# مـجلّة الواحات للبـحوث والدراسات <br> ردمـد 7163-1112 <br> http://elwahat.univ-ghardaia.dz 

# إشكالات البـحث والتتحقيق يٌ جرائم تبييض الأموال (على ضوء التشريع الجزائري) <br> طيبـي الطيـب 

قسـم الحقوق، كليـة الحقوق والعلوم السياسيـة،جامعـة غردايـة
tayebitayeb17@gmail.com
الملخص -
ففي ظل العقبـات القانونيـة لسـير عمليـات البـحث والتـحقيق ٌِ جرائـم تبيـيض الأموال، فقد تتصـادف هذه الأخيرة ببـعض العوائق مستتملدة المصدر مـن القانون، ففي المجال المصرٌِِ تبرز مـن خلال القواعد الخاصـة بـالسـريـة المصرفيـة، والتي تعـد مـن القواعد الأسـاسـيـة ـي عمل البنـوك والتـزامها بـموجب القوانـين والأعراف بحفظ أسـرار العـمـلاء وعملـيـاتهم المصـرفيـة. كمـا تبرز بـعض العوائق القانونيـة أيضـا على مستـوى التـحريـات والبـحث،

 الإشكالات مستتمـلـة المصلـر مـن النصوص القانونيـة ِيْ حـ ذاتها، أمـا لعـدم وضوحهـا أو لعـدم توفير الإطار القانوني الكاِيٌ لممـارسـتها .
 الأموال قـد تصطدم ببـص الإشـكالات عنـلـ وضعها حيـز التتنفيـن على أرض الواقع سواء يِ المجال المصرِيٌ.

أمـا يِّ مـجال التحـريـات، فإن الصعوبـات تحث عنـل وضـع وسـائل البـحث والتـحقيق حيز التنفيـذ على أرض الواقع، فإن اسـتحـداث وسـائل تحـري جـديـدة قـ يصـادف ذلك إشكالات مـختلفة، مهـا يـصعب عمليـات التحري وجمـع الأدلة يِ جرائمر تبييـض الأموال.


#### Abstract

- In the shadow of legal obstacles for the conduct of operations research and investigation, the latter has coincided with some obstacles derived the source of the law, in the banking field emerge from the special rules banking secrecy, which are the basic rules in the work of Banks and its commitment to under the laws and customs conservation secrets banking customers and operations.

It also highlights some legal obstacles also at the level of investigations and research, particularly after the introduction of new methods of search in legal texts contained in the Code of Penal Procedure rate, the collide with this means some shenanigans derived source of legal texts in itself, the lack of clarity or lack of adequate exercising it.

Under the practical obstacles, the means of research and investigation of crime of money laundering may collide with some shenanigans when put into the implementation on the ground, either in banking, such as poor internal oversight organs in the financial and banking sector, it also highlights when not obligation of banks control and verification of financial operations.

In the area of investigations, the difficulties urges when the means of research and investigation into the implementation on the ground, the development of the means of investigating new marks, different problems, in the area of leakage are difficult to the investigation, collecting evidence in crimes of money laundering


key words -
algerien legislation obstacles, money, laundering investigation, Research,

مقدمـة
إن جـريــة تبيـيض الأموال من بـين الجرائم الخطيرة المستتحـثـة ، وهي مـرتبطة بـأنواع الإجـرام المنظم بـاعتبـار أن مـحصلـة هذه الجـرائم هو مصـلـر تبـيـيض الأموال وهنـا تكمـن خطورتها فمـن جهـة فإنها تضفي المشروعيـة علي تلـك الـا الأموال عنـد استتثمـارها يِ الأعمـال المشروعة ، ومـن جهـة ثانيـة يتـم استتغلالـها يِّ توسيـع الأعمـال الإجـرامـيـة بشتـى أنواعها ولـلـك أوليت هلذ الجـرائم بـاهتمـام بـالـغ على

المستويـين المحلـي والدولي والدعوة إلى مـكافـحتهـا .

و بـالنظر لهـذه الاعتبـارات فإن التشـريـع الجنـائي أرسىى علدة آليـات هٌِ البـحث والتـحقيق تتمـاشى و الأسلوب المتبـع مـن طرف الشبـكات الإجـراميـة التي تستتعمـل الـا خطط مـعقدة بـالغـة الدقة و السـرعة ٌِ التتنفيـذ مستفـيـلـة مـن التطور التكنولوجي لاسـيمـا هِ مـجال الاتصـال الإلكتروني ومـا يـرتبط بـالعملـيـات المصرفيـة الحـديثة المتعلقة بحركة الأموال الأمـر الذي حـذا بـالهيئات الدوليـة المتخصصدة إلي ضرورة تكثيف الجهود لتـجريـم تبيـيض الأموال ووضـع آليـات مـافحـة فعـالة تتمـاشى و ظروف الجريــة وصعوبـة اكتشـافها ، خلافا لما هو
معـهود ـِض الجـرائـم التقليـلـيـة .

إن أهم جـانب أولي بـالاهتمـام هِ جـريــة تبـيـيض الأموال هي المسـائل المتعلقة بـالبـحـث و التتحقيق ، التي أرستتها الاتفاقيات الدولية و التي تبـنتها مـعظم التشـريــات الوطنيـة كمـا هو الشـأن بـالنسبـة للمشـرع الجزائري ذلك بـد اسـتحـداث آليـات جـديـة للبـحث والتـحقيق إذ اسـتـعىى ذلك الخـروج عن القواعد الإجـرائيـة العامـة المرتبطة يِ الأساس بقواعد الاختتصاص الإقلـيمي الذي تم

توسيـع نطاقه وفق مـا تقتضيـه ِيْ كثير مـن الأحـيـان.
مـلاحقة الجـريمـة و مـرتكبيهـا ـِو مواقع مـختلفة، إلى جانب قواعد أخرى تتعلق بوسـائل البـحث والتـحقيق المسـاعدة ٌِ الكثشف عن الجـريمـة ومـلاحقة مـرتكبيـها مـنهـا التـدابير الوقائيـة الخاصـة بـالرقابـة الداخلـيـة وواجـب الإخطار بـالشبهـة المتضمـنة ـِـ القانون الخاص بـالوقايـة مـن تبيـيض الأموال وتـويل الإرهاب ومـكافحتههما ومـنها أسـاليب أخرى للبـحث والتـحقيق والتي لم تكن
 الأشيـاء وعملـيـة التسـرب، واعتراض المراسـلات، وهي كلهـا وسـائل تسـاهـم بـرجـة
 والتققلـيـل مـن آثارهـا .
أنـه وعلى الـرغم مـن الجهود المبـنولـة ـِيْ إطار مـكافحـة جـرائـم تبيـيض الأموال على مستوى التتشريـع الداخلي مـن توفير وسـائل بحث وتحقيق مسـتحـدثة، إلا أنـ تبقي عقبـات كبيرة تحول دون القضاء على النشـاطات التي تهلـف إلى إخفاء و تـويـه مـصـادر الأموال غيـر المثـروعـة، عن مــى تكيف هلذه الوسـائل و ذلك من

خـلال الصعوبـات التي تعيق سيـر عمليـات التتحريـات و التـحقـيق ويطرح هذا الموضوع الإشكاليـة التاليـة : مـا مـدى تـأثير هـذه العقبـات على سـير البـحث

والتحقيق ؟

## أولا : العوائق القانوثية للبـحث و التتحقيق

 البـحث و التـحقيق وجمـع الأدلة يِ جـرائم تبييض الأموال أبرزها السـريـة المصرفيـة التي منـها مـا يشكـل عوائق تطرح إشكالات ذات طابع قانوني يِّ المجال
 سـنتـناول أبرز هذه العوائق كالتـالي: أ : العوائق القانونيـة يِّ المجال المصرِوِ
تــد السـريـة المصرفيـة مـن القواعد الأسـاسـيـة ٌِِ عمل البـنوك التي تلتـزم بـوجب القوانــين و الأعراف بـحفظ أسـرار العمـلاء وعمليـاتهم المصرفيـة مـا لم

و السـر المهني بـعـناه الواسـع يـدخل تحـت لواء سـر المهنـة و تحــيــا بـالواجـب المهني الملقى على عاتق المصرف بـعدم إفشـاء الأسرار المصرفيـة التي ألت إليـه بحكـم الوظيفة أمـا بـالمعنى الضيق فهي الواجـب الملقى علي عاتق المصرف بعدم إفشـاء الأسـرار التي جـاز عليهـا بفعل وظيفتـه ولكن بـموجب نصوص قانـو التكتتم و تعـاقب الإفشـاء 2

وتعد السـريـة المصرفيـة أهم العوائق التي تشكل حـاجزا دون الإطلاع علي
 أحد النـواب السويسـريـين و الذي يسعىى إلي إبطال ذظام السـريـة المصرفـيـة " تختفي الأموال القذرة يِ المخاور داخل مصـارفنا لتخرج ثانيـة يِ مظهر مـحترم جاهز للتوظيف " 3

وتختلف السـريـة المصرفيـة المفروضـة على العـمل المصرِِّ مـن دولة لأخرى تبـعا لالإمـكانيـات المتاحـة للكشف عليهـا ، منـها مـن ترفض الخروج عن مبـلـأ السـريـة المصرفيـة وحتى يِ حـالة تبيـيض الأموال، وهنـاك تشريعـات أخرى حــيـيثة بـدأت تحـدد مـن هـا المبـدأ ِِْ حـالة تبـيـيض الأموال بهــف الحفـاظ علـي الصـالح العام ،

فهنـاك مـن التشريـعات التي تتبني السـريـة المصرفية ذلك بـان تجعل مـن حرص البـنوك على عدم تقـديـم المعلومـات اللازمـة عن العـمـلاء إلا لمن تحـددهـم القوانـين، وذلك انطالاقا مـن مبــأ الحـرص على حمـايـة الحـق الثـخصي للــمـيـل و مصلـحـة المصرف نفسـه بـالاحتـفاظ على سـريـة أعمـاله ريـمـا يســـح مـن جلـب رؤوس الأموال المحلـيـة و الأجنبيـة و تــعيم الثقة بـالائتمـان المصرِف ضمن هنا المنظور فإن السـريـة المصرفيـة قد تعيـد الاسـتقرار الاقتصـادي و تأخـذ الطابـع الإيجـابي لكن الأمـر غير ذلك إذا لهم يتـدخل المشـرع لوضـع إطـار
قانوني يحـلدد دور المصـارف و البـنـوك يِ مـكافحـة أسـاليـب التتبيـيـض لـلأموال القذرة و ذلك بالتـخفيف مـن مبـدأ السـريـة المصرفـيـة و ذلك بوضع بعض الإجراءات و النظم والأسـاليب يـتعـين على المصارف والمؤسســات الماليـة إتبـاعها

والالتـزام بها .
فالمشرع الجـزائري قد تبنى ذلك، مـن خلال الإجـراءات التي أقرها ِـِ القانون المتعلق بـالوقايـة مـن تبييض الأموال و تـويـل الإرهـاب وهي الإجـراءات و النظم والأسـاليـب التي يـتعين علـي المصـارف و المؤسسـات الماليـة المتشـابهـة إتبـاعها و
 - التأكـد مـن هويـة الأثـخاص المتعاملـين ( الزبـائن ) و عنـاويـنهـم مـن خالال المستنـدات الرسـميـة المقدمـة مـن طرفهم سواء كان شـخصـا طبـيـيـا أو مـعنويـا وكل وثيقة رسمـيـة تعني هله الهويـة قبل فتح الحسـاب مـع تحـيـين المعلومـات الخاصـة بـالهويـة سـنويا وعنـد كل تغيير لها و التأكد مـن الوثائق المقدمـة مـن الوكاء والمستتخـدمـين مـن حسـاب الغير والتفويـضات الخـاصـة بـالسلطـات المخولة بالإضـافة للوثائق التـي تثبـت شـخصيـة وعنوان أصـحاب المال الحقيقي و ينطبق الأمر بـالنسبـة لـأشـخاص الغـير الاعتبـاريـين يٌ إثبـات الشـخـصيـة . الاسـتعلام بـكل الطرق مـن هويـة الآمـر بالعملـيـة الحقيقي أو الذي يتـم

 أو تبـدو لا توشك على مـبررا اقتصـادي أو إلى مـحل مشـروع، يتـعـين على البـنوك و

المؤسسـات الماليـة أو المشـابهـة الأخرى الاسـتعلام حول مصلـر الأموال ووجهتهـا وكذا مـحل العملـيـة وهويـة المتعـاملـين الاقتصـاديـين . كمـا يتعـين على البـنوك و المؤسسـات الماليـة المشابهـة الأخرى الاحتتفاظ بـالوثائق الأتي ذكرها وجـعلها ٌِِ متتناول السـلطات المختصـة وهي:
1- الوثائق المتعلقة بهويـة الزـــائن و عنـاوينهـم خالال فترة خمس سـنـوات على
الأقل بعـد غلق الحسـابـات أو وقف عالوقة التعحامـل.
2- الوثائق المتعلقة بـالعملـيـات التي أجـراها الزــائن خلال الو خمس سـنوات
على الأقل بعـد تنفيـذ العمليـة.
هذا و فقد اخضـع المشرع الإخطار بـالشبهـة إلى الهيئة المتخـصصـة بتـحلـيل المعلومـات (الاستكشـاف) كمـا لم يستتثنى مـن ذلك الأشـخاص الطبيـيـين والمعنويـين أصـحاب المهن الحرة عنـد القيـام پِ إطار مهنتهـم بـالاستشـارة أو إجـراء عمليـات إيــداع أو مـبـــادلات أو توظيفـات أو تحويـلات أو أيـة حركة لـرؤؤس الأموال و ذلك بإبـاغ الهيئة المتخصصصـة عن كل عملـيـة تتعلق بـأموال يشتبـه أنها متتحصلـه مـن جنـايـة أو جنـحـة لا سـيمـا الجـريمـة المنظمـة أو المتاجرة بـالمخـدرات و المؤثرات العقليـة أو يبـدو أنها موجهـة لتـمويـل الإرهـاب و ينطبق ذلكا الإبـلاغ على مصـالح الضرائـب و الجمـارك فور اكتشافهـا بــناسبـة القيـام بـالمهام الخاصـة بـالتحقيق و المراقبـة لهلذه الأموال 5، و ـيِ ظل الإِخطار بـالشبـهـة فلا يـكـن الاعتـداد بالسـر المهني أو السـر البـنكي وِ مواجهـة الهيئــة المتتخصصـة كمـا يترتب على القيـام بهذا الإخطـار المقترن بـحسن النيـة عدم اتخاذ أية مـتابعـة مـهمـا كـان نوعها على أسـاس انتهـاك السر المهني حتى ولو أـت نتـائـج التـحقيـق إلى أن لا وجـه للمـتابـعة أو البراءة، هذا مهـا يـيـد الحمـايـة القانونيـة التي ولاهـا المثرع لهؤلاء الأشـخاص.
إن المشرع الجـزائري بـالإجـراءات التي وضعهها مـن أجل الالتـزام بها و احترامـها
 التتذرع بـمبـأ السـريـة الأموال سواء مـا تعلق بـالسـرية المصرفية أو المهنيـة، وبـالتالي هذه الالتـزامـات المفروضـة فإن مـخالفتهها وضعت تحت طائلـة التـجريـم والعقاب، فالمشرع بتـجريمـه

تبـيـض الأمـوال ضهـن قانـون العقوبـات فقـد لـجأ إلى تجريـم أفعال أخرى ضمـن قانون الوقايـة مـن تبييـض الأموال و تمويـل الإرهـاب و مـكافحتهـمـا وذلك مـن خلال الالتزامـات و التتعليـمـات الواجب إتباعها مـن طرف البـنوك و المؤسسـات الماليـة المتشـابهـة الأخرى لتأخذ الجريـــة صـور.

أخرىى يــكن حصرهـا فيـمـا يلي:

- مـخالفـة النظام النقدي.
- الامـتنـاع عن تحرير الأخطار بـالشبهـة.
- الإبـلاغ عن وجود إخطار بـالشبهـة.
- مـخالفـة تعلـيمـات القانون الخـاص بـالوقايـة مـن تبـيـيض الأموال. فالمشرع اعتبر الأفعال المذكورة تـدخل ضمن جـرائم عدم الإبـلاغ عن أنشطة تبـيـيض الأمـوال المشبوهـة ، و فرض عقوبات مـاليـة مشـلدة دون الإخـلال بـالعقوبـات التأديبـيـة الأخـرى و ذلك مـن خالال القانون المتعلـق بـالوقايـة مـن تبيـيض الأموال و تـويـل الإرهاب و مـكافحتههما وهي عقوبات مـالية قـد تصل إلى خمس مـلايـين
 أنه مـن خلال الآليـات القانونيـة الذي اعتملدها المشرع الجزائري ِپِ ظل الوقايـة مـن عمليـات تبييض الأموال و مـكافحتها يهـدف مـن ذلك الحـد مـن إثشكاليـة السـريـة المصرفيـة و التتخفيف مـن عبء التتمسك بها يٌ مواجهـة أسـاليب البـحث و التـحقيق للوصول إلى حقيقة الأمـوال المشبوهـة، إلا أن هذه الوسـائل و الأسـاليـب المستتحـثـة استتثنائيـا عن أصل المبـدأ إن كانت قد تسـاهم أهداف المكافحة إلا أنها تبقي مرهونـة بـفعاليـة التطبيق علي أرض الواقع مـن قبل الأشـخاص و الهيئـات المحنـيـة بهـذه الإجـراءات بـالمقارنـة مـع الوسـائل المتطورة و الذكيـة التي تستتعمل فِ عمليـات تبييض الأموال التي تعتـمـد أسـاسـا علي
 تبقي السـريـة المصرفيـة تشكل عائقا أمـام الأجهزة المختصـة بـالتحري والتـحقيق للكثف عن حقيقة الأموال التي تجـري عليهـا عمليـات التبـييض.

ب : العوائق القانونيـة يِ مـجـال التـحري و التحقيق
وفِّ هذا الإطار سنتطرق إلي بعض الإشكالات ذات الطابع القانوني و التي تشكل مصلدر الصعوبات عند تطبيق أسـاليـب البـحث و التـحري لجمـع الأدلة و التـحقيق يِ جـرائـم تبيـيض الأموال و ذلك مـن خالال النصوص القانونيـة التي استتحـثت ـِ التتشريـع ضمـن القواعد الإجـرائيـة وهي بعض الإشـكالات مستتمـلـة


والتحقيق قـ تثير بـض الإشـكالات القانونيـة نذكر منـها :
1 الإقليمي العادي و الموسـع يهـكن توليـه الاختصـاص پِ إدارة أعمـال الشرطة
 الاختصـاص بنوعيـه الإيجـابي و السلبي فقل خول القانون لوكيل الجمهوريـة القيـيام بإدارة نشـاط ضبـاط الشـرطة القضـائية هِ دائرة اختصـاص المحـكمـة و لـه كافة السلطات و الصـلاحيـات المرتبطة بصفـة و أعوان ضبـاط الشـرطة القـضـائيـة ومـن ثمـة قـد يـحــث التتـــزع سـوءا بـتمسـك كـل طرف بـحق الإثـراف و الإدارة أو بالتـخـلي كليهـمـا عن ذلك.
فالمشرع الجـزائري لهم يوضـح الجهـة المخول لها الفصل ِِّ مـثل هذا التتنازع ٌِ حالة حـدوثه، وهذا مـا يؤثر سلـبـا على حسـن سـير التـحـريـات المرتبطة بـصالاحيات وكيل الجهـوريـة و التـدخل لاتخاذ الإجـراءات الالازمـة يِّ الوقت المناسبـ ، وقد يعطل ذلك أعمـال الشرطة القضائـيـة يِ تتفيـذ الوسـائل القانونيـة المتاحـة لهم للكشف عن أفعال التبيـيض لـلأموال غير المثـروعة و التي يلـجأ أصـحابها إلى السـرعة
2
 الإشـكالات والصـعوبات للوصول إلى النـتـائـج المرجوة هِ البـحث و التـحقيق لأسبـاب قانونيـة بـحتـة نـذكر مـنهـا :

عدم إتاحـة المجال لإمـكانيـة سـماع المتسرب رغم مـا قـ يقـدمـه مـن معلومـات ثمينـة حول الجـرائم المرتكبـة ، إذ كان مـن الممكن التوفيق بـين متطلبـات حمـايـة أمـنـة و متـطلبـات حسن سـير التـحريـات و التـحقيق و السـمـاح بسـمـاعه تحت هويـة مستتعارة

- حصر مـرفة الهويـة الحقيقيـة للمتسرب يِ ضـابط الشرطة القضـائية المكلف بتتنسيق العمليـة وهذا مـا يطرح إثـكاليـة إيـجاد حل ِوْ حالة تعرض هذا الأخير لعـجز أو ٌِِ حالة وفاتـه و ذلك فيمـا يخص مصير المعلومـات و النشـاطات التي قام بهـا المتسـرب.

النصس على إمـكانيـة تسـخير أشـخاص غير ضبـاط و أعوان الشرطة القضـائيــة للمشـاركة يِ عمليـة التسرب دون تبيـان طبيعـة هؤلاء الأشخاص الذي يــكن تسـخيرهم لذلك و المعايير التي تتـم على أسـاسهـا اختيـيارهم لهلذا الغرض و ذلك لتـحقيق مـدى التـزامهـم بـالسـر اللصيق بـالتسـرب. - إذا كان القانون يسـمح للمتسـرب القيـام ببعض الأعمـال على سبـيل الحصر دون أن تقوم مسؤوليـة جـزائـية إذا تعلق الأمـر بــعض النشـاطات المطلوبـة مـنـه أو وجـدت إلزامـيـة قيـام المتسـرب مـن قبـل المجمـوعة الإجـراميـة كشثرط لوضـع ثقتهـم فيـه و إلا تعرضـه لإليـذاء ومـن ثهـة قــ تتعــدم الحمـايـة القانوتيـة للـمتسـرب و هذا يـرجـع سـلبـا على مـجـريـات البـحث و التتحقيق. 3 - - مـ مـجال التوقيف للنظر: فقد خول المشرع الجـزائري لضبـاط الشـرطة القضـائية اللـجوء إلى هذا الإجـراء حسب مقتضيات التـحقيق و إطلاع وكيل الجمهوريـة بـذلك مـع تقديـم تقرير عن دواعي التتوقيف للنظر و نظم ذلكـ علدة نصوص قانونيـة وقـ أوجـب ضـابط الشرطة القضائيـة أن يضـع تحـت تصـرف الشـخص الموقوف للنظر كـل وسيلـة تــكنـه الاتصـال فورا بـعائلتــه ومـن زيـارتها لـه

$$
\text { وذلك مـع مـراعاة سـريـة التـحريـات } 8 .
$$

فقد نص المشرع على التوقيف للنظر لتصل مـدتـه ـِّ جـرائـم تبيـيض الأموال
 بـعائلـتـه و زيـارتهم لـه طيـلة هذه المدة وهو مـا قـد يسـهـح بـتسـريـب مـعلومـات قد تضر

بـالسير الحسن للتتحريـات الأوليـة و جهـع الأدلة خاصـة يِّ هذا النوع مـن الإجـرام
الحسـاس.
يسـتخلص مــا سبـق تبيـانه أن بـض الصعوبـات التي تحول دون السـير الحسـن للتـحريــات و التـحقيق پِ جـرائـم تبـيـض الأموال مستتمـلـة المصلـر مـن النصوص القانونيـة المنظمـة للتشثريـع المعمول بـه و السبـب يرجـع للغهـوض أو الفراغ القانوثي أو بإحداث النصوص التي لا تجـعل مـن التـوافق بـين متـطلبـات التـحري والتـحقيق و متطلبـات الحقوق الشـخصيـة للـمشتبـه فيـه، وِفِ جمـيـع الأحـوال فـإن ذلك يشكل عائقـا لجهـات البـحث و التتحقيـق و يـصعب مـن مهامهـم للكثف عن - أفعال التبـيـيض و الأموال ذات المصلـر غير المشـروع ثانيا : العوائق العملية الواقعية للبـحث و التحقيق وهي عقبـات مـتنوعة و مـختلفة مـن شـأنها أن تطرح صـعوبـات على سـيـر البـحـث و التحقـيق فِ النشـاطات التي نهــف إلي إخفاء وتمويـه مصـادر الأموال غير المشروعة سواء على المستوى المصرِيٌ أو مـا يتتعلق5 5 بسـير التـحريات و التـحقيق و جمـع الأددلة يِ جـرائـم تبييض الأمـوال. و سنتطرق بهـذا الخصوص إلي العوائق العمليـة الواقعيـة يِّ المجال المصرٌِِ ثم ذات العوائق علي مستتوى سير إجراءات البـحث والتحري ضمـن التشريع الجزائري.
أ : العوائق العمليـة يِّ المجال المصريو
إن ضعف أجهزة المراقبة يِ القطاع المصريٌ و عدم وجود نظام معلومـاتيـة متطور وعدم التزام المصـارف بالمراقبـة و التـحقق مـن العمليـات الماليـة بـالإضـافة إلي عدم وجود برنـامـج تـريبي ثلـعاملـين يِ القطـاع المالي و عدم تتنظيم عمليـات الإيفاء النقلـي فهي العوامل الأسـاسـيـة التي تؤدي إلي خلـق الصـعوبـات أثنـاء سـير البـحث و التتحقيق والكـشف عن مصلدر الأموال غير المشـروعة للعمليـات التي تجـري عليـها عبر القنوات البـنـــيـة والمؤسســات الماليـة الأخرى المتشـابهـة.

لذا فإن الجهود المبنولة يٌ إطار مكافحة تبييض الأموال وملاحقة الأموال المثبوهة أينما وجدت فقد أثمرت بالإلحاح على تكثيف الجهود الدوليـة
 نظام لمراقبة الداخلية ${ }^{9}$ ضمن القطاع المالي والمصرِّ تسهيـلا لكشف الصفقات المثبوهة وإبلاغ السلطات المختصة عنها للقيام بالمالاحقة و التحقيق. هذا ومـا جاء أيضا يٌ اتفاقية الأممر المتحدة لسنة 2000 المتعلقة بـكافـة الجريمة المنظمـة عبر الحـودد الوطنية و التي بدورها نصت على ضروروة إنشاء نظامـا داخليا شامـا للرقابـة والإشراف علي المصارف و المؤسسات الماليـية غير المصرفيـة وحتى الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسيل الأموال، كمـا ألحت علي

 كذلك على تعزيز التعاون العالمي والإقليمي و كـنا بـين الأجهزة القضائية و أجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحـة غسل الأموالي 10
 حسن سير البحث و التحقيق ، فقد بادرت الدول المهتمـة بـكافحة عمليات تبييض الأموال بإنشاء أجهزة متخصصة وِيْ المجال المالي المالي من بينها المشرع
 إضافة إلى آليات البحث و التـحقيق المعمول بها يٌ قِ قانـون الإجراءاء الجات الجزائية، فإنه استحدث هيئات أخرى كإنشاء مـا يسمى بخلية الاستعلام المالي لها صلاحية معالجة المعلومات و صحـة الإخطارات بالشبهـة الواردة إليها لتقوم بجهـع المعلومـات و البيـانـات التي تسمحع باكتشاف مصـر الأموال و الطبيعة الحقيقية للعمليـات موضوع الأخطار لتـرسل ملـف المعلومات إلي وكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون 11 .

فالمشرع الجزائري من خلال التـابير الذي جـاء بهـا لمكافحة جـريــة تبيـيض الأموال ضمـن القطاع المالي و المصرِيِ حاول بـذلك خلق جهاز رقابي داخل هذا القطاع و ذات الصلـة مـن أجـل مـراقبـة مـلى تتفيـن الالتـزامـات المفروضـة على هذه المؤسسـات و الهيئـات الماليـة الأخرى وجهـع المعلومـات يِ إطار السريـة بـــا يسـاعد علي حسن سير الاستكشــاف فِ إطار مـكافحـة عمليـات التتبيـيض لـلأموال غير المشـروعة التي تتـم عبر القنوات البنـكـيـة و المؤسسـات المصـرفيـة و الماليـة المشـابهـة، و ذلك بـعـ أن نظم عمليـة الإيفاء النقدي و إخضاعها إلي ضرورة الدفـع عن طريق هذه القنوات 21 للـحـد مـن عمليـات التبييـض التي تتـم عبر القنوات غير مصرفية كشـراء المؤسســات والشـركات والعقارات و المعادن الثثميـنة عن طريق الدفـع النقدي، رغم ذلك فإن هله التـدابير المستتحـثـة يِّ التشـريـع تبقي مـرهونة بفعاليـة التطبيق العـملي يِّ ظل اصطـدامهـا بـواقع المعامـالات التي يلـجأ إليهـا أصـحاب الأموال غير المشـروعة الذين يـحاولون الاستـثـمـار والريـح بـعيـديـن عن القنوات الماليـة. ب : العوائق العمليـة يِّ مـجـال التـحريـات

كمـا هو الشأن لما قد يواجه سيـر البـحث و التحقيق ِِ جرائم تبييض الأموال مـن صعوبات ذات الطابع القانوني كمـا سلف التطرق إليـه فـإن تلكـ الصعوبـات قد تحـدث عند وضع وسـائل البـحث و التـحقيق موضع التطبيق على أرض الواقـع يِّ مـجال الأسـاليـب المستتحـدثة للتـحريـات وجهـع الأدلة التي قـد تشكل بـدورها عوائق عملـية أهمها مـا يطرح مـن إشكالات يِّ مـجال التسـرب و اعتراض المراسـلات مـن حيـث الإمـكانيـات المحلدودة المتاحـة للقائمـين بهلذه العملـيـة و مـلىى

نجـاعتها يِّ تحقيق أهداف المكافحـة لنشـاطات تبـيـيض الأموال.
1 الأموال و الكشف عن مصلدر الأموال غير المشـروعة تتطلب تزويـل ضبـاط الشرطـ الاطـ القضـائيـة بـالإمـكانيـات الماديـة مـن توفير الأموال و الوسـائل التقنـيـة المتطورة ، و قد يتطلب الأمـر توفير وسـائل و مواد غير مشروعة للمتسـرب 3 1 لإقنـاع المشتبـه فيهـم بـصـداقيـتـه

هـا وقد تتطلـب أسـاليب التحري و جهـع الأدلة هِّ مـجال التسـرب تزويــ مصالح الشـرطة القضائيـة بـالتعداد البشري اللازم كمـا ونوعا للقيام بهلذه العـمليـات و تسـخيره لها ذلك أن ضبـاط وأعوان الشـرطة القضائيـة غالبـا مـا يـجعلهم مـعروفيـن لدى الأوسـاط الإجـرامـيـة أو مـن السهل التـعرف عليهـم ومـن جهة أخرى قـد لا يحضون بالتكويـن العـالي يـتيح لهم إمـكانيـة استتعمـال و سـائل
 ِيْ الإمـكانيـات البشريـة و الوسـائل الماديـة المتوفرة قد تطرح بعض الصعوبـات التي

 وسـائل اعتراض المراسـلات و تثبيـتها وهي عادة أدوات تقنيـة ذات تكلفة عاليـة ومن جهـة أخرى فهي ذات طابـع تقني و حسـاس و سهلـة الإتلاف تسـتـدعي احتـيـاطات كبيرة للـحفاظ عليهـا بـاعتبـارها الوسـيلـة التي تجـهع مـن خالالها الأدلـة التتي يصل إليهـا مـن خلال هذه التـحريـات.
إن مـحدوديـة الإمـكانيـات التقنيـة العاليـة و عدم توافرها بكمـيـة و نوعيـة مـتتبرة على مسـتوى مـصـالح الشـرطة القضـائيـية وعـدم تحـديـ الجهـة الكفيلـة بتمويلهـا قد يسـاهم پِ عدم السير الحسن للتتحريـات التي تتـم عن طريق هذا الأسلوب المستـحــث ـِّ التـحري وجمـع الأدلة .

## الخاتمة

إن الآليـات الجــيــة المستتحـدثة يِّ مـجال مـكافحـة جـرائـم تبـيـيض الأموال سـواء مـنها مـا يتعلق بتـدابير الرقابـة الداخلـيـة المستتحـدثة على مستوىى البـنوك
 البـحث والتـحقيق التي تنـاولها المشرع الجـزائري ِथْ الإجـراءات الجزائيـة ، فهي تسـاهم مِض عمليـات المتابـعة والكشف عن عمليـات التبـيـيض ومصـادرة الأموال التي قد تكون عائدات إجـراميـية مـن حـيث المصلـر.

إلا أن الإشـكالات التي تطرح حول تطبيقها بـالنظر إلى العوائق ذات المصلـر القانوني أو العمـل الواقعي التي تصـادفهـا عنـد اللـجوء إلى استتخلدامهـا كآليـات

للوصول إلى الدليـل المرجو مـنها ولعلى ذلك مـرجعـه طبيــة الجـريــة والوسـائل المتبعـة يِّ ارتكابها مـن وسـائل حـديثة وجـلـ معقدة.
 مـجال التتحري والتتحقيق عن طريق الوسـائل الجـديـلـة التي جـاءت ٌِِ التتحـيـلات الجـديـة يفِ الإجـراءات الجـزائيـة ، وهي يفِ حقيقة الأمر تتطلـب توفير القدر الكايِ مـن الإمـكانيـات القانونيـة والماديـة الالازمـة وإتاحتهـا كـلأجهزة المكلفة لهـا الغـرض. فــن حيـث الآليـات القانونيـة تسـل الثغـرات القانونيـة وتوفير ضمـانات الحـمـايـة الأكثر فعـالة للمـحقق الجـنائي ، أمـا مـن حـيث الإمـكانيات الماديـة توفير الإمـكانيـات التقنـيـة والمتطورة للعمل بها يِّ مواجهـة الوسـائل المتبعـة ِيْ الإِجرام ، لاسـيمـا أن جرائم تبيـيض الأموال يـتم تنفيـنها بطرق مـعقدة ، يصعب معهـا الكشف عن مصلـر الأموال وحقيقتهـا

الهـوامــش -

1 مصطفي طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، ط2 ،القاهرة 2004، ص413.
² القاضي الدكتور روكس رزق ، السر المصرِو، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان ، سنة1999، ص 10.
3 غسـان رباح ، قانون المخدرات و المؤثرات العقلية الجديد، بيروت لبـنـان، 1999، صـ 199 ، 45. 4 المادة 7 من قانون رقم 05-01 01 المؤرخ هِ 06 / 02 / 2005 المتعلق بالوقايـة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومككافـحتهما

5 المادة 21 من نفس القانون . 31 . 31 الانرها

7 المواد 65 مكرر ، مكرر 12 ، مكرر 14 ، مكرر 18 مـن قانون الإجراءات الجزائية المعدل


88 المادة 51 من نفس القانون .
9 المادة 09 من اتفاقية فيينـا لمكافحة الاتجار الغير مشروع للمـخذرات والمؤثرات العقلية لسنـة .1988
10 المادة 07 من اتفاقية الأمـم المتحدة حول مكافحة الجريــة المنظمة غير الوطنية لعام .2000

11 المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ هِو 07 أقريل 2002 المتضمن إنشاء خليـة معالجـة الإستعلام المالي وتنظيمها و عملها منشور ٌِْ الجريدة الرسميـة 07 أفريل 2002 عدد 23 .
12 المادة 06 من قانون رقم 05- 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
. ومكافحتهمـا
13 خضام منير ، صلاحيات الشرطة القضائية وٌِ ميدان مكافحة الجريمة المنظمة ، مـداخلة ألقيت ِيٌ الملتقى الوطني حول المحاكم ذات الإختصاص المحلي، تحت إشراف وزارة العـل

، بن عكنون ليومي 25/24 نوفمبر 2007 .

