوجب عليه القانون فرض عليه القيام به .

و عليه فإنه قد يفرض على الأفر اد القيام بأفعال بعينها ويكون الإمتتاع عن إتيانها معاقباً عليــه
ويسمى هذا الإمتتاع بالجر ائم السلبية4.

## المطلب الثاني : المفاهيم الفقهية في تفسير السلوك الإجر امي

إن السلوك الإجرامي كان محل جدل ونقاش بين الفقهاء من حيث تفسبره، والتطرق إليه أمر ومسأله لا غنى عنها، لأن إعتماد مفهوم معين في تفسيره أمر ضروري لكي يكوّن إطار عـــام

$$
1 \text { د دمحمد علي السالم عياد الحبلي، شرح قانون العقوبات الفلسطيني، القسم العام، مرجع سابق ، ص177 . }
$$

$$
2 \text { د د.مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق ، ص115. }
$$

3 د د.محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، بدون طبعة، سنة 1993، ص96-
4 د دمحمد محي الدين عوض، القانون الجنائي، مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في التثتريعيين المصري والسوداني،
المطبعة العالمية ، بدون طبعة، سنة 1963، ص114.

وشامل فيما يتعلق بالسلوك السلبي المكون لجريمة الإمتتاع وقد إعتمد الفقهــاء علــى مفهـوم طبيعي ( فرع أول) ومفهوم غائي( فرع ثان) .
(الفرع الأول : المفهوم الطبيعي

لقد تبلورت الأراء التي جاء بها المفهوم الطبيعي للسلوك في المدرسة الوضعية التي ولــدت في النصف الثاني من القرن الماضي ويقرر أصحاب هذه النظرية أن السلوك هو السبب الذي أدى إلى النتيحة الإجر امية1. و السلوك ذاته لا يتأتى من فر اغ بل عبر سبب يتمتل في إر ادة مرتكب السلوك².

ويعني ذللك أن دوره في السببية بدأ من المرحلة التي تسبق السلوك إلى لحظــة حـدوث النتيجة أي أن هناك علاقة سببية بين النتيجة و السلوك³.

و عليه فهو يركز على القوة اللببية للسلوك الإجرامي لا على السلوك ذاته ومن هنا جــاء
النقد الرئيسي لهذا المفهوم بوصفه قد نظر إلى السلوك الإنساني كأي ظاهرة طبيعية دمـــا نزع عن هذا السلوك صفتّه الإنسانية التي يمتاز بها عن غيـرهمــن القــوى الطبيعيــة الأخرى والتي تساهم في نطاق السببية لإحداث النتائج.

وأمام هذا النقـ إتخذت نظرية السببية في الوقت الحاضر صورة جديــدة عرفــت بالســبية الإجتماعية وفحو اها أن الثار ع ينتقي من قو انين السبيية الطبيعية، و هنا يترتب أثار عديدة مما يعتبر ذا أهيةة قانونية، وبذللك ينحصر السلوك الإجر امي في الدائرة التي يحددها القانون5.

1 ${ }^{1}$ سنس كحيلي، جريمة الإمتتاع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائي، مرجع سابق، ص14. 2 د د.محمود نجيب حسني، اللظرية العامة للقصد الجنائي، المطبعة العالمية، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 1974، ص4. 33 دـدزهر جعفر ، مرجع سابق ، ص51.

$$
4 \text { سندس كحيلي، مرجع سابق، ص14-15. }
$$

5 5 دمحمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون طبعة ، سنة 1962،ص292.

يتبين لنا من خلال ما سبق ذكره وتوضيحه عن المفهوم الطبيعي فـــي تفســير الســوك الإجرامي بأنه يرتكز على القوة السبيبة للسلوك الإجرامي وليس على السلوك ذاته لذلك فقد نظر إلى السلوك الإجرامي بوصفه قوة سببية تـفع عجلة السببية إلى إحــاث أثـــار ماديــة خارجية فهو ناتج عن حركة عضوية و عنصر إرادة أدى إلى خلق تلك الحركة العضوية.

الفرع الثاني : المفهوم الغغئي

الواقع أن الفعل أو السلوك عند أنصار هذه النظرية إنما هو نشاط غائي والمقصود بــه هـــو اتجاه الإرادة إلى غاية معينة عبر عنها صاحب السلوك الاجرامي بسلوك خارجي حيث يتبين أن اتجاه إر ادة الانسان إلى نتيجة اجر امية معينة إنما يشكل أهم عناصر السلوك الاجر امــي، فـــــثاًا دور إر ادة المتهم لا يقتصر على كونها هي أصل الفعل وسببه¹.

و الفعل عند أنصـار هذا الرأي أو النظرية هو نشاط غائي ، ويعني ذللك أنـــه إتجــاه إرادي يؤدي إلى غاية معينة عبر عنه صاحبه بسلوك خارجي، ويفترض الفعل تحديد الفاعل غايــة معينة ووسيلة إلى بلوغها، وتوقعه النتائج الثانوية المرتبطة بهذه الوسيلة، ثم تنفيذه خطنه في عالم الماديات، بإتيان السلوك الذي تتمثلّ فيه الوسيلة إلى تحقيق غايته، للـلك كــان الإتجــاه الإرادي يؤدي إلى نتيجة معينة من أهم عناصر الفعل، فكور الإرادة لا يقتصر على كونها أصل الفعل وسبيه، بل يتجاوز ذلك إلى كونها تسيطر على تسلسل وتتابع الحلقات السبيبة لتوجهها
إلى النتيجة أو الغاية التي يريد مرتكب الفعل إدراكها².
 يظهر كددث اختير غائياً بمعرفه مرتكبه ويؤكه أنصار هذه النظرية، أن هذا التصوير لا ينطبق على الجر ائم العددية وحدها ، وإنما ينصرف إلى الجر ائم غير العدية أيضاً و عليه فإن السلوك السلبي يظهر بوضوح في هذا المفهوم عند التطرق إلى الخطأ غبر العدي حيث يتوفر الخطأ

 ² دمحمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجناني، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العدية، دار النوضة العربية ، القاهرة ، الطُعة الثاثلة ، سنة 1988،ص4-5.

في تلك الحالة التي يقوم فيها الشخص بعمل معين في العالم الخارجي مع أنه كان قادراً عن طريق سلوك واع أن يتجنب حدوث هذه الو اقعة¹، لهذا فإن النظرية الغائية نو اجه صعوبة في تطبيقها على الجر ائم غبر المقصودة، فإذا كان أهم عناصر الفعل المكون للجريمة المقصودة هو اتجاه الإرادة إلى النتيجة الاجرامية فإن متل هذا العنصر لا يتو افر للفعل الذي تقوم به الجريمة غير المقصودة، وما يميز هذه الجريمة عن غير ها من الجرائم أن الإر ادة فيها لا تتجه إلى نتيجة اجر امية إنما إلى نتيجة مشرو عة².

ومن خلال هذين المفهومين السابقين يتبين لنا أن المفهوم الطبيعي هو الأقرب للصــواب لأنه هو الاني يحدد لنا طبيعة الإمتناع فهو يشت أن السلوك يؤدي في الجريمة دورا سببياًا لا يلاقي غاية، وإنما يرتب نتيجة، وهذا ما سنوضحه عند التطرق إلى طبيعة الإمتتاع، على الرغم من إستتاد البعض على هذا المفهوم، فالإمتتاع إذاً هو توقف كلي عن الحركة³. المبحث الثاني : أركان جريمة الإمتناع

حتى يقال بأن هناك جريمة يجب أن تتوفر لها أركان حيث أن لكل جريمة أركانها الخاصة بها والتي تكسبها الإطار الخارجي وبالتالي إضفاء الصفة عليها، وأركان جريمة الإمتتاع هــي
 ذللك من خالٍ تقسيم هذا المبحث إلى الركن المادي (مطلب أول) والركن المعنوي (المطلــبـ ثاني). قانون العقوبات العام وفي قانون العقوبات الإقتصادي ، دراسات مقارنة وتطبيقات في جرائم النشر في المحال العامة، الأحاث، التموين، التسعير الجبري، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، سنة 1969، ص164.
 أقاربه والذي يكون بالتهديد والوعبد بشر يمتل إكر اهاً على إرادة واختيار الهجني عليه من شأنه أن ينال من مكانته في المجتمع ومن سمعته وشرفه'، والمظاهر الخارجية للســلوك الانســاني الدحظور قد تكون ايجابية أو سلبية، ويتمثل ذلك في نشاط الفاعل والنتيجة التي يصيبها وعلاقة السبية بينهما وهو ما يسمى بالركن المادي وهو يتضمن،، الإمتتــاع ( فــر ع أول) و النتيجــة ( فر ع ثان) وعلاقة السببية بينهما (فر ع ثالث).

الفرع الأول : الإمتناع

الإمتتاع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الشار ع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط وجود واجب قانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون في استطاعة الممتتع عنه إرادتــه، ويتضح من ذلك أن الامتتاع ليس عدماً وفراغاً، و إنما هو كيان قانوني له وجوده و عناصره التي يقوم عليها، وإذا كان الامتتاع من الناحية المادية ظاهرة سلبية فهو من الناحبة القانونية ظـــاهرة ايجابي، أي أنه موجود قانوني له كيانه³. والامتتاع هو الإمساك عن الحركة بواسطة الإرادة ، ومن هذا يتبين لنا أنه فــي الفـــل أو الامتتاع لا بد من تو افر الإر ادة".

1 د.محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الو اقعة على الأموال وملحقاتها ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتُزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، سنة 1995 ،

ص
23 د. دمحد علي السالم عياد الحبي ، شر ح قانون العقوبات الفلسطيني ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص91 . 3 د دمحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القس العام، دار النقري للطباعة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،
سنة 1975، ص273 .

4 د.جلال ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري و الكقارن ، مرجع سابق ، ص58 .

وكذلك هو قعود الشخص عن القيام بفعل ايجابي كان المشر ع يوجبه عليه في ظــروف معينـــة لوجود واجب قانوني على عاتقه بلزمه بذلك مع إر ادته هذا الامتتاع¹.

ويستمد الإمتتاع كيانه من الأهمية القانونية التي يسبغها القانون على الفعل الإيجــابي ، فـــا وجود لإمتتاع إلا إذا كان الفعل الإيجابي قد فرض قانوناًّ، حيث لا يكفي لقيام الجريمة مجـرد الامتتاع عن فعل معين، وإنما يتعين أن يكون الامتتاع قد انصب على التنزام قانوني، فـــالممتتع عن التحدث والكلام لا يعتبر مرتكباً لجريمة ولكن يوجب القانون على الثخص أن يتكلم فيعتبر مرتكباً لجريمة إن هو امتتع عن الكلام، ومثل ذلك امتتاع الشاهد عن الكلام أمام المحكمة³.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الفعل الجرمي تاماً بمجرد إمتتاع الفرد عن القيام بعمل كان من شأنه الحيلولة دون حصول النتيجة الجرمية ، فإذا شاهد إنسان شخصـــاً يحــاول قتــلـ شخص أخر وإمتتع عن إنقاذه وإمتتع عن النتخل للحيولة دون حصول الفعل الجرمي وكــان بإمكانه أن يتدخل دون أن يعرض نفسه للخطر فإن هذا الإمنتاع يشكل عملاً جرميــاً موازيــاً للعمل الإيجابي4.

و عليه فإن الركن المادي لجريمة الإمتتاع لا يتحقق فقط بعمل إيجابي، و إنما يتحقــق أيضــاً كذللك جر اء عمل سلبي وهو الإمتتاع عن القيام بعمل يفرضه القانون على عانق الفــرد، فهـو ظاهرة سلبية من الناحية المادية وايجابية من الناحية القانونية، وقد أثير جــدل حــول طبيعـــة الإمتتاع ومدى فعاليته في نرتيب الأثر من عدمه، ولذللك سوف نقسم هـــا الموضــو ع إلــى الإمتتاع عديم الأثر و الفاعلية (أو لاً) والإمتتاع سلوك ذات أثر وفاعلية (ثانياً) والقـــرة علــى تنفيذ الإلنز ام (ثالثا).

1 د دمحمد رشاد أبو عرام المحامي بالنقض ، المساعدة كوسيلة للمساهمة التبعية في الجريمة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية 32 شار ع عبد الخالق ثروت ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، سنة 2003 ، ص578 . ² سنس كحيلي ، مرجع سايق ، ص30. 3 ،
33 د.ساهر إبر اهيم شكري الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الجزء الأول، الجريمة والمسؤولية الجز ائية، جامعة الأزهر، غزة، الطبعة الثانية، سنة 2011 اليا ص241
4 د. مصطفى العوجي، النظرية العامة للجريمة في القانون اللبناني ( مع مقدمة في القلون الجنائي ) بدون دار نشر، بيروت ، الطبعة الثانية سنة 1979،ص258.

## أولاً : الإمتناع عديم الأثر والفاعلية

لقد أنكر بعض الفقهاء أن تكون هناك جريمة إمتتاع إستتاداً إلى عدم الإِـــرار بـــأن يكـــون للسلوك اللكون لها أي أثر ، وعليه وطبقا للك لا يكون لجريمة الإلمتنتاع أي فاعلية ولا تلا ترتب أي أثنر، واعتمدو ا في ذلك على فكرة فلسفية قو امها الدذهب الفردي، وقد حاولوا جاهدين للبحث عن أساس قانوني كي يصلوا من خلاله إلى تحديد مصدر الأثار المتولاة بمناسبة الامتــــاع عـلـا وذهبوا في ذلك مذاهب عديدة تلالتي كلها في أن مرد هذه الآثار لا للسلوك السلبي ذاتــهـ بحيث يمكن القول بناءاً عليه أن هناك جريمة إمتناع، وإنما بناءاً على أفعال أخرى إما معاصره أو سابقة على الإمتتاع أو بناءاً على إرادة المشرع¹.

وقد تحدثوا عن أساسيين لدعم هذا الاتجاه الأساس الفلسفي (1) و الأساس القانوني (2) .

1) الأساس (الفلسفي

لقد أنكر جانب من الفقهاء وجود جريمة الإمتتاع بإعتبار أن الإمتتاع عدم والعدم لا ينشئ إلا
العدم سندهم في ذلك المذهب الفردي².
"ويرى أنصار المذهب الفردي بأن الحقوق والحريات الفردية هي امتيازات طبيعه للفرد وأن شخصية الفرد هي غاية القانون وأنكروا أي تعارض من الممكن أن يحدث ما بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع لأن السعادة المتحصله للفرد هي في حق.قتها سعادة للمجموع"3. وقد أعتبر أصحاب الدذهب الفردي أن الحد من حرية الفرد يجب أن يمتل اسشثـاءاً من المبــدأ العام وهو الاباحه وأن من حق كل فرد أن يحكم لنفسه ما يُّقّر أنه حد تصرفاته الحرة وأن يدافع

$$
\text { 2 }{ }^{2} \text { د. مزس كـليلي ، مرجر ، مرجع سابق ، ص18-19 ، ص68. }
$$

33 د. فنحي الدريني ، الحق ومدى سلطة الدولة في تقيداه ونظرية التعسف في استعال الحق، مطبعة جامعة دمشق،

$$
\text { الطبعة الأولى ، سنة } 1967 \text { ، ص39. }
$$

بقو اه ذاتها وأن كل من لا ينتهك حقوق شخص أخر يكون من حق الثخص أن يفطله وبناءاً على مجمل هذه النظرية أقر فقهاؤ ها عدم إمكانية مسائلة الفرد لأنه لم يفعل شيئاً1. يتحصص مما سبق أن السلوك الإجرامي سواء كان ايجابياً أم سلبياً فهو يــنم عــن مـــى خطورة فاعله وإن كان من وجهة نظري بأن السلوك السلبي هو أخطر لما ينطوي عليـهـ مــن خطورة كبيرة ومن غموض يكتفه وبالتالي ما ينم عن الاراده الآثمه التي تنور في نفس الفاعل الذي يمتتع عن القيام بفعل فرضه القانون وأوجب عليه القيام به لكنه يمتتع عن ذلك رغم قدرته واستطاعته على إتيانه وبالتالي يتسبب في إحداث نتيجة يكون قد قصدها من خلال امتتاعـــه أو رفضه القيام بهذا الفعل أو السلوك . 2) الأساس القانوني

حاول الفقهاء الذين رفضوا الإقرار بفاعلية الإمتتاع معتبرين أنه عدم ولا يرتب أي مســؤولية دعم نظريتهم بالبحث عن تفسير للأثثار التي تقع بمناسبة الإمتتاع ولقد أخذ الأســاس القــانوني بإتجاهين، الأول رأى أن الامتتاع عدم والعدم لا ينتج أثرّ ، وبالتالي لا تكون هناك جريمة إمتناع بإعتبار أن هذا الأثت وجود، والوجود لا يمكن أن يخلق من عدم الوجود، والثاني ذهب إلــى أن
 مسؤولية عن الامتتاع بينما يرى الثناي عكس ذلك²، وترتيب المسؤولية يكون بناءُ على الأثـــر الناتج وطبيعة الامتتاع .

وعليه فقد حاول الإتجاه الأول البحث عن تفسير الآثار التي تقع بمناسبة الإمتتاع فنادو ب بنظرية
الفعل البديل (أ) بينما نادى الإتجاه الثاني بالنظرية القاعدية (ب) .
² د. سنس كـر جيلي ، مرجع سابق ، ص19 ، ص77 .

# أ) نظرية الفعل البديل 

لقد حاول البعض من خلاله هذه النظرية التوفيق بين القول من أن الامتتاع عدم ولا ينـــتج إلا
 الإعتراف بأثر السلوك السلبي، ولا يمكن اعتبار الامتتاع سبباً في حدوث نتيجة اجرامية ايجابية كما هو الحال في جريمة القتلـ، لذلك حاولوا التفريق بين الفعل المعاصــر للامتتــاع و الفـــل السابق له .

- الفعل المعاصر للإمتتاع ومن خالل ذلك يككن القول بأن كل ممتتع يقوم حال إمتتاعه بفــل إيجابي معين و هذا الفعل هو سبب النتيجة الإجر اميه ، وله أهميه قانونيه بإعتباره سبب الإخلال بالواجب القانوني المفروض على المجتمع ويتبين من هذا الرأي أن الفرد بإتخاذه موقفــــأ ســلبياً نجده دائماً يفعل شيئاً إيجابياً بدلاً من الفعل المأمور به وبالتالي فإن ما يفطله الممتتع بـدلا لا مــن الفعل الذي كان يجب عليه القيام به يُكون مع الإمتتاع حقيقة واحدة ويشكل الجانب الإيجابي من الإمتناع².

يتبين مما سبق أن هذه النظرية غير منطقية ، فيككن إلا يكون لهذا الفعل الإيجــابي أهميــة قانونيه كإنشغال الأم في بيتها في الوقت الذي كان ينبغي عليها فيه إرضاع إبنها ، وليس منطقي الاني ومن غير المعقول القول بان إنشغال الأم هو السبب القانوني لوفاة الطفل . - الفعل السابق للإمتتاع، جاء بهذه النظرية الفقيه كروج الذي أعتبر أن الإمتتاع يستمد وجـوده وكانه القانوني من فعل إيجابي سبقه فأنشأ خطر اً على مصلحه يحميها القانون وقام على عانق

1 د د.علي عبد القادر القهوجي، قانون العقربات اللبناني، القسم الخاص، جرائم الاعتّاء على الانسان والمال و الهصلدة
العامة، مرجع سابق، ص44 .

² د. مأمون سلامه ، قانون العقوبات ، الققم العام ، مطعة دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون طععة ، سنة 1979 ،

مرتكبه إلتز ام بأن يأتي مجموعه من الأفعال الإيجابية يحول بهــا دون تحقــق هـــا الخطــر وصيرورته عدو اناً فعلياً على المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون¹.

ويقر أصحاب هذا الرأي بفاعلية التصرف الإيجابي الذي سبق الإمتتاع و هذا الفعل هــو الـــي يحمل في طياته خطراً يهدد مصلحه أو حق يحميه القانون وإن ما يؤخذ على هذه النظرية هــو أن الإمتتاع لا يكون دائماً مسبوقاً بفعل إيجابي ، فالأم قد تمتتع عن إرضاع طفلها فيموت مــــ عدم وجود ما يشير إلى أن هناك فعلاً إيجابياً سابقاً قامت به الأم و هدد حياة إبنها².

نخلص مما سبق أن هذه النظرية تعارض قاعدة أساسية وهي معاصرة الركن المعنوي لللســلوك الإجرامي، وعليه فإن السلوك بحسب رأيها يتمتل في الفعل الإيجابي ولكن القصد أو الخطأ لا يتو افر إلا بلحظة الإمتناع .

## ب) النظرية القاعدية



 وجود، أي أن أصحاب هذا الإتجاه قد أعطوا الأهمية للوصف اللاي يسبغه الثـــارع علــى الإمتتاع بوصفه خلق لسلوك جريمة الإمتتاع ذاتها. ${ }^{3}$.

وعليه فإن إعتبار الإمتتاع فاقاً لكل أثر ما لم يعترف به المشر ع حديث غير منطقـي لأن السلوك يسبق في نشأته القانون، وهو إمساك إر ادي عن حركة عضوية، أي يتو افر فيه الصــفة الإز ادية كما في السلوك الايجابي، ودور الإرادة بالنسبة له هو إمساك اعضاء الجسم وعدم دفعها
إلى الحركة4.

فالتجريم أساسأ لا يكون لظلق شيء من العدم لأن المشرع لا يخالف طبيعة الأشباء فيقــوم بإيجادها كحقققة مادية أي أنه لا يخلق شيئًاً ، ومن هنا فعــام الإقـــرار بـــأثر الإمتتـــاع إلا إذا أعترف به الثار ع فمعناه إلقاء الوجود المادي لـه بإعتباره حقققة ماديـــة ، كهـــا أنـــه يتجاهــلـ الإستهجان المنبثق من ضمير الجماعة للإمتتاع المتعارض مع القيم اللتعارف عليها و عليه فإنه لا مناص من الإعتراف من أن الإمتتاع حقيقة مادية وقانونية فهو من جانب ذو كيــان مــادي وتتظمه قاعدة قانونية من جانب أخر ¹.
 من الجرائم السلبية التي تقع نتيجة امتتاع الشخص عن إتيان فعل فرضه القانون وأوجب عليــهـ القـام به تخرج عن نطاق التجريم و عليه فإنه لا مجال ولا بديل عن الإعتراف بفاعليــة و أثـــر

ثاتياً : الإمتناع سلوك ذات أثر وفاعلية
هذا الاتجاه جاء على عكس ما سبق و أقر بأن الامتتاع سلوك ذات اثر وفاعلية وأيضـــأ هـــا القول والاتجاه دعمه أنصاره بأساس فلسفي (1) وأساس قانوني (2) .

1) الأساس الفلسفي

إن بعض المجتمعات شعرت باللطر الذي يحبط بها من جراء الامتتاع الأناني فعـــــت إلــى تجريمه و إلى فرض جزاءات على المتتع حتى أن بعض الاتجاهات في الفقه الجنائي ساوت بين حالة المجرم الذي يرتكب جرمه نتيجة لعمل ايجابي وبين مـن يمتتـع عــن اســــاء المعونـــة والاسعاف لمن هو بحالة خطر ،، فالمتتع هو المواطن الذي لا يقوم بـــوره الإيجــابي فــــي المجتمع ذلك أن الفرد في هو جزء من المجتمع اللي لا يتحقق وجوده بـــون الفـرد ذاتــه، فالمجتمع أو لأَ والفرد ثانياًّا

1 د. د.حمود عثهان الهششري ، مرجع سابق ، ص173.
22 دمصطفى العوجي، النظرية العامة للجريمة في القانون اللبناني مع مقتمة في القانون الجناني، بلون دار نشر ،
³ بيروت، كحبلي ، مرجع الثانية، سنة 1979، ص25. ص259 .

يلاحظ من خلال ما سبق بأن الإنسان أو الفرد داخل المجتمع يقع على عاتقه نقديم العــون و المساعدة للآخرين وإذا إمتتع عن القيام بذلك فإنه يكون عرضة للعقاب لأن إمتتاعه عن تقديم العون والمساعدة للآخرين بلحق بالمصلحة العليا والعامة للمجتمع ضرر كبير، وبالتالي فإنـــهـ يستحق العقاب عن إمتتاعه عن تققديم العون و المساعدة .
2) الأساس (القانوني

إن الإمتتاع هو إحجام الثخص عن إتيان فعل أو عمل إيجابي معين أوجبه وفرضـه القـــانون على شخص في ظروف معينة ، ولأجل إثبات ما لسلوك الإمتتاع من حقيقة مادية ذات أثر لا بد من الإشارة إلى أن السلوك وكما ير اه علماء النفس لا يظهر حقيقة إلا من خلال منبه سواء
 الحركي تلك العو امل التي يطلق عليها اصطلاحاً الغر ائز و الميول و النزعات، و هـــذه العو امــل تبقى في حالة سكون إلا إذا حدث مـا يحركها 1 .

ثالثاً : القدرة على تنفيذ الإلتزام
يعني ذلك أن يكون هناك التزام قانوني على عانق الفرد يؤدي الإمتتاع عن تتفيذ ما يؤمر بــهـ إلى ترتيب المسؤولية على الممتتع، مما يعني أن القانون يعاقب ذلك الفرد على مجرد الإمتتاع الصـادر منه بعدم القيام بذلك الفعل، و عليه يعاقب الثـاهد مثلاً عن عــدم الإدلاء بثــهـهادته أو إمتتاعه عن حف اليمين².

أي أن هذا الإلز ام يتضمن أمر اً للفرد ببذل جهد معين عبر نشاط إيجابي، بمعنى أن الامتتـــاع يستمد أهييته القانونية من الأهمية التي يسبغها القانون على الفعل أو النشاط الايجابي ، فلـــيس للامتتاع أهميته في القانون إلا إذا كان الفعل الايجابي مفروضاً على من امتتع عنه، فالامتتـــاع يفترض الز اماً وهو في لغة القانون يفترض الز اماً قانونياً، والو اجب القانوني ليس عنصر يقـوم عليه الركن القانوني لجريمة الامتتاع ولكنه عنصر يقوم عليه الركن المادي لجريمة الامتتاع³.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 د. د. رياض معوض ، علم النفس التربوي ، مطبعة دار العدل ، الطبعة الأولى ، سنة } 1953 \text { ، ص56 ، } 201 \text { ، } 20 \text { ، } \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { قانون الإجر اءات الجز ائية الفلسطيني رقم (3) لسنة } 2001 \text { ، نص المادة (88) ، ونص المادية ، المادة (233). } \\
& \text { 33 دـدحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، مرجع سابق، ص274-275 ، } 27 \text { ، }
\end{aligned}
$$

وعليه سوف نقسم القدرة على تتفيذ الإلتزام إلى القيام بفعل معين (1) و القيام بفعــل معــين والحيلولة دون حدوث النتيجة (2).

1) القيام بفعل معين

قد يقتصر الإلتزام المفروض على الشخص قانوناً على مجرد القيام بفعل معين ، مما يعني أن القانون يعاقب ذللك الفرد أو الثخص على مجرد الإمتتاع، مثل امتتاع الثاهد عن الحضور أمام القضاء، وامتتاع الموظف عن تتفيذ أو امر رئبسه، وامتتاع الثخص عن تأدية دين النفقة. ففي الأمثلة السابقة وأمتلة أخرى للامتتاع معاقب عليها في القو انين الخاصة نكون أمام جــرائم امتتاع لأن النص الجزائي الزم الثخص القيام بواجب معين تحت طائلة توقيع الجزاء عليــه إذا امتتع عما طُلب منه ور غم ذلك امتتع، وتتميز جريمة الامتتاع بأنها عبارة عن حالة امتتاع بحته محدودة العناصر في نص جزائي وهي معاقبة لمجرد كونها امتناعاً فقط دون اشتر اط أي نتيجة مادية تترتب عليها².

## 2) (القيام بفعل معين والحيلولة دون حدوث النتيجة

 يمتد ليشمل الحيلولة دون حدوث النتيجة، أي يعني ذلك أنه يشترط أن يكون الفرد قادر اً علــى الحيلولة دون حدوث النتيجة، في الجرائم ذات النتيجة، ومثال ذلك جريمة الإمتتاع الاغاثة، حيث يعاقب من يتغاضى عن إغاثة شخص في خطر وهو قادر على دفع هذا الخطر بعمله الثخصي المباشر بدون خشية ضرر ولا خطر على نفسه أو على أقاربه إن فقد هذا الشخص الحيــاة أو لحقه ضرر بدني خطير ${ }^{3}$

يقضي ذلك أن تكون الإر ادة مصدر الإمتتاع فإذا انعــدمت الإر ادة لا يمكــن أن ينســب إليــه إمتتاع ${ }^{4}$

$$
\begin{aligned}
& \text { ¹ د.سمير عاليه و المحامي هيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص241 ـ } 242 \text {. } \\
& \text { 22 د.سمير عاليه و المحامي هيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص242 . } 242 \text {. } \\
& \text { 3 عبد العزيز العو ادي واسماعيل بن صالح، شرح القانون الجنائي الثونسي، القسم العام، مرجع سابق، ص1 } 342 \text { ، } \\
& \text { 4 د. محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات ، القسم العام ، النظرية العامة للجريمة ، مرجع سابق ،ص199. }
\end{aligned}
$$

نخلص مما سبق بأنه حتى نقول بأن الثخص يعد مسؤو لاً عن إمتتاعه ليس بمجرد إمتتاعه عن القيام بفعل معين، وإنما يجب عليه وحسب قدرته واستطاعته أن يكون قادر اً على الحيلولة دون حدوث النتيجة عن إمتتاعه عن القيام بذلك الفعل بعكس البند الذي تتاولته سابقاً من أن المشرع لا ينظر إلى مدى قدرة الفرد ولا يبحث فيها و إنما بمجرد إمتتاع الفرد عن القيام بذللك الفعل. الفرع الثاتي : اللنتيجة في جريمة الإمتناع إن الأهمية الكبرى للنتيجة تظهر في صدد تصوير رابطة السببية بين الفعل أو الامتتاع وبـين الحدث الجسيم ، ذلك أننا نعلم أن النتيجة ليست إلا الحدث المنظور إليه من زاوية السببية ومعنى ذلك أن يكون التغيير الذي وقع في العالم الخارجي يتطابق مع العدوان الموصوف في القاعـــدة الجنائية فضلاً عن انبثاقه من سلوك يعد سبباً بالمعنى القانوني 1، وتحتبر النتيجة أحد المكونـــات للركن المادي للجريمة، وقد أختلف الفقه على تحديد مفهوم النتيجة بــين مفهــوم مـــادي (أو لاً)

ومفهوم قانوني (ثانياً) أولاً : المفهوم المادي للنتيجة

النتيجة كظاهرة مادية هي التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر لللـــلوك الإجرامـــي فالأوضاع الخارجية كانت على نحو معين قبل أن يصدر هذا السلوك ثم صـارت و أصــبحت على نحو أخر بعد صدوره، أي أن التغيير من وضع إلى أخر هو النتيجة طبقا للمفهوم الــــادي للجريمة²، والنتيجة في جريمة جريمة الامتتاع عن علاج المريض هي وفـــاة المجنــي عليــه، ويقصد بالوفاة النوقف الأبدي و الكامل لكل وظائف الحياة للانسان وبصفة خاصة القلب و الجهاز التتفسي و التي يصبر الانسان بعدها جثة هامدة بلا حراك³.

وإذا تم النظر للجريمة على أنها ظاهرة مادية صرفه ، فإن النتيجة الحاصلة عن نشاط الفاعـل ينبغي أن يكون لها أثر اً ملموساً ، ففي جريمة الامتتاع عن علاج المجني عليه واصـابته فيتغيـر من انسان حي إلى انسان ميت هذه هي النتيجة الجرمية الضارة؛، فإذا امتتع شخص عن تزويد

¹ د. جلال ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري و المقارن ، مرجع سابق ، ص198 ، 22 د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقويات، القسم العام ، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتابير الإحترازي ، دار النهضة ، القاهرة ، الطبعة الر ابعة ،1977،ص288،
 4 د.محمد علي السالم عياد الحبي ، شرح قانون العقوبات الفلسطيني ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص180-181 .

خادمه أو أجير عنده بالطعام أو اللباس، حيث يعاقب القانون على هذا الامتتاع سواء وقع ضرر فعلي أو لم يقع ولكن كان من المحتمل أن يقع، و هذا يعني أن الفعل مجرم لكونه أوقع الضرر أو شكل خطر اً على المصلحة المحمية.

غير أنه لا يكفي تحقق الحدث الخارجي الناشئ عن السلوك لإعتباره نتيجة تدخل فــي تكــوين الركن المادي ، بل يلزم أن يكون المشرع قد أعتد بتللك النتيجة التي يترتب عليها أثنار جنائية ، فالنتيجة كعنصر من عناصر الركن المادي هي الحدث الناشئ عن السلوك و الذي يتطلبه المشرع للوجود القانوني للجريمة ، فالسلوك الإنساني يمكن أن يرتب العديد من النتائج التي ترتبط بــهـ بسلسلة السببية، و هناك بعض الجر ائم يكتفي المشر ع في ركنها المادي بإرنكاب سلوك معــين دون أن يعطي أي قيمة قانونية للنتائج المترتبة عليه ومعظم المخالفات من هذا النوع². فالجريمة نقوم في ركنها المادي على السلوك دون الاعتداد بتحقق نتائج معينة أو عدم تحققها وترتيباً على ذلك يفرق الفقه بين نوعين من الجرائم تبعا لضرورة أو عدم تحقق نتيجة معينـــة للسلوك الإجر امي كعنصر لازم للركن المادي فهناك جرائم السلوك والنتيجــة وهـــي التــي يتطلب فيها المشر ع تحقق نتيجة لإكتمال الجريمة في ركنها المادي متل جريمة القتل و هنـــاك جر ائم السلوك المجرد وفيها يجرم المشر ع الفعل أو الإمتتاع بغض النظر عن تحقق نتــائج عنه أو عدم تحققها مثل جرائم الإمتتاع عن أداء الشهادة³. ثانياً : المفهوم القانوني للنتيجة إن مضمون هذا المفهوم، هو أن لكل جريمة نتيجة، و النتيجة هنا هي الاعتداء على حق يصونه القانون وهي حياة المجني عليه أو سلامة جسمه أو حقه في الملكية ولا يأبه الثــــار ع للتغييـر الخارجي الناشئ عن الفعل كأثر لارتكاب الجريمة"، و النتيجة وفقا لهذا المفهوم فكــرة قانونيــة تتميز عن الضرر المادي، وتتمثل في صورة ضرر معنوي يتتاول بالإعتداء على حق يحميــهـ القانون جنائياً، فنتيجة جريمة الامتتاع عن اداء النفقة الزوجية هي الاعتداء على حق الزوجة بها

$$
1 \text { د د.ساهر إبر اهيم شكري الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، مرجع سابق، ص245 . }
$$

$$
2 \text { د.محمود نجيب حسني، شر ح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص289. }
$$

3 د. مأمون سلامة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ،ص137-138، للمزيد أنظر الدكتور محمد علي السالم عياد الحبي ، مرجع سلبق ، ص181 ، 4 د.محمد علي السالم عياد الحبي، شر ح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص236 .

وينتهي هذا الإتجاه إلى القول بأنه لا جريمة دون نتيجة إجر امية بحيث تتحقق هذه النتيجة بمجرد المساس بالمصلحة المحمية بنصوص التجريم سواء ترتب على هذا المساس إصـابة المصــلحة بضرر أو تهديدها بخطر وسواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً 1 ومؤدى هذا المفهوم أن النتيجة ما هي إلا الآثار التي يلحقهــا اللـــلوك بالمصــلحة المحميــة و المتضمنة الإضرار بها أو تهديدها بالضرر ، فالنتيجة الإجر امية هي الوضـــع الناشـــئ عــن السلوك بالنسبة للموضوع القانوني للجريمة و المتمتل في المصلحة محل الحمايــة، لـــذلك فــــإن النتيجة بمفهومها القانوني هي عنصر لازم وضروري لا تقوم الجريمة بدونهـ، كما أن النتيجـــة وفقاً لهذا المفهوم ليست تغيير اً مادياً في العالم الخارجي يمكن للحواس أن تدركه أي ليست مجرد ضرر مادي ينجم عن سلوك إجر امـي، وإنما هي عبارة عن ضرر معنوي يعتدي به على حــق يحميه القانون، فهي بهذا المعنى شرط لازم وضروري في كل جريمة بما ذلك الجر ائم الســلبية البحتة وقد جرى الفقه على تقسيم الجر ائم وفق مدلولها القانوني إلى جرائم ضرر وجرائم خطر ويقصد بالأولى أن النتيجة تتمتل في تحقيق الضرر الفعلي على المصلحة المحمية أمـــا جــرائم الخطر فيقصد بها أن النتيجة تتمثل في مجرد تهديد على المصلحة المحمية³ ومن هنا يرى الباحث أن النتيجة تكسب أهميتها القانونية من ناحيتين، الأولى أنها تعتبر تغيير في العالم الخارجي فلا بد أن تكّون أثراً يتولد عن سلوك هو في القانون يعد سبباً لها، أما الثانية
 على المصلحة القانونية4. يتحصص لدينا مما سبق وبعد هذا العرض الموجز للمفهومين المادي والقانوني للنتيجة أن ما يذهب إليه أصحاب المفهوم المادي هو الأقرب للصواب وهه ما ذهب إليه الدكتور مزهر جعفر ، وذلك لأنه يعطي وبشكل صحيح المعنى المقصود بالنتيجة خاصة أن المفهوم القانوني يؤدي إلى التعارض مع قو اعد الر ابطة السببية لأن هذه الأخيرة تعني العلاقة بين فعل ونتيجة ماديــة ، لا

1 سندس كحيلي ، مرجع سابق ، ص33 ،
22 د. مأمون سلامه ، قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق، ص139 ، 33 ، 33 د. نظام توفيق المجالي ، قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سلابق ، ص275 ، 4 د. جال ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري و المقارن ، مرجع سابق ، ص180-181 .

بين فعل وصفه يكتسبها السلوك من مطابقته مع اللنموذج القـــانوني وتحقيــق العـــوان علــى المصلحة، وأن الأخذ بها يعني تعذر قيام أو عدم مشروعية السلوك كما أن القصد الجنائي يعني إر ادة الفعل والنتيجة وكذلك العلم فإنـ يشترط في حالة الأخذ بــاللفهوم القــانوني لللتتيجــة أن تتصرف إر ادة الفاعل (الجاني) إلى الإضرار بالمصلحة المحمية وهو ما يتطلب علم الجاني بها حتى تنصرف إر ادته إليها وبما أن العلم بالمصلحة أمر صعب ولا يأتي إلا من خلال الخلط بين الحكمة من التجريم وبين العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة .

## الفرع الثثلث : علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة

إذا كان لا بد من صلة مباشرة بين الفعل و النتيجة الاجر امية فكذلك لا بد من وجود صلة سببية بين الامتتاع والنتيجة الجرمية وإلا فإن الفاعل لا يسأل1، فعلقة السببية لا تقوم الا بين السلوك والنتيجة غير المشروعة التي يعتد بها المشرع في التكوين القانوني للجريمة ولـــلك لا تثـور مشكلة السببية بالنسبة لجرائم السلوك المجرد وهي التي تقوم فيها الجريمة على السلوك المـــادي بغض النظر عن النتائج المترتبة عليه فمتل تلك النتائج لا يعتد بها قانوناً، وبالتــاللي لا ينبغــي البحث في رابطة السببية كعنصر من عناصر الركن المادي ، ومفاد ذلك أن النتيجة التي ينبغي ربطها مادياً بالسلوك لقيام الركن المادي هي فقط النتيجة التي يأخذها النص التجريمــي بعــين الإعتبار لقيام الجريمة قانوناً أو لإمكان إحداث أثثار ها القانونية و هذا لا يتوفر إلا بصدد جــر ائم

السلوك والنتيجة ، أما جر ائم السلوك المجرد فتخرج عن نطاق علاقة السببية². فالنظر إلى علاقة السببية يكون حسب طبيعتها من الناحية الموضوعية المادية وليس من الناحية المعنوية ، فليس للسببية أدنى علاقة بالركن المعنوي لأنها أحد عناصر الركن المادي المكونـــة للجريمة فعلاقة اللببية بين الفعل المجرم والنتيجة الضـارة تعني قيام رابطة مادية بين الســلوك المحظور و النتيجة المترتبة علية³

¹ د.عبد الوهاب حومد، شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم العام، مطبوعات جامعة الكويت، بدون طبعة، سنة 1972،

ويلزم لتحقق الركن المادي للجريمة أن نتو افر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، والسببية لا تثير إثكالاً إن أدى فعل الفاعل إلى النتيجة1، كأن يقوم شخص بالامتتاع عن علاج مريض اثر تعرضده للضرب من قبله وتحدث له الوفاه نتيجة الامتتاع عن العلاج، إذ أنه لو قام بالعلاج لما حصلت الوفاه أي أن هناك علاقة سببية ما بين الامتتاع والنتيجة التي حدث وهي الوفاه، و اللسبية علاقة بين سبب ومسبب أي بين عله ومعلول فهي صله مادية بين ظاهرتين حسيتين ترتبطان على نحو ضروري لازم في تعاقب زمني يعتبر أن إحداهها سبب الأخرى وهي بهذا المعنى مدلول منطقي وفلسفي ينطبق على فرو ع العلم كافة وتفسر العلاقة بين الظو اهر و الوقائع المختلفة طبيعية كانت أم سلوكية ، ويحدد الأثر كل منها في وجود الظواهر الأخرى وتتابعها في الزمان فهي صورة من صور المعرفة وأداه من أدو اتها الأساسية ومدخل طبيعي للاتصـال بالعالم الحسي وإدر الك ما ينشأ بين الظواهر من صلات مادية وتتحد العلاقة بين السبب وفقاً لقانون السببية ومؤدى ذلك أن لكل و اقعة سبباً وأن السبب الواحد ينتج دائماً نفس الأثز². و المقصود بعلاقة السببية أن تحدث النتيجة الجرمية بسبب فعل الجاني أي لو لا فعل الجاني ما حدثت النتيجة، كما لو امتتع الجاني عن تققيم المساعدة و العلاج للمجني عليه فمات فالنتيجة في هذه الحالة مرتبطة ارتباطاً سببياً بالفعل الذي قام به الجاني وهو الامتتاع ، فالفعل هو السبب المباشر لللنتيجة وهي وفاة المجني عليه³. وكما قلنا وأسلفنا سابقاً أن علاقة السببية هي أحد عناصر الركن المادي و هي بهذا تعد عنصــراً جو هرياً في الركن المادي لجميع الجرائم التي يتطلب القانون لقيامها تحقـق نتيجــة إجر اميــة مفهومه على أنها و اقعة متميزة عن سلوك الجاني كما هو الوضـع في الجر ائم الإيجابية فعلاقـــة السببية هي الصلة التي تربط بين الفعل و النتيجة. ولنتوضيح أكثر حول علاقة السببية بين الفعل والنتيجة سوف نتتاول حقيقة علاقة السببية (أو لا) ومعايير علاقة السببية (ثانيا) .

¹ د. واثبه داود السعدي، الوجيز في شرح قانون العقوبات، القسم العام ، النظرية العامة للجريمة والعقاب ، مرجع سابق ، ص9191
22 د ـ نظام توفيق المجالي ، مرجع سابق ، ص276-277 . 33 دمحمد المشهداني، الوسيط في شر ح قانون العقوبات، مرجع سابق ، ص115 . 4 د ـ ـ محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق ، ص202 .

## أولاً : حقيقة علاقة السببية

إن وجود نتيجة ناتجة عن النشاط السلبي يعني ضرورة توافر علاقة سببية بين ذلـــك النشــاط والنتيجة الحاصلة والامتتاع بوصفه الشكل السلبي للسلوك يمكن أن يقوم عليه الركن المادي لأي جريمة باعتباره من جرائم الشكل المطلق، غير أن الامتتاع يثير مشكلة سببيته باعتبار أنـــه إذا كان الامتتاع من وجهة النظر الطبيعية هو عدم فلا يتصور أن ينتج عنه حـــث مـــادي غيـر مشروع'، بمعنى وجود علاقة سببية بين نشاط الفاعل و النتيجة الحاصلة عن الامتتاع، فإذا امتتع شخص عن انقاذ شخص قام بضربه مع امكانية ذلك فإن ذلك يشكل الركن المادي لجريمة القتل

التي حصلت .

غبر أن المفهوم القانوني للامتتاع كفيل بحل مشكلة السببية، فإذا كان الامتتاع لله مفهوم قــانوني فمن المنطقي أن تكون فاعليته السببية بدور ها قانونية وليست طبيعية².

وقد نص النشريع الايطالمي في المادة (41) منه على أن تدخل عو امل ســـابقة أو معاصــرة أو لاحقة ولو كانت مسنقلة عن الفعل أو الامتتاع الو اقع من المتهم لا ينفي صلة السببية بين هـــا الفعل أو الامتتاع وبين النتيجة وإن العو امل اللاحقة لا تقطع صلة السبية إلا إذا كان من شأنها أن تكون بمفردها كافية لتحقيق النتيجة، وفي هذه الحالة إذا كان الفعل السابق وقوعه يكون فــي ذاته جريمة تطبق العقوبة المقررة له حتى إذا كان العامل السابق أو المعاصر ينحصر في فعــل غير مشروع من الغير³

يتبين مما سبق أنه وحتى يسأل الشخص عن امتتاعه لا بد أن يكون هناك علاقة ســبيبة بــين امتتاعه و النتيجة المتحصلة من ذلك الامتتاع أي أن الشخص لو قام بما هو مطلوب قانوناً لمـــا حدثت النتيجة أي الجريمة .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 د دمأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأثشاص والأمو ال، مرجع سابق، ص21. } \\
& \text { 22 د.مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص21 } 21 \text {. } \\
& \text { 3 د د.حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم الخاص، المكتب الشرقي للنشر والثّوزيع، بيروت، } \\
& \text { لبنان، بدون طبعة، سنة 1969-1970، ص91 . }
\end{aligned}
$$

بمعنى أن الإنسان بتحكم في سلوكه وفقاً لأهداف معينه برمي إلى تحقيقها بو اسطة ذلك السلوك و هو في سبيله لتحقيق أهدافه يمكن أن يحرك قو اه الطبيعية الأخرى ويســخر ها لتحقيــق تلــــك الأهداف، وترتب على ذلك أن المشرع في اعتداده بالسلوك السلبي إنما يضع في حسبانه تلـــــك المقومات العقلية لمرتكبيه ، ولذلك فإن السلوك الإنساني لكي يعتبر ســبـاً فــي النتيجـــة غيــر المشروعة وبالتاللي ينسب تلك النتيجة مادياً إلى مرتكبه لا بد من تو افر عناصر أخرى خـــلاف كون السلوك ظرفاً سابقاً للنتيجة التي حدثت في العالم الخارجي ومعنى ذلك إن القانون من بين
 السبب من الناحية القانونية و هذا يتفق و الطبيعة القانونية لعلاقة السببية¹.

## ثانيا : معايير علاقة السببية بين الامتناع و النتيجة

لا يجوز إسناد الحدث إلى السلوك (الايجابي و السلبي) إلا إذا كانت هناك علاقة أو رابطة سببية بينهما ، فبالنسبة لجرائم القتل لا بد أن نتو افر علاقة سببية بين النشاط والنتيجة (الموت)؛، و هناك من المعايير التي ظهرت لتحديد علاقة السببية بين الامتتاع و النتيجة و هذه المعايير هي معيار السبب الملائم (1) ومعيار السبب المباشر (2) ومعيار تعادل الأسباب (3) •

## 1) معيار اللسبب الملائم

يقتضي هذا الاتجاه أن يسأل الجاني عن النتائج المحتملة أو المتوقعة، أي التي تحصل بحسـبـ المجرى العادي للأمور ولا يمكن وصفها بأنها نتائج مباشرة أو محققة لفعله، ويعتبر فعل الجاني سبباً ملائماً لللنتيجة التي حصلت إذا كان كافياً بذاته في حصولها³، أو فيما إذا كانــت النتيجــة حصبلة أسباب طارئة من الممكن عادة وقوعها، والمعبار للتوقع هو موضــوعي بحــت إذ لا
11 د.مأمون سلامة ،قانون العقوبات ، القسم العام ،مرجع سابق ،ص148-149.
 الانجوسكسونية والتنثريعات العربية ، ومشروعات القوانين العربية الجديدة ، منشأة المعارف بالاسكندرية ،مصر ،
بدون طبعة ،سنة1974 ،ص67 . 3 د د.رؤوف عبيد، جر ائم الاعتداء على الاشخاص والأموال في القانون المصري، مطبعة نهضة مصر بالفجالة، القاهرة،
الطبعة الر ابعة، سنة 1960، ص24.

4 د دمصطفى العوجي، النظرية العامة للجريمة في القانون اللبناني مع مقدمة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص242 .

يرجع في استظهاره إلى ما توقعه الجاني نفسه و إنما إلى ما يتوقعه الثخص العادي إذا وجد في مثل هذه الظروف أما إذا تـخل في حلقة السببية عامل شاذ غير متوقع و لا مألوف عـــادة فإنـــهـ يقطع السببية وتقف مسؤولية الفاعل عند حد القدر المتيقن بحقه أي نقف عند حد الشرو ع بينمــا يتحمل السبب الثاذ غير المتوقع عبء النتيجة…

وعلى ضوء هذا المعيار تتعتبر علاقة السببية بين الإمتتاع والنتيجة قائمـــة إذا كـــان الإمتتـــاع يتضمن إمكانية إحداث النتيجة وفقاً للمجرى العادي للأمور، فإذا أمتتعت مرضعة عن إرضـــاع طفلها لفترة معينة كما أدى إلى أن تعتل صحته وعند نقله إلى المستشفى حدث أن نجم حريق في هذا المستشفى مما ترتب على ذلك وفاة الطفل، فعلقة السببية تعد في هذه الحالة منقطعة ما بين
الامتتاع و الوفاة².

وحتى نقول بأن هناك علاقة سببية يجب أن يحدث الجاني النتيجة بفعل متتاسب أو ملائم ويكون الفعل ملائماً لاحداثه النتيجة إذا ما تم على أساس معيار المجرى العادي للأمور، وعلــى هـــا يقطع علاقة السببية كل عامل أجنبي غير عادي وذلك علاوة على كل سلوك لا يتطـــابق مـــع سلوك الجاني في إحداث النتيجة، ويعيب على هذه النظرية أن فكرة الملائمة لا تتفق غالباً مـــع الحاجات العملية للقانون لأنها تؤدي إلى نوع من النتردد والثك تجاه أحكامه ، كما أن الاعتــداد بعدم إشتمال الأثار غبر العادية وغير المتطابقة يعد أمر اً متطرفاً تجاه علاقة السببية الأمر الذي يوسع من نطاق عدم المسؤولية عن الأفعال3.
"وبإختصـار فإن اللسبية الملائمة لا تكتفي بوجود رابطة طبيعية بين اللـــلوك و النتيجـــة و إنمـــا تتطلب في السلوك مو اصفات خاصة و هي أن يملك الإمكانيات الموضو عية لتتحقق النتيجة بحيث تبدو هذه متوقعة وفقاً للمجرى العادي للأمور ونتيجة لما سبق فإن هذا المعيار يعترف بانقطــاع ع رابطة السببية بين السلوك والنتيجة متى كانت تلك الأخيرة قد حدثت بتدخل عو امل لاحقــة

¹ د. و اثبة داوود السعدي ، مرجع سابق ، ص93 ، للمزيد أُنظر الاكتور محمد علي السالم عياد الحبي ، مرجع سابق ، ص187.
² سندس كحيلي، مرجع سابق، ص39 39 .
3 د. محمد إبر اهيم زيد ، قانون العقوبات المقارن ، القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص68 .

شاذة غير مألوفة وفقاً للمجرى العادي للأمور، أمـا إذا كانت الظروف والعو امل مألوفـــة فـــلا تتقطع ر ابطة السببية"1.

أي أنه تتقطع رابطة السبيية إذا طر أ بين النشاط والنتيجة عامل غير مألوف لا يمكن للشــخص المعتاد أن بتوقعه متى كان هذا العمل كافياً بذاته لإحداث النتيجة فعلاقة السببية تنقطع بالعو امل الأجنبية غير المألوفة مثال ذللك ما يصيب شخص ينتقل إلى المستشفى ويحدث زلـــز ال فنتهـــار المسنشفى ويموت المصـاب نتيجة لانهيار المبنى فانهيار المبنى نتيجة حدوث زلز ال أمر لا يمكن توقعه وفي نفس الوقت هو أمر كان بذاته كاف لإحداث الوفاة فهو لذلك يقطع علاقـــة اللـــبيـة، وبهذا الصدد نجد بأنه لا يكفي لانقطاع رابطة السببية مجرد حدوث عامل لا يمكن توقعه مــن بين عو امل السبيية بل يجب أن يكون هذا العامل كاف بذاته لأحداث النتيجة².

ظهرت هذه النظرية في إنجلتر ا على يد الفقيه فر انسيس باكون ومقتضـاها أنه عند تعدد العو امل التي ساهمت في إحداث النتيجة ينبغي أن نتجاهل الأسباب البعيدة في علاقتها المباشرة بالنتيجة بحبث تتوقف المسؤولية الجنائية للفاعل على وجود فعله بين الأسباب التي لعبت دور اً مباشــر اً في إحداث النتيجةٌ ${ }^{3}$

وبمقتضى هذا المعيار لا يسأل الفاعل عن النتججة التي حصلت إلا إذا كانت متصـــلة اتصـــالاً مباشر اً بفعلة، أو بعبارة أخرى ينبغي أن يكون فعله هو السبب الفعال أو الأفوى في حدوث هذه النتججة، بحيث يمكن القول بأنها حدثت من نشاط هذا الفاعل دون غيره فلو تــداخلت عوامــل أخرى بين فعل الفاعل والنتيجة سو اء أكانت هذه العو امل مألوفة أو غير مألوفة فإنهـــا تقطـــع

$$
1 \text { د دمأمون سلامة ،قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق، ص157-158. }
$$

² د.أحد أبو الروس ، القصد الجنائي والمساههة الجنائية والمسؤولية الجنائية والثنروع والثفاع الثشرعي وعلاقة اللسبية ، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية ، الطبعة الأولى ،بدون سنة نشر ، ص29 29.

3 دـ محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص82-83 .

اللسبية'، فخطأ الطبيب في العلاج أو الجر احة يقطع السببية بين الإصـابة الجنائيــة و النتيجــة المتحققة الوفاة ، وبذلك فالسببية تتطلب اتصالاً مادياً و هذا الإتجاه سلاح ذو حدين فهو من جانب أصلح للمتهم ومن جانب أخر يؤدي إلى إفلات كثبر من الجناة من العقاب².

يلاحظ مما سبق أن إهمال هذا المعيار من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مقبولة لا تتفــق مـــع إعتبار ات العدالة ولا تنزل على مقتضياتها إذ لا مفر من الحكم بإنقطاع علاقة السببية بين نشاط الجاني وبين وفاة المجني عليه في القتل مثلاٍ متى ساهمت معه عو امل أخرى سابقة أو معاصرة أو لاحقة أكثر فاعلية منه في حدوثها ، كسبق إصـابته بمرض ميوؤس مــن شــفائه أو إهــــال الطبيب في علاجه لأن معيار السببية الذي أنشأه هذا المعيار على فرض صحته يفتقر بدوره الى الضبط و التحديد فليس ما يحدد مدى مساهمة كل عامل من عو امل النتيجة في إحداثها.
3) معيار تعادل الأسباب :

إن معيار تعادل الأسباب من أوسع المعايير التي عالجت مشكلة السببية وقد أسسه العالم الألماني " فون بوري " وساد الفقه الألماني الحديث ويقوم هذا المعيار على فكرة التعادل بـــين الأســباب بمعنى المساواة بين جميع العو امل المساهمة في إحداث النتيجة بحيث يصلح كل عامــل منهـــا لتوفير علاقة السبيبة اللازمة لتكامل عناصر الركن المادي للجريمة مهما كانت درجــة تــأثير العامل أي ولو كانت محدودة بالنسبة للعو امل الأخرى سواء كانت هذه العو امل إيجابية أم سلبية وللتخلص من المسؤولية الجزائية يجب إثبات أن الفعل لم يكن من العو امل الدساهمة في إحداث النتيجة³، إذ تعتبر جميع العو امل التي ساهمت في إحداث النتيجة متعادلة4.

وتتتبر هذه النظرية أن جميع العو امل التي قد نؤدي إلى تحقيق وضع مـــــــنـــــي أن تعتبـر مسؤولة على قدم المساواة عن هذا الوضع سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة وسواء أكانــت

1 د.رؤوف عبيد، السبيبة في القانون الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة، مطبعة نهضة مصر بالفجالة، القاهرة، الطبعة
الثانية، سنة 1966، ص13-14 .
2 واثبة داوود السعدي ، مرجع سابق ،ص92 .
3 سنـس كحيلي ، مرجع سابق ، ص39.

4 د محمد رشاد أبو عرام ، المساعدة كوسيلة للمساهمة الثبعية في الجريمة ، در اسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص192 .

قريبة أم بعيدة، لأنها لا تميز بين السبب وبين الظروف والشروط اللازمة لتحقق هــذا الوضـــع المعاقب عليه، ومن هنا جاء تطرفها وبعدها عن فهم وظيفة التشريع الجنائي بسبب خلطها بــين السببية كر ابطة طبيعية وبينها كر ابطة تشريعية¹.

و النتيجة مجرد كون الفعل أحد عواملها، دون حاجة للتحري عن مدى فاعليته أو مقدار اسهامه، كما تتميز بالحسم إذ تأتي بحلول قاطعة ليست محلا للشكك أو التردد، وتتميز كذلك بالموضو عية لأنها تققيم معيار ها على عناصر موضو عية مادية لا على عناصر معيارية نفسية²، وطبقاً لنظرية تعادل الأسباب يكون فعل الجاني سبباً لللنتجة لمجرد كونه أحد عواملها اللازمة، أي ما دامـــت النتيجة ما كانت لتقع لو لا هذا الفعل³

ومعبار تعادل الأسباب يقرر المساواة بين جميع العو امل التي ســـاهمت فــي إحــداث النتيجــة ويقتضي ذلك القول بأن علاقة السببية تقوم بين فعل الجاني والنتيجة إذا ثبت أن الفعل هذا ساهم في إحداث النتيجة وبالر غم من أن العو امل الأخرى التي ساهمت في إحداث النتيجة تفوقه أهمية و هذا المعيار يتمبز بالبساطة والوضوح وسهولة التطبيق، وما على الباحث غير أن يتساءل عما إذا كان الفعل أحد عو امل النتيجة فإن ثبت أنه أحد عو املها اعتبرت علاقة السببية متو افرة، وأن ثبت عكس ذلك اعتبرت منتفية فتقطع علاقة السببية بين السلوك وبين النتيجة النـي حــدث؛؛ وأصحاب هذا المعيار يرون أن علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية لا ينفيهــا اجتمـــاع أسباب أخرى سابقة أو معاصرة أو لاحقة، سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله5.
 تأثثر ها في إحداث النتيجة المادية، وتساوي بين حدوث النتيجة و السبب المؤدي إليها، وهي تؤدي

1 د د.رؤوف عبيد،السببية في (القانون الجنائي ،دراسة تحليلية مقارنة ،مطبعة نهضة مصر بالفجالة ،الطبعة الثانية ،سنة
1966،ص17.

2 عز الاين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، منشأة

$$
\begin{aligned}
& \text { المعارف جلال خرى وشركاه، الاسكندرية، بدون طبعة، بدون سنة نشر ، ص12 } 112 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 د. محمد صبحي نجم ، مرجع سابق ، ص205. } \\
& \text { 5 د.محمد علي السالم عياد الحبّي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص242 . }
\end{aligned}
$$

إلى توسيع نطاق مساولة الجاني ولكن رغم ذلك فإن معيار تعادل الأسباب يعتبر مــن أصــلح المعايير السابقة التي ذكرت، وذلك لأنه يوضح لنا سبب المؤاخذة على الإمتتاع ويــؤدي إلـــى توضيح فاعلية الإمتتاع عبر النساؤل من أنه لو لا نشاط الميتتع لما حدثت وحصلت النتيجة و هذا المعيار تبناه المشرع الاردني في نص المادة 345 عقوبات اردني رقم 16 لسنة 1960 .

المطلب الثاني : الركن المعنوي
لا يكفي لقيام الجريمة سواء كانت ايجابية أم سلبية قانوناً أن يقوم الفاعل بارتكاب الفعل المادي فيها، وإنما يلزم أيضاً نو افر رابطة نفسية بين الفعل وماديات الجريمة يُطلــق عليهــا الــركن المعنوي، فالجريمة إذاً لا بد أن تقوم على ركنين أساسيين مادي ومعنوي¹.
 ونتيجتة الضارة ، تكون نانجة عن نيته الآثمة المبيتة و إر ادته واختياره الحر في اقتر اف الجريمة فهو يعلم أن العمل الذي يقوم بـه غير مشروع وأن إر ادته إتجهت إلى نتفيذه ويعلـــــ أن القـــانون يجرم هذا العمل ويعاقب عليه، و هذا الركن له أهمية أساسية في النظريـــة العامـــة للجريمــة، فالأصل أنه لا جريمة بغير ركن معنوي، فهو سبيل الثار ع إلى تحديد المسؤول عن الجريمة، إذ لا يسأل شخص عن جريمة ما لم تقم علاقة بين مادياتها ونفسيته و هذا الركن في النهاية ضمان للعدالة وشرط لتحقيق العقوبة أغر اضها الاجتماعية³.

وتوفر الركن المعنوي ينم عن إر ادة الجاني في إرنكاب الفعل الذي يعاقب عليه القانون، بمعنى أن البحث في هذا الركن لجريمة الإمتتاع يوصلنا إلى حقيقة مفادها أن الإمتتاع بوصفه سلوك لا يتجرد من الإز ادة شأنه في ذلك شأن الفعل الإيجابي، فالإرادة في الإمتتاع تعتبـر ذات معنــى

$$
\begin{aligned}
& \text { 11 د.سمير عاليه و المحامي هيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص287-288 ، } 28 \text { ، } \\
& \text { ² د.محمد علي السالم عياد الحبي ، شرح قانون العقوبات الفلسطيني ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص253 ـ } \\
& \text { 33 د.محمود نجيب حسني، شر ح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، مرجع سابق، ص378 ، }
\end{aligned}
$$

واسع فهي تعني مطلق الخضو ع للإز ادة وهي بهذا المعنى لا تقتصر على توجيــه الإر ادة إلــى عدم القيام بعمل واجب بل تتصرف كذلك إلى عدم توجيهها للقيام به مع القدرة على ذلك 1 . حيث لا يكفي لنقرير المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي، بل لا بد أيضـاً من توفر ركن معنوي أو أدبي يمثل روح المسؤولية الجنائية، حيث يمثّل ركنهــا المادي جسدها الظاهر للعيان، و هذا الركن المحنوي يتخذ في الثرائع الحديثة إحدى صــورتين أصليتين، إما صورة الخطأ العددي أي القصد الجنائي، وإما صورة الخطأ غيـر العـــدي أي
الإهمال أو عدم الإحتياط².

ويتحقق الركن المعنوي سواء في الجر ائم القصديه أو في الجرائم غير القصديه ففــي الجــرائم القصديه تتصرف إر ادة الفاعل إلى القيام بالفعل المكون للجريمة هادفا إلــى تحقبــق النتيجـــة الجرمية وبذللك يتحقق الركن المعنوي للجريمة المقصودة بتحقق القصد الجرمي أي بإر ادة الفعل الجرمي و إر ادة النتيجة الجرمية أو قبول هذه النتيجة إن حصلت، أما في الجر ائم غير القصــديه (جر ائم الخطأ) ففيها تتصرف إر ادة الفاعل إلى القيام بالفعل دون النتيجة حيث تتحةــق النتيجـــة الجرمية دون أن تتصرف إر ادته إلى تحقيقها و هذا ما يميز الجرائم المقصودة عن الجرائم غير المقصودة (صورتي الركن المعنوي)، ولكي يسأل الفاعل عن الجريمة أي عن الفعل الذي جرمه القانون وقام به الفاعل وهو مريد له ولنتيجته أو مريد له فقط وتحققت نتيجته رغم ذلك لا بد أن يكون الفاعل قد قام بهذا الفعل عن وعي و إر ادة³، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة(74) مــن قانون العقوبات على ذللك حيث نصت ((لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعــل عن وعي وإرداة))؛، وللتأكيد على أهمية الركن المعنوي نصت المادة (65) من عقوبات أردني على أنه (لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صــريح

$$
1 \text { سندس كحيلي، مرجع سابق ،ص47. }
$$

² د.رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام من النتريع العقابي المصري ، مرجع سابق، ص219 .
³ د. و اثبة داوود السعدي، مرجع سابق، ص110.

4 قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، نص المادة (74) .

على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة التي تؤلف عنصر اً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل).

ويقوم الركن المعنوي بشكل رئيسي على الإر ادة التي وجهت سلوك الجاني المخالف للقانون، فهذه الإر ادة الآثمة هي حلقة الوصل بين الجريمة كو اقعة مادية لها كيان خارجي وبين الإنسان الذي صدرت عنه، والذي يعتبره القانون بالتالي مسؤو لاً في هذه الجريمة بصفته مجرم². وإن اتجاه إر ادة الإمتتاع، إما أن يكون جريمة الإمتتاع العمدية (الفر ع الأول)، و إما أن يكــون جريمة الإمتتاع غير العمدية (الفرع الثاني) .

## الفرع الأول : جريمة الإمتناع العمدية

قبل التطرق إلى جريمة الإمتتاع العددية لا بد من التطرق إلى معنى القصد الجنائي، حيــث إتفق أغلب الفقهاء على أن القصد الجنائي يتحقق بإتجاه إر ادة الجاني إلــى مباشــرة الســلوك الإجر امي و إحداث النتيجة الإجر امية المترثبة عليه مع علمه بهما³.

يتلخص من هذا إلى أن العمد لا بد أن يضـاف إلى عنصر "إر ادة السلوك" فيه العــــم بالنتــــئج التي تترتب عليه ليس هذا فقط بل لا بد أن بكون الجاني مريداً لهذه النتائج حتى نقضـــي بــــن العدد قد تو افر بمعناه القانوني، و هكذا يتضـح أن القصد الجنائي يتألف من عنصرين هما العلـــم والإز ادة.
 توقعه الجاني وأراده، كنتيجة لفعله أو امتتاعه ، ومـع هذا فإذا كان العمد (أو القصـــد الجنــائي)

$$
\text { 1 قانون العقوبات الأردني رقم } 16 \text { لسنة } 1960 \text { ، نص المادة (65) . }
$$

2 د. محمد صبحي نحم ، قانون العقوبات العام ، النظرية العامة للجريمة ، مرجع سابق ، ص248. 33 دنـس كحيلي ، مرجع سابق ، ص47.
4 ${ }^{4}$ د. جلا ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، دراسة مقارنة، دراسة تأصيلية تحليّية مقارنة لفكرة الجريمة المتعدية القصد بهلف الكثفف عن صورة مستقلة قائمة بذاتها في الخطأ الجنائي، هي صورة الخطأ متعدي القصد ، دار الجامعة الجديدة للششر الاسكندرية، بدون طبعة، سنة 2003، ص181-183.

يبدو في الظاهر فكرة من السهل تحديدها إلا أن تحليل عناصره قد أثار في الفقه نقاشاً طــويلاً تمخض عن تقابل نظريتين هما نظرية العلم ونظرية الإر ادة.

وإستتاداً إلى فهم العدد يمكن القول أنه يعد متو افر اً إذا ثبت اتجاه إر ادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل اللكون للجريمة، وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة، و هذا القــول يتضمن عنصري الإر ادة و القصد الجنائي الذي يهدف به صـاحبه إلى إحداث نتيجـــة لجرمــهـ، وفقهاء المدرسة النقليدية يقولون أن القصد الجنائي هو شعور الفاعل بإنه ارنكب فعلاً ممنوعـــا في القانون، أي معرفة أنه يقوم بفعل دمنوع، أو يمتتع عن القيام بما يأمر به القانون². وقد نصت المادة (63) من قانون العقوبات الأردني على أن ( النية هي إر ادة ارتكاب الجريمـــة على ما عرفها القانون )³، كما نصت المادة (64) من ذات القانون على أنــــه ( تـعــد الجريمـــة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجريمة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد نوقع حصولها وتقبل بالمخاطرة ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضـار عن الإهمال أو قلـــة الاحتــراز أو عـــدم مر اعاة القو انين والأنظمة )

وعلى الرغم مما ذكر سابقاً بخصوص عناصر القصد الجنائي التي إذا مـا اقترنـــت بالإمتنــاع أصبح معها الإمتتاع عمدياً، يلاحظ أن هذا القول لم يكن محل إتفاق وقد رفض قسم من الفقهاء الإقرار بذلك خاصـة الدول التي لم تقر تشريعاتها التسوية بين الســلوك الإيجــابي والســلبي، كالقانون الفرنسي حيث أنه يقر بوجود الإمتتاع في الجريمة غير القصدية وعدم الإعتــر اف أو الإقرار بوجوده في الجريمة القصدية5.
 يكون أشد من العقاب على الجريمة غير القصدية، لأنه مما يجافي العدالــــة أن ينــزل العقـــب

$$
\begin{aligned}
& \text { ¹ د.جلال ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون و المقارن ، مرجع سابق ، ص224-225 . } \\
& \text { ² د.عبد الو هاب حومد، شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم العام، مرجع سابق، ص91-91-92 ، } \\
& \text { 3 قانون العقوبات الأردني رقم } 16 \text { لسنة } 1960 \text { ، نص المادة (63) . } 16 \text { (64) } \\
& \text { 4 }{ }^{3} \text { قانون العقوبات الأردني رقم } 16 \text { لسنة } 1960 \text { ، نص المادة (64) ، } \\
& \text { 5 سندس كحيلي ، مرجع سابق ،ص48. }
\end{aligned}
$$

بالشخص الممتتع غير المتعدد دون الشخص الممتتع المتعدد، والأخير أكثر من الأول خطورة على المجتمع 1
 النظر التي تقول بأن الإقرار بوجود الإمتتاع يكون في الجريمة غير القصدية ولا يكــون فــي الجريمة القصدية لأن هذا القول قول بتتافى مع العدالة ، لأن الإجرام في الحالة العددية أقــوى وأشد مما يستلزم العقاب بصورة تفوق درجة العقاب على الجرائم غير القصــدية وذلـــك لأن الشخص في الجر ائم العددية ينطوي على خطورة أكبر درجة من الثخص الممتتع في الجرائم غير العدية، وبالتالي فهو أخطر على المجتمع بصورة أكبر لأن جريمة الإمتتاع العمدية تمتل خطورة على مصلحة المجنمع شأنها في ذلك شأن الجريمة القصدية الإيجابية ، فمثلا الأم التي نقتل إبنها بآله حادة لا تقل فظاعة عن الأم التي تمتتع عن إرضاع طفلها فيموت أمام عينيها تدريجياً ، فالسلوك السلبي يعكس خطورة الجاني وبشاعة الجريمة .

## الفرع الثاني : جريمة الإمتناع غير العمدية

إذا كان القصد الجنائي يقوم على إر ادة النتيجة غير المشروعة، فإن الخطأ غير العددي يقوم على عدم إر ادة النتيجة، فالنتيجة في الخطأ غير العدي تتحقق رغماً عن إر ادة الجاني أي دون أن تتجه تلك الإر ادة إلى تحقيقها، ويسنوي في ذلك أن يكون الجاني قد نوقعها فعلاً أو كان فــي إمكانه توقعها، فالعبرة هي بإتجاه الإر ادة فطالما أن الإز ادة لم تتجه إليها بوصفها أكيدة الوقوع أو ممكنة مع نقبل ذلك فإننا نخر ج عن نطاق القصد الجنائي لندخل في محــيط الخطـــأ غيـر العددي، هذا الخطأ أياً كانت صورته يتخذ أحد مظهرين إما ايجابي أو سلبي و هو مـــا يههنـــا، و هو الاهمـال أي عندما يهمل الجاني في اتخاذ مـا يلزم لوقوع النتيجة التي يجرمها القـــانون، أو عندما يغفل عن أداء العمل الذي يأمر به القانون ويجرم مجرد الامتتاع عن أدائه.

$$
\begin{aligned}
& \text { ¹ د. محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، ط3،سنة1984،ص360. } 3 \text { ، } 3 \text { ، } \\
& \text { ² د. مأمون سلامة ، قانون العقوبات، القس العام ، مرجع سابق، ص341 } \\
& \text { 3 عز الدين الاناصوري وعبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائئة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، مرجع } \\
& \text { سابق، ص558. }
\end{aligned}
$$

"و الخطأ يفترض أن لا يكون الجاني قد أراد الو اقعة الإجر امية ويتحقق ذلك في حالثين، الأولــى لا يتمتل الفاعل في ذهنه أن يحقق سلوكه الو اقعة الإجر امية، ويسمى الخطأ في هــذه الحالـــة بالخطأ البسيط أو الخطأ غير الو اقعي أو الخطأ بدون تبصر أو بدون توقع، أما في الحالة الثانية يتمثل الفاعل هذه الو اقعة على أنها ممكنة أو محتملة الوقوع ويمضي في سلوكه مــؤملاً عــدم حدوثها ويوصف الخطأ بالخطأ الو اعي أو الخطأ مع النوقع"1.
 تحقيق النتيجة، فالسائق الذي يسير بسرعة قصوى في شار ع مزدحم بالناس، ينوقع أنه قد يصدم أحد المارة ويرديه قتيلاً، ولكنه قطعاً لا يريد النتيجة وإذا وقعت فإنما تقع على عكس إر ادته². وقد أوضحت الجملة الأخيرة في المادة (64) عقوبات أردني جرائم الخطأ كالأتي " ويكــون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الإحتر از أو عدم مر اعاة القوانين و الأنظمة "3.

وعرف الخطأ جندي عبد الملك في الموسوعة الجنائية بأنه " كل فعل أو ترك إرادي تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان في وسعه تجنبها "4. ولقد أدى التطور العلمي والنقام النكنولوجي في العصر الحديث إلى إزدياد وجود الجرائم غير العمدية وعلى الرغم من اللور الخطير الذي يلعبه الخطأ غير العمدي في الحياة اليومية فـــان أغلب القو انين تعتبر أن الأصل في الجرائم بصفة عامة على أنها عمدية والاستثناء أنها غيـر عمدية، وفي الأحو ال التي يعاقب فيها الثار ع على الجريمة في صــورتها العمديــة و غيـر العمدية نجد أن عقابه على الصورة العددية أشد من عقابه على الصورة غبر العمدية5.

11 د. محمد صبجي نجم ، قانون العقوبات ، القسم العام، مرجع سابق، ص306.
² د.جلا ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري و المقارن ، مرجع سابق ، ص229 ، 3 ${ }^{3}$ قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م ، نص المادة 64. 4 جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية، مرجع سابق ، ص813 5 د. د. محمد محيى الدين عوض، القاتون الجنائي مبادؤه الأساسية ونظرياته العامة في التشتريعين المصري والسوداني، مرجع سابق، ص475.

ور غم تعدد التعاريف للخطأ غير العدي إلا أن أغلبها يعتبر الإر ادة متو افرة لأن الجاني كان بإسنطاعته لو بذل القدر المعتاد من الحرص أن يعلم بواجبه ويؤديه ، فإذا إمتتع فإنه يريد ذلك، يضاف أنه إذا كان يترتب على هذا الإمتتاع نتيجة فإن الإر ادة تظهر من خلا واجب و إمكانية التوقع بالنتيجة، وبالتالي فإن إعتبار الإر ادة متطلبة في الجرائم الإيجابية غيـر العمديــة دون الجرائم السلبية غير العمدية أمر غبر مقبول لأنه يتتاقض مع جريمة الإمتتاع وينطوي علــى تشويه لنظرية الفعل وإخلال بالتتاسق الذي يتعين أن يسود بين أجز ائها عن طريق إثـــتر اطها أحياناً و إستبعادها أحياناً أخرى 1 .

لذا كان الر أي الغالب هو إعتبار الإر ادة منوفرة في جريمة الإمتتاع غبر العددية ، من خلال ما كان في وسع الممتتع لو بذل القدر المعتاد من الحرص والحذر أن بعلم بواجبه ويؤديه ، فإذا إمتتع فالئنه يريد ذلك².

إن الحديث عن الإمتتاع غير العمدي لا يعني أن صورة الخطأ غيـر العـــدي كافــة تقنتـرن بتصرف سلبي من الفرد وإنما لكل صورة من هذه الصور المسلك الذي تقترن به وعموما فإن الإهمال و عدم الانتباه، حيث يقف فيها الجاني موقفاً سلبياً فلا يتخذ احتياطات يدعو إليها الحذر، مثل حارس المنزل الذي يتركه دون صيانة فترة طويلة ويتهدم على ســكانه فيقتــل بعضــهـ
ويصيب البعض الأخر بجروح³.

ويتحقق الإهمال وعدم الإنتباه بإمتتاع الجاني عن إتخاذ واجبات الحيطة والحذر اللازمة لتجنب حصول النتيجة غير المشروعة4.
¹ د.عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، الادار الجامعية، بيروت، بدون طبعة ، سنة 1994، ص238.
2 سندس كحبلي ، مرجع سابق،53.

3 عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشو اربي، المسؤولية الجنائية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، مرجع
سابق، ص560 .

4 د د.محمود نجيب حسني ، قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص680.

يتخذ الحيطة والحذر لمنع وقوع الجريمة كمن يقوم بحفر حفرة في الشار ع أمام منزله ولم يضع
عليها غطاء فيقع فيها شخص فيموت1.

ومن أمثلة الإهمال وعدم الإنتباه من يترك طفلا بمفرده بجانب موقد غاز مشتعل عليه إناء بـــه ماء ويسقط الماء الساخن على الطفل ويتسبب في وفاته، وعلى الرغم من إجماع أغلب الفقهــاء على أن الإهمال و عدم الإنتباه يقترنان بسلوك سلبي ، إلا أن هناك من إعتبر كل صورة الخطأ
غير العدي ثلتنقي في صور الإهمال².

نستتتج مما سبق أن الجريمة تكون غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالاً أو عدم إحتياط أو عدم مر اعاة للقو انين والأو امــر لأن القو اعـــ العامة أو الخاصة للسلوك يكون من شأن مر اعاتها تجنب وقوع النتيجة غير المشروعة أي أن الفاعل في عدم مر اعاته لهذه القو انين وعدم إحتياطه أو عدم إتخاذ الحيطة والحذر التي مــن شأنها تجنب وقوع متل هذه النتيجة غير المشرو عة يكون ارتكب جريمة غير عمدية نتيجة هذا الخطأ الذي نتج نتيجة رعونته و عدم أخذه للحرص الو اجب عليه .

لقد انتهينا من الحديث عن الطبيعة القانونية لجريمة الامتتاع من خلال أنواع السلوك الاجر امي ومفاهيم هذا السلوك، وكذللك أركان جريمة الامتتاع في الفصل الأول وحتى تكتمل أمامنا معالم جريمة الامتتاع لا بد من تتاول النظام القانوني لجريمة الامتتاع من خلال المســـاهمة الجنائيــة السلبية و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الفصل الثاني .

## الفصل الثثاني

## النظام القانوني لجريمة الامتتاع

يلاحظ بان لجريمة الامتتاع تتظيم قانوني اذا ما تم مقارنته بالجريمة الايجابية يتبين لنا ان هــذا النوع من الجرائم له نصوص قانونية تنظمه ولعله من المو اضيع الهامة التي تثير الاشـكالايات و التساؤ لات ولهذا سوف يقتصر الباحث في بحثّه على موضو عين مــرتطبين همـــا المســـاهمة الجنائية السلبية (مبحث أول) و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير (مبحث ثان) .

## المبحث الأول : المساهمة الجنائية السلبية

لا صعوبة في الأمر إذا ما نو افرت المساهمة الجنائية بين الجناة المتعددين سواء أكانو ا فـــاعلين أصليين أم مجرد شركاء بطريقة أو أكثر من طرق الاشتر اك، فكلهم مسؤو لاً حينئذ عن النتيجـــة المشددة للعقوبة¹، فقد يرتكب الجريمة فرد واحد، وقد يرتكبها أفر اد متعددون فيساهم كل واحــد منهم في تتفيذها، أو يتعاون مع غيره على تنفيذها، فالجاني قد يساهم في تتفيذ الــركن المـــادي للجريمة مع غيره، وقد يتفق مع غيره على اللتففيذ، وقد يحرضده عليه، وقد يعينه على ارتكــــاب الجريمة بشتى الوسائل دون أن يشترك معه في التتفيذ'، والتناؤل الذي يطر ح هــل يحســن أن تكون مسؤولية الجميع واحدة أم يحسن ألا تكون هذه المسؤولية واحدة طالمـــا أن الأدوار التــي قامو ا بها ليست متساوية من ناحية كشفها عن مدى خطورة أصحابها³، وقد تباين موقف الفقهاء للإجابة عن هذا التساؤل، و الذي انقسم إلى اتجاهين مختلفين :

الالججاه الأول: استقلال مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل الأصلي حيث يميل الإتجاه الأول إلى اعتبار عمل الشريك مستقلاً في نطاق تجريمه وفي مقدار عقوبته عن فعل الفاعل الأصــلـي ذللك، لأن الشريك يسأل جنائياً بحسب مدى خطورته الخاصة بصرف النظر عن خطورة الفاعل

1 د د.رؤوف عبيد، السبية في القانون الجنائي ، در اسة تحليلية مقارنة ، مرجع سابق ، ص257 . 22 عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، السسؤولية الجناية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، مرجع
سابق، ص188 .

3 د د.رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التثنريع العقابي المصري ، مرجع سابق ، ص323 .

 الفاعل الأصلي من جرائم جديدة لم تكن في ذهن الشريك 1 .
 يعبّر عمل الشريك تابعاً في نطاق تجريمه أو في مقاد عقوبتّه أو في في الأمرين معأ لنعل الفاعل



 فتساوي مسؤولبة الجميع، وتا تكون نسبية أي مقبدة و عقوبة الجربمة تنسب أيضأ إلى من بساهم في الجريمة ، لكن هناك ظروف شخصية تتصل بعضض الجناة أو بقصده من الجريمة لا يتعدى
 المرتكبة ، فعلى الرغم من تعدد الجناة ، وما يُبَّعه بالضرورة من من تعدد الأفعال التي ارنكّبت في سيبل الجريمة، فإن الجريمة واحدة فشهة رباط يجمع بين الجناة من وحدة النتيجة الإجر امية التّي تترتب على أنفالهم وثشة رباط بين نوابيا الجناة من ديث اتجاها إلى ذات النتجّة الإجر اميـــة ، و هذا الرباط في شكّه تُوم به وحدة الجريمة على الرغم من تعدد الجناة وتعدد الأفهــل الـــي
أسهووا بها في ارتكابها 4.

وثّ نصت المادة (76) من قانون العقوبات الأردني على أنه ( إذا ارتكب عدة أثشخاص متحدين



$$
1965 \text { ، ص322 . }
$$

23. د.رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في النتشريع العقابي المصري، مرجع سابق، ص323 ـ 3 3. محمد علي السالم عياد الحبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص276 2723 .


$$
\text { الطبعة الأولى، سنة } 2007 \text { ، ص } 420 \text {. }
$$

أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلاً مستقالً لها)¹. "فالمساهمة الجنائية إذاً تفترض أفعالاً متعددة بتعدد الجناة وتشترط أن تكون هذه الأفعال جميعها قد أدت إلى نتيجة و احدة، ففي جريمة الامتتاع عن علاج المجني عليــه التــي ارتكبهــا عــدة أشخاص فإن نتيجنها واحدة و هي موت المجني عليه، و المساهمة الجنائية تتطلب قيــام رابطــــة السببية بين الفعل الذي قام به كل مساهم وبين النتيجة الإجر امية التي أدت إليها هذه الأفعال، فإذا انتفت رابطة السببية انتفت المساهمة لأن كلاهما مرتبط بالآخر وجوداً وعدماً، ويجب أن تتحقق الرابطة المعنوية بين المساهمين في الجريمة تحت لو اء جريمة واحدة، و هذا يعني إنصر اف علم وإر ادة كل مساهم لأفعال المساهمة بحيث يكون عالماً بأن هذه الأفعال تؤدي مع فعله إلى نفــس النتيجة المتفق على تحقيقها"2.

و المساهمة الجنائية إذاً هي تعدد الجناة الذين ارتكبوا الجريمة ، فهي تطبيق لمبدأ نقسيم العمـل
 يكن ثمره لنشاط شخص واحد ولم يكن وليد إر ادته وحده ، و إنما كان نتاج تعاون بين أثنــخاص عدة لكل منهم دروه المادي الذي قام به، ولكل منهم إر ادته الإجر امية التي اتجهت على نحو يهدد بالخطر حقوق المجتمع ، وتقابل المساهمة الجنائية بذلك حاله ما إذا انفرد شخص واحد بارتكاب الجريمة ، فتجمعت في نشاطه وإراداته كل العناصر القانونية المتطلبة لقيامها3. ولكن يثار هنا تساؤل هل يمكن أن نكون المساعدة باتخاذ سلوك سلبي؟ إن الر أي التقليدي يذهب إلى انكار ذلك، حيث يرى أنصـار المذهب أن المساعدة تتطلب في كل صور ها نشاطاً ايجابياً يبذله المساعد ويقدم عن طريقه العون إلى فاعل الجريمة، أمـــا الموةـــذ

$$
\text { 1 فانون العقوبات الأردني رقم } 16 \text { لسنة } 1960 \text { ، نص المادة (76) . }
$$

22. محمد صبحي نجم، قانون الثقوبات القسم العام" النظرية العامة للجريمة" مكثبة دار الثقافة للنشر والثوزيع،عمان
الطبعة الأولى، سنة 2000،ص320-321. 33 د. محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، دار النهضة العربية 32 شارع بعد الخالق ثروت بالقاهرة، الطبعة الثانية، سنة 1992، ص1.

السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتتاع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة على الرغم من استطاعة ذلك هو غير كاف لتحقق المساعدة، ويبدو أن علة هذا الدذهب أن المساعدة تنترض امداد الفاعل بامكانيات ووسائل لم تكن متو افرة لديه من قبل ويقتضي ذلك نشاطاً ايجابياً والموقف السلبي ليس من شأنه ذلك، ويستند هذا المذهب على أن الامتتاع عدم ولا ينشأ عذه سوى العدم ولا يصــلـح صورة كوسيلة للمساهدة، أما المذهب الحديث فيرى أن المساعدة تتحقق بإز الة العقبــات التــي كانت تعترض تنفيذ الجريمة، والمساعدة السلبية قد تكون في بعض الظروف أجدى للفاعل مـن السساعدة الايجابية و إذا كان هناك عقبة في طريق تتفيذ الجريمة، فالامتتاع عن القام بالو اجـب الذي يفرضه القانون يعني إز الة هذه العقبة، وجعل تتفيذها أسهل، وفي هذا النسهيل مســاعدة لا شك فيها. ${ }^{1}$

يتبين مما سبق بإن الر أي الحديث أقز بصلاحية الامتناع كوسيلة للمساعدة ، وأن الامتتاع لــــس عدم و إنما هو صورة للسلوك الانساني، ويضم عنصر أ ايجابياً هو الأر ادة المتجهة إلى شئ معين حيث أنما تعبير عن الأرادة بمعنى أن الامتتاع لبس مجرد من الكيان المادي باعتباره ســلوكاً انسانياً يمتل تصرف صاحبه ونحن مع هذا الرأي في اعطاء الامتناع صلاحية كوسيلة للمساعدة وذلك أن الامتتاع ليس عدم و إنما هو كيان مادي وسلوك انساني .

وللتعرف أكثر على المساهمة الجنائية السلبية قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبــين المســاهمة الأصلية السلبية (مطلب أول) و المساهمة التبعية السلبية (مطلب ثان) .

## المطب الأول : المساهمة الأصلية السلبية

نجد أن الجريمة الجماعية هي التي تصلح وحدها محلاً للمساهمة الجنائية وهي تفتــرض تعـــدد الجناة فلا قيام لها بجان واحد فقط²، وليست المساهمة الجنائية على درجة واحدة ، بــل بتـــــد

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 د دمحمود نجيب حسني ، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية ، مرجع سابق ، ص310-313 ، } \\
& \text { 2د دأحمد أبو الروس ، القصد الجنائي ، مرجع سابق ، ص305 . }
\end{aligned}
$$

نو عها في ضوء أهمية الدور الذي يقوم به كل مساهم في الجريمة ولذلك تكون المساهمة الجنائية أصلية في في حال إسهام شخص بدور أصلي رئيسي يجعله فاعلاً في الجريمة'. ويقصد بالمساهمة الأصلية عموماً الحالة التي يرتكب الركن المادي للجريمة أكثر من شــخص واحد، بحيث يقوم كل منهم بفعل يكفي في حد ذاته بنسبة الجريمة إليه وحـده²، أمــــا بالنســبـة للمساهمة السلبية الأصلية بهذا الثكل لم تكن محل اتفاق بين الفقها، حيث أن هناك مــن يـرى وجود مثل هذه المساهمة و هناك من يرى عدم وجودها، وزيادة في إبعاد إمكانية تحققها كما أن يكون هناك مجموعة من الناس تحت التزام قانوني يفرض عليهم عمل معين، ولم يؤد أي منهم ذلك العمل المطلوب، ومن اجل إعطاء هذا القول مـا يثبته أشاروا إلــى الســبيبة المشـــتركة أو الرابطة الذهنية المشتركة ، و التي يشترط نو افر ها في المساهمة الجنائية ولا يمكن لها أن تتحقق في المساهمة السلبية الأصلية مما ينفي القول بقيام ثلك المساهمة³.

يتحصحص لنا مما سبق بأن المساهمة الأصلية السلبية والتي يتعدد بهــا الفــاعلون بالجريمـــة ويعاقبون جميعاً على ذلك كما لو أن كل واحد منهم قد ارتكبها وحده ، وأن يكونوا تحت إلــز ام قانوني يفرض عليهم القيام بعمل معين، ولكن لا يقوم أي منهم بذلك العمل المطلوب و المفروض عليهم، و الر ابطة الذهنية المشتركة يشترط نو افر ها في المساهمة الجنائية، ولا يمكن لهذه الرابطة أن تتحقق في المساهمة السلبية الأصلية دما ينفي قيام تلك المساهمة .

وحتى يتضح أمامنا دور الفاعل في جريمة الإمتتاع يجب أن نبين كيفية تنفيذ الجريمة من قبـل ممتتع وحده أو مع غيره من الممتتعين( فر ع أول) ومساهمة الممتتع في تنفيذ الجريمة ( فــر ع ثاني)

$$
1 \text { د مـحمد رشاد أبو عرام ، مرجع سابق ، ص37 . }
$$

 ³ د. مزهر جعفر، جريمة الامتتاع ، مرجع سابق، ص 194.

الفرع الأول : تنفيذ الجريمة من قبل ممتتع واحد أو مع غيره من الممتنعين
إن الجريمة وكما ذكر سابقاً يككن أن تكون نتيجة أفعال وأعمال فاعل أو شخص منفــرد يـــوم بتتفيذ جميع أركانها لوحده وبالتالي تقوم مسؤوليته عن هذه الأفعال أو الأعمال وحده ، وإما أن تكون نتيجة تضافر مجهودات عدة فاعلين يساهمون معاً في تتفيذ أركانها وهي صــورة تعـدد الفاعلين في تتفيذ الجريمة'، ومن أجل توضيح أكثر فقد قمنا بتقسيم هذا الفر ع :

## أولاً : تنفيذها من قبل ممتنع واحد

كثيراً ما يقوم الشخص الواحد بارتكاب الجريمة سواء أكانت تامة أم في حالة شروع أي أنه هو وحده يفكر في الجريمة ويصمم على ارتكابها ويتخذ من الأعمال ما هو كفبل بتحقيق تلك الفكرة إذا ما وضعها موضع التتفيذ ثم يبدأ التنفيذ وينجح في ارتكاب الجريمة فتصبر تامة أو يوقف أثر فعله بسبب خارج عن إر ادته فيسأل عن الجريمة في حالة الشروع².
 الامتتاع وتعريف الفاعل في جريمة الامتتاع يتطلب أن نبين المقصود بالفاعل في الجريمة التي ترتكب بفعل ايجابي، و إن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التــي تؤلــــذ الجريمة أو ساهم مباشرة في تتفيذها ${ }^{4}$.

فمن المدكن أن يقوم شخص بضرب انسان بعصا على رأسه فيشله عن الحركة ثم يتركـــه دون مساعدة أو دون اعطاءه أي شئ يمكن من خلاله علاجه فتتردى صحته ثم يقتله .

يتبين لنا مما سبق أن الجريمة يقوم بتتفذذها شخص ممتتع واحد أي أنه يحجم عن القيام بالإلزام أو الأمر القانوني الذي يقع على عانقه القيام به إلا أنه لا يقوم به وبالتالي يعتبر ممتتع عن القام

1 د د.نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص374 374 . 22 دمحمد محي الدين عوض ،القانون الجنائي مبادؤه الأساسية ونظرياته العامة في النتشريعيين المصري والسوداني، مرجع سابق ، ص202 مر
3 سندس كحيلي، مرجع سابق، ص59 .
4 د.سمير عالية ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص297 .

بهذا الو اجب أو الإلز ام القانوني الذي اوجب عليه القانون إتيانه، و عليه فإنه يعتبر و الحالة هـــذه ممتتع ويترتب عليه الجز اء ويمكن أن يشترك السلوك الإيجابي والسلوك السلبي معاً مثــل مــن يقوم بضرب شخص ما بآله حادة ثم يحتجزه في مكان ويمتتع عن تقديم الرعاية له . ثانياً : تتفيذ الجريمة من قبل ممتتع مع غيره

يقصد بتتفيذ الجريمة من قبل ممتتع مع غيره ذات المعنى المقصود من ارتكاب الجريمة من قبل فاعل مع غيره والذي يعني أن ترتكب الجريمة الواحدة من عدة أشخاص عن طريق ارتكـــاب ركنها المادي ومن السهولة بمكان تصور المساهمة السلبية في هذه الحالة، و بصورة لا تثيــر شك أو جدال، فهي تحدث عندما يكون عدداً من الأشخاص تحت إلزام قانوني قو امه القيام بعل، ويقرر هؤ لاء الأشخاص الإحجام عن القيام بذلك العمل، مما يترتب عليه وقوع الجريمة¹، بمعنى أنه قد يحصل أن الجريمة الو احدة يساهم في ارنكابها عدة جناة و هذه هي حالة المساهمة الجنائية أو تعدد الجناة في الجريمة، أي أن الجريمة الو احدة قد يساهم في ارتكابها في حالة تعدد الجنـــاة فاعل أصلي واحد وعدة شركاء أو عدة فاعلين وشريك واحد أو عدة فاعلين وعــدة شــركاء أو عدة فاعلين فقط أو فاعل أصلي واحد وشريك واحد². ولتوضيح ذلك بمثال لو أن هناك ممرضتان موكلاً إليهن العناية بمريض داخل مشفى بالتتــاوب خلال ساعات المناوبة وقصدتا التسبب بموته من خلال الامتتاع عن اعطاءه الكمية المطلوبة من
 مرنكبة جريمة قتل المريض عمداً .

وتتحقق صورة تتفيذ الجريمة من قبل ممتتع مع غيره عند تعدد الجناة في ارتكاب الركن المادي
 ارتكابه، مثال ذلك أن يكون عدد من الأشخاص تحت إلزام قانوني قو امه القيام بمساعدة شخص

في خطر، ويقرر هؤ لاء الأشخاص الامتتاع عن القيام بذلك العمل، مما يترتب عليه مســـائلتهر على أساس جريمة الامتتاع المحظور 1 .

الفرع الثاتي : مساهمة (الممتتع في تنفيذ الجريمة

تتحقق مساهمة الممتتع في تتفيذ الجريمة من خلال ارتكاب الفاعل لفعل واحــد مــن الأفعــال المكونة للجريمة وبالتاللي يعتبر فاعلا للجريمة كل من كان بعمله الثخصي قـــد ســـاهم بشـــل مباشر في تتفيذ الو اقعة، بحيث أن الجريمة لا ترتكب بدون مساهمته في التتفيذ²، و عليــهـ فـــإن لكل جريمة ركنها المادي وأهم عناصره الفعل الذي ينتهي الشار ع فيه، ويســبغ عليـــه الصــفة الإجر امية، فإذا ساهم في إتيان هذا الفعل شخصـان أو أكثر فكل منهما قد قام في تتفبذ الجريمـــة بدور رئيسي 3

ومن الأمثلة على ذلك مساهمة شخصـان أو أكثر بالامتتاع عن علاج شخص في حالة تعرضـــه للضرب من قبلهم ويتركوه دون مساعدة أو علاج مع امكانية تققيم العلاج من خلال نقله إلــى أقرب مشفى إلا أنهم يمتتعون عن ذلك فيموت، أو قيام مرضتان أو أكثر داخل عيــادة طبيــة بالاشتر الك بالامتتاع عن اعطاء المريض الدواء المخصص له من قبل الطبيب المختص فيموت نتيجة ذلك .

يتحصحص لنا مما سبق أن مساهمة الممتتع في تتفيذ الجريمة يتحقق بقيام الفاعل بأحد الأفعــال المكونة للجريمة ويعتبر هذا الفعل متصل اتصالاً مباشر اً بالجريمة وذلك بما قام به من أفعــال يكون بفعله هذا قد قام بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة، ولا يشترط ارتكاب الجـــني أو الفاعــل جميع الأفعال التي تتكون منها الجريمة و إنما ارتكب فعلاً واحداً منها حسب ركنها المادي ويكون هذا الفعل متصـاً اتصالا مَباشر اً بهذا الركن .

$$
\text { ² ² سنس كحيلي كيلي، مرجع سابق ، ص ص } 61 \text {. } 62 .
$$

3 د ـنظام نوفيق المجالي، شر ح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص373 .

## الفرع الثالث : الفاعل المعنوي في جريمة الامتناع

و الفاعل المعنوي هو من بسخر غيره لإرتكاب الجريمة فتقع بناءاً على ذلك التنخير فهو الدافع لارتكاب الجريمة، كما أن الجريمة وقعت بناءاً على تأثيره ويظهر ذلك بصفة جلية إذا كان كان مقترف الجريمة صغيراً غير مميز أو مجنوناً أو معتو هاً فإنه يعتبر كأداة في بد المحـرض¹ ، ونعني بالفاعل المعنوي للجريمة من يسخر غيره في تنفيذها، فيكون في يده بمثابة آلــــة أو أداة يستعين بها في تحقيق العناصر التي يقوم عليها كيان الجريمة، فالفاعل المعنوي قد نفذ الجريمة
ولكن بو اسطة غيره².

ويطلق على الفاعل المعنوي الفاعل غير المباشر أو الفاعل بالو اسطة، وهو كل شخص يســخر شخصاً غير مسؤول جز ائياً أو شخصاً حسن النية لا يتو افر لديه القصد الجرمــي علــى تتفــــذ الجريمة وتفترض الجريمة في هذه الحالة وجود فاعلين أحدهما فاعل مادي قام بتتفيذ الجريمـــة دون أن ينو افر لديه القصد الجرمي وثانيهما فاعل معنوي قام بتسخير الأول نحو القيــام بهـــا التتفيذ واستعحله كأداة لتحقيق هذا الغرض ³، و هذا المنفذ قد يكون عاقلاً بالغاً رشيداً لكنه حســن النية خالي الذهن عن أي فكرة تتعلق بالجريمة4، كمن يسخر غيره من أجل الامتتاع عن القيــام بو اجب فرض عليه القانون القيام به ومنعه من أداء الثهادة أمام المحكمة .

وفي الو اقع ففي هذه الأمتلة جميعاً وقع الفعل الجرمي من المجنون أو الصغير أو الخادم حســن النية أو أنه سخر المجنون وأوهم الخادم، فلم يصدر عنه نشاط جرمي وأن الجريمة وأن وقعت مادياً من المجنون أو الصغير أو الخادم إلا أنها معنوياً وقعت من شخص يقف ور اءهم سخرهم تسخير اً لتنفيذ نيته الإجر امية على نحو كانو ا فيه مجرد أداة لتنفيذ الجريمة5، و الفاعل المعنــوي

$$
1 \text { د دمحمد محي الدين عوض، مرجع سابق ، ص203 . }
$$


3 عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشو اربي، الدسؤولية الجنائئة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص213 .
4 4 د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات في القسم العام، والنظرية العامة للجريمة، مكبّة دار الثقافة للثشر والثوزيع ، عمان، الطبعة الأولى، سنة 2000، ص327 ، للمزيد أنظر الاكتور محمود الهمشري ، مرجع سابق ، ص109. 55. د. نظام نوفيق المجالي، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص371 ، 327 ـ

هو من يسخر غيره في تنفيذ الجريمة فيكون في يده بمثابة أداة يستعين بها في تحقيق العناصــر التي تقوم عليها، فالفاعل المعنوي قد نفذ الجريمة ولكن بواسطة غيـره، ونلاحــــ أن الفـــارق الجو هري بين الفاعل المعنوي والفاعل مع غيره، فالأول يستعين بمن لا يعدو غير أن يكون أداه مسخرة، في حين يتعاون الثاني مع شخص له في نظر القانون وجوده ومســؤوليته فالفــاعلان ندان، أما منفذ الجريمة فمركزه دون مركز الفاعل المعنوي وتطبق فكرة الفاعل المعنــوي فـــي مجالين حيث يكون منفذ الجريمة غير أهل للمسؤولية وحيث يكون حسن النية ففـي الحــالتين يُسخر لحساب من بدفعه إلى الجريمة1.

يتبين مما سبق أن فكرة الفاعل المحنوي في الجريمة أن الفاعل لا يقوم بتتفيذ الجريمـــة بفعلهــا المادي من خلال نشاط يصدر عنه سواء ارتكبهه وحده أو مع غيره ، و إنما يكون ذللك من خلال استخدام شخص أخر لتنفيذها مستغلاً بذلك حالته النفسية كالجنون أو صغر السن أو حسن النية . وعند التساؤل عن مدى وجود فاعل معنوي في جريمة الامتتاع كان الجواب مختلفاً بــين عــدم الإقرار بوجود هذا الفاعل وبين وجوده .
 واجب قانوني على عانق الثخص المسؤول بالتنذل لمنع حصول النتيجة فإذا امتتع عن التدخل اعتبر فاعلاً مادياً لا معنوياً لها².

وعلى عكس هذا الر أي اعتبر الر أي الثاني أن سلوك الفاعل المعنوي ليس سوى الامتتاع، وعليه
 الحدود التي يمكن اعتباره فيها متحملا للمسؤولية، يجب عليه أن يعطل الشخص غير المسؤول

1 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، والنظرية العامة للعقوبة والتّبير
الاحترازي، مرجع سابق، ص 427-429 .

2 د. محمود عثمان الهششري، المسؤولية الجزائية عن فعل الثير، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، سنة 1969 ، ص

عن إكمال الفعل غبر المشروع، وبالنتيجة إذا لم يمنع وقوع الفعل المسبب للضرر فــإن هـــا الإمتتاع يشكل فعلاً إجر امياً بالنسبة للفاعل المعنوي¹.

إن الباحث في هذا المجال مع من أقر فكرة الفاعل المعنوي ومساءلته عن الجريمة كمـا لو كـــان فاعلاً مادياً للجريمة فالعدالة ترفض أن يفلت نشاط الفاعل المعنوي من العقاب، و الوسائل التــي يتوسل بها الجاني لارتكاب جريمتّه لدى القانون واحدة سواء باستخدام مسدس أو لـــو اســتخدم الجاني أداة إنسانية كالمجنون أو الصغير أو الشخص حسن النية ، وكون أن الفاعل المعنوي لم يرتكب الجريمة بنفسه إنما عن طريق تسخير شخص أخر اصبح أداة بيده ، فيكون من العــدل مجازته قانوناً لأنه هو من أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمة فتحققت النتيجة .

## المطلب الثاني : المساهمة التبعية السلبية

سميت المساهمة بالتبعية لأنها تابعة للمساهمة الأصلية وجوداً وعدماً بمعنــى أن دور المســـاهم اللتبعي الذي يطلق عليه اصطلاح المتدخل مرتبط بوجود فاعل أصلي للجريمة أو شــريك فــي الأفعال المكونة للجريمة، فيستمد المتدخل نشاطه الإجر امي من المساهمة الأصلية أي يجــب أن تكون هناك رابطة السببية بين نشاط المتدخل وفاعل الجريمة أو الشركاء فيها ، إذاً المســـاهمة اللتبعية هي التي يتعدد فيها الجناة في مر احل سابقة على مرحلة التنفيذ المادي للجريمـــة و هـــذه المر احل هي مرحلة التفكير والتحضبر و العزم على ارتكاب الجريمة ، و المساهمون على هـــذ الطريقة يطلق عليهم اصطلاح المتدخلون في الجريمة وفق نص المـــادة (2/80) مــن قـــانون العقوبات الأردني، و المتدخلون لا يقومون بأي دور رئيسي أو أصلي في الركن المادي للجريمة، بل أن دور هم ييقى ثانوي² ومن الممكن أن يكون هناك تدخل لاحق لارتكاب الجريمة إذا كـــان هناك اتفاق مع الفاعل أو المتدخل في إخفاء معالم الجريمـــة أو تصــريف الأشــياء الحاصـــلة بارتكابها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا بها عن وجه العدالة³، وتتحقق المســـاهمة

22 د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات ، القسم العام، النظرية العامة للجريمة ، مرجع سابق ، ص 335، قانون العوبات

$$
\begin{aligned}
& \text { الأردني رقم } 16 \text { لسنة 1960، نص المادة (2/80) . } \\
& \text { 3 قانون العقوبات الأردني رقم } 16 \text { لسنة 1960، نص المادة (2/8/80/ها) . }
\end{aligned}
$$

حينما يكون السلوك المرتكب من السساهم لا يتوافر به النموذج التشريعي للجريمة كما لا يصل إلى مرحلة الشروع فيها، ومن خلال ذلك يتيين لنا الفرق بين المساهمة التجية وبين المســاهـة
 غيره، أي المساهم الأصلي بتحقق به النموذج النتريعي للجريمة كله أو بعضه، وبالتالي يندر ج تحت نطاق النص التجريمي والذي يكون كافياً للعقاب على الأفعال المرتكبة، بينما في المساهمة
 النجريمية ، وبالنالي لا يندر ج تحت نطاق تجريمها، وللثك فقد حدد المشر ع المصري الصــور التي يمكن أن ينتكل عليها سلوك المساهمة التبعية أو الاشترالك وهي العنصر المادي وهو يقوم على ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها كوسيلة من وسائل الاششتر اك وأن يرتبط الفـــل بالنتيجة غير المشروعة برابطة سببيه مادية وأن يتحقق من قبل الفاعل أو المساهم الأصلي فعل
 سبق يتّين أن الشخص لا يكتسب صفة الشريك في الجريمة إلا إذا اتخذ اشتر اكه صــورة هــن الصور التالية وهي التحريض والاتفاق والمساعدة1، وحتى تقوم السساهمة التبعيــة ( الـتــدلـ و المساعد) لا بد من وقوع فعل أصلي معاقب عليه يرتبط به سلوك المساهم التبعـي، وســـوك إجرامي يقوم به المتذخل مرتبط بنية إجر امية تتتّل بمساعدة فاعل الجريمة على إتمام الجريمة ، إي ضرورة وجود إتفاق مسبق بين الفاعل الأصلي والمساهم التبعي²، ويعد متدخلاً في جناية أو جنحة، من كان متفقاً مع الفاعل أو المتذخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر مـن

> الذين اشتركوا بها عن وجه العدالة³.

الجريمة بطريق الترك غبر المشروع يجب أن يثبت أن المتهم قد ساعد عمداً في الجريمة بعدم تدظله وأن يكون الترك متضمناً خرقاً لواجب قانوني ، فمثلاً كل ضابط ملزم بالمحافظة على كل
1 د. مأمون سلامة ، قانون العقوبات، القسم العام ، مرجع سابق ، ص 453-455 .

2 د. و اثبّة السدي، الوجِيز في شرح قانون العقربات، الفس العام، النظرية العامة للجربية والتقاب، مرجع سابق،

3 قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، نص المادة (6/2/80 ها ) .

شخص مقبوض عليه وملزم أيضاً بالقبض على الأشخاص الذين يرتكبون اعتــداء يحتمــل أن يسبب أذىً جسيماً، فإذا امتتع عن القيام بهذا الواجب يعتبر مرتكباً جريمة المعاونة بالترك غيـر المشروع 1

وتعني المساهمة اللبعية في الجريمة عموماً ذلك النشاط القانوني الذي يؤدي إلى وقوع الجريمة، ويرتبط النشاط الرئيسي برابطة السببية أي أن من يقوم بالتصرف لا يؤدي دوراً رئيســياً فــي ارتكابه الجريمة2.

أي أن الخاصية الأساسية للمساهمة التبعية أنه لا قيام لها إلا إلى جانب مساهمة أصلية، فالصفة التبعية لا تتصور عقلاً إلا بالنسبة إلى صفة أصلية ، وبالإضافة إلى ذلك فالمساهمة الأصلية هي المصدر الذي تستمد منه المساهمة التبعية صفتها الإجر امية ونتيجة لذلك كانت المساهمة التبعية متطلبة علاقة سببية تربط بين نشاط المساهم التبعي والفعل الذي يقوم به الركن المادي للجريمة
و النتيجة التي تترتب علية3.

يتضتح أن التحريض أو الاتفاق أو المساعدة هي من عناصر الركن المادي في الجريمة المساهم فيها، ومن ثم تستقل عن قصد الشريك كل ما هناك أنها صورة خاصة للنشـــاط لا نرقــى إلــى مستوى الفعل الأصلي أو الامتتاع الذي تتفذ به الجريمة، ومن أجل هذا كان التحريض والاتفاق و المساعدة في الحالة التي تأخذ فيها شكل مساعدة معنوية كإعطاء معلومات تفيد الفاعـلـ فــي الجريمة هي من قبيل الأعمال المادية ذات الطبيعة المعنوية، ولكونها اعمالاً ذات طبيعة معنوية فأنها تقضي بالضرورة أن بتصل الرباط المعنوي بين المساهمين، فالاتفاق يقتضي اتحــاد إر ادة

1 د. محمد محيي الدين عوض، القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في النشريعين المصري والسوداني، مرجع سابق، ص 353 .
² د. مزهر جعفر ، جريمة الامتتاع ، مرجع سابق ، ص 207. 3 د. محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التثنريعات العربية، دار النهضة العربية ، 32 شار ع عبد الخالق ثروت
القاهرة، الطبعة اثثالثة ، سنة 1992، ص 248-249

الشريك مع إر ادة الفاعل، و التحريض يتطلب تعزيز إر ادة الشريك لإر ادة الفاعــل، و المســـاعدة المعنوية تفترض وجود رابطة معنوية بين الفاعل والثخص الذي يساعدهـ.

إن الاتفاق أو التآمر لا يعد صورة من المساهمة التبعية في قانون العقوبات الأردنـــي رقـــ 16 لسنة 1960، فالاتفاق وفقاً للمادة (157) من ذات القانون الخاصة بجمعيات الأشر ار والجمعيات غير المشرو عة يعد جريمة مستقلة بحد ذاتها، ويشترط لقيامها أن يتم الاتفــــق علــى ارتكـــاب جنايات مما يعني أن الاتفاق على ارتكاب المخالفات والجنح لا عقاب عليه².

ويتحقق الاشتر اك بالمساعدة، وكذلك التحريض والاتفاق في الجرائم العمدية وغير العددية على السو اء، وتتفق المساعدة مع التحريض والاتفاق في أن المشر ع جعل كل منها جريمة على حدة، وجعل مرتكبها فاعلاً أصلباً في بعض الأحيان إذا ما تجاوزت أي وسبلة منها مرحلـــة كونهــا صورة للاشتر اك وبلغت من الخطورة مبلغاً يقدر المشرع مساسه بالمصـالح الجوهرية للمجتمع، فيضطر إلى تجريم هذه الوسائل كجر ائم في ذاتها لإمكان مو اجهة خطورتها³.

ولقد أثارت المساهمة التبعية السلبية من النقاش الكثير وتباينت فيهــا الآراء، لــذلك ســنعرض صور ها التي تتجسد في التحريض و الاتفاق و المساعدة من خلا جمع الآر اء للفقهاء في اتجاهين الآر اء التي تتكر وجود مساهمة تبعية سلبية في جر ائم الإمتتاع ( فر ع أول) والآراء التي تقــر -بوجود هذه المساهمة ( فر ع ثان)

## الفرع الأول : الآراء التي تنكر وجود المساهمـة التبعية السلبية

لقد ذهب جانب من الفقه وخاصة في مصر إلى القول أنه لا جدال أن الاشتر اك في الجريمــة لا يتكون إلا من أعمال ايجابية ولا ينتج أبداً من أعمال سلبية، وقد ضرب مثال على ذلك بأنـــه إذا قدم المأمور بأمر المدير متهمين في سرفة إلى أحد الأعيان ووضعهم تحت تصــرفه ليناقثــهـ ويحصل منهم على اعتر اف، فأمر العين رجاله فضربوهم وحبسوهم حتى اعترفوا وكان ذلـــك

1 د د.جلا ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد في الثقانون المصري والمقارن، مرجع سابق، ص562-563 . 2 قانون العقوبات الأردني رق 16 لسنة 1960، نص المادة (157) . 3 د.محمد رشاد أبو عرام ، مرجع سابق ، ص55-56 .

بحضور المأمور واطلاعه، فإنه لا يعد اشتر اكاً منه في جريمة الضر، ولذللك فإن المســاعدة لا تتحقق طبقاً لذلك بامتتاع شخص عن إبلاغ السلطات العامة أمر الجريمة قبل أن ترنكب بوقــــ كاف بحيث كانت تستطيع أن تحول دون ارتكابها، ولو كان من الثابت أنـه قد حملته على هــذا الامتتاع رغبته في أن يتمكن الجاني من ارتكاب الجريمة، ولذلك قضي من أنه لا يكفي أن يعد الشخص شريكاً في جريمة إذا امتتع عن الحيلولة دون حدوثها، ففي المساعدة وباعتبار ها إحدى

 انتفاء صفة المساعد عنه²، وإمعاناً في إبعاد صفة المساهمة السلبية التبعيـــة ، رفضـــوا القـول بوجود هذه المساهمة حتى في الحالة التي يكون فيها الثخص ملزماً قانوناً بمنع حدوث الجريمة وكان في استطاعته منعها ولكنه امتتع عن ذلك، واهم ما استتد عليه في تقليل هذا الر أي هو عدم وجود الر ابطة السببية بين الامتناع و النتيجة الحاصلة³. وكان القضـاء الفرنسي قد استبعد في أحكام عديدة المساعدة عن طريق السلوك السلبي كوســبلة اشتر اك، فقد ألغت محكمة النقض الفرنسية حكماً أصدرته محكمة جنايات اللوار أدانت فيه امر أة عن إثشتر اك في جريمة قتل و الدها على أساس أنها لم تعترض على قتله، وجاء فــي الحكـــ أن السكوت أو الإمتتاع لا يجعل الشخص مسؤو لاً عن اشتر اك في الجريمة، ويلاحظ أن القضـــاء الفرنسي لم يكن ملتزماً بهذا المبدأ في كل قرار اته، حيث جاء في بعض أحكامه الإقرار بالسلوك السلبي تصرفاً يقع به الإشتر اك في الجريمة ،فقد جاء في أحد أحكام محكمة الـــنض الفرنســـية إدانة مدير فر ع أحد البنوك بوصفه شريكاً في جريمة النصب التي ارتكبها صر اف البنك علــى أحد العملاء نظر اً لأن المدير لم يتخذ أي إجر اء شأنه إز الة الو هم الذي خلقــه الصــراف لـــى العميل مـع أنه قد جرى في حضوره ولكنه لم يحرك ساكناً، وهذا الموقف مــن القضـــاء يمثــل

1 د د.محمود نجيب حسني ، المساهمة الجنائية في التنشريعات العربية ، مرجع سابق ، ص312 . 2 دـدصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في القانون اللبناني، بدون دار نشر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1979، ص.
3 د. مزهر جعفر، جريمة الامتتاع، مرجع سابق ، ص 209-211.

اسنتثاءاً على المبدأ الذي يقره و هو عدم المعاقبة على السلوك الســلبي باعتبـــاره اشـــتر اكاً فــي الجريمة 1

ولقد ذهب جانب من الفقه المصري إلى تأييد الفقه الفرنسي وبالتالي القول أنه من غبر الممكـن حصول الإشتراك عن طريق السلوك السلبي ، حيث اعتمدوا على ما ذهب إليه الفقه الفرنســي من رأي بخصوص عدم وجود رابطة سبيية بين السلوك السلبي و النتيجة ، ولقد أيد الر أي الفقهي هذا من جانب القضاء المصري حيث ذهبت محكمة النقض المصرية في أحد قرار اتها إلى إنه " لا جدال في أن الإشتر اك في الجريمة لا ينكون إلا من أعمال ايجابية ولا ينتج ابدأ من أعمــال
سلبية "2.

## الفرع الثاني : الآراء التي تقر بوجود المساهمة التبعية السلبية

على خلاف ما سبق من الآر اء ذهبت آر اء أخرى من أن الامتتاع قد يكون صــورة للمســـاعدة والمـاهمة التبعية السلبية، إذ أنه ليس بشرط أن تكون المساعدة عن طريق إدداد الفاعل بوسائل وامكانيات لم تكن متو افرة لديه، و إنما قد تتحق بإز الة العقبات التي تعترض الجريمـــة و عنـــما يكون الشخص ملزماً طبقاً للقانون بالحبلولة دون وقوع جريمة معينة سواء بمجهوده المباشر أو بإبـلاغ السلطات العامة عنها، ولذلك فإن الامتتاع عن القيام بالو اجب الذي يفرضه القانون يعني إز الة هذه العقبة ويجعل تتفبذ الجريمة أسهل، و هذا التسهيل فيه مساعدة لا شك فيها³.

ودر ج القضـاء الانجليزي وذهب للقول أن الامتتاع يصلح صورة للمساعدة ينطوي في ذاته على تشجيع للفاعل على جريمته ، ويفترض ذلك أن الشريك عليه واجب قانوني برقابة سلوك الفاعل و الحيلولة بينه وبين ارتكاب جريمته ، فإذا كان لم يفعل ما يمليه عليه واجبه فإنه قد يســتخلص من ذلك تشجيعه له على جريمته ، ولذللك قضي بإن ماللك السبارة الذي يركبها و لا يحول بــين

1 نقلا عن الدكتور أحمد على المجدوب، التحريض على الجريمة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمبرية، بدون طبعة، سنة 1970 ، صن 23 ، 384-385 . ² نقض جنائي مصري، 1945/ 28، مجموعة القو اعد القانونية، ج6، رقم 285 ، 283 ، نقلاُ عن الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ
القسم العام في التشريع العقابي المصري، مرجع سابق، ص286 .
³ دمحمود نجيب حسني، شر ح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص600 .

سائقها وبين القيادة الخطرة يعد شريكاً له فيما يرتكبه من جرائم بسبب القيادة، ذلك أنه له الحق
 شريكاً بالامتتاع لما يرتكبه من جر ائم أثثاء قيادته على الرغم من أنه لم يكن يركــب الســيارة معهd

وقد تتم المساعدة بطريق الإمتتاع أذا صدر الإمتتاع ممن عليه واجب قانوني لم يقم به من أجل تسهيل الجريمة أو إتمامها مما أدى إلى وقوعها ، ولا يتساوى الامتتاع مع العمل الايجابي إلا إذا ثبت أن الممتتع كان في مقدوره القيام بهذا العمل ولم يقم من أجل تسهيل وقوع ثلك الجريمـــة ، فإذا تعرض لإكر اه أدبي امتتعت مسائلته جنائياً².

ونقع جرائم الامتتاع من جان واحد، كامتتاع الموظف عمداً عن تتفيذ الحكم أو الأمر ، كما تقع عن طريق المساهمة الجنائية فيتحقق الامتتاع بالمساهمة الأصلية كامتتاع القضاة عن الحكم في الدعو و وامتتاع الطبيب ومساعديه بحجرة العمليات عن ربط الحبل السري للمولود بعد قطعــهـ بقصد قتله فيموت ، ويتحقق الامتتاع بالمساهمة اللتعية في صورة الاشتراك بالمساعدة ، كالخادم

الذي يعلم أن لصوصاً عزموا على سرقة المسكن الذي يعمل فيه فيترك لهم بابه مفتوحاً".

كما أنه من الممكن أن يتحقق إثشتر الك عن طريق التحريض ويقصد به بث فكرة الجريمـــة فـــي نفس الفاعل أو دعمها لديه إذا كانت غبر راسخة، فالمحرض هو الذي يدفع غيره نحو ارتكــــاب الجريمة وإذا كان الأصل في التتريض اعتباره وسيلة للاشتراك فإن القانون اعتبـره جريمـــة قائمة بذاتها في بعض الحالات؛، والتحرض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص أو تدعيم هـــذه الفكرة لكي تتحول إلى تصميم على ارتكاب الجريمة، فالطبيب الذي لم يجب على الأسئلة التي تسألها ابنة إحدى المريضات والتي تدور حول إنهاء حياة و الدتها بقتلها شفقة عليها مما تعانيـــهـ

1 د د.محمود نجيب حسني ، المساهمة الجنائية في التنتريعات العربية ، مرجع سابق ، ص316 و
²د.أحمد أبو الروس ، القصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية الجنائية والثروع والالدفاع الثرعي وعلاقة السببية، الموسوعة الجنائية الحديثة ، المكتب الجامعي الحديث الإزاريطة ، الإسكندرية، الكتاب الأول، بدون سنة نشر، ص 318. 3 دـدمحد رشاد أبو عرام ، مرجع سابق ،ص575 ، 575 ، 4 4 .أحمد أبو الروس ، مرجع سابق ، ص314
5 د. دساهر إبر اهيم شكري الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، مرجع سابق، ص318 .

من داء لا يمكن الشفاء منه، إذ أن هذا الامتتاع عن الإجابة قد يؤدي إلى إحباء فكرة تخـــيص المريضة من الآمها بقتلها 1.

يتبين لنا مما سبق أن هناك اتجاهين للمساهمة التبعية السلبية فهنهم من أنكر وجــود الهســاهـة التنعية السلبية ومنهم من أقز بوجودها، وكان لكل إتجاه حججه في ذلك، فالأول و هـــو القضـــاء المصري الذي يرى أن الإمتتاع عدم وبالتالي عدم تحقق المساهمة بصورة كافية وهــذا القــول
 الذي قصر السساهمة التبعية السلبية على السساعدة فقط الأمر الذي يجعل الباحث أيضاً لا يتفـق

 تعارض بين هذه الحالات الأخيرة وفكره المساهمة الثبعية السلبية، أي أنه من المككن أن يتصور مساهمة تبعية سلبية من خالل التنخل والتحريض الذي يتم ويعد من صور الشتتراك الجرمــي و أنه لا تعارض بين فكرتي التّخل والتحريض مع المساهمة التبعية السلبية . ووسيلة التخذل يتعين أن تكون ايجابية ومن السستبد أن تكون سلبية، ويذهب رأي من الفقه إلى أنه لا يوجد ما يمنع من مساءلة الشخص عند التخذل بطريق الامتتاع، فرجل الأمن الذي يمتتع بشكل مقصود عن منع اللصوص من سرقة البنك يعتبر مسؤو لاً بطريق الامتتاع لأنه ساعد في
الأعمال التي سهلت الجريمة².

## (المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

تقوم أحكام القانون الجزائي على مبدأ أساسي هو مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية فالمتهم يسأل عن عمله ولا يسأل عن عمل غيره ، و المسؤول جز ائياً هو من أتى عملاً يجعــــه محرضــــا أو فاعلاً أو متدخلاً في جريمة من الجر ائمٌ ${ }^{\text {² }}$

1 د.مزهر جعفر ، جريمة الامتناع، مرجع سابق، ص 218 .
 ³ د.محمد الفاضل ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مطبعة جامعة دمشق ، الطبعة الرابعة ، سنة 1965 ، ص514

و الشخص لا يسأل جنائياً عن فعل يرتكبه غيره بأي حال من الأحوال لأن الأصل في السسؤولية الجزائية والعقوبة أنها شخصية ، لا تقع إلا على مرنكب الجريمة ، للكك فإن مرتكب الجريمــة وحده الذي يتحمل المسؤولية ، فلا يجوز أن تتتدى المسؤولية إلى غير من وقع منه الفعل، لأن في ذلك اخلالً بمبدأ شخصية العقوبة الجنائئة ، فمن لم يساهم في ارنكاب الجريمة بصفتّه فاعلاً أو شريكاً يظل بمنأى عن عقوبتها¹، فالانسان هو وحده الذي يمكن أن يتحمل السسؤولية الجنائية، حيث أنه الوحبد من بين الهخلوقات الذي ميزه الهُ بالعقل و الذي بستطيع أن يضــبط تصـرفاته ويوفي بالتز اماته وفق النظم القانونية².

ومن المعروف تماماً أن السسؤولية لا تتحقق إلا مع وجود حريـــة الاختيــار وتــو افر الإدراك و التمييز، و أنها شخصية لا توقع إلا على مرتكب الجريمة، ويقصد بالمسؤولية الجزائية الالتزام بتحمل الجزاءات التي يقررها القانون لمن يخالف أحكامه³.

و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير من المسائل التي حظيت بنقـــاش فقهــاء القـــانون الجنــائي و المؤيدون لها يحاولون إيجاد أمثلة تطبيقية لها، والأمثلة النقليدية التي تطرح في هذا الصــدد جرائم النشر، وجرائم المحلات، ويقرون أن تلك الحالات التي تشكل تطبيقاً لتلك المسؤولية لهـــا طابع الإستثناء الضيق، ولذلك يكون في عدم اللتوسع في تفسير ها واجباً، وقد ذهب جانـــب مـــن الفقهاء إلى الإعتراف بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير في مجال التجريم الضريبي.

ونظر اً لما اثير حول إقرار مسؤولية جنائية لشخص عن فعل مادي قام بـــه شــخص آخــر ، حاول الفقه البحث عن تبرير لهذه المسؤولية ، ونتيجة لللك اختلفت الآراء و النظريــات التــي سيقت لنقديم أساس قانوني معقول للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير ، فذهب جانب من الفقة إلى

1 1 رامي يوسف محم ناصر ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ، بدون دار نشر ، بدون طبعة ، سنة 2010 ، ص10 ، 10 ، ² د.عبد الحميد الشو اربي، شرح قانون العقوبات، دراسة مقارنة في الثنريعة الاسلامية، منشأة المعارف جالد خرى وشركاه، بدون طبعة، سنة 1991، ص66 ، 3 مر اد زياد أمين تيه، جزاء الجريمة الاقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، بدون دار نشر، بذزن طبعة، سنة 2011، صر صر هر د 4 د د.طالب نور الشرع ، الجريمة الضريبية ، دار وائل للنشر ، بغداد ، الطبعة الأولى ، سنة 2008 ، ص123 .

اعتماد نظرية الفاعل المعنوي،ويعد الأستاذ " رو Roux " من أكثر الفقهاء تحمساً لفكرة الفاعل المعنوي واعتبار ها أساساً صـالحاً لتفسير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ويمكـن تعريــف الفاعل المعنوي بأنه الشخص الذي بسخر غيره لتتفيذ الجريمة بحيث يستغل ظروفــهـ النفســـية كالجنون أو حسن النية فيكون في يده أداة يستخدمها في تحقيق العناصر المادية و اللفسية التــي تقوم عليها الجريمة1.

على هذا الأساس اعتبر أصحاب هذه النظرية أن الفاعل المعنوي ينفذ جريمته بواسطة الغيـر، كذلك الأمر بالنسبة للمسؤول جنائياً عن فعل الغير فإنه يتعمد نترك الشخص التابع لـــه يخــرق القانون أو بتركه بإهمال يقترف جريمة لحسابه ومن أجل تحقيق مصلحته². كما قيل من أجل تبرير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير بفكرة الاشتر اك حيث يعتبر المتبـوع ع شريكاً عن طريق السلوك السلبي منطلقين من سلطة الإشر اف والإدارة التي يتمتع بها، ووجــهـ نقد إلى هذه النظرية على أساس أن الشريك يستمد صفته الإجر امية من عمل أصلي يعاقب عليه قانوناً ، بينما يلاحظ أن المسؤولية الجنائية عن الفعل هي مساهمة أصلية، ونتيجة لـــذلك فـــانـ أساس المسؤولية فيها لا ينبع من فعل آخر و إنما من نص قانوني3.

كما قال البعض بفكرة النيابة القانونية ومؤدى هذه النظرية هو اعتبار الثخص الذي باشر الفعل المكون للجريمة ممثلا في نظر القانون لمن نقوم مسؤوليته عنها، فإذا وقعت الجريمة من الأول نسبت إلى الثاني واعتبرت جريمته، وقد وجه شر اح القانون الجنائي النقد إلــى فكــرة النيابـــة القانونية التي اعتمدها فقه القضاء مؤكدين على أن المنطق القانوني برفض بشدة القول أن بعض الأشخاص ينوبون عن غير هم في افتر اف الجر ائم وتحمل المسؤولية الجزائية عنها 4.

كما ذهب البعض إلى أن المسؤولية الجنائية عن فعل الغير تجد تبرير ها ضمن فكرة الخضــوع ع الإر ادي، وتتلخص هذه الفكرة في أن الشخص الذي يباشر مهنة من المهن المختلفة قـــد وضـــع

1 د. محمود عشمان الهمشري ، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، مرجع سابق، ص 109.

$$
\text { 2 سندس كحيلي ، جريمة الامتتاع ، مرجع سابق ،ص } 66 .
$$

³ دمحمود نجيب حسني، قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص713 .

$$
\text { 4 د.محمود الهمشري ، مرجع سابق ،ص } 133 .
$$

نفسه تحت سلطات ما تفرضه عليه القو انين من الالتز امات التي تــنظم تلــــك المهــن وتســــل ممارستها، وبالتالي قد قبل بكل النتائج المترتبة عن الإخلال بهذه الالتز امات، واعتبر الفقهاء أن فكرة الخضوع الإر ادي تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة لأن إقرار المسؤولية لا يتوقف على إر ادة الفرد في تحملها، وإنما هي أثر قانوني يترتب على تحقيق أركان الجريمة طبقاً لنموذجها الذي حدده القانون من غبر أن يكون لإر ادة الفاعل دخل في ترتيب هذا الأثر¹.

وقد اعتبر أغلب الفقهاء المسؤولية الجز ائية مسؤولية شخصية أساسها الخطأ الشخصي للمسؤول جز ائياً عن فعل الغير إضـافة إلى ذلك ربط الفقهاء قيام هذه المسؤولية بانتهاج المسؤول جز ائيــاً عن فعل الغير لمسلك إر ادي مخطئ يكون متضـارباً مع التصرف الذي فرضه المشر ع لاجتتاب النتيجة الاجرامية بالعقاب ، و السلوك إما أن يكون ايجابياً يتمتل في قيام الجاني بعمل يحجــره القانون، أو سلبياً بإحجام الجاني عن القيام بفعل محمول عليه بحكم القانون2.

وير الأستاذ محمود الهمشري أن هذا المسلك الذي يتبعه المسؤول جز ائياً عن فعل الغير مــن شأنه أن يكون الركن المادي لهذه المسؤولية ويتخذ دائماً صورة الامتتاع، ومن أجل ذلك ســـمّي بالسلوك السلبي3، و هذا الموقف دافع عنه العديد من الفقهاء بقولهم أن المسؤول جنائياً عن فعــل الغير خاضع لالتز ام شخص باحتر ام مقتضيات القانون وهو ما يفترض منه اتخاذ موقف إيجابي لضمان احترام تتفيذ الالتزام القانوني المحمول عليه، فبامتتاعه هذا ثبت في جانبه جريمة منفذه مادياً من الغير ، فالامتتاع في مفهومه القانوني ليس احجاماً مجرداً وإنما هــو صــورة لســلوك الشخص المسؤول وتعبير حقيقي عن إر اداته التي اتجهت على نحو معين وهذا الإمتتاع هو في الوقت نفسه وسيلة لبلوغ غاية في العالم الخارجي شأنه في ذلك شأن العمل الايجابي4.

تبين لنا من خلال مـا سبق ان جريمة الإمتتاع متل الجريمة الإيجابية، يمكــن ان تكــون نتــاج مجهودات فاعل واحد أو فاعل مع غيره، لذللك فإن فاعل جريمة الإمتتاع نوقع عليه عقوبتهــا، ¹ د.مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية ، مؤسسة نوفل، بيروت، بدون طبعة، سنة 1982، ص243 . 32 سنس كحيلي ، جريمة الامتتاع ، مرجع سابق ، ص 69 ـ 69 ـ

4 سندس كحيلي، جريمة الامتتاع ، مرجع سابق ، ص 69.

وإذا تعدد الفاعلون في جريمة واحدة تحمل كل فاعل فيها العقوبة المقررة لها، ففاعل الجريمـــة وحده أو مع غيره هو مقترف الجريمة فمن الطبيعي والمنطقي إذاً أن يتحمل العقوبـــة المقــررة
 الشخصي للمسؤول جزائيا عن فعل الغير، إلا إنه يمكن القول أن سلوك المسؤول جز ائياً عــن فعل الغير يكون دائماً سلوكاً سلبياً، وتقوم على أساس هذا السلوك جريمة امتتاع يكــون ركنهـــا المادي هو الامتتاع عن القيام بما هو مفروض عليه قانوناً وركنها المعنوي إما أن يكون القصد الجنائي إذا اتجهت إر ادته إلى الإخلال بهذا الالتز ام أو أن يكون الخطأ غير العدي إذا لم يوجه إر ادته إلى الإخلال بهذا الالتز ام ولكن كان باسنطاعته نوجيه تلك الإر ادة نحو الوفاء به . وبعد مـا اثير عن موضوع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير علينا البحث في أساس المســؤولية الجنائية عن فعل الغير (مطلب أول) وشروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير (مطلب ثان) .

## المطلب الأول : أساس (المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

إن أساس المسؤولية الجنائية عن فعل الغير يبنى على أساس أن الانسان يملك حريــة التقـــير والاختيار في اعماله المختلفة ولم يكن مجبراً على اتباع سلوك معين بشرط أن يكـون مــــركاً لأفعاله وأعماله، بمعنى إذا ارتكب الانسان جريمة فيكون قد ارتكبها بمحض إرادته واختيــاره، وبالتالي يكون مسؤو لاً عنها أدبياً ما دام أنه لجأ إلى طريق الشر مختاراً فارتكبها، وأصحاب هذا الر أي برون أن المسؤولية الجنائية نقوم بشرط توفر حرية الاختيار الإدر الك و التمييز و هذا هــو رأي المذهب الثقلليدي1، أما بالنسبة للمذهب الموضوعي فإنه يقوم على أساس أن الانسان مسير وليس مخير فهو مجبر على ارنكاب الجريمة وأنكر هذا المذهب حرية الاختيار والإر ادة الحرة أي أن الانسان ليس حر اً في اختبار أعماله و أفعاله فهو يخضع في أعماله إلى عوامل مختلفـــة منها ما هو كامن في شخصه يرجع إلى تكوينه ومز اجه ومنها ما هو اجتماعي راجــع للبيئـــة و الوسط الاجتماعي المحيط بهـ.

وقد أخذ المشر ع الفلسطيني في قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة وكذللك المطبق في الضفة الغربية بمبدأ حرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجزائية، ففي قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة نص المادة (10) على أن يعفى من المسؤولية الجز ائية كل من ارتكب فعلاً أو تركاً أو وقع ذلك الفعل أو الترك في ظروف لم يكن بها مختار اً أو بطريق العرضـ 1 .

ومن الافكار التي جاء بها الفقهاء لتبرير المسؤولية الجنائية عن فحل الغير بالاضافة إلى مـا ذكر سابقاً فكرة ازدو اج الجريمة، إذ أنه يوجد إلى جانب الجريمة التي يقترفها الغير جريمة أخــرى سلبية يعاقب عليها الشخص المسؤول الذي يكون ملزماً بالعمل على تتفيذ أحكام القوانين و اللو ائح التي نتظم المشروع الذي يملكه أو بديره، فإذا وقعت جريمة بالمخالفة لأحكام هذه القــو انين أو اللوائح، فقد تأكد في الحال أنه أخل بالالتز امات الملقاة على عانقه وحقت مسائلته جنائياً، غير أن هذه المسؤولية لا ترنـ إلى الفعل الذي وقع من الغير و إنما ترجع إلى مسلك شخص من جانـــب ماللك المشرو ع أو مديره يتمتل في الاخلال بهذه الالتز امات².

يتبين مما سبق أن هناك العديد من النظريات التي جاءت وتتاولت المسؤولية الجنائية عن فعـل الغير منها فكرة الفاعل المعنويي وفكرة الاشتراك وفكرة الخضوع الإر ادي وهناك من رأى أن الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير فكرة ازدواج الجريمة، وأنا مع مــن نـــادى بفكرة الاشترالك لتبرير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وذلك لما للمسؤول مــن ســلطة إدارة ورقابة وإشر اف حيث أنه يحتبر شريكاً باتخاذه موقفاً سلبياً حيث أنه كان بإمكانه أن يقــوم بــــا أوجب عليه القانون القيام به خاصة في هجال المساعدة ، وبالتاللي يعتبر شريك باتخـــاذه هـــا الموقف السلبي.

11 د.ساهر إير اهيم شكري الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، مرجع سابق، ص402 402 . 22 د.عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، رسالة دكتور اه، مطابع دار الكتب العربي، مصر ، جامعة
القاهرة، سنة 1959، ص148-149.

## اللطلب الثاني : شروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

لا يكفي لتحقق السسؤولية الجنائية عن فعل الغير وقوع الجريمة وتو افر أركانها في جانب انسان جان أهل لتحمل هذه المسؤولية بل لا بد أيضاً من تو افر شــرطي المســؤولية وههـــا الــوعي والإر ادة، والوعي هو قـدرة الثخص على فهم سلوكه وتقّدير ما بترتب عليه من نتائج، وتعنــي الإرادة حرية الإختيار، أي قـرة الشخص على توجيه نفسه إلى عمل معين أو الامتتاع عنهـــ ويسأل المرء جنائياً عن فعل جرمي اتاه الغير فيما إذا ارتكب هو خطاً جنائياً أدى إلى حــوث الفعل المذكور على يد ذلك الغير ولا يعفى من هذه المسؤولية لمجرد أنه لم يقدم شخصياً علــى
 الجزاء، أو نتج عن اهماله أو قلة احترازه².

وشروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير هي وجود التزام قانوني بمنـــــ النتيجـــة الإجراميـــة
 المسلك الذي ينظره منه الشارع ( فرع ثان ) وتو افر علاقة السببية بين مسلك الثخص المسؤول وبين النتيجة التي تحقتت مباشرة بفعل الغير ( فر ع ثالث ) .

## الفرع الأول : وجود التزام قانوني بمنع النتيجة الإجرامية

هذا هو الشرط الأول الذي يجب توافره لقيام المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ومتتضـاه أنـــهـ يجب أن يكون الثخص المسؤول ملزماً قانوناً بمنع النتيجة التي يعاقب عليها القانون فلا يكفـي إذاً لقيام مسؤولية الشخص مجرد التز امه قانوناً بأداء عمل معين بل يجب أن يكون ملزماً فـــي الوقت نفسه بمنع النتيجة التي يتمخض عنها امتتاعه أو احجامه عن أداء ذلك العمل، وبغير هذا الالتزام لا يمكن أن ينسب إلى الفرد مسلك شخص يتمتل في امتتاع مجرد، أي في اتخاذ موقف

$$
\begin{aligned}
& \text { ¹ د.سمير عاليه و المحامي هيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص341-342 } \\
& \text { 23 دـدصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في القانون اللبناني، مرجع سابق، ص27 } 27 \text {. } \\
& \text { 3 د. محمود نجيب حسني ، شر قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص814 . }
\end{aligned}
$$

سلبي بحت، وينبغي أن يكون الالتزام الملقى على عاتق الشخص المسؤول جنائياً عن فعل الغير مقرر اً بموجب نص التجريم ذاته، فلا يكفي أن يفرضه مثلاً القانون المدني أو القانون الإداري1مـ (الفرع الثثاني : استظهار مسلك إرادي آثم لاى الثخص المسؤول

لا شك أن وجود التزام قانوني على عاتق الشخص المسؤول جنائياً عن فعل الغير بمنع النتيجة الإجر امية لا يكفي وحده لمساءلته إذا ما تحققت النتيجة الإجرامية مباشرة بفعل هذا الغيـر، لأن هذا الالتزام لا ينم في ذاته عن وجود مسلك خاص بالثخص المسؤول، وإنما يجب أن يستظهر للى هذا الثخص مسلكاً إر ادياً و آثماً يتعارض مع المسلك الذي ينتره منه المشر ع وكان ينبغي عليه أن يقوم به ليحول دون وقوع النتيجة الإجر امية المعاقب عليها قانونياً، و هذا المسلك هــو موضوع الركن المادي في المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ويتخذ دائماً صورة الامتتاع ومن أجل ذلك سمي بالسلوك السلبي2.

ويشترط في السلوك السلبي الصـادر عن الشخص المسؤول أن يكون إرادياً وآثمـــاً فـــي نفـس الوقت، أما اشتراط أن يكون السلوك السلبي إرادياً ، فهذا أمر طبيعي إذ الإرادة تعبير عن قدرة الثخص المسؤول على فهم ماهية الفعل وطبيعته وتوقع الآثار التي من شأنه إحداثها ، ومن أجل ذللك وجب أن يكون الشخص المسؤول مميزاً ومتمتعاً بحرية الإختيار فإذا انعــدم التميـــز أو انعدمت حرية الاختيار أو انعدم الاثثان معاً لا بترتب أية مسؤولية³، فإذا كان القصـــد الجنــائي يقوم على إر ادة النتيجة الاجرامية، فإن الخطأ غير العددي يقـوم علــى عـــدم إرادة النتيجـــة
 المشر ع لمبدأ حرية الاختيار من النص على مو انع المسؤولية في حالة انتفاء حريـــة الاختيـــار للإكر اة المعنوي5، وأما اشتر اط أن يكون المسللك السلبي آثماً فالقاعدة أنه لا عقاب بــلا إســـناد

1 د. د. محمود عثمان الهمشري ، مرجع سابق ، ص 159 . 2 د. جال ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد ، دراسة مقارنـة ، مرجع سابق ، ص 77 والدكتور محمــود نجيـبـ حسني ، شر ح قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص814. 3 د.أحمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية والنقدية، الجزء الأول، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، سنة 1960، ص166 .

$$
\begin{aligned}
& 5 \text { قانون العقوبات الأردني رقم } 16 \text { لسنة 1960، نص المادة (88) . }
\end{aligned}
$$

معنوي أو لا جريمة بغير خطأ، والخطأ الذي تتحقق به مسؤولية الشخص جنائياً عن فحل الغير يطلق عليه خطأ الامتتاع سو اء كان خطأً عمدياً أو خطاً غير عمدي، و هذا الخطأ بنو عيه يفترض
الإخلال بالتزام قانوني ايجابي1.

الفرع الثالث: علاقة السببية بين مسلك الثخص المسؤول وبين النتيجة الإجر امية التي تحققت مباشرة بفعل الغير.

إن الشرط الثالث من شروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير مؤداه قيام علاقة سببية بين مسلك الشخص المسؤول و النتيجة التي تحققت مباشرة بفعل الغير².

والبحث في علاقة السببية في جريمة الشخص المسؤول جنائياً عن فعل الغير بإعتبار هـــا مــن جر ائم الإمتتاع ذات النتيجة دقيق للغاية ذلك ان الامتتاع سلوك سلبي في حين ان النتيجة ظاهرة مادية وايجابية كما سلف القول فقال بعض الفقهاء و هم اصحاب نظرية الاستحالة المطلقة للببيه الامتتاع، أن الامتتاع عدم والعدم لا ينتج شيئًاً ويكون الامتتاع بهذا الوصف غير صـالح لإحداث
 مباشرة بفعل الغير، وذهب البعض الآخر من الفقهاء وهم أصحاب نظرية الاســتحالة النســبية لسببية الامتتاع إلى القول بأنه من الممكن العقاب على الجرائم التي تقع بالامتتاع ، غير أنهــ يشترطون لذلك وجود نص خاص يعاقب على ارنكاب الجريمة بالامتتاع بحبث لا يكفي لتقرير العقاب وجود التز ام قانوني على كاهل الثخص المسؤول بالتدخل للحيلولة دون وقوع الجريمة"3. ويعد معيار العلاقة السببية بين النشاط و النتيجة من المواضيع التي لا تز ال محل نقــــاش الفقـــهـه والقضاء ، و علاقة السببية هي عنصر من عناصر الركن المادي للجرائم العمدية و غير العمدية

11 د.محمود عثمان الهمشري، مرجع سابق ، ص 164-166.
2 د دمحمود نجيب حسني، شر ح قانون العقوبات، مرجع سابق ، ص350 ـ
³ د.علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات اللبناني، القسم الخاص، جر ائم الاعتداء على الانسان و المـــل و المصـــدة العامة، مرجع سابق، ص44-45 .

ولا علاقة لها بالركن المادي ، ويثار البحث بخصوصها في الجرائم ذات النتيجة والتي تســمى

$$
\text { بالجر ائم المادية التي تحدث تغيير اً في العالم الخارجي } 1 .
$$

و عليه فإنه لا يجوز اسناد الحدث إلى السلوك (الايجابي و السلبي) إلا إذا كانت هناك علاقة سببية أو رابطة سببية بينهما ، فبأي جريمة لا بد من تو افر علاقة سببية بين مسلك أو سلوك الثخص و النتيجة المحققة2.2

و السؤ ال الذي يتبادر إلى الذهن هو مـا إذا كان من الجائز أن تتقطع علاقة السببية بــين إمتتــاع الثخص المسؤول جنائياً عن فعل الغير وبين النتيجة الإجر امية التي يعاقب عليها القانون بتدخل إر ادة مجرمه بين سلوك الثخص الممتتع وبين النتيجة الإجر امية ؟

ذكرنا من قبل أن علاقة السببية هي العلاقة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة وتثبت أن إتيان هذا الفعل هو الذي أفضى وأدى إلى حدوث النتيجة ، وذهب بعض الشر اح في القانون الجنائي إلــى القول بأن علاقة السببية متى قامت بين الامتتاع الذي يتمثل فيه مسلك الشخص المسؤول وبــين النتيجة الإجر امية فإنها لا تتقطع وتكون العبرة بعد ذلك بنو افر شروطها منذ البداية وأخصها أن يكون الامتتاع مما يستتبع النتيجة وفقاً للمجرى العادي للأمور ³، ولا يتغير الوضع حتى لو تدخل بين الإمتتاع و النتيجة الإجر امية عامل اجنبي متى كان تدخل هذا العامل أمر اً قانونيــاً بحســبـ ظروف الو اقعة، على إنه إذا حدث أن انتفت مسؤولية الثخص عن فعل الغير فإن ذلك لا يرجع بالضرورة إلى انقطاع السببية بين امتتاعه وبين النتيجة المعاقب عليها، فقد لا يكــون الالتــز ام الملقى على عاتق الثخص من بين الالتزامات التي يفرضها قانون العقوبات و إنما يفرضه قانون آخر مثل القانون الإداري مثلڭً 4 .

¹ د. دفو ان محمد شديفات ، المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية ، دراسة مقارنة ، دار التقافة للنشر و الثنوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، سنة 2011 ، ص171-172 ،

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 د. محمود الممشري ، مرجع سابق ، ص } 177 .
\end{aligned}
$$

تبين لنا مما سبق بأن شروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير تتبلور في وجود التــز ام بمنــع النتيجة الاجر امية، واسنظهار مسلك إر ادي آثم لدى الثخص المسؤول، ووجود علاقة سببية بين هذا المسلك واللنتيجة الاجرامية التي تحققت مباشرة بفعل الغير، وتبين أن اغلب الشر اح قــالوا بأن علاقة السبيية لا تنقطع بين مسلك الثخص المسؤول و النتيجة الإجر امية التي تحققت مباشرة إلا إنه وبالنسبة لر أي الباحث فإنه ليس ثمة ما يمنع من انقطاع السبيية بعد قيامها إذا مـــا طــر أ على سير ها أمر اً يعد عاملاً جديداً غير متوقع ( غبر مألوف ) بين الفعل و النتيجة .

## المطلب الثالث : المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في نطاق الجرائم العمدية وغير العمدية

تحدثنا فيما سبق عن أن المسؤولية الجنائية عن فحل الغير تتحقق بوجود التزام قـــانوني بمنـــع النتيجة الاجر امية وباستظهار مسلك إر ادي آثم لدى الشخص المسؤول وأن يكون ثمـــة علاقــــة سببية بين مسلك الشخص المسؤول و النتيجة الاجر امية التي تحققت مباشرة بفعل الغير، وفي هذا المقام نتساءل هل هناك اختلاف بين المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم العمدية عنها في الجرائم غير العمدية لذا قسمنا هذا المطلب إلى المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في نطـــاق الجر ائم العددية ( فر ع أول) و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في نطاق الجر ائم غير العدديــة (فر ع ثان)

## الفرع الأول : المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في نطاق الجرائم العمدية

والفاعل هو من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره إذا كانت الجريمة تتكون من فعل مادي واحد أو من تدخل في ارتكابها فيأني عملا من الأعمال المكونة لها إذا كان الركن المادي فيها يتكون من جملة أفعال، وأما الشريك فهو من يساهم في الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو المســـاعدة، وإذا ارتكب عدة أثخاص متحدين جناية أو جنحة أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون مــن عــدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصولها اعتبـروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فــاعالا

مستقلً لها¹، ومن الأركان الجوهرية لقيام المسؤولية الجنائية في الجرائم القصــدية أن يرتكــبـ الجاني جنايته عن قصد، أي عن إر ادة حره وإدر اك وتمييز، و القصد من الإدر اك هو أن يدرك الجاني أن فعله يبنى على شئ من الخطورة وبالتالي اسناد الجريمة لمرتكبها². و الإسناد معناه قدرة الشخص على الإدر اك والإر ادة ، وقدره الشخص على الإدر الك تعني قدرته على التمييز والاختيار فالمجنون والصغير غير المميز والغائب عن رشده لتتاوله مادة مخـــرة قهر اً عنه أو عن غير علم منه كل هؤ لاء لا يتمتعون وفقاً لمبادئ القانون الجنائي بقارة الإدر اك والتمييز، أما قدرة الثخص على الإر ادة فمعناها قدرة الثخص على أن يستقل بتقدير أموره وفقاً للبو اعث التي يحسها في نفسه ومكنته ومقاومة نوازعه ، بمعنى أن أهلية الإر ادة تـعد قائمـــة إذا تو افرت لدى الشخص القدرة على إدارة مـا يجب عمله وفقاً لأو امر القانون ونو اهيه3. وإذا كانت السياسة الجنائية قد وسعت من مفهوم الفاعل في الجريمة فامتد ليشمل مــن بينركهــا تتحقق بفعل غبره وكان القانون يستلزم في الجر ائم العددية تو افر القصد الجنائي لدى الثـــــص الذي يرتكب بنفسه الفعل المساوي للجريمة، فقد وجب التفرقة يبن حالتين :

## (لحالة الأولىـ:

يتو افر فيها القصد الجنائي لدى صـاحب الشأن الذي عهد اليه القانون أصـلا بتنفيذ التزام معـين بحيث يعتبر الإخلال به جريمة مثل الالتزام الملقى على عاتق الممول بتقديم الاقرار الضريبي، و الغير الذي عهد اليه صاحب الشأن بتتفيذ هذا الالتز ام4، و هذه الحالة تثير بحثــاً حــول مــدى مسؤولية صـاحب الثأن عن الجريمة العددية التي ارتكبها الغبر، وتتدر ج تحتها مشكلة الفاعـلـ بواسطة غيره، على أنـــه يمكن القول بأنه إذا تو افر القصد الجنائي لدى صـاحب الثأن ســواء بتحريض الغير أو بالاتفاق معه على الإخلال بالالتزام ، أو بعلمه بنية الغير الذي عهد إليه بتتفيذ

$$
\text { 1 قانون العقوبات الأردني رقم } 16 \text { لسنة 1960، نص المادة (76) . }
$$

 الحقوق و العلوم السياسية بتونس ، بدون دار نشر ، بدون طبعة ، سنة 1997-1998 ، ص21 ، 3 د. جال ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص173. 173 ،

4 د.منتصر سعيد حموده، الجر ائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص175 ـ
 صـاحب الشأن مسؤو لاً عن الجريمة العمدية بإعتباره فاعلاً اصلياًا، وبالرجو ع الى نص المـــــادة 36 فقزة (1) من قانون ضريبة الاخل الفلسطيني المعدل لعام 2011 نجد انها تفرض على كل مكلف بتققيم الاقرار الضريبي ولم يقدمه في المو عد المحدد بموجب هذا القانون غرامة تعـــادل 3 \% من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 20\% من الضريبة المستحقة وفي جميع الاحو ال يجب ان لا تقل غر امة التأخير عن 300 شيقل للشخص الطبيعي و3000 شيقل للشخص المعنوي2.

## الحالة الثانية :

 ارنكب الجريمة الناشئة عن تنفيذ هذا الالتزام عمداً وفي هذه الحالة ينبغي اللتفريق بين اتجــاهين الأول، أن يستوي في الجريمة التي وقعت تو افر القصد الجنائي وعدم تو افره، مثال ذلك جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي، فطالما أن القانون لا يشترط في هذه الجريمة نو افر القصد الجنائي لاى الشخص المخاطب بالقاعدة القانونية وهو الشخص الملتزم أصـاً بتققدم الاقرار ، فإن تو افر
 يتو افر في حقه سوى الخطأ غير العددي3.

أما الاتجاه الثاني يرى أن تكون الجريمة التي وقعت من الغير جريمة عمديــة بطبيعتهــا ، أي يشترط فيها نو افر القصد الجنائي، وفي هذه الحالة لا بد من إثبات نو افر هذا القصد بالنسبة إلى الملتزم الأصلي صـاحب الثأن4.

¹ د. أحمد فتحي سرور ، الجر ائم الضرييبة والنقدية ، مرجع سابق ، ص 148 .
 33 د.منتصر سعيد حموده، الجر ائم الاوتصادية، مرجع سابق، ص182 172 . 183 4 د.محمود الهمشري، مرجع سابق، ص 182 -183 .

و إذا كانت الجريمة عمدية فركنها المعنوي يتخذ صورة القصد الجنائي، وتو افر هذا الركن شرط
 الممولين إلى شخص معين بمهمة تقديم إقرارات الضريبة المطالب بتقديمها قانوناً فــأدلى هـــا الغير ببيانات مزورة في الإقرار المذكور، وهي جريمة عمدية فإن الممول لا يسأل عــن هـــذ الجريمة حتى ولو كان القصد الجنائي منو افر اً في حق الغير الذي عهـ إليه بتققيم الإقــرار، ولا محل للفول بأن هذا الملتزم قد خالف التز امه القانوني، وذلك بعدم مباشرته لـه بنفسه وترك أكــر تتفيذه لغيره دون أن ير اقبه ليحول دون وقوع الجريمة ، فالعبرة إذاً بتو افر القصد الجنائي قبــل الملتزم الأصلي، ذللك القصد الذي تحتبر إر ادة النتيجة الإجرامية عنصر من عناصره، وهو ما لم يتو افر في المثال السابق².

وتبين مما سبق أن هناك حالثين حتى نكون أمام مسؤولية جنائية عن فعل الغير و هي في حالــــة تو افر القصد الجنائي لدى الثخص الملقى على عانقه الالتزام أو في حالة عدم تو افر هذا القصد بمعنى أن الشخص يكون مسؤو لاً جنائياً عن فعل الغير ساء تو افر لديه قصد جنائي من جــراء الالتزام الملقى على عاتقه أو إذا لم يتوفر لديه هذا القصد و التوسع في هذه المسؤولية الجنائيــة عن فعل الغير حتى لا يفلت أحد من العقاب وبالتالي تحقق العدالة . وقد جاء قانون المطبو عات والنشر الفلسطيني رقم (9) لسنة 1995 مرسخاً لفكرة المســؤولية الجز ائية عن فعل الغير، وذلك حين قرر مسؤولية رئيس التحرير وماللك المطبوعة عما يتم نشره بالاضـافة إلى كاتب المقال 3 .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 د د. محمود نجيب حسني ، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية ، مرجع سابق ، ص353 ، } \\
& \text { 23. د.عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص140 ، } \\
& \text { 3 قانون المطبو عات الفلسطيني رقم } 9 \text { لسنة 1995، نص المادة (12) . }
\end{aligned}
$$

## الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية عن فعل الثير في نطاق الجرائم غير العمدية

من المقرر في قانون العقوبات أن السؤولية الجنائية تعتمد في الأصل على القصد الجنائي ما لم ينص القانون صراحة من العقاب على الخطأ غير العدي، المتمتل بالاهمال أو التقصير وهــو صورة الإر ادة الآثمة لتحقيق العنصر المعنوي واستحقاق العقاب في الجر ائم غير العددية.1. ترد المسؤولية عن الحدث الجسيم في جريمة القتل المتعدي إلى القصد غير المباثــر(اللــلبي) ومعنى ذلك أن القصد غير المباشر يقسم إلى ايجابي وسلبي، وفي القصد غير المباشر الايجابي
 المباشر السلبي لا يتوقع الجاني الحدث وإن كان يمكنه توقعه ومن ثم يكون القصد هنا من قبيل الخطأ غير العديّ، وفي المخالفات بمدلولها القانوني، أي باعتبار ها نوعاً من الأنــواع التــي تنقسم إليها الجر ائم بحسب جسامتها ، وكذلك في المخالفات المجنحة أو الجنح التي لها طبيعــة المخالفات العادية من ناحية ركنها المعنوي والغرض المستهـف من العقاب، لا يستلزم المشر ع لقيامها تو افر القصد الجنائي كقاعدة عامة، ونراه يكثفي بالخطأ وهو كثيراً اً مــا يتــو افر لــــى الثخص الذي يمكن أن يظهر لديه مسلك إرادي في صورة امتتاع يكــون ســباً فــي النتيجـــة الإجر امية المترتبة على فعل الغير ويعد معه مسؤو لاً عن هذه اللنتجة دونما حاجة إلــى نــص صريح يقرر هذه المسؤولية ولا يحتّا الأمر سوى استخلاص إرادة المشرع الضمنية من روح النص القانوني وما يستهدفه من تجريم الفعل3 3 وفي الجنح غير العدية التي يتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ يشترط القانون لقيام مســؤولية الشخص جنائيا عنها اثبات هذا الخطأ في جانبه، ومن هنا تختلف الجنح غيـر العديــة عــن

1 ${ }^{1}$ عز الاين الناصوري و عبد الحمبا الشواربي، المسؤولية الجنائيةّ في قانوني العقربات والإجراءات الجنائية، مرجع
سابق، ص555.
 ³ دـدمير عاليه و المحامي هيثم سمير عاليه، الوسيط في شر ح قانون العقربات، القسم العام، هرجع سابق، ص311-312

المخالفات حيث لا يستلزم فيها القانون اثبات تو افر الخطأ في جانب الشخص المسؤول وتثــور بالتالي مشكلة تحديد هذا الشخص 1 .

وسنبين فيما يلي الضو ابط التي جاءت لتحديد الثخص الذي يقع على عانقه الإلتــز ام بمر اعـــاة . نصوص القانون

أو لاً: في حالة وقو ع مخالفة لنص قانوني من النصوص المنظمة لمهنة خاصة فـــإن كــل مــن يمارس هذه المهنة وفقاً للشروط و الكيفية التي يبينها النص يصبح مسؤو لاً جنائيــاً عــن تلــــك المخالفة إذا وقعت بفعل الغير التابع إستتاداً إلى أنه الملزم شخصياً بأن يعمل على مر اعاة أحكام النص القانوني ولو لم يكن قد صرح بذللك2.

ثانياً: في حالة وجود نص يفرض تنظيماً على حق من الحقوق، فإن هذا التنظيم هو الذي يلــزم صـاحب الحق بمر اعاته و العمل بمقتضـاه، وتقوم مسؤوليته الجنائية عن أية مخالفة لذلك الــنص حتى ولو تحققت مباشرة بفعل الغير التابع3.

يتبين أن الفاعل في الجريمة التي نقع بالمخالفة للتظيم الذي يصفه النص القانوني هو الثخص الذي يقع على عانقة عبء الالتزام بمر اعاة هذا التتظيم، و هذا الثخص لا يملك قانوناً أن ينقــل صفته الى شخص آخر، أو يتفق معه على الحلول بدلاً عنه في علاقاته بالدولة. ثالثًا: في حالة وقو ع مخالفة لنص من النصوص التي تتضمن تنظيماً عامـــاً فــإن المســؤولية الجنائية عنها تصوب إلى من وقع منه الفعل الككون لها 4.

يقول الأستاذ الاكتور عمر اللسعيد رمضـان " إن التنظيم العام إذ لا يتوجه إلى المتبوع أكثر مــن تابعه لا يمكن القول بأنه بلزمه شخصباً بالعمل على مر اعاته ، و الذهاب إلى خلاف ذلك تأسيساً على الواجب العام في الإشر اف الذي على المتبو ع فيه نوسيع غير مقبول لنطــــق المســؤولية

$$
\begin{aligned}
& \text { 1² د.عمر السعيد رمضـان، الركن المعنوي في المخالفات، مرجع سابق، ص } 141 \text {. } \\
& \text { 2 د د. د. }{ }^{2} \text { دمود الهشري، مرجع سابق، ص } 188 . \\
& \text { 3 د. عمر السعيد رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، مرجع سابق ، ص } 145 . \\
& \text { 4 د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق ، ص } 140 .
\end{aligned}
$$

الجنائية عن الجريمة التي تتحقق بفعل الغير واعتر اف بهذه المسؤولية حـــث يتخلــف ســندها
القانوني¹.

والو اقع أن التنظيم الخاص الذي يضعه القانون أو تفرضه اللائحة ينشئ علاقة بين الدولة ممثلة في مصلحة من المصالح التابعة لها وبعض الأشخاص المقصودين بهذا التتظيم²، أمــــا التتظــــيم العام فإنه ينشئ علاقة بين الدولة وبين جميع الأشخاص على حد سواء دون اشتر اط تو افر صفة معينة فيهم وهو على عكس التنظيم الخاص كما اشرنا اليه سابقاً"

لقد تتاولنا في الفصل الثاني في رسالتتا النظام القانوني لجريمة الامتتاع من خـــلا المســـاهمة الجنائية السلبية، وبيان التفرقة فيما بين المساهمة الجنائية السلبية الأصلية و المساهمة الجنائيـــة السلبية التبعية، وتطرقنا إلى المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وتحدثنا عن شروط المســؤولية الجنائية عن فعل الغير، و هل كان هناك اختلاف فيا بين المسؤولية الجنائية عن فعل الغير فـــي نطاق الجر ائم العمدية عنها في نطاق الجرائم غير العمدية، وحتى نكمل توضيح أكثر عن جريمة الامتتاع لا بد لنا من تتاول صور جريمة الامتتاع وبعض تطبيقاتها في الفصل الثالث والأخيـر لهذه الرسالة .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص147. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ³. د. محمود عثمان الهمشري، مرجع سابق، ص } 195 \text {. }
\end{aligned}
$$

## |الفصل الثالث

## صور جريمة الإمتتاع وبعض تطبيقاتها

إن موضوع جريمة الامتتاع أثار العديد من النقاشات واختلاف الرأي في كل مسألة لها علاةــة بهذه الجريمة حتى بدا سمة ظاهرة يواجهها الباحث باستمرار ومن أجل ان تكتمل امامنا أبعــاد جريمة الامتتاع يجب أن نتناول في هذا الفصل الأخير صور جريمة الامتتـــاع (مبحــث أول) وبعض تطبيقات جريمة الإمتناع ( مبحث ثان) .

## المبحث الأول : صور جريمة الإمتناع

إن صور وقوع جريمة الامتناع مختلفة ، فأحياناً نجد أنفسنا أمام هذه الجريمة وهي لا نتــــى مجرد نشاط سلبي لا يخف أثراً ما، وأحياناً نو اجه هذه الجريمة وقد ترنب على النشاط الككون لها نتيجة معينة، مما يعني أن صور جريمة الامتتاع لا تخرج عن اثنتين، فإما أن تكون جريمة إمتتاع شكلية (مطلب أول) أو جريمة إمتتاع تترتب عليها نتيجة ( مطلب ثان) .

## المطلب الأول : جريمة الامتتاع الثكلية

تتميز هذه الجريمة بأنها عبارة عن حالة امتتاع بحتّه محددة العناصر في نص جزائــي، و هــيـ

 نتيجة معينة كتعطيل إجراءات المحاكمة من عدم حضور الثاهد¹.

وجرائم الامتتاع المجرد تكون من الإحجام ذاته، ولا يسلتزم لقيامها نتيجــة إجر اميـــة ، فهــــهـ الجر ائم لا يكون متطلباً فيها حدوث أي نتيجة إجر امية بل تتو افر بمجرد الإحجام ، فدائماً يتكون ركنها المادي من الإحجام المجرد دونما حاجة إلى أن تعقبه نتيجة إجر امية من نوع معين².
 22 د.عبد الفناح مراد ، جرائم الامتتاع ، مرجع سابق ، ص30 .

و الجر ائم السلبية البسيطة أو الشكلية تفترض مجرد سلوك سلبي من المتهم أي مجرد امتتاع عن فعل ايجابي معين، دون أن ينوقف تمامها على تحقق نتيجة معينة، ولذلك لا تعد النتيجة عنصراً من عناصر لركنها المادي، ومن أمثلتها أن يمتتع الثـاهد عن الحضور أمام القاضـــي لـــلإدلاء بشهادته فالجريمة تكتمل بمجرد عدم حضوره و لا تفترض تحقق نتيجة معينــة لهــذا الســـوك السلبي

ولقد أثثر تساؤل عن مدى وجود لحظة يبدأ فيها التنفيذ في جريمة الامتتاع الثـــكلية، وبعبــارة
 جريمة الامتتاع الثكلية ( فر ع أول) والشروع في جريمة الامتتاع الثكلية ( فرع ثان) .

## الفرع الأول : تحديد جريمة الامتتاع الثككلية

إن النشاط في جريمة الإمتتاع الشكلية أي النشاط السلبي يفترض فيه أن يحصل في الزمن الذي يتطلب فيه المشرع القيام بالنشاط الإيجابي بخلاف هذا الأخير الذي لا يتطلب فيه أكثر من قيام الفرد بالنشاط الذي جرمه القانون للقول بقيام الجريمة الشكلية2.

وجريمة الامتتاع الشكلية أو المجرد تتدر ج ضمن مجموعة جرائم السلوك المجــرد أو النشـــاط المصض ، وهي التي يكون فيها مجرد ارتكاب السلوك المخالف لنص التجريم كافيــاً لاكتمـــال الجريمة وتسليط العقاب حتى ولو حدثت النتيجة فلا أهمية لها ويتساوى حدوثها مع عدمه لأنها تكون و اقعة خارجة عن الركن المادي للجريمة3.

على هذا الأساس يبرز جلياً الاور المحوري للسلوك السلبي في كيان جريمة الإمتتاع المجــرد، إلا أن هذا السلوك يفترض فيه أن يحصل في الزمن الذي يتطلب فيه المشــر ع القيــام بالفعــل الإيجابي أي أن جريمة الإمتتاع المجرد مرتبطة بزمن معين بالنسبة لوقو عها4.

1 د د. دمحد الفاضل، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص235 د22 .

$$
\begin{aligned}
& \text { ² د.مزهر جعفر ، جريمة الامتتاع، مرجع سابق، ص } 237 . \\
& \text { 3 سندس كحيلي ، جريمة الامتتاع، مرجع سابق ، ريّق ، ص } 87 .
\end{aligned}
$$

وفي هذا النوع من الجرائم نكون بصدد إمتتاع خالص عن أداء عمل معين أوجبته قاعدة شرعية أو قانونية فهو إمتتاع غير مشرو ع لا يتعلق بأي عمل مـا ، أي لا نكون بصدد عمل فــي هـــذه الحالة ، ففكرة العمل مع الإمتتاع منتفية وعلى ذلك يتطلب النموذج الإجر امي لجريمة الإمتتــاع ع أن يتكون ركنها المادي من سلوك سلبي فقط أي إمتتاع خالص ، ومن أمثلة هذه الحالة امتتـــاع ع
القاضي عن الحكم في الدعوى، أو إمتتاع الثاهد عن أداء الثهادة1.

وجريمة الإمتتاع الشكلية لم تكن محل عناية المشر ع فيما مضى بخلاف ما عليه الوضـــــ الآن
 الامتتاع الثكلية وتعزى بعض الأسباب التي دعت الى ذلك هو محاولــــة الثـــار ع لاستكثـــاف العناصر الخطرة بين أفراد المجتمع ووضع يد العدالة عليهم قبل ان يقدموا على ارنكاب جرائم ذات نتائج مادية تلحق الضرر بالمجتمع وبمجرد قيامهم بأعمال أو امتتاعهم عن القيام بموجبات تنبئ بوجود الميل الجرمي لديهم أو ما يدعوه العلم الجنائي الحديث بخطر الانحر اف ، وكما قال احد الكتاب أن ملاحقة الجر ائم الشكلية ليست في الو اقع إلا ملاحقة للحالات الخطرة اجتماعياً. تبين لنا من خلال العرض السابق الموجز لبعض جر ائم الامتتاع المجرد أهمية هذه الجريمة التي تتخذ أثكالاً مختلفة، هذا الموقف يعكس لنا حقيقة أن جريمة الامتتاع لا تكون إلا محددة قانونـــاً إلا أن هذا التحديد لم يمنع ظهور جدل حول إمكانية تصور الثــروع أو المحاولـــة فــي هـــذه الجريمة، بمعنى أن جريمة الامتتاع لا تحدث إلا بعد مرور فترة زمنيــة لــــا تظهــر جريمـــة الامتتاع الشكلية عند لحظة محددة كما تنتهي بها .

## الفرع الثاني : الثروع في جريمة الامتتاع الثكلية

تمر الجريمة التامة بعدة مر احل وهي التفكير و التحضير للجريمة ثم مرحلة التنفيذ وفيها يتجاوز الجاني مرحلة التحضير للجريمة ويبدأ في تتفيذها وهو بذلك يدخل في مرحلة الثرو ع ثم مرحلة

$$
\begin{aligned}
& \text { 11 د. عد الفتاح مر اد ، جر ائم الامتتاع عن تتفيذ الأحكام وغيرها من جر ائم الامتتاع ، مرجع سابق ، ص } 23 . \\
& \text { ². د. مصطفى العوجي ، النظرية العامة للجريمة في القاتون اللبناني (مع مقـمة في القاتون الجنائي) ، بدون دار نشر ، } \\
& \text { الطبعة الثانية ، سنة } 1979 \text { ، ص286. }
\end{aligned}
$$

اتمام الجريمة، ونجد أن مرحلة الشروع يقترف بها الجاني أعمال تتطوي على تهديد للمجتــــع بخطر معين مما دفع المشرع إلى تجريمه1.

إن الأثُكال التي تأخذها الجريمة الككتملة الأركان متعددة، فهي قد تأتي في صــورة الجريمــة التامة وقد يقتصر ارتكابها فقط على مرحلة الشروع، كما أنها قد تر تكّب من شخص واحد فقـــط يحقق ركنها المادي بمفرده، كما قد يساهم في ارتكابها وتحقيق عناصر ها الماديــة أكثــر مــن شخص إما بوصفهم فاعلين أو شركاء، كذلك قد تتحقق الجريمة بمعرفة مرتكبها وحدها، كما قد تتحقق متعددة مع جرائم أخرى تعدداً مادياً أو معنوياً، وأخيراً قد تر ترتكب الجريمة دون ظــروف تؤثر على جسامتها بالزيادة أو النقصان، كما قد يحاط ارتكابها بظروف مادية أو شخصية مـن شأنها التأثير على جسامة الجريمة مع ما يتبع ذلك من تأثير على درجة جسامة العقوبة المقررة

وقد عرف المشرع الأردني الشروع في المادة (68) من أنه " هو البدء في تتفيــذ فـــل مــن الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة فإذا لم يتمكن الفاعل مــن اتـــــام الأفحــل اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإزرادته فيها...".3.

ومن خلال هذا التعريف لا بد من تحقق ثلاثة عناصر لتحقق الشروع وهي البدء بالتتفذذ، وتو افر القصد الجنائي لارنكاب جناية أو جنحة، عدم حصول النتيجة لأسباب خارجة عن إر ادة المتهم 4. وقد هناك ما يشبه الاجماع على أن هذه الجريمة لا تتحمل المحاولة، لأنه متى شرع الجاني في تتففذ مشروعه الإجر امي فإن هذا الفعل يكفي بذاته لأن يكون جريمة تامة5.

11 د. أحمد أبو الروس، القصد الجنائي و المساهمة و المسؤولية الجنائية و الشروع و الانفاع الشرعي وعلاقة السبيبة ، مرجع

$$
\text { سابق،ص } 269 .
$$

$$
2 \text { د. مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثاثثة، مرجع سابق، ص } 385 .
$$

3 قانون العقوبات الأردني ، رقم 16، لسنة 1960، نص المادة (68).
4 د. و اثبة السعدي ، مرجع سابق ، ص101.

55 د. سمير الشناوي ، الشروع في الجريمة ، دراسة مقارنة، بدون دار نشر ، الطبعة الثالثة ، سنة 1992 ، ص 154.

وبمجرد شروع الجاني في التتفبذ تقوم الجريمة، وذلك بخلاف المحاولة الإجر امية التي أصبحت من خلال هذا المدلول تحتل مكانة متأخرة زمنياً عن الجريمة الشكلية بحيث يمكن لمن شرع في جريمة غير شكلية أن يعدل باختياره عن جريمة ، لكن إذا تعلق الأمر بجريمة شكلية فلا يمكنه ذلك 1، تأسيساً على ذلك ساد الر أي بأن جريمة الامتتاع المجرد ليس فيها محاولــــة لأن اللحظــــة التي بدأ فيها الفرد التتفيذ كما قلنا سابقاً هي اللحظة التي تعتبر فيها الجريمة تامـــة ، لارتبــاط أجز اء جريمة الامتتاع المجرد ارتباطاً لا يمكن التمبز من خلاله بين تلك الأجزاء2.

يضاف إلى ذلك هو أن هذه الجريمة لا تحدث إلا بعد مرور فترة زمنية بمعنى أنه بمجرد مرور تلـك الفترة وابتداءً من اللحظة الأخبرة التي يكون فيها على الفرد القـبام بالعدــل، لهــذا تظهـر جريمة الامتتاع الثكلية عند لحظة محددة كما تتتهي بها، لأنه وعلى ضوء النثـــاط الإيجــابي المطلوب إنجازه، فإن طلب إنجاز ذلك النشاط لم يكن في أي لحظة وإنما خلال وقــت محــد قانوناً تبرره المصلحة التي نظر إليها المشرع3.

و غنى عن البيان أنه لا يمكن الحديث عن اللحظة السابقة على الوقت الذي يجب انجاز الفعل من خلاله لأن تلك اللحظة مشرو عة، و هذا يعني منطقياً عدم امكانية الحديث عن الشروع وفقاً لها، فالمسألة لا تعود إلى نص قانوني يقرر ذلك بقدر ما هي نتيجة يفرضها الو اقع، لعــدم تصــور ذلك4.

و الجر ائم التي لا يتصور فيها الشروع، جر ائم الامتتاع الشكلية فهي إما أن تقع كاملة أو لا نقع 5 يتبين لنا من خلال ما سبق من عرض عن الشروع في جريمة الامتتاع الشكلية من أنه لا يمكن أن يتحقق فيها شرو ع، وبالتاللي لا يوجد شروع في جريمة الامتتاع الشكلية لأنه ليس لها نتيجة مادية ، فهي تتحقق فور ارتكاب السلوك دون انتظار أي نتيجة .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سنس كحيلي ، مرجع سابق ، ص } 93 \text {. } \\
& \text { ² د. دؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام في النتريع العقابي المصري، مرجع سابق، صر } 168 . \\
& \text { 33. د. مزهر جعفر ، مرجع سابق، ص 244-245. } \\
& \text { 4 د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، صر } 18 \text {. } 18 \text {. } \\
& \text { 5 د د.محمد علي السالم عياد الحبّي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص272 }
\end{aligned}
$$

## المطلب الثاني : جريمة الامتناع التي تترتب عليها نتيجة

تعرف جريمة الامتتاع ذات النتيجة، بأنها تلك الجريمة التي يتكون ركنها المادي مــن امتـــاع
 الإجر امية عنصر متطلب في ركنها المادي المتمتل في امتتاع ، فلا تقع هذه الجريمة تامـــة إلا بحدوث النتيجة الإجر امية، و والجرائم السلبية ذات النتجة تنترض أو لاً امتتاع الجاني عن فعـل معين، ثم تنترض فوق ذلك حدوث نتيجة معينة كأثر لهذا الامتتاع، و هذه النتيجة لا تختلف فــي شئ عن النتائج الجرمية الضارة الناثئة عن الجرائم الايجابية البحتة، ومثالها امتناع الأم عـن
 هو التحديد لتنمية جريمة الامتتاع التي تترتب عليها نتيجة، لللك سنبين تحديد جريمة الإمتــــاع التي تترتب عليها نتيجة ( فرع أول ) والشروع في جريمة الإمتتاع ذات النتيجة ( فر ع ثان ) .

## الفرع الأول : تحديد جريمة الامتناع التي تترتب عليها نتيجة

تتميز هذه الجريمة بأنها ايجابية، أي يتطلب القانون فيها نتيجة مادية معينة تظهر فــي العــالم الخارجي بسبب الامتتاع، وليست هي مجرد حالة امتتاع سلبية معاقبة لأنها كذلك، مثالها حالـــة الأب الملزم قانوناً بالعناية بأو لاده الصغار فلا يقام الطعام والـــواء لهـــ فيصــابون بمـرض
 بجريمة الإمتتاع غير الحققية وخلاف ذلك كله فضل البعض تعبير جريمة الامتتاع المخــلط، ولقد كان لكل من هذه الآراء سنده الذي حاول به تبرير التعبير الذي أطلقه على جريمة الإمتتاع التي تترتب عليها نتجة وهي على النحو الآتي:

$$
1 \text { د. عبد الفتاح مر اد ، مرجع سابق ، ص28 . }
$$

22 دمحمد الفاضل ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص225 .
33 د.سمير عاليه و المحامي هيثم سمير عاليه، الوسيط في شر ح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص243 .

## 1. حريمة الارتكاب بطريق الامتتاع

عند التمعن في تعبير جريمة الارتكاب بطريق الامتتاع نجد أنه ينطبق على تلك التشريعات التي لم تسو بين النشاط السلبي و النشاط الايجابي من ناحية الأثر ولذلك كان الفقه الفرنسي والغالـــب من الفقه المصري يمبل الى هذه التسمية، و هذا يعني أن ذلك الوصف لا يعبر عن حقيقة جريمة الامتتاع التي تترتب عليها نتيجة، لأن هناك من الجرائم لا يككن الجزم من أنها تقع بفعل ايجابي فقط، فصياغة النص الذي يحدد الجريمة من العموم بحيث يحتمل التفسير من أن الجريمة يمكن أن تقع بفعل ايجابي أو سلبي، متل تزوير المحررات إذ يقع أحياناً بطريقة إيجابيــة كمــــا يقــع بالثتك أو جر ائم الإيذاء أو حتى جرائم القتل والإصـابة الخطأ1.

## 2. حريمة الامتناع غبر (لحقبقية

 التساؤل لماذا تحتبر جريمة الامتتاع غير حقيقية ، وتمخض عن هذا الموقف اتجــاهين ذهــبـ الاتجاه الأول إلى اعتبار الجر ائم المنشأة بوساطة شروط تشريعية خاصـة جر ائم امتتاع حقيقــــة بينما اعتبر تلك الامتتاعات التي تعتبر موقفاً سلبياً من خلا تعريف الجرائم المبينة على أساس النشاط الإيجابي جرائم امتتاع غبر حقيقية، أما الاتجاه الثاني فقد ذهب إلى أنه من خلال الواقع المادي نستطيع أن نحدد جر ائم الامتتاع، بأنها جر ائم غير حقيقية، وذلك عن طريق اعتبار كــل
 تعتبر جر ائم إمتتاع حقيقية تلك التي لا تكون ممانلة للنشاطات الإيجابية2.

## 3. جريمة الامتتاع المختلطة

إن هذا الوصف لجريمة الامتتاع التي نترتب عليها نتيجة يقوم على أنها الجريمة التي تقع مــن خلال السلوك الإيجابي و السلوك السلبي، ويتحقق السلوك في هذه الجريمة بفعل ايجابي مع نشاط

1 د. رؤوف عبيد، جرائم التزييف في القانون المصري ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ســنة1954 ،
ص ص 124-125.
2 د. مزهر جعفر ، مرجع سابق ، ص 251 .

أو فعل سلبي، أي يتضافر النشاط أو السلوك الايجابي مع النشاط السلبي ، ومن الأمثلة على هذه الجريمة إحجام المرضة عن إعطاء حقنة الدو اء حتى تتضـاعف الآم المريض وتــزداد صــحته سو ءاًا، و هذا النوع من الجرائم يتمثل فيها السلوك الجرمي في فعل ايجابي وامتتاع سلبي بذات الوقت ، أي أن ركنها المادي يقوم على كل من السلوك الايجابي و السلبي معاً في وقت واحد². و هذه الجريمة كما قلنا هي إحدى حالات جريمة الامتتاع التي تترتب عليها نتيجة حيث تكــون هي الأخرى محددة من قبل المشرع ذاته ، ويقصد بهذه الجريمـــة اتجـــاه الســلوكيان اللـــلبي والإيجابي في إحداث نفس النتيجة الضـارة3.

ويلاحظ أن هناك من حاول بحث أثنكال جريمة الامتتاع التي يترتب عليها نتيجة مــن خـــلال تقسيم الإمتتاع إلى ثلاثة أنواع ، جعل للنو ع الأول وظيفة دماثلة للفعل أو وظيفة رمزية، و الثاني قرر له قوة من التأثير الذهني، أما النوع الثالث فقد رأى فيه إمكانية أو احتمال أن يعد سبباً مادياً لإحداث النتيجة (القتل) و أشنترط فيه أن يقع الإمتتاع نتيجة إخلال بإلز ام قانوني مفروض علــى الممتتع4.
 السليم لجريمة الامتتاع ذات النتيجة وعليه فإن أفضل تحديد لها هو أنها جريمة امتتـــاع التــي تترتب عليها نتيجة، لأن هذا التحديد يشبر إلى أن الجريمة قد حصلت بسبب الامتتاع و هذا يؤدي بدوره إلى إظهار دور الامتتاع من جانب ويبين اثر الفاعل من جهة أخرى ، بيــد أن جريمـــة الامتتاع التي تترتب عليها النتيجة لم تكن على حال واحد ، ومن أجل توضيح ذلك سنتطرق إلى بيان الحالات التي ترد بها جريمة الامتتاع التي تترتب عليها نتيجة ، وهي جريمـــة الامتتــاع المطلقة محددة النشاط و النتيجة (أو لاً) جريمة الامتتاع المختلطة محددة النشاط والنتيجة (ثانيــاً) جريمة الامتتاع غير المحددة (ثالثاً) .

1 د دمحمد إبر اهيم زيد، قاانون العقوبات المقارن، القسم الخاص ، مرجع سابق ، ص152 ،

$$
2 \text { د د.سمير عالية، شر ح قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص206 . }
$$

33 د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، شركة الإسكندرية للطباعة ، بدون طبعة ، سنة 1971، ص 414.
4 د. مزهر جعفر، مرجع سابق، ص 253-254.

## أولاً: جريمة الامتناع المطلقة محددة النشاط والنتيجة

إن العبرة باعتبار هذه الجريمة إحدى حالات الإمتتاع التي تترتب عليها نتيجة تمييزاً لها عن تلك التي تترتب عليها نتيجة دون أن ينص الثارع على السلوك الهؤدي لها، أو تلك التي تقع نتيجة
 الشار ع في تحديد جريمة الامتتاع وبيان عناصر ها كانت الحجة التي استتد عليها الفقه أو القضاء الذي لم يرد في الامتتاع القوة والأثر ذاته التي يخلفها الفعل الإيجابي للقول بترتيب المســؤولية عن جرائم الامتتاع التي تترتب عليها نتيجة ، ولذلك أقروا بهذا الشكل بجريمة الامتتاع عنـــما تدخل الهشرع¹.

وبناءاً على تذخل المشر ع لم تتر هذه الجريمة اختلافاً في الرأي من حيث العقــاب عليهــا لأن المشرع قد بين عناصر ها بوضوح ، وهو ما دعانا إلى إبرازها باعتبار ها إحدى حالات جريمة
الامتتاع ذات النتيجة2.

## ثانياً: جريمة الامتتاع المختلطة محددة النشاط والنتيجةِ

و هذه الحالة هي إحدى حالات جريمة الامتتاع التي تترتب عليها نتيجة، حيث تكون هي الأخرى محددة من قبل الشار ع ذاته، أي أن الشار ع يحدد النشاط والنتيجة التي تترتب عليه، ونعني بهذه الجريمة هي تلك التي لا تقع بناء على نشاط سلبي وحده و إنما تقع نتجة تضافر النشاط الايجابي والسلبي3، حيث تبدأ الجريمة بفعل إيجابي يتضافر معه فعل سلبي يأخذه الثار ع بنظر الاعتبار، و هذا النوع من الجر ائم يتمتل فيها السلوك الجرمي في ايجابي وامتتاع سلبي بذات الوقت، أي أن ركنها المادي يقوم على كل من السلوك الايجابي والسلبي معاً في وفت واحد4.

$$
1 \text { د. مزهر جعفر، مرجع سابق،ص } 257 .
$$

$$
\text { ² سندس كحيلي، مرجع سابق، ص } 97 .
$$

33 د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، مرجع سابق ، ص414 .

$$
4 \text { د.سمير عاليه، شر ح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص206 . }
$$

## ثالثاً: جريمة الامتناع غير المحددة

تعتبر جريمة الامتتاع غبر محددة من خلال تجريم المشر ع السلوك السلبي، فهو يجرم فيها نتيجة معينة بغض النظر عن النشاط الذي دفع لها، ويتحدد النشاط الإجر امي على ضو ء سبيبته للنتيجة غير المشروعة ، وقد رفض جانب من الفقه القول بالمسؤولية عن هذه الجريمة ، بينمـــا أقــر البعض الأخر بها إستتاداً على المساواة بين السلوك السلبي والسلوك الإيجابي، حيث أن القانون
لا يهتم بالوسيلة التي يلجأ إليها الفاعل سواء كانت ايجابية أم سلبية1.

ومن الأمثلة على هذه الجريمة قيام شخص بطعن أخر بسكين وتركه ينزف فيمــوت، أو قيــام شاكر بضرب زهير على حافة سكة حديد وتركه فصدمه أحد القطار ات المارة فمات . وكان هناك عدة آر اء مختلفة أمام هذه الحالات فذهب رأي للقول بأن الجريمة تعتبر فــي هـــذ الحالة جريمة إيجابية وليست جريمة امتتاع لأنه بمجرد قيام الجاني بعمل اعقبه امتتاع في سبيل تحقيق النتيجة أو المحافظة على آثار الفعل والسير بها نحو النتيجة فأن الجريمة تعد ايجابية، لأن الامتتاع لا يعتبر في هذه الحالة إلا حلقة من حلقات الاعتداء الذي وقع بفعل إيجابي ولأن هــذا الفعل الأخير يتضمن صلاحية إحداث الوفاة فيحب أن تعزى النتيجة إليه لا إلى كل العو امل التي
اشتركت معه في احداث النتجة أو إلى العامل الأخير (الامتتاع )2.

بينما ذهب البعض الأخر إلى أن الجريمة تعد في هذه الحالة جريمة امتتاع لأنه عنــدما يحــــ شخص بأخر إصـابات جسيمة تعجزه عن الحركة ثم يتركه في مكان منعزل محروم من وسائل الحياة ، فإن الوفاة التي حصلت لم تكن وليدة الفعل الإيجابي وإنما وليدة الترك في ذلك المكــان ولو كان الامتتاع لا يساوي الفعل الإيجابي، لكانت معاقبة الجاني عن شروع في فتل3.

$$
\text { 3 د. محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، القسم الخاص ، بدون دار نشر، الطبعة السادسة ، سنة 1964، ص } 189 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { دمحمد علي السالم عياد الحبّي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص233 ـ } 23 \text {. } \\
& \text { ² د. د. محمود نجيب حسني، قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص } 261 .
\end{aligned}
$$

بينما ذهب الاتجاه الثالث إلى أنها جريمة امتتاع مختلطة تتكون من تضافر فعل إيجابي مع فعل

ويرى الباحث أن الاتجاه الثالث هو الأقرب للصو اب وذلك لأن جريمة الامتتاع تعتبر جريمـــة مختلطة تتكون من تضافر فعل ايجابي مع فعل سلبي، ونتيجة لوجود الفعل الايجابي قد اكســب الجريمة نو عاً من الأتفاق على تجريمها، وبالتالي من يرتكب متل هذه الجريمة التي تكون مــن مسماها جريمة امتتاع مختلطة نتيجة تضـافر الفعل الايجابي و السلبي معـــاً، وبالتـــالي يســتـتـق مرتكبها العقاب عن امتناعه .

## الفرع الثاني : الثروع في جريمة الامتناع ذات النتيجة

 ذهب رأي إلى أن الشروع غير متصور فيها، لأنه بالرجوع إلى تعريف الشروع، والذي يعنــي البدء في تتفيذ فحل نجده لا يتو افق مع طبيعة الامتتاع التي تعني عدم القيام بفعل أي أن هنـــاك فرقاً بين البدء في تتفيذ فعل و عدم القيام بفعل، ولذلك كان خلاصـة هذا القول هو إما أن تقع هذه
 جريمة إطلاقاً في الحالة التي لا تتحقق نتيجة فيها².

ولقد أخذ على هذا الرأي أنه لم يكن مصيباً فيما ذهب إليه، فالشائع أن هناك نظريتان قد تتازعتا في تحديد الشروع، هما النظرية المادية والنظرية الثخصية، ونتطلب النظرية الماديــة للقـول بوجود شروع أن يكون الفعل الذي بدأ في تتفيذه يقوم عليه الركن المادي للجريمة ، أما النظرية الشخصية فيكفي للقول بوجود شروع أن يكون الفعل الذي قام به الجاني يدل على نية نهائية³ و هذه النظرية لا تستدعي للقول بقيام الشرو ع تتفيذ الجانب المادي المكون للجريمة فهي لا تتظر إليه إلا مجرد تعبير عن إرادة الجاني ونيته على ارتكابها ، ربما أن هذه النية يمكن التعبير عنها

¹ جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية، مرجع سابق ، ص 694.
23 د. سمير الشناوي، الشروع في الجريمة ، مرجع سابق ، ص 271.
3 دـ د.نظام نوفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص271-309-311 ـ

بأفعال إيجابية فإنه يمكن التعبير عنها أيضاً بأفعال سلبية، ما دام هذا الفعل يؤدي إلـــــ النتيجــة
ذاتها والتي يؤدي لها الفعل الإجبجابي¹.

والرأي الأخر يرى بإن الشروع في جريمة الامتناع ذات النتيجة يظهر بصورة أوضح بكثـــر مما يكون عليه في الجرائم الايجابية في بعض الأحيان خاصة في الحالة التي لا تترتب عليهـا النتيجة مباشرة و إنما بعد فترة والتي تتطلب لوقوعها امتناعاً مستمر اً ، كإمتتاع الأم عن إرضاع وليدها ، ولذلك كان الرأي السائد هو الذي يذهب الى القول بإمكانية تحقق الشروع في جريمــة الامتتاع ذات النتججة كما هو حاصل بالنسبة للجريمة الإيجابية في الحالة التي لا يــنجح فيهـــا السلوك السلبي الاختياري وبسبب ظروف عارضة عن إحداث النتيجة المادية².

و إذا كان هذا القول يدل على بساطة متتاهية في التحليل إلا أنه يثير من التنـاؤلات المهمة التــي تتعلق في:

تحديد لحظة البدء في التتفـذ (أولاًا وبيان متى يكون الشروع تاماً او ناقصـاً (ثانيــاً) وتوضـــيح العدول عن ارتكاب جريمة الامتتاع (ثالثاً) .

## أولاً: تحديد البدع في تنفِيذ جريمة الامتناع

إن مرحلة التفكير والعزم على ارتكاب الجريمة ومرحلة التحضير لها لا يعاقب عليها القــانون، ولا بد من أن بتو افر في الشروع المعاقب عليه أن يخُر التفكير والتحضير إلى حيز الوجـود بالبدء في تتفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جريمة أو جنحة ، لأن البدء فــي التتفيذ هو الذي يكثف خطر الإعتداء على الحق الاي يحميه القانون ، وأن البدء في تتفيذ الفعل المادي الظاهر هو الذي ينشئ الخطر المباشر المؤدي لارتكاب الجريمة وتحقيق القصد الجنائي والإر ادة الآثمة للجاني3، ولقد ذهب البعض إلى أن البدء في تتفيذ الامتتاع يكون عندما لا تتفـذ

$$
\text { 1 د. سمبر الثناري، الشروع في الجريمة ، مرجع سابق ، ص } 271 \text {. }
$$

2 د.اليري صالح، الشروع في الجريمة في التثنريع المصري والمقارن ، مطععة نهضة مصر، بـون طبعة ، سنة 1949 ،
³ دمحمد علي السالم عياد الحبي، شرح قانون العقوبات الفلسطيني ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص193 .

بداية الفعل المتوقع أو عندما يمتتع المتهم عن استغلال الفرصة الأخبرة للقيام بالعمل المطلــوب منه، فإذا كان الثخص مكلف برعاية آخر أو حمايته فإن التنفيذ يكون عندما لا تنفذ بداية الفعل
 من فرصة أخيرة لإنقاذ المكلف بر عايته1.

فضداً عن هذا التحديد فإن هناك من ذهب إلى أن البدء في التتفيذ يكون في اللحظة التي يمنــع فيها الجاني عن انتهاز أخر فرصة له لمنع حدوث النتيجة الإجر امية في حـين أن هنـــاك مــن
 الجاني من الاستمر ار في امتتاعه أو يعدل إختيارياًا.

يتبين من خلال هذه الآراء وعلى الرغم من أهميتها وسعيها المتو اصل لتحديد البدء في التتفيذ قد أههلت عنصر اً مهماً عند تحديدها للبدء في التنفيذ هو عنصر الإلزام الذي نرى ضرورة الإشارة إليه لذلك قال البعض أن البدء في التنفيذ يجب أن لا ينظر إليه إلا بالقدر الذي تكون فيه المصـالح القانونية مهددة بخطر أكيد بسبب عدم تتفيذ ما يوجبه الالتز ام المفروض على الفــرد حيــث أن عنصر الإلز ام ضروري عند تحديد البدء في التنفيذ .

## ثانتاً: الثروع التّام و الناقص في جريمة الامتناع

يعرف الشروع كما جاء في قانون العقوبات الأردني بأنها ( هو البدء في تتفيذ فعل من الأفعــال الظاهرة المؤدية إلى ارنكاب جناية أو جنحة )؛، ويفرق الفقهاء في الشروع المعاقب عليه بـين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة ، فالأولى هي الجريمة التي يبدأ فيها الجاني التتفيذ بصــورة فعلية ولكنه يتوقف لسبب خارج عن إر ادته و لا يكون الجاني في بدء التتفيذ قد حقق كل نشاطه الإجر امي وهو ما يعبر عنه بالشروع الناقص ، أما الجريمة الخائبة فهي الجريمة التي يقوم فيها الجاني بتتفيذ جميع الأفعال اللازمة للتفيذها ويحقق كل نشاطه الإجرامي لكــن يخيــب أثنرهـــا

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سنس كحيلي، مرجع سابق، ص100-101 } \\
& \text { 23 د. مزهر جـفر ، مرجع سابق، ص266. } \\
& \text { ³ د. دانون العقوبات الأردني رقم } 16 \text { لسنة } 1960 \text { ، نص المادة (68) . }
\end{aligned}
$$

لأسباب لا دخل لإر ادته فيها وهو ما يعبر عنه بالشروع التام، وهذا الموضوع دقيق جداً فيــا يتعلق بجريمة الامتتاع وهو ما جعل بعض الفقهاء يرفضون الإقرار بوجود شروع ناقص فــي جريمة الامتناع ذات النتيجة لأنه بمجرد أن يمتتع الجاني عن القيام بعمل ما لفترة ما وهو يقصد من ذلك ارتكاب الجريمة يكون في هذه الحالة قام بكل ما يلزم لوقوع ع الجريمة².

و الجريمة الخائبة، وإن كانت والجريمة الموقوفة من نوع واحد، فإن التمييز بينهما أمر ضروري خاصة في التشريعات التي تشدد العقاب على الأولى، لأن مرنكبها قد سلك طريق الإجرام حتى نهايته، أما الثانية فإن الفاعل لم ينته بعد من أفعال التنفيذ³.

وعليه يعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن الشروع في هذه الجريمة لا يكون إلا تاماً، و هذا الرأي وقع نقده من قبل دعاة النظرية الشخصية الذين اعتبروا أن تحديد الشروع يبقى رهين خطة الجاني، وقد تختلف هذه الخطة من حالة إلى أخرى4.

لذلك يجب الإقرار من أن هذا الموضوع دقيق جداً ، وهذه الدقة دفعت البعض الـــــ الـــول أن الشروع الناقض لا يتصور في تتفيذ جريمة الامتناع ذات النتيجة لأنه بمجرد أن يمتتع الجــاني عن القيام بعمل لفترة ما كما ذكرنا سابقاً وهو يقصد من وراء ذلك ارتكاب الجريمة يكون فــي هذه الحالة قد قام بكل ما يلزم لوقوع الجريمة ، و عليه إذا لم تتحقق النتيجة على الرغم من ذلك فإن الجريمة تخيب أثار ها، أما إذا لم يمض وفت على إمتتاع الجاني فإن الجريمة لا تتثـأ علــى الإطلاق وقد أقر هذا الرأي بالشروع في جريمة الامتتاع إلا أنه لم يرى فيه إلا تامأكا

وللتنليل على ذلك يسوقون المثال التالي وهو حالة الأم التي قـّرت أن قتل ابنها يتم بتجويعه لمدة يومين ومنعت عليه الطعام طوال هذه الفترة في هذه الحالة اعتبروا الشرو ع تاماً، ومن جانــبـ

$$
\begin{aligned}
& \text { 11 د. دمحمد أحمد المشهاني ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص151-152 . } \\
& \text { ² د. سمبر الشناوي، مرجع سابق،ص } 341 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 د. سندس كحيلي ، مرجع سابق، ص صـ } 102 . \\
& \text { 5 د. مزهر جعفر، مرجع سابق، ص } 267 .
\end{aligned}
$$

أخر إذا ققّرت أن قتل وليدها يتم بثلاثة أيام عن طريق تجويعه ولكن لم تتـكـن من منع الطــــام عنه إلا يومين كأن سمع أحد الجيران صراخ الطفل وأطعمه يعتبر الشروع ناقصاً 1 . ثُالثًاً: اللعدول عن الرتكاب جريمة الامتناع

العدول عن تنفبذ الجريمة قد يتخذ شكل عدول اختياري وقد يكون عدو لا اضطرارياً ، فبالنسـبـة للعدول الاختياري نعني به أن لا يتم الجاني مشرو عه الإجر امي اللذي بدأه ، ويرجع سبب ذلـــك إلى إر ادته أي أن الجاني لا يكمل تتفيذ الجريمة لدو افع نفسية خالصة².

أما العدول الاضطر اري فهو العدول الذي لا دخل لإر ادة الجاني فيه، ويكون راجعاً إلى ظروف خارجية اجبرت الجاني على عدم البدء بجريمته أو عدم إتمامها، فهنا لا تكن إرادة الفاعل حرة في عدولها، و إنما كانت مجبرة على هذا العدول لاضطر ار ها إلى ذلك³. إن العدول كما قلنا هو أن لا يتم الجاني مشروعه الإجرامي الذي بدأه ويرجع بسبب ذلك إلــى ارادته أي أن الفاعل لا يمضي قدماً في تتفيذ الجريمة لدو افع داظلية نفسية خالصة، ولا لا يهر نوع هذه الدو افع أي سواء كانت شريفة أو دنيئة، وقد يكون العدول نتيجة للتوبة أو الرأفة بــالمجني عليه أو خشية العار أو العقاب4.

و عليه إذا دخل لص منزل بقصد سرقته إلا أنه لم يكمل تتفيذ جريمته، لأنه لم يكن بوسـعه أن يكمله بسبب مداهمة الشرطة، أو مقاومة المجني عليه له، أو سمع حركة في البيت تـــدل علــى استيقاظ أصحابه على نحو أحس فيه بخطر فترك التتفيذ، ففي تلـــك الحــالات يكــون العـــول إضطرارياً وتقوم مسؤوليته عن جريمة الشروع5.

1 ${ }^{1}$ سنس كحياي ، مرجع سابق، ص103.
23 د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في النتريع العقابي المصري، مرجع سابق، ص 360.
 4 د د. محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، الثقم الخاص، مرجع سابق، ص 263. 5 د.محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص124-125 .

و هذا كله ينطبق على ما يقوم به المجتمع، ولكن الثيء المهم الذي يتطلب اظهاره في العدول في جريمة الامتتاع ذات النتيجة هو المظهر الذي يتخذه تصرف الجاني، فإذا كان العدول الاختياري في مرحلة تتفيذ الجريمة لا يستلزم في هذه المرحلة قيام الجاني بأفعال ايجابية معينة وإنما القيام بأفعال سلبية قو امها الامتتاع عن الاستمرار في الجريمة¹.

و الجريمة الثكلية لا مجال فيها للعدول الطوعي أو الاختياري لأن هذه الجريمة تتحقق فور البدء في تنفيذ الفعل ولا تتوقف على أي نتيجة، لكن هذا العدول يمكن أن يعتبر سبباً مخففاً للعقوبــة، أما الجريمة المادية ذات النتيجة يمكن أن يتصور العدول فيها قبل تحقق النتيجة².

## الفرع الثالث : الدفاع الشرعي وجريمة الامتتاع

ير اد بالدفاع الشر عي أنه حق عام يعطي صاحبه استعمال القوة اللازمة للفع تعرض (اعتــداء) غير مشروع يقع على النفس أو المال بفعل يعد جريمة3.

وكذلك هو الحق الذي يقرره القانون لكل فرد يهدد خطر الإعتداء الحال و المحقق في درء هـــا الخطر وصده بالقوة اللازمة"، ويقوم الدفاع الشر عي على أساسين هما الإعتداء و الدفاع ويشترط لتو افر الإعتداء وقوع فعل يهدد بخطر غير مشروع وحال ينذر بارتكاب جريمة ضد الــنفس أو بعض جر ائم الإعتداء على المال التي يحددها القانون ، أما الدفاع يشــترط أن يكــون لازمــــاً ومتتاسباً مـع الخطر الذي يهدد به الإعتداء5 .

وإذا كان استخدام الدفاع الشرعي عن طريق السلوك السلبي لصد خطر حال من جريمة علــى النفس أو على المال لا يثير شكوكاً فالذي يرى في منزله شخص مقبل نحوه لقتلـه بسلاح نـــاري وهو يعلم أن هناك سلك كهربائي يعترض طريقه ومن المكن أن يقتله عند اصطدامه به، فيمتتع

$$
\begin{aligned}
& \text { ¹ د. سمير الشناوي، مرجع سابق، ص358. } \\
& \text { 22 دـدمير عالية ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص208 . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 د. محمد علي السالم عياد الحبلي ، مرجع سابق ، ص148 . } \\
& \text { 55. د.أحمد أبو الروس ، مرجع سابق ، ص126 ، }
\end{aligned}
$$

 اعتـى شخص على أخر فهاجمه كلب المعتّى عليه فتركه هذا الأخير حتى أصـــاب المعتـــي -بجروح ${ }^{1}$

إلا أنه من ناحية أخرى فإن استخدام الدفاع الشرعي ضد من يأخذ اعتدائه شكل امتناع كان محل خلاف، فقـ اثترط البعض أن يكون الاعتداء إيجابياً لكي يقوم ضده الدفاع الشرعي، ولذلك نجد أن الفقيه جارو قد عرف الاعتداء من أنه ذلك الفعل الذي يتم بفعل إِجابي وليس بفـــل ســلبي ارتكب أو بدأ بتنفيذه بقصد النيل من حق موضع حماية القانون².

والر أي الثاني يرى أنه لا يشترط في الفعل الذي يمتل الاعتداء أن يكون إيجابياً، أي أنــهـ مــن
 سيؤدي إلى وفاته فسن المككن في هذه الحالة استخدام فعل الدفاع وبالقتر الـــي يــؤدي إلـــى
إجبار ها على ارضاع وليدها³.

ويتثبر الدفاع الشرعي إذاً حالة واقية يجد الانسان فيها نفسه أو غيره معرضاً لخطر حال غير محق مثار على النفس أو المال ولا يجد لدفعه سبيلاً سوى الجريمة، و هذه الحالة تنثـــئ ســـباً

قانونياً لتبرير الجريمة وإباحتها 4
ومن الثابت والواضح تشريعياً أن فعل الدفاع مقبد بالقدر اللازم لصد الاعتداء حيث لا يبيح هذا الحق ضرر أشد مما يستلزم فعل الدفاع ذاته بحيث إذا تجاوز الدفاع حدود هذا الحــق بعـرض نفسه للعقاب وتقتير حصول تجاوز من المدافع من عدمه أمر يخضع لللطلطة التقيريـــة التــي يملكها قاضي الموضوع5، بمعنى أن أهم ضابطين من ضو ابط الدفاع الشنرعي هـــــــــــــرط أن

$$
\begin{aligned}
& \text { 1². محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص2727 } 627 . \\
& \text { ² د. د. مزهر جعفر، مرجع سابق ، ص 272-273. }
\end{aligned}
$$

5د. سليمان بيات ، القضاء الجنائي العر اقي ، الجزء الثالث ، شركة اللنشر والطباعة العر اقية المحدودة ، بدون طبعة ،
بدون سنة نشر ،ص97 .

يكون الدفاع لازماً لصد الخطر ومتتاسباً مع قدر الإعنداء وشرط اللزوم يتعلق بنــوع الــدفاع المباح وشرط التتاسب فيتعلق بمقدار ذلك الدفاع1. تبين لنا من خلال ما سبق أهمية وخطورة جريمة الامتتاع و هو ما يبرر حرص المشر ع علــى زجر هذه الجريمة، فالمشر ع الجنائي لم يكتف بزجر السلوك السلبي كسلوك أصلي مؤدي إلــى ارنكاب الجريمة متى تسبب بانفر اده في ايقاعها وتحقيق الغاية منها بل يتعداه لتجريم هذا السلوك متى كان مساهماً فحسب إلى جانب فعل ايجابي في اقتر اف الجريمة بموجب المشاركة الســلبية فيها، بل وأكثر من ذللك حرص المشرع على زجر كافة صور جريمـــة الامتتـــاع أي جريمـــة الامتتاع ذات السلوك وجريمة الامتتاع ذات النتيجة الإجرامية .

## المبحث الثاني : بعض تطبيقات جريمة الامتناع

هناك العديد من التطبيقات التي تخص جريمة الامتتاع، لذلك سنتتصر على بيان بعــض تلــــك الجر ائم والتي تمثل أهم وقائع جريمة الامتتاع، والتي عاقبت عليها القو انين لنعطــي التطبيــق الو اضح لجريمة الامتتاع بكافة صور ها، لذلك سوف نتتاول جريمة الامتتاع عن الاخبار (مطلب أول)، وجريمة الامتتاع عن تقديم المساعدة ، و امتتاع الطبيب عن تلبية نداء المريض (مطلـبـ ثان)، وجريمة الامتتاع عن بيع سلعة مسعرة، أو عدم الإعلان عنها (مطلب ثالــث)، وجريمـــة الامتتاع عن اداء الوظيفة وامتتاع القاضي عن الحكم ( إنكار العدالة) (مطلب رابع)، وجريمـــة الامتتاع عن الزو اج بأنثى بعد و عدها ومو اقعتها، وجريمة الإمتتاع عن أداء اللفقــــة الزوجيــة

## المطلب الأول : جريمة الامتتاع عن الاخبار

حظي التبليغ عن الجر ائم الو اقعة على أمن الدولة بأحكام خاصة تباينت عــن الأحكــام العامـــة المقررة بشأن باقي الجرائم، فالتشريعات التي تعتبر التبليغ عن الجرائم واجباً أدبياً غبر معاقــبـ

عليه حيال الجر ائم العامة عدته واجباً قانونياً يعاقب الممتتع عنه حيال الجرائم الو اقعة على أمن الدولة1.

وقد عاقب قانون العقوبات الإيطالي على عدم الإخبار عن الجريمة في المادة (364) وجــاءت المعاقبة على الاخبار عن جريمة الخيانة والجناية في القانون الإنجليزي أيضاً وعلى النهج ذاته عاقب قانون العقوبات المصري والسوري واللبناني و الليبي².

## (الفرع الأول : جريمة الامتتاع عن الإخبار بناءاً على واجب عام

إن الصورة الواضحة لهذه الجريمة هي تلك التي ورد النص عليها في المادة (206) فقرة 1 من قانون العقوبات الأردني حيث جاء النص في هذه المادة من هذا القانون علــى أنـــه ( يعاقــب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم بإتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجــر ائم المنصــوص عليها في المواد (148,145,143,142,138,137,136,135) من ذات القانون ولــــ يخبـر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة³، ولعل السؤال الذي يتبادر للذهن ما هي شــروط قيــام جريمة الامتتاع عن الإخبار بناءاً على واجب عام ؟ يشترط لقيام هذه الجريمة عدة شروط وهي

يقصد بعلم الممتتع بارتكاب الجريمة هو معرفته بأن الجريمة المرنكبة هي من الجرائم الماســـة بأمن الاولة الخارجي ولا يهم المرحلة التي وصلتها الجريمة فقد تكون جريمة تامة أو تكون في مرحلة الشرو ع، وعلى ضو ء ذلك يخرج من نطاقها سبق مرحلة الشرو ع من عــزم وتحضــير

$$
\begin{aligned}
& \text { 11 د. دمحمد الجبور، الجرائم الو اقعة على أمن الدولة في القانون الأردني و القو انين العربية، مرجع سابق، ص45 } 45 \text { ـ } \\
& \text { 2 المادة (84) من القانون المصري ، و المادة (388) من القانون السوري ، و اللمادة (398) من القانون اللبناني ، و المادة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 }{ }^{3} \text { فانون العقوبات الأردني رفم } 16 \text { لسنة } 1960 \text { ، نص المادة (206) فقرة } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

للجريمة1، و الثخص الممتتع المقصود به حسب القانون السوري هو المو اطن السوري، حيــث حدد الممتتع بالمو اطن السوري فقط².

## ثانياً: الامتناع عن إبلاغ أمر الجريمة إلى اللسلطات العامة

يلاحظ من نص المادة (206) من أنه كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة كما ذكر سابقاً يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وقد أوجب نص المادة (388) من قانون العقوبات اللـــوري
 به وجوب مبادرة الفاعل إلى تبليغ السلطة نبأ الجناية فور اطلاعه عليها حتى تتحقق الغاية مــن التبليغ الا و هي سرعة تمكين الدولة من استقصـاء تلك الجناية المخلة بأمنها ، و إحباط مســـاعي القائمين بها ، و الحيلولة دون نفاذها لتفادي أخطار ها، أما إذا مضت فترة طويــــة بــين العلـــم بالجناية وإخبار السلطة عنها حتى فوات الآوان فالعقـــاب واجـب ، ونتــديره يعــود لقاضـــي
الموضوع³.

## ثالثاً: القصد الجنائي

يشترط في الامتتاع أن يكون إر ادياً وأن يكون الممتتع يريد امتتاعه هـــع تــو افر مــــا ذكرنـــاه بخصوص علمه بارنكاب الجريمة المرتكبة ، من إنها من الجرائم الماسة بأمن الدولة فقد يحصل أن يبلغ الشخص غير مختص بأمر الجريمة لاعتقاده أنه الثخص المسؤول ، ولم يقــم الأخيـر بإبلاغ أمر الجريمة إلى السلطات المختصة وعليه لا يعاقب الأول لعدم تو افر القصـــد الجنــائي ويجوز عندئذ معاقبة الثاني إذا تو افر القصد الجنائي لدى الممتتع ، و لا يبحث عن الباعث فــي عدم التبليغ فلا عبره به في هذه الجريمة4.

1 د. عبد المهين بكر ، الأحكام العامة في الجرائم العامة في أمن الدولة الخارجي - مجلة العلوم الاقتصادية- عدد 1 ،

$$
\text { سنة 1965، ص } 53 .
$$

2 د. دحمد الفاضل، الجر ائم الو اقعة على أمن الاولة ، الجزء الأول ، مطبعة جامعة دمشق ، الطبعة الثالثة ، سنة 1965،

$$
\begin{aligned}
& \text { ³ د. محمد الفاضل، الجر ائم الوافعة على أمن الدولة ، مرجع سلابق ، ص } 136 . \\
& \text { 4 د. عبد المهين بكر ، مرجع سابق ، ص } 54 .
\end{aligned}
$$

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم بإتفاق جنائي لارتكـــاب جريمـــة مــن الجــرائم المنصوص عليها في المواد (148,145,143,142,138,137,136,135) من قانون العقوبات الأردني ولم يخبر السلطة العامة بوجه السر عة المعقولة) 1، ونصت المادة (398) مــن قـــانون العقوبات اللبناني على أن كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنو ات وبالمنع من الحقوق المدنية².

## الفرع الثاني : جريمة الامتناع عن الإخبار بناءاً على واجب وظيفي

كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها ، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعمله، عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغر امة من خمسة دنانير إلى عشــرين دينـــار اً، وكذلك كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصـلاحية عن جناية أو جنحة عرف بهــا
 بالغز امة من خمسة دنانير إلى عشرين دينار اً، وكل من قام حال مز اولته إحدى المهن الصـــحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر السلطة ذات الصـلاحية عوقـب بالعقوبة المنصوص بالفقرة الثانية أعلاه؛، أي أنه يجب على كل مــن علــــ مــن المــوظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدبتّه بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن قد علق تحريك الدعوى الجز ائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن ${ }^{\text {إ }}$

يتحصحص لدينا مما سبق أن الأشخاص المكلفين بالإخبار هم الأشخاص المكلفين بـــلك بنــاءاً على واجب عام والمكلفين بالإخبار بناءاً على واجب وظيفي ، وقد تتاولنا بعض نصوص المواد التي حددت عقوبة هؤلاء الأشخاص الممتتعين عن الإخبار في كلتا الحالتين ومن وجهة نظـر 1 ${ }^{1}$ قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، نص المادة (206) فقرة 1 .
 ³ قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، نص المادة (207) بفقر اتها الثلاث الأولى . 4 ${ }^{3}$ قانون الإجر اءات الجز ائئة رقم (3) لسنة 2001، نص المادة (25) . 104 ،

الباحث ينبغي أن يكون هناك تثشديد في مقار العقوبة المفروضة على هؤلاء الأشخاص المكلفين بالإخبار ويمتتعوا عن ذلك لما لهذه الجرائم من خطورة على أمن الدولة بشكل عام وعلى الأفر اد بشكل خاص .

وحتى نوضح أكثر في هذا الخصوص سنلقى الضوء على الأشخاص الذين يأتي امتتاعهم عـن الإخبار نتيجة واجب وظيفي من مكلف بخمة عامة (أو لاً) ومن بحكم مهنته الطبية (ثانياً) . أولاً: الامتتاع عن الإخبار من شخص مكلف بخدمة عامة .

لق ذكرنا سابقاً نصوص المواد التي عاقبت الأشخاص المكلفين بالإخبار بناءاً على واجب عــام
 مقررته الإخبار ومن أجل معاقبة المتتع يجب نو افر شروط وهي على النحو النالي :

1. أن يكون الثخصص مكلفاً بخدمة عامةً، و هو الثخص الذي توكل إليه مهمة عامة في خدمــة الحكومة ودو ائر ها الرسمية والمصالح التابعة لها و الموضوعة تحت رقابتها
2. تو افز العلم في ارنكاب الجريمة أثناء العمل أو بسببه .

بمعنى أن يعلم المكلف بخمة عامة بأن هناك جريمة قد ارتكبت أثناء العمل أو بسببه . 3. أن لا يكون هناكَ حائلا دُون الإخبار عن الجريمة . أي أن لا تكون الجريمة موقوف تحريك الاعوى فيها على شكوى².

ثانياً: الامتناع عن الإخبار من ذوي المهن الطبية

كثير اً ما يعلم الطبيب وأي ممارس لمهنة طبية بحكم مهنته بوقوع جريمة أو يشتبه بوقو عها، فقد يكثشف في أثناء فحصه على جسد مريض أنه قد مات مسموماً أو أن يــــتي شـــخص مصـــاب

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { قانون الإجر اءات الجز ائية رقم (3) لسنة 2001، نص المادة (25) . } \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { قانون الإجر اءات الجز ائية رقم (3) لسنة 2001، نص المادة (25) لـد }
\end{aligned}
$$

بنزيف ويطلب مداو اته، فيكتشف الطبيب أنه مصاب بطلق ناري أو آلة حادة، مما يشتبه معــه
 عرف قانون الصحة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004 الطبيب بأنه " كل طبيب مرخص له قانوناً بمزاولة أي من المهن الطبية، كما عرف القانون ذاته المهن الطبية، بأنها مهن الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة2.
(المطلب الثاني : جريمة الإمتتاع عن تقديم المساعدة و إمتناع الطبيب عن تلبية نداء المريض

إن جريمة الامتتاع عن تقديم المساعدة أو الامتتاع عن تلبية نداء المريض اتفقت معظم القوانين الجنائية على النص عليها من أجل توضيح وتبيان ما هو المقصود بهذه الجريمة ووضع حد لمن يمتتع عن تقديم المساعدة أو في حالة امتتاع الطبيب عن تلبية نداء المريض وإن كانت الأخيرة تخضع لباب المسؤولية حيث على الأطباء أن يؤدو ا واجبهم بأمانة بخصوص رسالتهم الطبيــة وتقديم المساعدة والعون للمريض، ومن أجل توضيح أكثر في هذا المجال قمنـــا بتقســيم هـــا المطلب إلى الامتتاع عن تقديم المساعدة ( فر ع أول) وامتتاع الطبيب عن تلبية نداء المــريض ( فر ع ثان).

## الفرع الأول : الامتتاع عن تقديم المساعدة

 الجنائية كالامتتاع عن غوث المجني عليه في جرائم الإصابة خطأ إذا نكل الجاني وقت الحادث الذي ارتكبه عن مساعدة المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة ، أو نكل عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، فهذه الجريمة مستقلة بذاتها، وما دام الامتتاع عن المساعدة يمثــل جريمـــة قائمة بذاتها فيتصور إذاً قيام الاشتراك فيها، سواء عن طريق التحريض أو الإتفاق أو المساعدة،

1 د د.حبيب ابر اهيم الظيلي، مسؤولية الممتتع المدنية والجنائية في المجتمع الاشتراكي، المطبعة العالمية، القاهرة، سنة . 255 1967،

$$
\text { ² قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم } 20 \text { لسنة } 2004 \text {. }
$$

و لا يكون الاشتر اك في هذه الحالة بالامتتاع بل يكون بالفعل الايجابي كمن يحرض الممتتع عن امتتاعه أو يتفق معه على ذلك أو يساعده عليه¹.

ولقد نص المشر ع الفرنسي في الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون العقوبات الفرنسي لســـنة 1945 على أنه ( يعاقب كل من يمتتع إرادياً عن أن يقدم لشخص في خطر المساعدة أو العون اللي يمكن أن يقدمه بفعله الثخصي أو يطلب الغوث ، طالما أن ذللك لا يشكل خطر اً عليــه أو على غيره)²، وكذلك قضت محكمة استئناف باريس بعقاب امر اة امتتعت عن انقاذ طفل حـديث الو لادة عندما رأت ابنتها تخفيه بعد مولاه في الحديقة وفي برد الشتاء القارص بقصد الــتخلص منه بسبب مولده غير الشرعي3.

ويتوقف وجود جريمة الامتتاع عن المساعدة أو الإغاثة على إمكانية الإغاثة، وأن الامتتاع عن المساعدة أو الإغاثة يصبح جريمة تستوجب العقاب متى كانت الإغاثة مككنــة ســو اء بعمــل شخصي مباشر أو بالاستتجاد بالغير، فالانسان الذي يعثر على مريض لا يستطيع ايجاد له دواء لأنه ليس من ذوي الخبرة عليه أن يسار ع إلى الاستتجاد بأقرب طبيب من مكان الحادثة4.

تبين مما سبق أن القانون الفرنسي قد وضـع قو انين وضمنها بنصوص تعاقب الفرد الذي يمتتــع عن تققيم المساعدة لثخص بحاجة إلى هذه المساعدة وكان امتتاعه عن تققيم متل هــذا العــون و المساعدة إر ادياً وكان بإمكانه تققيم هذا العون إلا أنه امتتع عن ذلك، ونحن نؤيد هذا الاتجـــاه للقانون الفرنسي الذي يعاقب الثخص الذي يمتتع عن تقديم المساعدة لثخص في حالـــة خطــر وكان بإمكانه تقديم هذا العون دون أن يعرض نفسه أو غبره للخطر، وحتى يكون هناك توضيح أكثر لهذه الجريمة سنبين شروطها( أو لاً ) و عقوبتها( ثانياً ) .

1 د.محمد رشاد أبو عرام ، المساعدة كوسيلة للمساهمة الثبعية في الجريمة ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص575-

². د.عبد القادر الحسيني إير اهيم محفوظ ، المسؤولية الجنائية للأشثخاص المعوية في المجال الطبي ، دراسة مقارنة هدار النهضة العربية 32 شارع عبد الخالق ثروت ،القاهرة ،بدون طبعة ، سنة 2009 ، ص189،للمزيد أنظر د.مزهر جعفر
مرجع سابق ، ص291-292.

4 عبد العزيز العو ادي و اسماعيل بن صالح، شرح القانون الجنائي النونسي، القسم العام، مرجع سابق، ص347 ـ 107 ـ

## أولاً : شروط جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة

## 1. أن يكون هناكُ شخصاً في خطر

إن الوضع الذي يستدعي تققيم المساعدة هو أن يكون هناك شخص بحاجة لها و الشخص يكــون بحاجة للمساعدة عندما يحيط به الخطر الذي عبر عنه الشار ع بالكارثة أو الجريمة، وإذا كـــان أمر الجريمة واضح فإن تحديد المقصود بالكارثة يثير بعض الصعوبات، لكن مع ذلـــك يمكـن القول من أنها تعني أن هناك وضعاً خطر اً قد نشأ إما بفعل الطبيعة أو الإنسان وذا صفة عامـــة متل الأحوال التي تكون بفعل الفيضانات أو الز لازل أو الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى حدوث أثثار مدمرة أو إنفجارات أو إصطدامات ومنها الحر ائق الكبيرة¹.

ومعنى الخطر أن يكون هناك تهديد بفقد الحياة أو التهديد بضرر جسيم و على ضوء ذللك إذا كان الخطر يهدد حياة الثخص أو اصابته بضرر جسيم فإن الثخص الذي يمتتع عن تقديم المساعدة في هذه الحالة يعاقب ، و عموماً يشترط في الخطر أن يكون حالاً ومستمر اً ويستدعي من الفــرد تدخلاً عاجلاً لتققيم المساعدة".
2. أن يكون الامتناع إرادياً

لكي يعاقب الممتتع يجب أن يكون امتتاعه إر ادياً وأن تتجه إر ادة الممتتع إلى فعل الامتتاع، ويتم هذا عن طريق علم الممتتع بالخطر (الكارثة) أو بالجريمة التي ارتكبت ضد المجني عليه، وعلى الرغم من هذا العلم فأن الشخص يمتتع عن تقديم المساعدة المطلوبة، ولــذللك اعتبـر امتتاعــهـ
 عنهـ

11 د. سليم ابر اهيم حربه ، جرائم الامتناع في التثنريع العر اقي - مجلة القانون المقارن - العدد السادس عشر ، السنة

$$
\text { الثانية ، سنة 1985، ص } 170 .
$$

$$
\text { 22. حبيب الخيلي ، مرجع سابق ، ص } 225 .
$$

$$
\text { 33 ـ ـ محمد الفاضل، الجر ائم الو اقعة على أمن الدولة، مرجع سابق، ص } 175 .
$$

وعليه يكون الامتتاع إر ادياً حتى ولم يكن الممتتع قد قصد الإضرار بــالغير ‘، و إر ادة الامتتـــاع تتنفي في الأحوال التي يوجد فيها ما يؤثر على تلك الإر ادة ، كالإكراه والقوة القاهرة". 3. أن يكون بإمكان الممتتع تقديم المساعدة بدون خطر

إن تقديم المساعدة والإغاثة لا تفرض على أي فرد، وإنما نصت القو انين العقابية على طلبها من الشخص القادر على تقديمها حيث لا تكليف بمستحيل وتقديم المساعدة لا يشترط فيها أن تققدم من الفرد نفسه وبمساعدة شخصية و إنما قد يطلبها من غيره، و لا يفرض على الناس البطولة الفائقة أو الشجاعة البسيطة بل يفرض عليهم التدخل الميسور الذي لا يجلب لهم أية مضرة3.

يلاحظ أنه إذا شاهد أحد المارة من الشار ع العام بأن هناك شخص ملقى على جانب الشار ع لأي سبب كان فلا يجوز أن يتركه بدون مساعدة وعون إذ بإمكانه مساعدته ونقله إلــى الطبيــب أو المشفى، أما إذا كان الثخص لا يستطيع تققيم المساعدة فعليه طلبها من الغير و إذا كان الثخص غير قادر على تقديم المساعدة بنفسه وطلبها من الغير فلا يسأل ، وتقـير عدم إمكانيـــة نقــديم المساعدة نتيجة لوجود عذر معين مسألة موضو عية تعود إلى تقدير المحكمة .

## ثانياً : عقوبة جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة

كل قائد مركبة كان له دخل في حادث طرق وعلم أو كان عليه أن يعلم بأنه قد أصيب شــــص في الحادث ولم يتوقف بالقرب منه ولم يقدم للمصاب المساعدة التي كان بامكانه تقديمها يعاقـ بـ بالحبس مدة لا نقل عن شهرين و لا تزيد على سنتين وبغر امة مقدار ها ثلاثمائة وخمسون دينــار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هانين العقوبتين4، وإذا ارتكب شخص حـــادث طــرق وعلم أو كان عليه أن يعلم بأنه من المحتمل أن يكون قد أصيب شخص وتخلـــ عــن إيقــاف مركبته في مكان الحادث أو بالقرب منه للوقوف على نتائج الحادث أو لم يقدم للمصـاب المساعدة

$$
\text { ¹. د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص } 175 .
$$

² د. حبيب ابر اهيم الخيلي، مرجع سابق، ص306.
3 عبد العزيز العو ادي واسماعيل بن صالح، شر ح القانون الجنائي الثونسي، القسم العام، مرجع سابق، ص352 .

$$
\text { 4 قانون المرور الفلسطيني رقم } 5 \text { لسنة 2000، نص المادة (113) . }
$$

التي كان بامكانه تقديمها بما في ذلك نقله للمعالجة الطبية يعاقب علاوة على كل عقوبة أخــرى بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علــى
 وصول النجدة لشخص معرض لخطر وشبك أو مو اجهة كارثة تعرض أمــن وســـلامة النــاس للخطر بعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات و الغر امة مائة ألف يورو 2 . الفرع الثاني : إمتتاع الطبيب عن تلبية نداء المريض

إن نقابة الأطباء تهدف إلى تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حــل المشـــاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية وعلاجاً مكفول لكــل مــواطن، و يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بآداب المهنة وتقاليدها أو ارتكب أمور اً مخلة بشــرف المهنة أو تحط من قدر ها أو أهمل في عمله أو ما يتصل بمهنته، وبهذا يتضح أن العلاج الــذي يباشره الطبيب هو حق يكفله القانون للمو اطنين، وإن الاهمال في هذا العمل من جانب الطبيـبـ يوجب مساءلته تأديبياً فضلاً عن المسائلة الجنائية أو المدنية³.

من المستقر عليه فقهاً وقضـاءً أنه وأن كان للطبيب أن يمتتع عن علاج مريض، فإن الحــالات المستعجلة نوجب عليه تلبية نداء المريض وتولي علاجه ، وإلا فإنه يلزم بتـعويض ما يترتـــب على نكوله من أضرار و هذا الحكم يخص الأطباء غير القائمين بخدمات عامة، إذ أن المكلفــين بالخدمات العامة ، كما في المستشفيات و المتولين الرعاية في المصانع أو الجمعيات، فإن هؤلاء بلزمون ببذل العناية الطبية بمجرد طلبها4.

3 د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، دار المعارف، القاهرة ، الطبعة الثالثة ،
سنة 1979، ص207 .
4 د. حسين عامر و عبد الرحيم عامر ، مرجع سابق، ص 208-209 .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { قانون المرور الفلسطيني رقم } 5 \text { لسنة 2000، نص المادة (105) . }
\end{aligned}
$$

إن من أهم شروط ترتب المسؤولية على الطبيب عن الامتتاع لثبوت أنه قد نشأ ضرر عن هــا الامتتاع و إثبات علاقة السببية بين الامتتاع و الضرر ${ }^{1}$.

والطبيب يسأل عن جريمة الامتتاع في القانون المصري تحت وصف القتل بإههـــال أو القتــل
 إذا اتجهت إر ادته إلى النتيجة الاجر امية فإنه يسأل عن قتل عمد إذا ما ترتب على سلوكه إز هاق
 فبتركه يموت يعد الطبيب قاتلاً ويسأل عن ذلك مسؤولية عمدية ، كذلك إذا تأخر الطبيب عـن التذظل بعد فوات الآو ان يسأل حسب قصده لأن تلك الجريمة يلعب فيها عنصـر الــزمن دوراً هاماً، فالتذخل السريع و الفوري للطبيب قد ينقذ حياة المريض وتأخره قد يودي بحياة المريض². ولقد أصدرت محكمة النقض الفرنسية الجنائية أككام في 23 يونيو سنة 1955 وفي 21 ينــاير سنة 1954 وفي 23 مارس سنة 1953 وفي 31 مايو سنة 1949 بصحة تطبيق المادة (63) من قانون العقوبات في حالة امتتاع الطبيب عن تقديم العون لشخص في خطر ، وأنه لا يقبل منه ما يتذر ع به من جهله بالخطر بحجة نقص الايضاحات أو الغموض في الإبلاغ، إذ عليه أن يهم بمجرد إخطاره إلى مشاهدة المريض وإجراء الفحص الطبي لمعرفه حقبقة الخطر ولزوم العجلة
في شأنهـ،

وفي العراق اعتبر قانون الأطباء رقم (81) لسنة 1984 في الـــادة (22) مخالفــة القــوانين والأنظمة والتتليمات والأوامر وقو اعد السلوك المهني أعمالًا ممنوعة تعرض الطبيب المخــالف إلى العقوبات اللواردة فيه وإحالته إلى المحكمة الهختصة من قبل لجنة الانضباط إذا كون فعــــهـ جريمة4، ولا يقبل من اللتهم الدفع بأن الغرض الذي قصده وهو شفاء المريض قد تحقق أو بأنه 1 ${ }^{1}$ الححامي بسام محتسب باله و المحامي ياسين دركزلي ، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النرية و التطبيق ، دار

$$
\begin{aligned}
& \text { الإيمان ، دمشق - بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة } 1984 \text { ، ص134 ، صرئ } \\
& \text { 23 د.عبد القادر الحسيني إير اهيم محفو ، مرجع سابق ، ص213-214 . } \\
& \text { 3 نقلا عن الدكتور حسين عامر و عبد الرحيم عامر ، مرجع سابق، ص } 209 \text { ـ } 213 \text {. }
\end{aligned}
$$

4 المادة (26) من قانون الأطباء العر اقي ، رقم 81 ، سنة 1984. ذكر ها د. در مزهر جعفر في جريمة الامتتاع ، مرجع سابق، ص297 .

لم يقع خطأ فني أو مادي، فلو أن شُصـاً لم يحصل على ترخيص قانوني وقـــام بعـــل طبــي وتحقق الهاف المنشود وهو الشفاء فإن ذلك لا يحول دون مساءلثه لأن الفعل غير المشروع وقع ابتداء 1 .

تبين مما سبق أنه لا يمكن للطبيب أن يتحلل من التز امه بمجرد جهله في نتقير خطورة الحالـــة التي استدعي من أجلها طالما أنه لم يقم بأي عمل أو بحث يؤدي إلى تقدير ها طبياً وليس له أن يتذر ع إلى نقص المعلومات التي قدمت له أو أن هناك غموض يكتتف حالة المريض الذي هــو بحاجة إلى علاج لأن الطبيب هو وحده الذي عليه تقدير الخطر ، وتقوم مسؤوليته برفضه العون أو المساعدة قبل تأكده بكل ما يمكنه إجر اءه إن كان ما بلغه بستدعي تدخله المباشر وبعكس ذلك فإنه يعرض نفسه للمسائلة .

## المطلب الثالث : جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة أو الإمتناع عن الإعلان عنها

إن جريمة الامتتاع عن بيع سلعة مسعرة أو الإمتتاع عن الإعلان عنها يدخل في نطاق الجرائم الاقتصـادية، وتعني الجريمة الاقتصـادية كل عمل أو امتتاع يقع بالمخالفة للقو اعد المقررة لتتظيم أو حماية السياسة الإقتصادية للدولة إذا نص على تجريمه في هذا القــانون أو فــي القــو انين الخاصة ، فالعمل أو الامتتاع سواء ، المهم أن تكون نتيجة أي منهما هي مخالفة قاعدة وضعها المشر ع ، فالسياسة الإقتصـادية للاولة وأمنها الإقتصـادي بل وكل بنيانها الإقتصـــادي ووضــع القانون قو اعد تحميل وخالفتها تشكل جريمة2²

وينوفر الركن المادي في جريمة الامتتاع عن بيع سلعة مسعرة أو محددة الربح مــن مخالفـــة التاجر لما فرضه عليه القانون من بيع السلعة متى نو افرت حيازته لها ، وقد تم الـــديث عــن تحديد الركن المادي لجريمة الامتتاع بالقول أن القانون قد فرض على التجار بيع السلع المسعرة

¹ د.ساهر إبر اهيم شكري الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، مرجع سابق، ص155-156 ـ 22 د.نسرين عبد الحميد، الجرائم الاقتصادية التقليدية المستحدثة، دار الهناء للتجليد الفني ،القاهرة ، بدون طبعة، سنة 2009 ، ص13 .

متى تو افرت لهم حيازتها بحيث إذا امتتعو ا عن ذلك اعتبروا ممتتعين عن بيعها بالسعر المحـدد لها

وللذلك وبعدما بلغت الدولة في عصرنا الراهن من الرقي والتقام ما بلغت اليه كانت الجريمــة الاقتصادية واضحة من خلال وفرة الوقائع التي تدل عليها ، وعلى الرغم من تعدد أشكال وقوع الجريمة الاقتصـادية إلا أن ما يهمنا هو تلك التي ترتكب عن طريق الامتتاع ، ومن بــين هــــهـ الاخيرة اخترنا جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة ( فرع أول) وجريمة الإمتتاع عن الاعلان عنها (فر ع ثان) وذلك بسبب كثرة وثو عها والتعامل اليومي بها بين الأفراد .

## الفرع الأول : جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة

 الاولة وكضمان حسن وعدالة توزيع السلع الضرورية للأفراد كأهم صور الخدمات التموينـــة
 دون الحصول على احتياجاته من السلع التموينية بطريقة معينة². ومن أجل توضيح أكثر لجريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة سنلقي الضوء علــــ شــروطها ( أولاً ) و عقوبتها ( ثانياً ) .

¹ المستثار عمرو عفيفي الفقى، جرائم التموين والتسعير الجبري ، الككب الفني للموسوعات القانونية 269 شارع بورسعيد ، مصر ، بدون طبعة ، سنة 1998 ، ص117 ـوري
 الجنائية فيها-أهم القيود والأوصاف معلقاً عليها بأحكام محكمة النقض ،دار المطبوعات الجامعية،مطبعة المصري ،مصر ،بدون طبعة،سنة 1971،ص89.

## أولاً : شروط جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة

1. أن تكون (السلعة مسعرة

من أجل قيام هذه الجريمة يجب أن يكون السعر محدداً مقدماً من قبل السلطات المختصة أما إذا لم يكن كذللك أي لم يحدد سعر السلعة فإن امتتاع البائع لا يشكل جريمة وفقاً لهذا النص. ويجب إعلان السعر على جميع السلع المعروضة بشكل واضح عليها وإذا تعذر ذلك فيجب تتظيم كشف بأسعار ها وتثبيته في مكان ظاهر في أماكن عرضها ويجب على كل مقدم خدمة أن يعلن أسعار الخدمة التي يقدمها للمستهلك²، إلا أنه من جانب أخر إذا تبين ان البائع امتتع عن البيع لأن الكمية المعروضة بالسوق قليلة لا تكفي حاجة المستهلكين كافة وفق هو اهم فإن امتتاعه هذا يكون مبرر اً بضرورة تقتضي النوفيق بين حاجة المستهلكين حسب الكمية الموجودة بالسوق 3 .
2. القصد الجنائي

يقوم القصد الجنائي أي الامتتاع العددي عن البيع بالسعر المحدد عندما يعرف البــائع اللـــعر المحدد من قبل السلطات، وجريمة الامتتاع لا تقوم إلا إذا ثبت أن المتهم أبى بيع سلعة معينـــة مسعرة وموجودة لديه4

## ثانياً: عقوبة جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغر امة لا تقل عن ألـــف دينــار أردني ولا نزيد عن خمسة الآف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولـــة قانونـــاً أو بكلتــا العقوبتين كل من خالف وامتتع عن بيــع أي ســلعة أو نقــــيم خدمـــة للمســتـلك دون ســبـب

$$
\text { ¹ د. مزهر جعفر ، مرجع سابق، ص } 306 \text {-307. }
$$

2 باسم مكمول، نصر عطياني، شاكر ظليل، مراجعة نقية لمشروع قانون حماية المستهلك الفلسطيني، معهر أبحاث
السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) تشرين الثاني، سنة 2004، نص المادة (25)، ص71 .

$$
\text { 43 دـ أُنور العمروسي، ، مرجع سـابق ، ص1 ص106 } 106 .
$$

مشرو ع ¹كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين و لا تزيد عن السنتين وبغر امة لا تقل عــن خمسمائة ليرة سوري و لا تزيد على ثلاثة الآف ليرة سوري من باع سلعة مســعرة أو معينـــة الربح أو فرض على المشتري شر اء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط أخر يكـون مخالفاً للعرف التجاري، ومن باع سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر أقل من السعر المعلن من قبله على أنه يمكنه البيع بسعر أقل إذا أعلن عنه أصولاًّ2.

## الفرع الثاني : جريمة الامتناع عن الإعلان عن سلعة مسعرة

إن جريمة الامتتاع عن الإعلان عن سلعة مسعرة تلتقي مع جريمة الامتتاع عن بيع سلعة ، وقد جاء في نص المادة (27) من مشروع قانون حماية المستهلك الفلسطيني لســنة 2003 ( أنــــه يحظر على المزود الامتتاع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون ســبـ مشــروع ، وإشتر اط البيع بشر اء كمية مفروضة أو شر اء سلعاً أو خدمات أخرى في الوقت نفسه ،وكــذللك يمنع عليه إخفاء أية مادة أو سلعة مخزونة لاى المزود عن أي شخص يود شر اءها دون ســبـب مشروع)؛، ومن أجل اتهام البائع بالامتتاع عن الإعلان عن السلعة فيجب أن يكون حائز اً لهــا، ذلك أنه لا يجوز اتهام الفرد من أنه لم يعلن عن السلعة وهي غير موجودة وهو غير حائز لها4. ويجب على كل مزود يقوم بالترويج والإعلان عن السلع أو الخدمات أن ير اعي تو افق ما يعلن عنه وو اقع ومو اصفات السلعة أو طبيعة الخدمة المعلن عنها وألا ينطوي ذلك الإعـــلان علــى خداع أو تضليل المستهلك5.5

¹ باسم مكحول ، نصر عطياني ، شاكر ظليل ، مراجعة نقدية لمشروع قانون حماية المستهلك الفلسطيني ، نص المادة (43) الثقرة الثانية ، مرجع سابق ، ص76 ،

23 قانون تنظيم شؤون التموين والنتسير السوري رقم 123 لسنة 1960 ، نص المادة (30) .
3 باسم مكحول ، نصر عطياني ، شاكر خليل ، مراجعة نقّية لمشروع قانون حماية المستهلك الفلسطيني ، نص المادة
(27) بفقر اتها الأولى و الثانية و الر ابعة ، مرجع سابق ، ص7 72 ،

4 د دحسن الفكهاني ، موسوعة الفقة والقضاء للاول العربية ، الجزء 274 ، 214 ، موضوع الوسيط في شرح قو انين الثتموين

$$
\text { والتسعير الجبري وأمن الدولة ، بدون طبعة ، سنة } 1985 \text { ، ص328 . }
$$

5 5 باسم مكحول ، نصر عطياني ، شاكر خليل ، مر اجعة نققية لمشروع قانون حماية المستهلك الفلسطيني ، نص المادة
(23)، مرجع سابق ، ص71 .

نلاحظ مما سبق وحتى نكون أمام جريمة إمتتاع عن بيع سلعة مسعرة أو الإعلان عنها يجب أن
 الجنائي لديه برفضه وامتتاعه عن بيع هذه السلعة المسعرة والمعروضة في محله، وكـــنلك أن يمتتع عن الإعلان عنها ويضعها في مخزنه دون أن يعرضها للجمهور، فإذا فعل ذلك فإنه يكون مرتكب لجريمة الامتتاع عن الإعلان عن هذه السلعة أو تلكـ إلا إذا كانـــت معــــة للاهـــتعمال

# اللططب الرابع : جريمة الامتتاع عن أداء الوظيفة وإمتناع القاضي عن الحكم بعمه الثخصي 

( إنكار العدالة)

إن من جر ائم الامتتاع التي يجب تناولها من لتوضيح جريمة الامتتاع لإز الة شيء من الغوض اللي يكتتفها لما لها من خطورة على المجتمع بشكل عام خاصـة أن معالمها بحاجة إلى إحاطـــة بها من كل جو انبها حتى لا يفلت أحد من العقاب، ولتوضيحها قسمنا هذا المطلب إلى الامتـــــــع ع عن أداء الوظيفة ( فرع أول) وامتتاع القاضي عن الحكم بعلمه الثخصي، و إنكار العدالة ( فرع ثان).

## الفرع الأول: جريمة الامتناع عن أداء الوظيفة

الوظيفة العامة خدمة ومهنة في وفت واحد، فهي خدمة لأنها وســيلة الدولــة لتقـــديم خــــماتها للمو اطنين، إذ لا يمكن لها _ كشخص معنوي _ تقديم خدماتها أو ممارسة مهامها بدون الشخص الطبيعي ( الموظف أو العامل ) الذي عنها في خدمة المواطنين ، والوظيفة مهنـــة أيضـــأ لأن


1 د.أنور أمد رساذن ، وسيط القانون الإداري الوظظفة العامة ، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتُوزيع 32 شارع عب الخالق شروت ، القاهرة ، بدون طبعة ، سنة 1997 ، ص15 ـ 116

وقد درجت التشريعات الإدارية المقارنة على اناطة الاختصـاص بإنشاء وتنظيم الوظائف العامة بالسلطة التتفيذية، وذلك من خلال تقدير ها لعدد الوظائف المطلوب إحداثها في الأجهزة الإدارية، وكيفية توزيعها على الوزارات و المؤسسات و الهيئات وفقاً لحاجتها¹.

ومن أجل توضيح أكثر لجريمة الامتتاع عن أداء الوظيفة سنلقي الضوء على شروط الجريمـــة (أو لاً) عقوبتها (ثانيا) .

## أولاً: شروط جريمة الامتناع عن أداء الوظيفة

## 1. أن يكون الممتتع موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة

يعني الشرط الأول لهذه الجريمة أن فاعلها خاص هو الموظف دون غيـره ، و هـــا عنصــر مفترض هو أن صفة الفاعل تتمتل في كونه موظفاً عمومباًّ، وقد عرف مجلس الدولة الفرنســي الموظف العام بأنه ( الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة داخلة ضمن كادر الوائف الخاصـــة بمرفق عام ) ${ }^{3}$.

ونذكر مفهوم الموظف العام بصدد جر ائم الامتتاع عن تنفيذ القوانين والأحكام و المقصود به وفقاً لهذه الجريمة هو الشخص الذي سيعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحـــ أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التتظيم الإداري لذللك المرفق4.

1 د دنو اف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني ، الوظيفة العامة ، القرارات الإدارية، العقود الإدارية ، الأمو ال العامة ،
 2 د.رمسيس بهنام ، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، منشأة المعارف بالاسكندرية جلال خرى وشركاه ، مصر ،
بدون طبعة ، بدون سنة نشر ، ص237 .

33 د.أحمد عبد اللطيف ، جرائم الإهمال في مجال الوظيفة العامة في قانون العقويات ، دراسة تأصيلية ، مقارنة الركن المعنوي في الجرائم غير العدية وتطبيقية لجرائم إهمال الموظفين العووميين في قانون العقوبات المصري ، مكتب الرسالة الاولية للطباعة ، بدون طبعة ، سنة 1996 ، ص313 الور م
4 د د.عبد الفتاح مر اد، جر ائم الامتتاع عن تنفيذ الأحكام وغير ها من جر ائم الامتتاع، مرجع سابق ، ص85.

كما عُرف " من كان معيناً في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بصورة مباشرة"، ، وقد جاء في نص المادة (169) عقوبات أردنـــي ( بعـــد موظفــاً بــالمعنى المقصود كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضـائي ، وكل ضـابط من ضباط الســلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها ، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة2. ومن المسلم به أن مناط المسؤولية التأديبية للموظف هي إخالله بو اجبات وظيفته ايجاباً أو سلباً، أو اتيانه عملاً من الأعمال المجرمه3.
2. الخطأ (لجسيم

الخطأ بشكل عام هو التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ، وقد قيل في تعريف أخر أنه كل فعل أو ترك إرادي تترتب عليه نتائج لم يردهـــا الفاعــل مباشــرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان بوسعه تجنبها ، و الخطأ قد يكون بفعل سلبي متــى كـــان علــى الممتتع التزام قانوني أو تعاقدي بالتدخل فامتتع عنه عن إهمال أو تفريط ، كما قد يكون بفعـل

$$
\text { ايجابي }{ }^{4}
$$

وقد قسم الخطأ من حيث درجته إلى خطأ جسيم وخطأ يسير ، فالفقه والاجتهاد يوجد لديهم شبه اسنتر ار على عدم اشتر اط درجة معينة من الجسامة في الخطأ ، سواء أكان الخطـــأ جســيماً أم يسبر، فهو كاف للمسؤولية5.

ومن الأمثلة على ذللك امتتاع الموظف عن القيام بأعمال وظيفته الملزم القيام بها قانوناً، أو قيام الموظف بسلوك ايجابي يخل من ور اءه بو اجبات الحيطة والحذر الملقلى على عانقه الالتزام بها.

1 د. سليمان الطماوي، الوجيز في القاتون الإداري ، مطبعة دار الفكر العربي ، بدون طبعة ، سنة 1975 ، ص477. 2 ${ }^{2}$ فانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، نص المادة (169) ، 33 د. محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن، الموسوعة العلمية في أحكام وضو ابط الجريمة التأدييية، دراسة مقارنة، دار
النهضة العربية32 شار ع عبد الخالق ثروت، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 2003، ص634-635 .
4 د.رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري ، مرجع سابق ، ص271-272 .
5 د.صفو ان محمد شديفات ، المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية ، در اسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص224 .

والذي يثار في هذا الصدد هو معنى الخطأ الجسيم، فعلى الرغم من التعاريف العديدة التي قيلت في تحديد المعني فإن الأقرب إلى الصواب كما نرى هو ذلك الخطأ الذي ينم عن جهــل فــداح بأصول الفن الذي يمارسه الجاني ، أو عن إهمال شدبد بواجبات الوظيفة أو المهنة أو الخدمة أو عن توقع يعبر لوقوع الضرر ${ }^{1}$.

ولقد كان الخطأ الجسيم يظر إليه في أو اخر عهـ الرومان من أنه الذي لا يرتكبه الثخص القليل الذكاء والعناية، ولذلك فإنه لا يوجد هناك فرقاً جو هرياً بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير ما دام
التجريم يتم على ضوء النتججة الحاصلة³.

## 3. حصول ضرر جسيم بأموال أو مصالح جهة العمل أو الأفر اد

يشترط أن يكون هناك ضرراً جسيماً يلحق أمو ال ومصالح الجهة التي يعمل بهــا الموظــــ أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها اليه، و هذا يعني أن الشار ع لم يكتف أن يكون هناك نشاطاً سلبياً من الموظف لمحاسبتّه ونقاً لذلك، و إنما فوق ذلك أن يترتب عليه ضرراً معيناً ولم يقف المشرع عن حد حصول أي ضرر ولو كان يسيراً و إنما اشترط أن يكون الضرر جسيماً للذلك غدا كلاً من الخطأ الجسيم والضرر الجسبم ركناً أساســـياً فـــي هــــهـ الجريمة ، فلا تقوم المحاسبة إذا كان هناك ضرراً جسيماً بدون خطأ جسيم4.

ويقصد بالأمو ال و المصالح الأولى، الآلات و المصانع وما شابه ذلك من الموجودات والذي يؤدي خطأ الموظف الجسيم الناشئ عن إهماله الجسيم التي تعطليها أو ضياعها أو حدوث انفجار ها5.

1 د. ج. جلا ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد ، در اسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص342.

$$
\text { ². حسين عامر والدكور عبد الرحيم عامر، مرجع سابق، ص } 209 .
$$

$$
\text { ³. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص } 200 .
$$

4 د. أبو البزيد علي المتيت ، جر ائم الإهمال ، مرجع سابق، ص 167 د 167.
5 د. د. مأمون سلامة ، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة في ضوء المنهج الغائي، مجلة القانون والاقتصاد، بدون طبقة ، سنة 1969، ص179 .

## ثانياً: عقوبة جريمة الامتناع عن أداء الوظيفة

كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتتع عن أداء عمل من أعمالها، أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل، أو الامتتاع عنــه، أو الإخـــلال بو اجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق، يعاقب بالسجن وبغر امة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويعاقب الموظف مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أثشهر أو بغر امة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تهاون في القيام بو اجبات وظيفته وتتفيذ الأو امر الصادرة إليه.

## الفرع الثاني : امتتاع القاضي عن الحكم بعلمه الثخصي وإنكار العدالة

إن الأصل في سلطة القاضي المدني إنه يمتتع عليه تعديل وقائع النز اع و الإضافة إليها، ونقصد بذلك عدم ڤيام القاضي بإضافة وقائع جديدة إلى موضوع النزاع أو سببه كما قدمه الخصوم إليه وقاموا بإثباته بالثكل المحدد في القانون ، وإن خالف ذلك فإنه يوجه اعتداء إلى مبــدأ إثبـــات النز اع ومبدأ سيادة الخصوم ويخالف واجب حياده، وبناءاً على ذلك يمتتع على القاضي المـــدني القضاء في النزاع المطروح عليه وفقاً لمعلوماته الشخصية التي اكتسبها من وقــائع لا تتــدر ج ضمن الوقائع التي قام الخصوم بطرحها عليه و إثباتها بالثكل المحدد في القانون وطلبــوا انــــهـ إصدار حكم ينهي النزاع عليها ${ }^{4}$.

مما سبق يتضح لنا حرص الفقه على تأكيد قاعدة منع القاضي من القضـاء بعلمه الشخصي لأن في استعمال القاضي لمعلوماته الشخصية بهدف بناء حكمه عليها يعد اخلالاً جســيماً بواجــبـ حياده، ويجب أن نوضح أكثر في مجال امتتاع القاضي عن الحكم ( إنكار العدالة ) من الناحيــة ¹ د.حسن صادق المرصفاوي، قانون العقويات تثريعاً وقضاءً في مائة عام، منشأة المعارف جلال خرى وشركاه بالاسكندرية، الطبعة الثانية، سنة 1997، ص405 . 23 د.رمسيس بهنام ، الجر ائم المضرة بالمصلحة العمومية ، مرجع سابق ، ص242 . 3 القاضي الدكتور سميح عبد القادر المجالي و القاضي العسكري علي محمد المبيضين ، شرح قانون العقوبات العسكري ، 2420 دار النقافة لللشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، سنة 2009 ، نص المادة (22) فقرة ب ، ص273 ، 27 ، 4 د. نبيل اسماعيل عمر ، امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الثشخصي ، منشأه المعارف بالإسكندرية ، بدون طبعة ، سنة

القاضي عن الحكم ( ثانياً ).

أولاً: جناية امتناع القاضي عن الحكم في الاعاوى
تتص المادة (121) من قانون العقوبات المصري على أن " كل قاضي امتتع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق، يعاقب بغر امة لا نتل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه و بالغزل1.

وتقوم الجريمة بتوفر ركنين هما الركن المادي والركن المعوي ويتكون الأول من عدة عناصر :

1. عنصر مفترض هو توفر صفة القاضي في فاعل الجريمة .
2.وسلوك يقبناً إند غير سلبي في صورة امتتاع عن الحكم وإما إيجابي في صورة إصدار حكم قضـــئي
2. فيام صلة السبيبة بين هذا السلوك وبين أمر أو طلب أو رجاء أو توصية تلقى أيا منها مـن جانب موظف عمومي².

أما الركن المعنوي لهذه الجريمة هو القصد الجنائي بأن ينوي القاضي الإمتناع عــن الحكــــ أو إصدار حكم غير حق على أمر أو طلب أو رجاء أو توصية من موظف عهـومي عــن عـــم
 بصفته الجور في الحكم الصادر، فإذا استجاب القاضي للأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصـيـية وأصدر حكماً غير حق وكان جاهلاً وجه تنافيه مع الحق، فلا يتوافر القصد الجنائي لتخلف العلم اللازم لقيامه ولا تحتحق الجريمة³.

1 د د محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن، الموسوعة العلمية في أحكام وضو ابط الجريمة التأديية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص317.

$$
\begin{aligned}
& \text { 23 د.رمسبس بهنام ، الجر ائم المضرة بالمصلحة العمومية ، مرجع سابق ، ص217 } 243 \text {. } \\
& \text { 33. عبد الفناح مراد ، مرجع سابق ، ص } 261 .
\end{aligned}
$$

# ثانياً : جنحة إمتناع القاضي عن الحكم في الاعاوى 

إنكار العدالة يكون جنحة إن لم يكن راجعاً إلى أمر أو طلب أو رجاء ، وأتخذ صورة الامتتــاع
عن الحكم تباطؤ وتثقاقل دون أي وجود لأمر أو طلب أو رجاء أو توصية¹.

ولهذه الجريمة أيضاً حتى تقوم أركانها المادي و المعنوي فالأول يشمل العناصر الآتية:

1. عنصر مفترض في فاعل الجريمة هو أن يكون قاضياً .
2. صدور سلوك سلبي من القاضي في صورة إمتتاعه عن الحكم رغم كون الدعوى مهيأة للحكم فيها ، ودون أن يلقى من أحد أمر اً بذلك أو طلباً أو رجاء أو توصية .
3. تحقق شرط للعقاب هو تقديم طلب إلى القاضي طبقاً لقانون المر افعات المدنية ، و التجاريــة
كي يصدر حكمه، ومع ذللك يصر على امتتاع إصداره².

أما بالنسبة للركن المعنوي للجريمة فهو القصد الجنائي كنية وكوعي بالملابسات التــي تطلــبـ القانون أحاطتها بالسلوك كي يُكون الجريمة ومن ثم فإنه إذا اعتقد القاضي جدياً افتقار الــدعوى إلى عنصر لازم كي يكون عقيدته فيها مع أن هذا اللزوم غير قائم إلا في مخلتله ، لا تتــو افر الجريمة في حقه معنوياً على الرغم من قيامها مادياً ، و إذا كان القانون يعاقب علـــى الامتتـــاع المتعدد عن إصدار الحكم فأنه لا يقر بتو افر جريمة ما في الامتتاع الأرعن³.

## (المطب الخامس: جريمة الإمتتاع عن الزواج بأنثى بعد وعدها ومو اقعتها وجريمة الامتتاع

 عن أداء النفقة الزوجيةإن من بين التطبيقات التي تتاولتها عن جريمة الامتتاع بالإضـافة إلى ما ذكر، جريمة الامتتــاع ع عن الزواج بأنثى بعد وعدها بالزواج وجريمة الامتتاع عن أداء النفقة الزوجيــة، إن الثـــخص

$$
\begin{aligned}
& \text { 1² د.رمسيس بهنام، الجر ائم المضرة بالمصلحة العمومية ، مرجع سابق ، ص249. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 33د. عبد الفنتاح مراد، مرجع سابق، ص } 266 .
\end{aligned}
$$

 امتتاع، وكذلك إذا كان هناك نفقة زوجية واجبة للزوجة وقام الشخص أو الزو ج بالامتتاع عـن
 ولتوضيح ذلك قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فر عين الامتتاع عن الزواج بأنثى بعد وعدها بالزواج ومو اقتتها (فرع أول) وجريمة الامتتاع عن أداء النفقة الزوجية ( فرع ثان).

## الفرع الأول : الإمتتاع عن الزواج بأنثى بعد وعدها بذلك ومو اقتها

يعنى ذلك قيام الجاني بالامتتاع عن الزواج بالمجني عليها بعد وعدها بذلك ومو اقتتها ويعاقـــب على ارتكاب جر ائم الإغواء بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغر امـــة مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الأقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة الآف ليرة في الأقلاـيم السوري وذلك فضلاً عن وضع المحكوم عليه تحت مر اقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة¹. ومن أجل توضيح هذه الجريمة سنتاول شروط هذه الجريمة (أولاً) و عقوبتها (ثانياً). أولاً: شروط جريمة الامتتاع عن الزواج بأنثى بعد وعدها بالزواج ومو اقعتها 1. الإغواء بوعد الزواج

يعني الإغواء تر غيب الشخص في شيء معين وتحبيذه له، بحيث يصبح ذهنه مهيئاً لتقبله قبو لاً سهلاًّ2، فإغواء الفتاة هو جعلها راضية بإيقاع الفعل عليها أي مواقعتها، والامتتاع عن الــزواج

¹ حسن البغال ، الجرائم المخلة بالأداب فقهاً وقضاءُ ، دار الفكر العربي ، مصر ، بدون طبعة ، بدون سنة نشر ، ص192 ² د. حسن البغال ، الجرائم المخلة بالآداب فقهاً وقضاءُ ، مرجع سابق ، ص 187.
2. أن تكون المجني عليها قد أتمت الخامسة عشرة سنة من عمر ها

إن عمر المجني عليها يشترط فيه أن لا يقل عن الخامسة عشرة سنة¹.
3. المو اقعة

مو اقعة الأنثى يعني تسليم نفسها للجاني، وهذا يتم بناءاً على الإغو اء وبو عد الزو اج، وأن يؤدي الفعل الذي قام به المعتدي بعد الوعد بالزواج إلى فض بكارة المعتدى عليهـــا أو التــــبـب فــي حملها². 4. الإمتناع عن الزواج

الامتتاع عن الزواج هنا يحدث بعد قيام الجاني بإغواء فتّاة على مو اقعتها وو عدها بالزواج منها، و لا ينفذ ما وعدها به، فيكون والحالة هذه مرتكب لجريمة الامتتاع عن الزواج³.

يتحصحص لدينا مما سبق أن مو اقعة أنثى بالغة في الثامنة عشرة من عمر ها بغير وعد الزو اج لا يطال القانون مرتكب ثلك المو اقعة بالعقاب ، فذلك الفعل بحد ذاته غير معاقب عليــه إذا مـــا حصل برضـاء الأنثى البالغة ، ولكن حتى يعاقب الشخص عليه القيام بــــإغو اء الفتـــاة، ويقــوم بمو اقعتها ثم بعد ذلك يرفض الزواج بها بعد وعدها ، أما إذا المجني عليها رفضــت الــزواج ، وكان حائل عدم إتمام الزو اج راجع إليها فإن الفاعل لا يكون ممتتع و الحالة هذه ولا يسأل . ثانياً: العقوبة

كل من خدع بكر اً تجاوزت الخامسة عشرة من عمر ها بوعد الزواج وفض بكارتها عوقــب إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أثد بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ويلزم بضمان بكارتها والأدلة
 التعديلات ويتضمن شرح جرائم الإيذاء و والقتل والتّهايد والأم والقاح والتحقير والاغتصاب والألفعال المنافية للحياء والاجهاض، دار النقافة للنشر والثوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 2012، ص252 ص2 25 .




التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بو عد الزواج هي اعتر اف المتهم لــــى قاضـــي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أور اق أخرى مكتوبة1.

## (الفرع الثاني : جريمة الامتناع عن أداء النفقة الزوجية

الزو اج رابطة مقدسة تجمع بين طرفيه الزو ج والزوجة ، و هذه الرابطة ترتب شرعاً جملة مــن الآثار في علاقة الزوجين بعضها ببعض ، كما نتولد عنها حقوق متبادلة لكل منهما تجاه الآخر ، منها ما هو مقرر للزوجة حيال زوجها، ومنها ما هو مقرر للزوج على زوجته، ومنها ما هــو مشترك بينهما ، ويأتي في مقدمة الحقوق التي كفلها الشر ع الإسلامي للزوجة في ذمة زوجهــا حقها في النفقة، وحق النفقة ثابت في القر آن ، والسنة والإجماع ، فقد وردت في القر آن الكريم عدة نصوص تؤكد وجوبها منها قوله تعالى في سورة الطلاق" اسكنو هن من حيث ســكنتم مــن وجدكم و لا تضارو هن لتضيقوا عليهن وإن كن أو لات حمل فأنفقو ا عليهن حتى يضعن حملهن"3. وقوله تعالى في سورة البقرة " و الو الدات يرضعن أو لادهن حولين كـــاملين لمــن اراد أن يــتّ
الرضـاعة وعلى المولود لـه رزقهن وكسوتهن بالمعروف"4.

فضلاً عن أن السنة الشريفة تؤكد هي الأخرى حق الزوجة في النفقة من مال زوجها في أكثــر من موضع من ذلك ما روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما ســـأل عــن حــق الزوجة على زوجها أنه قال " أن تطعـها إذا طعمت وتكسو ها إذا اكتسيت و لا تضربن الوجــهـ
ولا تضج و لا تهجر إلا في البيت"5.

حتى نبين جو انب هذه الجريمة لا بد من معرفة عناصر هذه الجريمة والتي هي علــى النحــو الآتي:

$$
\text { 1 قانون العقوبات رقم } 16 \text { لسنة } 1960 \text { ، نص المادة (304) الفقرة الأولى و الثانية . }
$$

22 د. موسى مسعود أرحومة، جريمة الامتناع عن أداء النفقة الزوجية في القانون الجنائي الليبي والمقارن ، مجلة الحقوق ، العدد الثاني، السنة الرابعة و العشرون بدون طبعة ، سنة 2000 ، ص 227. 3 الآية 6 من سورة الطلاق
4 الاية 232 من سورة البقرة ـ
5 سنن أبى داوود، جزء 2، ص ص 244.

لا نقوم جريمة الإمتتاع عن أداء النفقة إلا إذا وجد أساس قانوني يوجب دفعها لمستحقها ، و هذا يقتضي أن تكون رابطة الزوجية قائمة وأن تفرض النفقة بحكم قضائي واجب النفاذ.

## 1. قيام الرابطة الزوجية

من البديهي أن الالتزام بدفع النفقة الزوجية يفترض أن الرابطة الزوجية قائمة بين من يقع عليه
 الزوجية كذللك ما لم يتخلف شرط من شروط استحقاق الزوجة لها ، كما أن الــزو ج لا يمكنـــه التحلل من دفع اللفقة إلى مطلقته طلاقاً رجعياً طو ال فترة العدة ، علــى اعتبـــار أن الطـــلاق الرجعي لا تتفصم به الرابطة الزوجية ، كما يحق للمطلقة مطالبة مطلقها بمتجمد اللفقة المستحقة لها عن الفترة التي كان فيها الزو اج قائماًا. 2. أن تكون النفقة مقررة بحكم قضائي

لا يكفي لمتابعة الزوج جنائياً أن يمتتع عن أداء النفقة المستحقة شر عاً في ذمته لزوجته " سواء أكانت هذه النفقة مقررة بموجب أتفاق أم بمقتضى قانون أم خلاف ذلك" ، بل يتعين فوق ذلـــك صدور حكم قضائي بلزمه بأداء النفقة لزوجته بمعنى أن جريمة الإمتتاع عن دفع النفقـــة لكــي تقوم لا بد من تو افر أركانها و عناصر ها الجوهرية، ومنها أن تكون النفقة مقررة بحكم محكمة، شريطة أن تكون هذه المحكمة مختصة وفقاً للقانون².
 فقط صدور حكم قضائي بلزمه بدفعها، وإنما يتعين أن يكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ أو بالأحرى واجب النفاذ والأحكام القابلة للنفاذ هي الأحكام النهائية دون الأحكام الابتدائية إلا إذا كانت هـــذ

11 د. مصطفى هرجه ، التُعيق على قانون العقوبات في ضوء الفقه و القضاء ، الطبعة الثالثة ، دار المطبوعات الجامعية،

$$
\text { الإسكندرية ، سنة } 1995 \text { ، ص1126 . }
$$

2 د. موسى مسعود أرحومة ، مرجع سابق، ص 236-237.

الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل وهو الذي يكون إما بقوة القانون أو يكون بحكم القضاء¹، و هنا قد يكون القاضي ملزماً بالحكم به وبالتاللي يعتبر حكمه معيباً إن لم يفعل ، وقد يخوله القانون سلطة تققيرية في تقرير شمول الحكم بالنفاذ المعجل من عدمه².

## ثانيا: الركن المادي " الإمتناع عن الافع في الميعاد"

تقع الجريمة في صورة الإمتتاع عن دفع النفقة المقررة للزوجة خلال الميعاد المحدد شريطة أن يكون المدين الزوج قادر اً على الدفع، فالإمتتاع عن أداء مقدار النفقة المحكوم بها يشكل الــركن المادي لهذه الجريمة باعتبار ها جريمة سلبية، أي من طائفة الجرائم التي تقع بالإمتتاع، ذلك أن مجرد صدور حكم يفرض على الزوج أداء النفقة المستحقة في ذمته لزوجته لا يكفي لقيام هـــذه الجريمة وإنما يستلزم فوق ذلك عدم الامتنتال للحكم المذكور بدفع اللفقة لمستحقها بعد إخطـــاره ومضى مهلة معينة حددها القانون دون الوفاء بدين النفقة³.

## ثالثاً: الركن المعنوي في هذه الجريمة

تعتبر جريمة الامتتاع عن أداء النفقة المحكوم بها جنحة عمدية ولا يتصور إطلاقاً ارتكابها في صورة الخطأ، ويتو افر القصد الجنائي في هذه الجريمة إذا أخطر المدين بالحكم الصـادر ضـــده الذي يلزمه بأداء النفقة للمستفيد منها (الزوجة) ، ومع هذا لم يمتثل لهـ وانصرفت إرادتــهـه إلــى التملص من ذلك و عدم الانصياع للحكم المذكور بدفع اللفقة المترتبة في ذمته بشرط أن يكـون قادر اً على الدفع ، بمعنى أن القصد الجنائي (النية الجرمية) لا يكون متــو افر اً إلا دتـىى كـــان الامتتاع عن الأداء اختياريا (طوعاً)، أما إذا كان ذللك مرده عدم القدرة على الوفاء بدين اللفةـــــة
1 د. موسى أرحومة، مرجع سابق، ص 238-240.

22 د. عبد المنعم عبد العظيم جيره ، القواعد العامة في التتفيذ الجبري، المكثبة الوطنية (سابقاً) بنغازي ، بدون طبعة ،
بدون سنة نشر، ص54 .

3 د. موسى أرحومة ، مرجع سابق، ص 241-243، للمزيد أنظر الاكتور عبد الفتاح مراد ، مرجع سابق ، ص282 .

فينتفي القصد الجنائي ، ويظل المانع من دفع النفقة حائلا دُون قيام الجريمة طوال استمر ار حالة عدم الققرة على الدفع باعتبار ات وجود المانع ينفي القصد الجنائي¹. * عقوبة جريمة الامتناع عن أداء النفقة الزوجية وما يتصل بها

من فضي عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكَة أن يؤدي إلى زوجه أو إلى أصوله أو فروعه
 بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أثهر وبغر امة تو ازي مقدار ما وجب عليه اداؤهـ².
 22.د.مصطفى العوجي، النظرية العامة في القانون اللبناني مع مقامة في القانون الجنائي، هرجع سابق، ص266 ـ

## الخاتمة

لقد ظهر لنا أن جريمة الامتتاع تمتل من الأهمية والخطورة ما لا يقل عن الجريـــة الإيجابيــة و هذا الأمر هو الذي حاولنا إيرازه من خلا تحديد إطار هذه الجريمة إلى جانب إظهار مساواة السلوك السلبي بالسلوك الإيجابي، بوصفهما شكلين للتصرف الإنساني ، ومن المـكــن أن تــــع الجريمة بأي منهما وبكلمة أدق صلاحية الامتتاع لإحداث نتيجة يأخذها قانون العقوبات بنظـر
 عالجتها القو انين القديمة كما عالجتها الشريعة الإسلامية بصورة واضحة أكثــر مــن القــو انين القديمة والر اهنة حيث وضح أمامنا مساوتها بين الامتتاع و الفعل الإيجابي ووسعت المجال الذي تـخلت فيه للمعاقبة على الامتتاع •

ومن أجل أن نفهم متى يكون السلوك الإنساني سلوكاً إجر امياً لنصل من خلالـــه إلـــى الهـــلـوك السلبي تناولنا تحديد ذلك السلوك، وعند تطرقنا إلى عناصر جريمة الامتتاع الثلاثة ظهر لنا ومن خلال التطرق إلى العنصر المادي أن الامتتاع مساو للسلوك الإيجابي وذو قــوة مــؤثرة علـــى الرغم من الآراء والنظريات التي حاولت الانتقاص من هذه الحقيقة . للذلك نرى ومنعاً لأي التباس أن يكون هناكك نصاً يساوي بين الامتتاع والفعل الإيجابي في كل
 بطريق الامتتاع، وكنلك بطريق الفعل الإيجابي (التتل، التزوير) وذلك خارج الصــور المعلـن عنها صر احة ضمن نصوص خاصة المواد 92، 331، 332 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، إضافة إلى ذلك يتوجب تعهد جريمة الامتتاع بتحسين صــياغتها وتوضـــيح عناصر ها البنيوية من حيث أركانها وعقابها، نظر اً لما تكسيه القاعدة المجرمة للسلوك الســلبي
من أهية في إنباح سياسة التشريع .

ومن أجل اكتمال إطار جريمة الامتتاع تعرضنا إلى المسؤولية الجنائية عن فعل الغير و أكنا من خلالها على أن هـاكُ نوعاً من الجرائم لا يقع إلا عن طريق الامتتاع مما يعطي لهذه الأخبـرة أهمية إضافية ، وتتاولنا أيضاً المساهمة الجنائية السلبية وبينا إمكانية تحققها بصور تيها الأصلية

و التبعية عن طريق الامتتاع ، ومع ذلك نرى أن يذكر السلوك السلبي في النص الذي ينظم أحكام كل منهما لتأكيد ذلك .

ويوصي الباحث أن يكون هناك تشديد في العقوبات التي تفرض على من يمتتع عن القيام بفعل أوجب القانون عليه فعله حتى يكون هناك رادع لأي شخص يقوم بارنكاب أي جريمة من جرائم الامتتاع لكي لا يمتتع عن هذا الواجب المفروض قانوناً ، وكذلك العمل بشكل كبير مــن قبــل النيابة العامة على تحريك وقبول الشكاوي المتعلقة في جريمة الامتتاع حتى لا يتمكن أي شخص من الإفلات من العقاب فيما إذا أرتكب أي جريمة من جرائم الامتتاع

وفي مرحلة أخيرة تعرضنا إلى صور جريمة الامتتاع وأظهرنا من خلال تلك الصور التحديـــ الدقيق لها بما يرفع اللبس الحاصل بخصوصها وخاصة جريمة الامتتاع التــي تترتــب عليهــا نتيجة.

وعموماً فأن الإشكاليات التي أثارتها جريمة الامتتاع حاولنا جهدنا في هذه الرسالة أن نعرضها ونعرض الآر اء المختلفة والاتجاهات المتباينة سواء في القو انين القديمة أو القو انين العربيــة أو في شريعتتا الغر اء مع الإشارة إلى الآراء الفقهية وقرارات المحاكم بما نعتقد معه من أنه يوضح وضـع جريمة الامتتاع في هذا البحث المتو اضع .

قائمة المصادر والمراجع
أولاً : المصادر والقو انين :

- القرآن الكريم . - سنن أبي داوود، الجزء الثاني .
- صحيح البخاري، ج17، مطبعة الهيئة المصرية، مصر، سنة 1938 . - قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001. - قانون ضريبة الاخل الفلسطيني المعدل لعام 2011 . - قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة السوري رقم 123 لسنة 1960 . - قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960. - قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 . - قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 .
- قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004 . - قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني رقم 9 لسنة 1995 . ثانياً : الكتب :

إير اهيم سيد أحمد، ماجستير في القانون، البراءة والإداتة في جريمة الإمتتاع عن تتفيذ الأو امر والأحكام فقهاً وقضاءُ، دار الكتب القانونية، بدون طبعة، سنة 2003.

أبو اليزيد علي المتيت مستشار - أستاذ منتدب بجامعة الإسكندرية - جرائم الإهمال،مؤسسة الشباب الجامعية، الإسكندرية، مص، ط3، بدون سنة نشر.

أحمد أبو الروس، القصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية الجنائية والثروع والدفاع الثرعي وعلاقة اللسببية، الموسوعة الجنائية الحديثة، المكتب الجامعي الحديث الإزاريطة، .الإسكندرية، الكتاب الأول، بدون طبعة، بدون سنة نشر

أحمد عبد اللطيف، جرائم الإهمال في مجال الوظيفة العامة في قانون العقوبات، دراسة تأصيلية، مقارنة للركن المحنوي في الجرائم غير العمدية، وتطبيقية لجرائم إهمال الموظفين العموميين في قانون (العقوبات المصري، مكتب الرسالة الدولية للطباعة، بدون طبعة، سنة

أحمد علي المجدوب، التحريض على الجريمة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، بدون طبعة، سنة 1970 .

أحمد فتحي سرور، الجر ائم الضريبية والنقدية، الجزء الأول، بدون دار نشر، ط1، سنة 1960 أنور أحمد رسلان، وسيط القانون الإداري الوظيفة العامة، دار النهضة العربية للطبع والنشر و الثوزيع 32 شار ع عبد الخالق ثروت، القاهرة، بدون طبعة، سنة 1997 .

أنور العمروسي، أحكام القضاء الحديثة في جرائم التموين والتسعيرة في 25 عام، دار النهضة العربية، بدون طبعة، سنة، 1970.

باسم مكحول، نصر عطياني، شاكر خليل، مراجعة نقدية لمشروع قانون حماية المستهلك (الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الاقتصـادية الفلسطيني (ماس) تشرين الثاني، سنة 2004 .
( بر اء منذر كمال عبد اللطيف والسيد ياسر عو اد شعبان، الجريمة الإيجابية بطريق سلبي در اسة مقارنة ) مجلة جامعة نكريت للعلوم الإنسانية المجلد (15) العدد(9) بدون طبعة، سنة .2008

بسام محتسب بالله والمحامي ياسين كرزلي، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية و التطبيق، دار الإيمان، دمشق _ بيروت، ط1، سنة 1984 .

البير صالح، الثروع في الجريمة في التثشريع المصري والمقارن، مطبعة نهضة مصر، بدون طبعة، سنة 1949 .

جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري والمقارن، دار المعارف بالاسكندرية، بدون طبعة، سنة 1964 .

جلا ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، دراسة مقارنة، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة لفكرة الجريمة المتعدية القصد بهدف الكثف عن صورة مستقلة قائمة بذاتها في نظرية الخطأ الجنائي هي صورة الخطأ المتدي القصد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة 2003.

جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، دار الكتب المصرية، القاهرة، بدون طبعة، سنة 1981. حبيب إبر اهيم الظليلي، مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية في المجتمع الإشتراكي، المطبعة العالمية، القاهزة، سنة 1967 .

حسن الفكهاني، موسوعة الفقه والقضاء للاول العربية، الجزء 214، موضوع الوسيط في شر ح قو انين التموين والتسعير الجبري وأمن الدولة، بدون طبعة، سنة 1985 .

حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم الخاص، الككتب الشرقي للنشر و التوزيع، بيروت، لبنان، بدون طبعة، سنة 1969-1970 .

حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات تثريعاً وقضاءُ في مائة عام، منشأة المعارف جلال خرى وشركاه بالاسكندرية، ط2، سنة 1997 .

حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، ط3، سنة 1979.

رمسبس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف بالاسكندرية جال خرى . وشركاه، مصر، بدون طبعة، بدون سنة نشر

رمسيس بهنام، الجريمة والمجرم والجزاء، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، بدون طبعة، سنة 1976.

رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، شركة الإسكندرية للطباعة، بون طبعة، سنة . 1971

رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، دراسة تحلئية مقارنة، مطبعة نهضة مصر بالفجاله، ط2، سنة 1966 .

رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال في القانون المصري، مطبعة نهضة مصر بالفجالة، القاهرة، ط4، سنة 1960 .

رؤوف عبيد، جرائم التزييف في القانون المصري، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ط3، سنة . 1954

رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي المصري، مطبعة نهضة مصر بالفجاله، ط3، سنة 1965 .

رياض معوض، علم النفس التربوي، مطبعة دار العدل، ط1، سنة 1953 .
سامح عزيز المصري، موسوعة الجرائم الضريبية علماً وعملاً طبقاً لقو انين الضر ائب النافذة وقانون المحاكم الاقصادية 120 لسنة 2008 مع شرح تفصيلي للموضوعات المرتبطة، الككتب الثقافي للنشر والتوزيع، دار مصر للنشر والتوزيع، دار السماح للنشر والتوزيع، بدون طبعة، بدون سنة نشر .

ساهر إبراهيم شكري الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الجزء الأول، الجريمة و المسؤولية (الجز ائية، جامعة الأزهر، غزة، ط2، سنة 2011 .

سلم إيراهيم حربه، جرائم الإمتناع في التثشريع العراقي، مجلة القانون المقارن، العدد السادس عشر، السنة الثانية، سنة 1985 .

سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مطبعة دار الفكر العربي، سنة 1971.

سليمان بيات، القضاء الجنائي العر اقي، ج3، شركة النشر و الطباعة العر اقية المحدودة، بدون - طبعة وبدون سنة نشر

سميح عبد القادر المجالي والقاضي علي محمد المبيضبن، شرح قانون العقوبات العسكري، دار النقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، ط1، سنة 2009 . سمير الشناوي، الثشروع في الجريمة، دراسة مقارنة ، بدون دار نشر، ط3، سنة1992. سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام ( معالمه _ نطاق تطبيقه _ الجريمة _ المسؤولية _ الجزاء ) دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للاراسات و النشر والنوزيع، بدون طبعة، سنة 1998.

سمير عاليه والمحامي هيثث سمير عاليه، الوسبط في شرح قاتون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعية للدر اسات و النشر و التوزيع، ط1، سنة 2010 .

سيد حسن البغال، الجرائم المخلة بالآداب فقهاً وقضاءً، دار الفكر العربي ، مصر، بدون طبعة، بدون سنة نشر .

صفوان محمد شديفات، المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، سنة 2011 . طالب نور الشرع، الجريمة الضريبية، دار وائل للنشر، بغداد، ط1، سنة 2008 .

عبد الحميد الشواربي، شرح قانون العقوبات، دراسة مقارنة في الثريعة الاسلامية، منشأة المعارف بالاسكندرية جال خرى وشركاه، بدون طبعة، سنة 1991 .

عبد الرحمن توفيق أحمد، شرح قانون العقوبات، (القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأثخاص وفق أحدث التعديلات ويتضمن شرح جرائم الايذاء والقتّل والتهجيد والأم والقدح

والتحقير والاغتصاب وفي الأفعال المنافية للحياء والاجهاض، دار الثقافة للنشر والثوزيع، عمان، الأردن، ط1، سنة 2012 .

عبد العزيز العو ادي واسماعيل بن صـالح، شرح (لقانون الجنائي التونسي، القسم العام، الجزء الأول، الشركة التونسية لفنون الرسم، بدون طبعة، سنة 1962 .

عبد الفتاح مراد، جرائم الإمتتاع عن تثفيذ الأحكام وغيرها من جرائم الإمتناع، بدون سنة نشر،الإسكندرية ، جمهورية مصر العربية .

عبد القادر الحسيني إبر اهيم محفوظ، المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية في المجال الطبي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية 32 شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة، بدون طبعة،سنة .2009

عبد القادر القهوجي، قانون (لعقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، بدون طبعة، سنة . 1994

عبد المنعم عبد العظيم جيره، (القواعد العامة في التثفيذ (لجبري، المكتبة الوطنية (سابقاً) بنغازي، بدون طبعة، بدون سنة نشر •

عبد المهيمن بكر، الأحكام العامة في الجرائم العامة في أمن الدولة الخارجي، مجلة العلوم القانونية و الإقتصـادية، العدد الأول، السنة السابعة، سنة 1965 .

عبد الوهاب حومد- شرح قانون الجزاء الكويتي - القسم العام، مطبوعات جامعة الكويت، بدون طبعة، سنة 1972.

عز الدين الاناصوري وعبد الحميد الشواربي، المسؤولية (لجنائية في قانوني العقوبات والإجراءات (لجنائية، منشأة المعارف جلال خرى وشركاه، الاسكندرية، بدون طبعة، بدون سنة -نشر

علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات اللبناني، (القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الانسان و المال و المصلحة العامة، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، ط1، سنة 1995 . عمرو عفيفي الفقى، جرائم التموين والتسعير الجبري، المكتب الفني للموسوعات القانونية 269 شار ع بورسعيد، مصر، بدون طبعة، سنة 1998 .

فتحي اللريني ،الحق ومدى سلطة الاولة في تقييده ونظرية التعسف في استعمـال الحق، مطبعة جامعة دمشق، ط1، سنة 1967 .

كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الو (قعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، دراسة تحليلية مقارنـة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، سنة 1993 . مأمون محمد سلامة، جر ائم الموظفين ضد الإدارة العامة في ضوء المنهج الغائي، مجلة القانون و الاقتصاد، بدون طبعة، سنة 1969. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، (لجزء الثاني، جرائم الاعتداء على الأثشخاص والأمو ال، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1982-1983 .

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة، بدون طبعة، سنة 1979 .

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات،|لقسم العام، دار الفكر العربي، مصر، ط3، سنة .1983-1982

محمد إبر اهيم زيد، قانون العقوبات المقارن، القسم الخاص، در اسة تحليلية مقارنة للنظم اللاتينية والنظم الانجلوسكسونية والتشريعات العربية ومشروعات القوانين العربية الجديدة، منشأة المعارف بالاسكندرية، مصر، بدون طبعة، سنة 1974 .

محمد أحمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، سنة 2003 .

محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن، الموسوعة العلمية في أحكام وضو ابط الجريمة التأديبية، در اسة مقارنـة، دار النهضة العربية 32 شار ع عبد الخالق شروت، القاهرة، ط2، سنة 2003 . محمد الجبور، الجرائم الو اقعة على أمن الاولة في القانون الأردني والقوانين العربية، مديرية المكتبات والوثائق الوطنية، ط2، سنة 2000 .

محمد الفاضل، الجر ائم الو اقعة على أمن الاولة، ج1، مطبعة جامعة دمشق، ط3، سنة 1965 . محمد الفاضل، المبادئ العامة في قانون (العقوبات، مطبعة جامعة دمشق، ط4، سنة 1965 . محمد حسين منصور، الخطأ الطبي في العلاج، المحاضرة اللابعة، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، ج1، المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، سنة 2000.

محمد رشاد أبو عرام المحامي بالنقض، المساعدة كوسيلة للمساهمة التبعية في الجريمة، در اسة مقارنة، دار النهضة العربية 32 شار ع عبد الخالق ثروت، القاهرة، ط1، سنة 2003 . محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القّس العام، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، بدون طبعة، سنة 1993 .

محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مكتبة دار الثقافة للنشر و النوزيع، عمان، ط1، سنة 2000 .

محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة الععامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، سنة 1995 .

محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، النظرية (لعامة للجريمة، مكتبة دار التقافة للنشر و التوزيع، عمان،الأردن، ط3، سنة 1996.

محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، دار التقافة لللشر والتوزيع، عمان،الاردن،ط3، سنة .1966

محمد عزت عجوه، وكيل النائب العام، جرائم التموين والتسعير الجبري، نشأتها _ طبيعة القو اعد القنونية _ السسؤولية الجنائية فيها _ أهم القيود والأوصاف معلقاً عليها بأحكام محكمة

النقض، دار المطبو عات الجامعية، مطبعة اللصري، مصر، بدون طبعة، سنة 1971 .

محمد علي السالم عباد الحبي، شرح قانون العقوبات الفلسطيني، القسم العام، مكتبة دار الفكر، القس، فلسطين، جامعة الإسر اء، جامعة القس، بدون طبعة، سنة 2003 .

محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة دار التقافة لللشر والتوزيع، عمان، الأردن، بدون طبعة، سنة 1997 .

محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في التثشريعيين المصري والسوداني، المطبعة العالمية، بدون طبعة، سنة 1963.

محمود عثمان الهشري، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ، النظريات والآراء (المفسره لهذه المسؤولية في قانون العقوبات العام وفي قانون العقوبات الاقتصادي - دراسات مقارنة - وتطبيقات في جرائم النشر في المحال العامة ، الأحداث ، التموين، التسعير الجبري، دار الفكر العربي، ط1، سنة 1969.

محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات، القسم الخاص، بدون دار نشر ، ط6، سنة 1964 . محمود نجيب حسني، الفقه (الجنائي الإسلامي، دار النهضة العربية 32 شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة، ط1، سنة 2007 .

محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التثشريعات العربية، دار النهضة 32 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، ط2، سنة 1992 .

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، (القسم العام، دار النقري للطباعة، بيروت، لبنان، ط2، سنة 1975 .

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة ، سنة 1962 .

محمود نجيب حسني، قانون (لعقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، مصر، ط3، سنة 1984

محمود نجيب حسني، اللظرية العامة للقصد الجنائي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط3، 1988.

محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي،المطبعة العالمية القاهرة، ط2، سنة 1974

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، (القسم العام، النظرية العامة للجريمة، والنظرية العامة للعقوبة والتتبير الاحترازي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4، سنة 1977.

مصطفى إبر اهيم الزلمي - المسؤولية (لجنائية في الثريعة الإسلامية - دراسة مقارنة بالقانون ،ج1، مطبعة أسعد، بغداد، العر اق، بدون سنة نشر .

مصطفى العوجي، المسؤلية الجنائية في (القانون اللبناتي، بدون دار نشر، بيروت، ط2، سنة 1979

مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية، مؤسسة نوفل، بيروت، بدون طبعة، سنة 1982. مصطفى العوجي، النظرية (العامة للجريمة في (القانون اللبناني مع مقدمة في القانون (لجنائي، بدون دار نشر ، بيروت، ط2 ، سنة 1979.

مصطفى مجدي هرجه، جرائم التهريب في الفقه واللالحة التنفيذية وتعليمات النيابة والأوصاف، وأحكام النقض والاستورية العليا، التهريب الجمركي، تهريب التبغ، تهريب النقة، دار الفكر والقانون بالمنصورة، مصر، بدون طبعة، سنة 2006 .

مصطفى هرجه، التعليق على قانون العقويات في ضوء الفقه والقضاء، ط3، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 1995 .

منتصر سعيد حموده، الجرائم الاقتصادية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، بدون طبعة، سنة 2010 .

موسى مسعود أرحومة، أستاذ القانون الجنائي السساعد في كلية القانون- جامعة قار يونس (بنغازي)،جريمة الإمتناع عن أداء النفقة الزوجية في القانون الجنائي الليبي والمقارن ،مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الرابعة والعشرون ربيع الأول 1421ه، بدون طبعة ،سنة 2000. نبيل إسماعيل عمر ، إمتناع القاضي عن القضاء بعلمه الثخصي، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون طبعة ، سنة1989 .

نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي مقارناً لكل من القصد الاحتمالي والقصد المتعدي و القصد الخاص، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، سنة 2004 . نسرين عبد الحميد، الجرائم الاقتصادية التقليدية المستحثثة، دار الهناء للتجليد الفني،القاهرة، بدون طبعة، سنة 2009 .

نظام توفيق الدجالي، شرح قانون العقوبات - القسم العام - الكتاب الأول النظرية العامة للجريمة ،دراسة تحيلية في أركان الجريمة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، سنة 1998.

نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الوظيفة (لعامة، القرارات الإداريـة، العقود الإدارية، الأموال العامة، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، سنة 2003 .

واثبة داود السعدي، الوجيز في شرح قانون العقوبات، (القسم العام، النظرية العامة في الجريمة و العقاب، مؤسسة حمادة للار اسات الجامعية والنشر و النوزيع، ط1، سنة2000. ثالثاً: الرسائل العلمية :

إيهاب محمد الروسان، الجريمة المادية، مذكرة للإحراز على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بنونس، بدون دار نشر، بدون طبعة، سنة .1998-1997

رامي يوسف محمد ناصر، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، بدون دار نشر، بدون طبعة، سنة

سندس كیيلي، جريمة الإمتناع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 2004/2003.

عمر السعيد رمضـان، الركن المعنوي في المخالفات، رسالة دكتور اة، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، جامعة القاهرة 1959 .

مر اد زياد أمين تيم، جزاء الجريمة الاقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، بدون دار نشر، بدون طبعة، سنة 2011 .

مزهر جعفر عبد، جريمة الإمتتاع، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة ،مكتبة دار النقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن ، ط1، سنة 1999.

## (الملحق

Palcstinian National Authority
Judicial Authority

السـلطةالوطنية الفلسـطينية

دناريخ الحكم :جزاء رقم:-1985/2848/10/2010

الصادر عن محكمة صلع نابلس المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكـم باســم الشـــعب العربــي الفلسطيني. الهيئة الحاكمة : القاضي السبي بسام زيد كاتب الضبط: غادد الززربا المشتكي الحق العام عن :- محمد احمد نوفيق ناجي من عرابة المتهم :-

1. الدكتور زياد العقاد
2. الدكتور سعدي التّتيتي

التَهمة :- امتتاع عن معالجة مريض خلافا للمادة 474 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. الوقانع والاجر اءاء
 مريض خلافا للمادة 474 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960وذلك بالثّفاصيل الواردة في لانحــة الاتهام

بالمحاكمة الجاريه علنا بجلسة 1/26/ 86 تليت على المتهم الاول التّهم المسنده الثه وهي الامتّاع عن

 المشُنكي محمد احعد نوفيق ناجي من عزابة/جنين إثر الصابتّه بنزيف دموي في عينّه علاليسزى وجروح في ذات التين فأنكر المنهم الاول الآهـهـ المسنده اليهه وفي جلسة 86/3/5 تلّيت ذات التهـهم بالتّفاصبل القاضي








 شُهادته على الصفحة التّاسعه عُّر من الضبط وبجلسة 87/4/13 تُم ابر از صوره عن كثّف المناوبات




 شُهادته على الصفحات الرابعه و الثمانون والخامسه و الثُمانون من الضبط وبجلسة 2010/1/21 ختـــت
 وبجلسة 2010/10/21 ختَت اجراءات المحاكمه

## بالتدقيق




 رفضوا معالجتَه في المستُفى كون اخصاني العيون غير موجود وهو المنّهم الاول زباد العقاد وقد

قَالموا بالاتصال به عدت مرات لالحضرو الا انه لم بحضر ونم ارسال سيارة السعاف لاحضاره الا انه لم



 ولم يحضر) وفال ايضا (وكان بوجد طبيب في المستشفى لا اعرف السمه كلف سائق سبارة الاسعاف من




 اللحكمه تجد ان جميع اركان الجريمه المنصوص عليها في هذه الماده تتطبق مع فعل المتهمان الجرمى الصسند الثيهما

## وعثيه



 16 لسنه 60 ونبعا لهذه الادانة وعملا بذات الماده من ذات القانون فإن المحكمه تقرّ بالحكم على كــلـ واحد من المنهوين بالحبس لمدة شُهور حكما بمثّابة الحضوري قابلا للاستخناف صدر ونلّي علا باسم المُعب العربي الفلسطيني وافهم بتــاريخ 2010/10/21

غادة

An-Najah National University

Faculty of Graduate Studies

# The Crime of Refusing 

By<br>Shaker Mustafa Saed Bsharat

Supervisor
Dr . Fadi Shaded

The Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of master of public law, Faculty of Graduate Studies An-Najah National University, Nablus, Palestine.

2013

# The Crime of Refusing 

## By

Shaker Mustafa Saed Bsharat
Supervised
Dr . Fadi Shaded


#### Abstract

This study aims to learn about the crime of omission which harm the rights of others and threatening human and knowledge of their elements and some of the penalties imposed for offences to refrain from both the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960 or the code of criminal procedure no. 3 of 2001 and also a Clarify whether or not dissuasive sanctions and clarify the shortened the seriousness of this crime on individuals and society to try to find a way or a mechanism for them because they are considered disabled in construction Psychological society and a barrier to taking pictures and individual selfishness and indifference and talked about the problems posed by this study which is a crime and elements and do not imagine getting a general problem was not what the legal nature of the crime of omission and for answers to this problem we follow the descriptive analytical .


So we through our consideration to the subject of the crime of omission to clarify the difference between positive crime to which is done by the person to come out of the crime came into existence and the adverse crime by refraining any refrain from any act that may do to humans and this is the subject of my letter, I'm talked about the legal nature of the crime of omission of the subject of importance to clarify the mystery behind this crime and the nature of criminal conduct that characterizes the crime
abstain positive crime A negative behavior which is different in nature from the positive behavior and discussed the concept and types of criminal behavior as well as doctrinal concepts to explain criminal behavior through the natural and we discussed the elements of the crime of omission through the material, moral and its pillars described elements of each corner and all this in chapter I to the letter .

In the second chapter, we talked about the legal regime for the crime of omission by contributing to negative criminal and criminal liability for taken up an act of others contributing original negative and contribute to negative dependency and clarify views denying the existence of dependency and negative contribution views acknowledge contributing to negative dependency and talked about the basis and conditions for criminal liability for Act of others as well as addressing the scope of criminal responsibility and the unintentional \& intentional crimes and ended our mission in chapter III, dealing with the crime of omission and clarify photos these photos and the possibility of launching and removes specified By mystery shrouded the crime of omission of risk to individuals and society We talked in the same chapter of some applications for the crime of omission such as refraining from selling a commodity priced or refrain from advertising as well as to refrain from providing assistance with the doctor to meet the patient and other applications for this crime and we have a lengthy search for the terms of Palestinian courts have not been able to get only One provision from Nablus Magistrate's court is which attached in this message and we talked in this message about the results we gathered
her through this modest research which Explained to us the crime abstain better .

And we have the ability to distinguish between them and the positive crime that there should be clear provisions on crimes of omission as well as emphasis on penalties for such crimes until no one of impunity as well as prosecutors move and accept failure as the crime complaint complaints on the subject of crime of omission little to our several Palestinian courts and couldn't find the special provisions in the crimes of omission .

