# ضمانات قانون هماية الطفل للأطفال الموقوفين للظظر 

$$
\begin{aligned}
& \text { بقلم : ميراوي عبد القادر } \\
& \text { باحث في الدكتوراه } \\
& \text { كلية المقوق والعلوم السياسية اليار } \\
& \text { جامعة الدكنور الطامر مولاي سعيدة }
\end{aligned}
$$

## مقلدمة:

وقـوع الجريمـة ينشـأ حـق الدولـة في عقـاب مرتكبيهـا، و مـن
الضروري أن تكون ثمة مرحلة تسبق تحريـك الـدعوى العموميـة. تهلدف إلى جحع العناصر اللازمة التجاه المشتبه فيه لتمكين النيابة العامة من تقلير ملائمة تحريك اللدعوى العمومية من عدمها، وتسمى هذه المرحلة برحلة جمع الاستدلالات.

وقد يكون مرتكب الجريمة طفلا فتتخذ ضله عـلدة إجـراءات مـن طرف ضابط الشرطة القضائية، منها ما يؤذي الطفل الجانح ويمس بحريته ومن أخطر هنه الإجراءات النوقيف للنظر .

وحرصا من المشرع الجزائري على خصوصية الأطفال، قام بتفريد المعاملة القانونية لفذه الفئة بإصدار تشريع خــاص بحمايــة الأطفـال وهذا بوجب القانون 15 - 12 المؤرخ في 15 يوليـو 2015 ¹ ، ونظـمـ فيه أحكام التوقيف للنظر با تقتضيه خصوصية هذه الفئة، وعمـل على تدعيم الضمانات القانونية قبل وأثناء تنفيذه، للحد من اللجوء إليه وعزز حقوق الموقوف للنظر في حالة تم اللجوءء إليه.


فما هي هذه الضمانات القانونية التي استحلثها قانون ماية الطفل للأُطفال المانحين في مواجهة إجراء التوڤيف للنظر ؟

وقبل التطرق إلى الضمانات يستوجب تحديد مفهوم التوقيف للنظر


القانونية للأطفال الجانيين الموقوفين للنظر في ( المبحث الثاني).

## المبحث الأول: مفهوم الثوقيف للنظر

يعثبر التوقيف للنظر أحد أهم الإجراءات المتخذة خــلال مرحلـة
جمع الاستدلالات وأخطرها نظرا لكـون أنـه يمس مباشـرة الحريـة الشخصية للمشتبه فيه² لما ينطوي عليه مـن القهـر وتقييـد الحريــة الا وتكمن الأهمية كذلك في أن المرحلة التي يتم اتخاذ فيها هذا الإجراء مرحلة غير ڤضائية.3

و يلجأ إليه رجال الشرطة القضــئيةّ، في سـبيل كشـف المــرائم وتعقب الجناة اللنين انزلقوا إلـي سـبيل الإجـرام، وتكمـن كــلك الأهمية بالنسبة لصفة القائم به والسلطات المخخولة لـه لان الـان الأصـل أن المساس بالحريات قاصر على القضاء وحلهـ5.

والتوقيف للنظر بواسطة ضباط الشرطة القضائية، يعتـبر وسـيلة جبر وإكراه تنطوي على تعرض خطير للحرية الشخصسية المكفولـة دستوريا6، و يثار الإشـكال في كيفيـة التوفيـق بـيـن حمايــة الأطفـال الجانحين وحفظ الأمن والنظام في المجتمع.

وسيتم الثطرق إلى تعريـف التوقيـف للنظـر وأساسـه في ( المطلـب الأول ) و إلى مـبررات الثوقيـف للنظـر وخصائصـه في (المطلـب الثاني).

## المطلب الأول: تعريف النوقيف للنظر واساسه

وفيه يتم تناول تعريف التوقيف للنظر و أساسه وذلك كما يلي:
الفرع الأول: تعريف الثوقيف للنظر
أطلق عليه المشرع الجزائري مصطلح الحجز تحت المراقبة ثم عدلـهـ واسماه التوقيف للنظـر 7، ولم يتضـمن فــانون الإجـراءاءات المزائيـة تعريفا له وإنا اقتصر على بيان الحالات التي يكيوز فيهـا الخــاذ هــنا الإجراء والأشخاص المؤهلين لاتخاذه وواجيباتهم وحقوق الموقوفين للنظر وكذا الرقابة عليه، ونظمت أحكامه في نص المـواد 51 ، 65 ، 141 من قانون الإجراءات الجزايثة.

أما بالنسبة لنئة الأطفال الجلانين فنظم أحكامه القانون 15 - 12 والمتعلق بحماية الطفل8 المؤرخ في 15 يوليو 2015 بوجب نص المواد 48 إلى 55 منه.

النعريف الفقهي:
الجتهد اللقنهاء في تعريف الثوقيف للنظر وأجمعوا على انه إجـراء يقيد حرية الموقوف.
العدة الناس

فعرفه الأستاذ عبد العزيز سعد بأنه:" عبارة عن حجز شخخص ما تحت الرثابة ووضعه تحت تصرف الشرطة اللضضائية لمدة 48 سـاعة على الأكثر بقصد منعه من الفرار أو طمس معالم الجرئة او غيرها ريثما تتم عملية التحقيق وجمع الأدلة تمهيدا لثقديه عند اللزي اللزوم اللى سلطات التحقيق"'. والملاحظ على هـنـا التعريـف انـه قصـر مــدة التوقيف للنظر على 48 ساعة على الأكثر، وهي عحل نظـر انـه وإن
 تمدد إلى 48 ساعة أخرى، إضافة إلى أن يمدد في جرائم أخرى محددة على سبيل الخصر

وعرفه بعض الفنهه¹0 بأنه:" إجراء مادي من إجراءاءات التحـري
لإعاتة الإنسان وحرمانه مؤقتا من الغدو والرواح". ويلاحظ على
 الأولية دون باقي المراحل الأخرى.

وعرفه البعض الآخر 11 بالنسبة إلى القائم باتخـاذه بأنـه :" إجـراء
 النحفظ عليه فيوقفه في مركز للشرطة أو الــرك الـوطيني لمـدة 48 ساعة، كلما دعته مقتضيات التحقيق لذلك".

وعليه فان التوقيف للنظـر يعـد إجـراء بوليسي يقيـد حريــة
 للحرية لمدة محلدة قانونا، يتخذه ضابط الشرطة القضـائية في أمـاكن

معلومة لضرورة التحقيق سواء خلال التحريات الأوليـة أو خـلال تنفيذ إنابة قضائية ويتم تحت رقابة القضاء.

## اللرع الثاني: أساس الثوتيف للنظر

1-الأساس الدستوري:
تحرص اللساتير في أغلب الدول على تكريس مبدأ سيادة التـانون،

 فاعليته، واليّ لا تتحقق إلا عن طريق مبلأ الشرعية"12.

ونظرا لأهمية اللوقيف للنظر ت تضمينه في اللستور ما يعد ضمانة
 من جهة أخرى، وبالنالي يؤكد عدم المساس بالحرية الشخصية إلا بإجازة من اللستور.
 عليه دستور 1976 في المادة 52 ونص عليه دسنور 1989 في المادة 45 وفي دستور 1996 نصت عليـه المـادة 48 أمـا في دسـتور سـونـة 1996 المعــلـل
 :" يخضع التوتيف للنظر في بجال التحريات الجزائية للرقابة اللضضائية، ولا

هككن أن يتجاوز مدة ثُمان وأربعين (48) ساعة".
وبذلك يكون المؤسس الدستوري في حد ذاته العــد والمـبين
 الذي يعد بثابة ضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم من إمكانية تعسف


السلطة التشريعية في إصدار تشــريعات تخـالف أو تتوسـع عـن مـا تضمنه الدستور وبالتالي تعتبر عدم دستورية. 2- أساسه قانون الإجراءات الجزايثية:

نظم قانون الإجراءات الجزائية التوقيف للنظـر سـواء خــالال
 وفي الإنابة التضائية وهذا في نص المواد 51 ، 65 ، 141 مــن تـانـون
الإجراءات الجزايثية.

## 3- أساسه في قانون هماية الطفل:

نصت المواد من 48 إلى المادة 55 من قانون ماية الطفل علىى أحكام التوقيف للنظر المطبقة على الأطفال الجانيّن، بعدما كان هان هذا

 العام، مع إبقاء بعض الأحكام مطبقة والمتعلقة بزيارة الحامي، وهنا طبقا لنص المادة 50 من ثانون هماية الطفل.

المطلب الثاني: مبررات الثوقيف للنظر وخصصائصه وفيه يتم النعرض إلى مبررات التوقيف للنظر و إلى خصائصهي. الفرع الأول : مبررات التوقيف للنظر

إن نظام التوقيف للنظر، ما يزال ححل اهتمام الفقه المجنائي بين مؤيد ورافض له، حيث حاول جانب منه تـــديم تبريـرات لوجـود هذا النظام في المرحلة البوليسية، فيبره بالضرورة الإجرائية 15 .

و برر كذلك بعلة أسباب أهمها، منع المثشته فيه من إتـالاف أدلـة

الضغوطات التي قد ثارس عليه، منع الاتصال بين الثهودد، وأيضا هماية

 مقتضيات التحقيقنـ، 1 .

وهذا ما نصت عليه المادة 49 من قانون ماية الطفل على انه:" إذا دعت متتضيات التحقيق الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر الطفل ......" واللا(حظ أن مبرات الثوقيف للنظر، بالنسبة للأطفـال الجانين هي نفسها التي قررتها المواد 51 و 65 مـن ق إلج، والـتي ترتكــز على مقتضيات التحقيق.

ولقد اعتبر بعض الفقه،أن مصطلح دواعي ومقتضيـيات التحقيـق الابتدائي مصطلح مرن يككن التوسع في مدلوله، فيجعل من سالطة ضابط الشرطة القضائية واسعة في هذا الشأن، وقلد يالخ في استعمالها¹7.

وحسب نص المادة 49 فان التوقيـف للنظر يكـون فقـط في حالـة التحريات الأولية ${ }^{18}$ دون الإشارة إلى حالة الثلبس ماي يعد فراغا تشريعيا،
 استنائية، سواء من حيث اختصاصات ضابط الشرطة القضـائية أو مـن حيث الأشخاص النين يكوز توقيفهم طبقــا لــنص المـادة 50 و 51 مـنـ قانون الإجراءات الجززائي4ํ.1
ll

## الفرع الثاني: خصائص الوتيف للنظر

للثوقيف للنظر عـدة خصـائص أهمهـا أنـهـ إجـراء اسـتنـنائي،يُقرّر
لضرورة التحريات،كما أنه يخص الأحداث المشتهه فيهم،فضالا على أنـه
إجراء مؤقت وعارض،و ذلك كما يلي:

$$
1 \text { - إجراء استننائي: }
$$

ويشترط لاتخاذ الثوقيف للنظر من طرف ضابط الشرطة القضائية أن
يكون:
ا- لضرورة التحريات:

منح القانون 15 - 12 بوجب نص المادة 48 منه صـلاحية توقيـف الأشخاص لضباط الشرطة التضهائية بنـاء على تــــليريهم الشخصي، وربطها في نفس الوقت بقتضيات التحقيق "إذا دعت مثتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة اللضائية أن يوقف للنظر الطفل .... " أي انه لا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء مباشرة وإغا عند اللزوم. ب- يخص الأطفال المشته فيهم:

 الإشارة إلى وجود دلائل تفيد ذلك، وهنا عكس ما تضمنه تعـلـيل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القــانون 15 - 02 المـؤرخ في 23 يوليو 2015 والذي نص صراحة على اشتراط وجود دلائـل تحمــلـ

على الاشتباه، إلا أن الفقه اعتـبر أن الاشـتباه في حـد ذاتـه يكـون بوجود قرائن أو دلائل تجعل الضبط القضائي يشك في أن الشخص يكتمل بأنه ارتكب جرية أنة 20.

وطبقا لنص المادة 48 لم يمز قانون الطفل اتخـاذ هـذا الإجـراء
 الفئة وكذلك للدور الذي سن من أجله والمتمثل في همايــة الأطفـال




العمدد ب 13 سنة طبقا للفقرة الثانية من نص المادة
2- إجراء مؤقت وعارض
حلد قانون الإجراءات الجزائية ملة الثوقيف للنظـر سـواء في الجرائم المثلبس بها أو في التحريات الأولية كأصل عام ب 48 ساعة

 سبيل الحصر، وقلص قانون هماية الطفل مدة التوقيف للنظر بالنسبة للأطفال الجانانين إلى 24 ساعة.

وهو إجراء عارض يمـس بحريـة المشــتبه في ارتكابـه لجريــة أو عحاولــة ارتكابهـا، ولا يـتم اللجــوء إليـه تلقائيـا وإغـــا لضـروروة التحريات.

## المبحث الثاني: الضمانات الثانونية للأطفال الجلانحين الموقوفين للنظر

ويعد التوقيف للنظر من اخططر الإجـراءات الممنوحـة لرجــال الضبطية القضائية لكونه يمس بالحرية الشخصية للإنسان وذلــكـ لمـا لإلـا ينطوي عليه من قهر وتقييد لحركة الشخص 21.

وهذا ما يدعو إلى وجوب إحاطثه بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات، ووضع الحد الفاصل بين التوقيف للنظر المشروع

 وانتهاكا لـقوق الأفراد، ويكون اعثداء عليها

ونظرا لان هذا الإجـراء لا يطبـق اسـتثناء علـى المثـتبه فـيهم

 هماية الطفل بوضع عدة ضمانات و و قيود على توقيفهم للنظر للحد منه وعزز الرقابة عليه بحختلف أشكالما.

وهذا ما سيتم معالجته مـن خــلال التطـرق إلى همايـة الطفـلـ
 التطرق إلى تعزيز دور الرقابة أثناء التوقيف للنظر (المطلب الثاني) المطلب الأول: هماية الطفل البانح في مواجهة التوتيف للنظر

وفيه يتم الثطرق إلى الحد من الثوقيف للنظر كضمان للأطفـال الجلانحين والى حقوق الطفل الموقوف للنظر.

# الفرع الأول: الحد من الثوقيف للنظر كضمان للاطففال الجلاكين اولا: تحديد سن قانوني للتوثيف للنظر 

نص قانون هماية الطفل في المادة 48 منه على انه لا يككن أن يكـون عحل توڤيف للنظر الطفل اللذي يقل عن 13 سنة المثتبه فيه الرتكاب جريكة أو محاولة ارتكابها بالرغم من أن المسؤولية الجز ائية قائمة بالنسبة للأطنفال
 10 سنوات لا يعد جانحا طبقا لنص المادة 56 من نفس القانون، وتنـــدم

 سنوات".

> أثانيا: ضمانة طبيعة الجرية المرتكبة: و جسامة العقوبة المقررة

حصر قانون هاية الطفل في نص الفقرة الثانية من المادة 49 سـلطة ضابط الشرطة القضائية في توقيف الأطفال الجانانين للنظـر في الجنايـاتـات

 اللجوء لفذا الإجراء، إلا أن المعيار الأخير يعـد معيـارا فضفاضيا ياليـا يكــن التوسع في تنسيره.

## ب- ضمانة جسامة العقوبة:

نصت الفقرة الثانية من المادة 49 إضافة إلى معيار طبيعة الجريمـة أنه يتم التوقيف للنظر كذلك في الجــنـح المقـرر لــا ععوبــة تنــوق 5

سنوات حبسـا في حـدها الأقصـى ويالتـلي يـتم اسـتبعاد إمكانيـة التوقيف للنظر بالنسبة للجنح التي نص فيهـا التــانون علـى عقوبـة
 قوانين خاصة وكذلك الأمر بالنسبة للمخالفات.

ثالثا: أماكن الثوقيف للنظر ومدته 1- أماكن الثوقيف للنظر:
نصت الفقرة 4 من المادة 52 من ثانون مائ ماية الطفل على أن يتم توقيف الطفل الجانح في أماكن تراعي احـترام كرامـة الإنسـان مــ مـ
 وكذلك أن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين. 2- مدته:

قلص قانون هماية الطفل مدة النوقيف للنظر بالنسبة للأطفــال
 سواء طبقا لنص المادة 51 أو المادة 65 ححلدة ب 48 ساعة وهــــا إطار الحد منه، ويعد ذلك قفزة نوعية لـماية هذه المئة من اللجـوئ التلقائي إلى هذا الإجراء وبالثالي يصبح مطبقا في أضيق الأحوال.

- تمديله:

يتم تمديد التوقيف للنظر بالنسبة للأطفــال الجـانين لمـدة 24 ساعة في كل مرة وهذا طبقا للأحكام الواردة في قانون الإجـراءاء المزائية، وهذا ما نصت عليه الفقرتين 3 و 4 من المادة 49 من قانون

هـاية الطفل، وبالتالي يكون التمديد كأصل عام لمرة واحدة مدة 24 ساعة في التحريات الأولية طبقا للفقرة الأولى مـن المـادة 65 ق لـ الج ويكن التمليد بالنسبة للجرائم الخاصة ولمدة 24 ساعة في كـل مـرة

طبقا للفقرة 3 من نفس المادة السابقة حسب الأحوال التالية:

- لمرتين إذا تعلق الأمر بالاعتداء على امن الدولة. - ثلاث مـرات إذا تعلـق الأمـر بالجريمـة المنظمـة عـبر الحــدود الوطنية وجرائم تبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الحـــاص بالصرف.
- هرس مرات إذا تعلق الأمر بيرائم موصوفة بأفعال إرهابيـة أو تخريية.


## رابعا: ضمان حضور مثل شُعي للطفل

ألزم نص المادة 55 من قانون هماية الطفل ضابط الشرطة القضائية، أن يقوم بسماع الطنل بكضور مثله الشرعي، والني يككن أن يكون حسب نص المادة 2 من نفس القانون، إما وليه المثمثل في والله وفي حالة غيابه أو حصول له ماني الطفل و تحل عحله كذلك في حالة وفاته طبقا لنص المادة 87 من قانون الأسرة، ويعد كثلا شرعيا وصيه أو المقدم المنصوص علما على أحكامهما في المادة 81 من قانون الأسرة، أو حاضنه وانه وهو اللني يمنحه قاضي شؤون الأسرة الحضانة في حالة الطلاق طبقا المادة 64 من قانون الأسرة، مع ملاحظة انه يتم منح الولاية على

المضون إلى جانب الحضانة طبقا للفقرة الأخيرة من نص المادة 87 من قانون الأسرة.

ويعد كذلك كثلا شرعيا كفيل الطفل، وقد نظمت أحكام الكفالة بوجب نص المادة 116 من قانون الأسرة، ويعد حضور الممثل الشرعي للطفل مهما، وضمانة للطفل عند سماعه لـا لا له من دعم نفسي ومعنوي، وكذلك لتحمل مسؤوليته القانونية أثناء الإجراءات اللاحقة للبحث الأولي، كتسلمه للطفل أثناء التحقيق كتلبير من التدابير وكذلك لإمكانية طلب الوساطة وتحمل مسؤوليته الملدنية.

## الفرع الثاني: حقوق الطفل الموقوف للنظر أولا : إعلام الطفل الموقوف بحقوثه

ألزم قانون هماية الطفل ضابط الشرطة القضائية إخبـار الطفــلـ بكجرد توقيفه بالحقوق المقررة له طبقا لمذا القانون والمتمثلــة أساسـا
 حقه في طلب النحص الطبي طبقا لنص المواد 50 و51 و 54 .

ويستفاد من نص المواد السابقة أن هذا الإجراء بالرغم الزاميته ولكن يعد فقط لإعلام الطفل الموقوف كون أن جميع تلك الحتــوق المقررة لمصلحة الطفل هي في نفس الوقت واجبات لضابط الشـر الورة القضائية يقوم بها 23 ولعل ذلك هو السبب لعدم تقرير أي جزاء في

حالة تخلف الإعلام فحتى ولو لم يعلم بها الطفل فسـتتخذ كـإجراء إلزامي، وهذا ما سيتم توضيحه في العناصر الثالية. ثانيا: إخطار مثله الشرعي بالثوثيف للنظر

يلزم ضابط الشرطة القضائية أن يخطـر الممثـل الشـرعي للطفــل

 عليها الطفل ولتفادي أي إشكال عملي يكـن أن يقع فيه عند تنفيــن الإجراء تم تحديد الممثلين الشرعيين للطفل في نص المادي المادة 2 من نفس القانون : "وليه أو وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنه".

ثالثا: حق الزيارة
ييق للطفل الموقوف أن يـتم زيارتـه مـن طـرف عائلتـه وحاميـهـ
 توقيف الطفل وضع تحت تصرفه كل وسيلة تُكنه من الاتصال بهم
 وكــنلك إمكانيـة تقــيم طلــب إجـراء فحـص طـبي لـهـ لوكيـل الجمهورية.
رابعا: الفحص الطبي

لقد سبق التطرق إلى حق إعلام الطفل الموقـوف للنظـر بجــه في طلب فحص طبي أثناء النوقيف للنظر، والذي يعتبر في نفس الوقت

التزام قانوني لضابط الشرطة القضائيةّ بعرض الموقـوف عنــد بدايـة

الجلس القضائي، واللني يعينه الممثــل الشـرعي للطفــل، أو ضــابطـ الشرطة القضائية إذا تعذر ذلك لفحصه.

ويعد هذا الإجراء ضـمان قــنوني لـــق المشـتـبه بــه في معاملتـه معاملة إنسانية، وفي عدم تعريضه لأي شكل من أشكال أشكال التعذيب أو
 القضائية غير المشروعة كوسائل الإكراه والتعذيبد ${ }^{25}$.
 الأخحيرة من المادة 51 بوجوب إرفاق شهادات الفحص الطبي علـف الإجراءات ورتبت على عدم احترام ذلك البطلان.

ويككن كذلك للممثل الشرعي للطفل وعاميه، أن يقدموا طلـب إجراء الفحص الطبي لوكيل الجمهوريــة في أي وقـت أثنــاء توقيـف الطفل للنظر، ولمذا الأخير إمكانية ندب طبيب لفي لفحصه سـواء بنـاء على الطلب المقدم له من طرفهمه، أو من تلقاء نفسه.

والفحص عند نهاية التوقيف للنظر، هو لضـمان أن الموقـوف لم يتعرض لأي سوء معاملة لانتزاع اعـتراف منـه، أو المسـاس بحرمــة جسله، أما بالنسبة لإقراره عند بداية الإجـراء فهـو لتحليــد مـا إلذا إلا كانت حالثه الصحية تتحمل الاحتجاز أم لا6².

خامسا: وجوب حضور الحامي
نصت المادة 50 من قانون ماية الطفل علـى انـه يـيـب علـى
ضابط الشرطة القضائية وبجرد توقيف الطفل للنظر، أن يضع تحت

بزيارته، ولضمان تطبيق نص هذه المادة، ألزهت المادة 51 من نفـس
القانون ضابط الشرطة القضائية إخبار الطفل الموقوف للنظـر بتــك الحقوق مع الإشارة إلى ذلك في حضر سماعه.

وألزمت المادة 54 من قانون همايـة الطفـل وجـوب حضـور
 يتعين اتخاذ الإجراءات القانونينة لتعيين له محـامي في إطـار المسـاعدة
 وهذا ما يستشف من الفقرة 3 من نفس المادة السابقة.

وحضور الخامي أثناء سماع الطفل عند بداية التوقيف للنظـر
يعد تطورا هاما في هماية حقوق الأطفال الموقوفين، وفي هـئنه الحالـالـة

السماع²، ويكــن لــنا الإجـراء التقلـيص مـن اللجـوء للتوقيف للنظر ${ }^{28}$

## وتم تعزيز دور المامي بالنسبة للأطفال الجــانين بحـق الزيـارة <br> أولا وحضور السماع ثانيا وهذا مقارنة با هو هو مقر ر للبالغين الــنـي حصر دوره فقط على محادثة الموقوف ولمدة ححددة.

## المطلب الثاني: تعزيز الرقابة اثثاء الثوقيف للنظر

ويتم الثطرف فيه إلى الرقابة التضائية و الرقابة الغير قضائية
الفرع الأول: الرقابة القضائية
أولا : رقابة وكيل الجمهورية
1- الاطلاع الفوري بالثوقيف للنظر:
تكمن رقابة وكيل الجممهورية للتوقيف للنظر بدايـة باطلاعـهـ
الفوري بتوقيف الطفل الجانح للنظـر، رغبـة في إخراجـهـ مـن حيـر التسلط والتعسف الشرطي ${ }^{29}$

وعزز المشرع هذه رقابة الاطالع الفوري لوكيـل الجمهوريـة
بإلزام ضابط الشرطة القضائية بتقديم له تقرير عن دواعي التاع
 الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون هاية الطفل.

2- زيارة أماكن الثوقيف للنظر:

وجوب زيارة الأماكن المخصصة للتوقيف للنظـر بالنسبـة للأطفــال

 تعزيز الحماية لمذه الئئة.

## 3- تمديد التوقيف للنظر:

إن إجراء الثوقيف للنظـر اخختصـاص أصـيل لضــابط الشـرطة القضائية يتخذه لمقتضيات التحقيق، ونظرا لخطورته اخضع القـانون تمديده لرقابة وكيل المِمهورية بعد تقديم الموقـوف وفحـو التحقيق، ويتم تمديد إلى 24 ساعة أخرى كأصل عام، وبذلك يمكــن أن لا يتم التمديد للنظر إذا لم توجد دواعي لنلك أو تجاوزت الما المـدة القانونية المسموح بها. ثانيا: رقابة قاضي الأحداث

ألزم قانون ماية الطفل بموجب نـصى الفقـرة 5 مـن المـادة 52 قاضي الأحداث بزيارة أمـاكن التوقيـف للنظـر الخاصسة بالأطفـال الجانحين على مستوى مصالح الأمن من درك أو شرطة، ويتم ذلـك بصفة دورية مرة واحدة كل شهر علـى الأقـل، واسـتحداث رقا رقابـة قاضي الأحداث يعد قفـزة نوعيـة لحمايـة فئــة الأطفـال الجـانحين، ومتابعتهم من التحريات الأولية إلى غاية صدور الحكم القضائي.

## الفرع الثاني: الرقابة الغير قضائية

 ثانيا: رقابة الممثل الشرعي للموقوفإن أخططر شيء يمكن أن يواجه الطفل الموقــوف هـو اسـتعمال العنف لدفعه للاعتراف، أو معاملثه معاملـة لا إنسـانية، وتعريضـه لأشكال من التعذيب، ومنعا لحدوث ذلك سمح قانون ماية الطفل

للممثل الشرعي بيارة اللمقوف ومنحه سلطة اختيار الطيبب الــني يفحصه، ويتم ذلك في بداية التوقيف للنظر وعند نهايته، وقد يحلث تجاوز ضد الموقوف للنظر خلال الثوقيف فسـمح التـانون للممثــل
 المقوف. ومن شان هذا الإجراء أن يلفع الضابط إلما احترام الغتجز


## ثالثا: رفابة عامي الموثوف




تعرض الموقوف لأي نوع من أنواع العنف.

## الفرع الثالث: الجزاءاءات المترتبة على خالفة أحكام الثوتيف للنظر أولا: الجزاءات الإجرائية

أحاط المشرع أعمال ضباط الشرطة القضائية بعــة ضـمانـات تهلف لحماية الحقوق والحريات، ووضع على أعمـاطم عــدة قيـود وتقرير إخضاعها للرقابة القضائية.

وقرر على خخالفة بعض الإجراءات جـزاءاءات إجرائيـة، والـي توصف كذلك بالجزاء الموضوعي، لان الأثر الذي يحدثه لا ينال من شخص القائم بالإجراء وإثا يرد على الإجراء ذاتهـ، ${ }^{3}$ ويـبرر ذلـك بعدم كفاية المسؤولية الشخصية، كون أنها نادرة التطبيق 32.

ولم ينص قانون الإجراءات الجمزائية صراحة، في حالة خخالفـة
أحكام التوقيف للنظر على أي جزاء إجرائـي، إلا أن فــانون مايـة الطفل وفي تطور ملحوظ نصى في الفقرة الأخيرة من المادة 51 علـى انه:"'يجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي علف الإجراءات تحثت طائلة البطلان"، وبذلك يكون هذا القانون قد قرر صراحة البطلان واللني يعد جزاء إجرائيا، على عدم إرفاق الشهادات الطبية المتعلقة بفحص الطفل الموڤوف تحت النظر بملف الإجراءات.

## ثانيا: الجزاءات الجلزائية

إن ضمانات الحرية الشخصية التي يقررها القانون كتيـد علـى
 التي تترتب عن خرق هذه القيود ، إذ بالإضافة إلى الجزاء الموضوعي وهـو الـبطلان هنــاك المـــزاء الشخصـي أو أو المســؤولية الشخصـية
للضباطـ33.

و قرر قانون حاية الطفل في الفقـرة 5 مـن المـادة 49 علـى أن انتهاك الأحكـام المثعلقـة بآجـال الثوقيـف للنظـر، والمثتعلقـة بالمـلـدة الأصلية العـددة ب 24 سـاعة وكـنلك الثمليـد في الأحـوال الــيتي يسمح فيها القانون، يعـرض ضــابط الشـرطة القضـائية للعقوبـات المقررة للحبس الثعسفي.

وجرم هذا الفعل بموجب نص المادة 107 من قانون العقوبات و التي تعاقب الموظف الذي يرتكب الحبس التعسفي بعقوبة جنائيـة تصل إلى 10 سنوات سجنا.


غخلص ما سبق أن الطفل الجزائري، وخاصة الملانح قد حضـي باهتمام المشرع الجزائري، وهذا من خلال تفريـد المعاملـة القانونيـة بإصدار قـانون خـاص بالطفـل رتـم 15 - 12، والـنـي يهــــف في أساسه إلى الحماية وليس العقاب لإعادة إدماج الطفـل الجـانـح مـن جليد في بيئنه الأسرية، وهذا ما نلمسه من خلال تدعيم الضمانات القانونية، للحد مـن اللجـوء للتوقيـف للنظـر خــلال مرحلـة جـع الاستدلالات باعتبارها من أخطر المراحل الإجرائية علـى الجـانين وحصره في فئة عمرية دعينة وفي جرائم معينة وتخفيضى مدته وتعزيز الرقابة عليه بمختلف أشكالما.

$$
\text { 1. الموامش في :ابجريدة الرسمية رقم 39بتاريخ } 19 \text { يوليو } 2015 \text {. }
$$


2014، ص195.

3 ـ إجراءات الاستدلالات ليست من إجراءات التحتيق، بل إنها ليست من إجراءات اللدوى الجنائية، بل هي برد إجراءات تحنظية لضبط الجرئة والتحضير للتحتيق وافتساح الدعوى
 تلك هي مهمة التحتيق الابتدائي ( الني تجريه سلطات التحتيق) و التحيّي النهائي ( الني تيريه العمكمة) وإثا تتشهلف بمع كافة العناصر واللدلائل الثي تثيد التحتيق د. عحمد زكي ابو عامر، الإجراءات الجنائية، مثشورات الـلبي الحقوقية، لبنان، ط 1، 2010 ، ص 99.
4 ـ إستبدل المشرع الجزائري بوجب المادة 12 من القانون 17 - 07 مصطلح الضبط القضائي بصطلح الشُرطة التضائئة.



5 ـ د, اهمد شوتي الشقلاني، مبامئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، كيوان

 الوطني للأثشغال التربوية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2004. ص 166 الون
 أكوبر 1990 المعلل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الصادر في ج ر 36 لسنة 1990 انسجاما مع المصطلح الوارد في المادة 45 من دستور 1989 .
8 .د. عد العزيز سعل، مذكرات في قالون الإجراءات الجزائية، اللؤسسة الوطنية للكتاب،
الجزائر، 1991،ص .41

9 ـ د. عحمد عحمله، ضمانات المثتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ط1، 1991، دار الملى،

$$
\text { البزائر، ص . } 141
$$

10. د. عد النه اوهايية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص 250.
11. عدد التعليث على الانثاقية الأورويية لـموّوق الإنسان، تُت الإشارة صراحة إلي أن المعنى

 12 باستثاءء دستور 1963 الني لم ينص على الثوقيف للنظر .
13 ـ وقد وصف النص الققر للتوقيف للنظر في جمهورية مصر بعلم الدستورية ـ لا لاشك الم ان في الخاذ هنه الإجراءات التحظظية ما ينطري على قلد من المساس بحيرية الشخصى في التقل بلمون إذن من القضاء، رغم أن القضاء هو الحارس الطيعي للحقوق والحريات الأمر الني يتعارض مع صريح نص المادة 41 من اللستور الثي لا لايزيز تثيد حرية احد ألمي ، وبالتالي تعثبر الثبريرات المقدمة
 تطييق النصوص المقررة له. د. عبد النه اوهمايية، ضماناتات الـرية الثشخصية أثناء مرحلة البحث الثمهيدي، اللرجع السابق، ص . 191
 السابق،ص 190، د. اهمد لطني السيد مرعي، نيو تدئيم مبلدأ أصل البراءة في الإجراءات الجنائئة، دار الكتاب الحليث، الرياض، ط 1، 2016، ، ص .211
12. د. مروك نصر اللين، عاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر،

16 ـ د. بـ عد الهن اوهاييية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص 289.
13. لتد ت النص على المواد المتعاعة بالتوقف للنظر في التسم الأول في التحري الأولي من الفصل الأول من الباب الثالث وتسمية التحري الأولي تتني التحريات الأولية أو التحتيق الأولي De L'enquête وما يؤكد ذلك النص الفرنسي المقابل له من نتس القاتون وهو Préliminaire De L'enquête التحتيق الابتدلئي من الباب الثاني والني يقابله النص الفرنسي Chapitre 2 Préliminaire
18 ـ من كلمة السيد ونير العدل لتقليم مشروع هذا قالون هماية الطنل أمام البرلمان و
 الجالكين في الجرئم المثلبس بها وإئا كان سهوا في القانون فقط الظر البريلة الرسمية للمناقشات للمجلس الشعبي الوطني رقم 178 المؤرخة في 18 يونيو سنة 2015.
19 ـ حسية يحي اللين، ضمانات الثثتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار الجامعة الجُليية، الإسكندرية، ب ط، 2011، ص 28.
14. اللرجع نتسه، ص . 184

22 ـ د. عبد النه اومهايية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث الثههيدي، اللمجع

$$
\text { السابت، ص } 166 \text {-167. }
$$

23 ـ وفرض القانون الفرنسي على سلطة الاستدلال واجبب إخطار المتحظ عليه بيض
الحتوق، وإلا توجب بطلان الإجراءات المتخذة في تلك المرحانة د. ألمد لطني السيد، نحو تديميم
مبدأ أصل البراءة في الإجراءات الجنائية، اللرجع السابت، ص . 235
24 ـ د. جهاد الكسواني، قينة البراءة، دار وائل للنشُ، الأردن، ط 1، 2013، 2013، ص 84
25 د. عبد النه اوهمايية، ضمانات المرية الشخصية أثناء مرحلة البحث الثمهيدي، المرجع

$$
\text { السابت، ص } 275 .
$$

26.د. إدريس عبد الجواد عبد النه بريك، دار الجامعة الجليلة للنشر، الإسكنلرية، ب ط،

2005، ص 594.
206.د. عبد الرهان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري واللقارن، دار بلقيس، ط 2، 2016، ص 28-88-89.
28. لوحظ أن تدخل العامي بعد مضي 20 ساعة أدى إلى الثغناض معلالات الاحتجاز Lazerges Christine. Le renforcement de la protection de la \% بنسبة 15 بر présomption d'innocence

جمع الاستدلالات، دار النهضة العريية، بلون طبعة، بلدون سنة نشر، ص 61.
29 ـ د. اهمد لطيي السيد مرعي، نحو تدعيم مبدأ أُصل البراءة في الإجراءات البـنائية، المرجع
السابت، ص 239.
30 ـ د. عبد النه اومهايية، ضمانات المُية الشخصية أثنّاء مرحلة البحث الثمهيدي، المرجع
السابت، ص 257.
31 327. 327 . 32

33 . 32 . الرجع نتسه، ص . 351 . 336
34 ـ أمر رقم 66 - 156 مؤرخ في 8 يونيو 1966 المعلل والثمثم والمتعلق بقانون العقويات

$$
\text { الصادر في الجريدة الرسمية رقم } 49 \text { بتاريخ } 11 \text { يوييو } 1966 .
$$

