وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministry of High Education and Scientific Research
جامعة محمد البشبر الإبر اهيمي - برج بوعريريج -

## University of Mohamed el Bachir el Ibrahimi- Bba

كلية الحقوق والعلوم الليـياسية

## Faculty of Law and Political Sciences



مذكرة مقدمة لاستكمال متطبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في الحقوق
تخصص: قانون إعلام ألي وأنترنت

## التجارة الإكترونبية وحماية (المستهكا

إشثر اف:
الاكتور اه رمضاني مريم

لجنة المناقثنة


## الإهد/ء

- أهدي هذا العمل المتواضع إلى: - والثي العزيزين أطال الله في عمرهما - إلى إخوتـتي وأخواتي - إلى كل (العائلّة الكريمة
- إلى كل الأصدقاء وزملاء الافعة - إلى كل من كان سببا في نـجاحي - إلى كل من ساعدني في إنجاز هنا الععل من قريب أو بعيل ولو بكلمة طبية

بن مساهل زكرياء


بعل الحمد والشكر لله الني أعانني على عهلي هنا وماكنت منجزا لهه لولا بقلرة منـه، فسبحان (لأي ألههنا بالصبر والعافية وهو علىى كل شسيء قدير والحمد الله (الٔي تتتم به الصالحات، ومن هذا (المنبر أتوجه بالشكر إلحى أستالنتي الفاضلة بكلية (الحقوق والعلوم (السياسبية بجامعة برج بوعريريج. الأستالذة و(الدكتورة (القدليرة:

 بأسلوب سهل مدتنع، وتشجيعاتها وتفهمها منقطع الثنظير، فلها منـي أسدى عبارات (التقدير والاحتر/ح، وأد(مـه الله أهلا للعُم، فجزاها الله خير جزاء، كها لا بفوتنتي تقليم جميل الشكر والعرفان إلى كل أساتنتتي كل باسسـه، وكما أتقلم بالشكر الجزيل للهنة (المناقشة، وإلـى كل من ساعدنـي من قريب أو من بعيل في إعد/ل هنه (المنكرة، ولو بكلمة تشجبيع وشكرا ...

بن مساهل زكرياء

## الإهد/ء

أهدي هذا العمل (المتواضع إلـى أمي قزة العيني نبع (الحنان، والتي علمتني الصبر ولم تـخر جبل/ في سبيل إسعادي وإلمى أبي سندي الأي طالما راققني في السراء والضراء في مسيرتـي (لالداسية وإخوتـي الأعزاء وإلـى كل الأصدقاء والأحبة كل باسسه وإلـى كل الأسرة (الجامعية والأساتذة الكرام وكل من ساندنا من قريب أو

من بعيد وشكرا...

شثليبي أحص


## 

(الحمد الله والصلاة والسلام علمى رسول الله - عثلب| (الصلوات ربي وسلام - والحمد الله حدا طيبا مبارك فيه| والني بلبه تتتم الصالحات ونـحمل الله علمى توفقيه والأني رزقنا بالعقل وألمهنا الصبر بإتمام هذا الععل (المتو/ضع، وبالتاللي من هذا (المنبر نتقلم بالشكر والعرفان (الهى الأستاذة (القابيرة *رمضانـي مريم** على (المجهود/ت
 بالمعلومات والنصائح والإرشادات وإلمى لجنـة (المناقشة وإلقى جيع أساتْة الكثلية وإلمى كل من ساعدنا علـى إتمام هذا (لعدل من قريب أو بعبي ولو بالكلمة الطيبة وشكرا...

شُلبيي أحمد

مقدمـة

## مقدمـة

## تــهـ1:

منذ فترة غبر بعيدة ولج عالم التجارة مظاهر جديدة للتبادل التجاري، تتمثل أبرز معالمها في أن النعامل التجاري أصبح يمارس على نطاق كوني بين مختلف أرجاء العالم بفضل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما نجم عنها من ظهور لثنبكة الأنتزنت، التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، تمكن الأشخاص في مناطق نائية من العالم التعامل مع المر اكز التجارية في مختلف اللول، ومكن التجار والمنتجين ومزودي الخدمات أن يعرضو ا منتجاتهم على صعيد عالمي وكذا المستهلكين.

فظهور التجارة الإلكترونبة وما رافقها من تظور، أثر نأثثبر ا كبير ا على النظام القانوني للعقود التقليدية فظهز ما بسمى بالتنسوق الإككتروني عبر الحدود، وما تبعه من اهنمام حول حماية جمهور المستهلكين المنعاملين عبر الوسبلة الحدبثة، فلم يعد الاهتمام ينحصر في نطاق محلي و إنما امتن ليصبح شأنا عالمبا.

ونظر النجاح التجارة الإككترونية وتوسع وسرعة التعاملات بين التجار و المستلكين نجم عنها النعرض للأخطار على أطراف العلافة النعاقدية خاصة منها المستهلك، و الذي تحول وصفه كذلك من اللتقليدي إلى الإلكتروني، حيث يعد طرفا ضعيفا في العلاقة التعقاية، وأكثز عرضة للخطر، لذلك كان لزاما إقرار الحماية بصورها، المدنبة والجنائية لهذا الأخير، ولعل هذه الحماية تتجسد في سعي الكثير من النتشريعات، ومن بينها التشنريع الجز ائري إلى وضع ترسانة قانونية لتجسيدها.

ومن بين هذه القوانين القو اعد العامة، كالقانون المدني الأمر رقم 75/58، وكذلك القانون التجاري رقم 59/75، وقانون العقوبات رقم 66/156، وبالإضافة إلى

استحداث فو انين أخرى المتعلقة بالتجارة، كقانون النجارة الإككترونية رقم 05/18، وقانون حماية المستهلك رقم 09/03.

أهمية الاراسة: نبرز أهمية البحث في موضوعنا هذا من خلا النقاط النالبة:

- في ضوء التققام التكنولوجي وما يترتب عليه من نتوع في السلع والخدمات وسرعة انتشار ها، كذا خلق وسائل حديثة للتعاقد بشأنها، الأمر الذي وسع الهوة بين طرفي العقد من حيث القدرة والخبرة والمعرفة لصـالح التاجر على حساب المستهلك، فأساس إيجاد آليات قانونبة لحماية المسنهلك في عقود التجارة الإككترونية يكمن في حالة الضعف المسيطرة على المستهلك، ومن ثم يمكن القول أن نكريس هذه الحماية لا تهدف فقط إلى حماية أحد الطرفين ضد تجاوزات الآخر، وإنما تهدف أيضا بطريقة واضحة إلى حماية أحد المتعاقدين من نفسه. - إن التطور الهائل في مجال التجازة الإلكترونية، أفرز معه نوجه المستهلك نحو المواقع التجارية الإلكتزونية لتعدد الخدمات المعروضة، مع المزايا المتعددة في العرض والأسعار، فأههية الخدمات الإلكترونية على شبكة الانترنت زادت من إقبال المستهلكين على هذه الخدمات، وجعلت منها محور طلب للكثبر منهم، ومن هنا كانت الحاجة للبحث عن حماية المستهللك بشكل ملح وو اضح.

كذا إن مبررات حمابة المستهلك من المنظور النتفني نفرض نفسها من خلال أن التطور الثتفني يمثل واقعا عمليا، يحمل العديد من المستجدات الدائمة، اللتي تقود إلى تحسين الزروابط التجارية بين التاجر والمستهلك بهذف الحصول على أفضل أداء للممارسات التجارية الإكترونية، غير أن الجانب السلبي لهذا التطور يوضح أضرار التعاقد عبر شبكة الانترنت، مما يفرض معها حماية المستولك ضد المخاطر التي يفرزها هذا النمط الحديث من التجارة.

- إن البيئة الإكترونية التي ينشأ من خلالها النعاقد ، ندعم ضرورة وجود حماية خاصة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية ، وذللك لقصور القو اعد العامة التي تحمي المستهلك في عقود النجارة النقلليدبة عن نوفير الحماية المنشودة للمستهلك الإلكتروني ، فالسمة البارزة للعقد الإككتروني أنه يتم في ظل الغياب المادي لأطراف العقد ، كما أن طبيعة الييئة الإلكترونية المفتوحة عالميا والمتاحة لجميع الأشخاص ، تجعل المستهلك رهبنة التعاقد في ظل جو يفتقر للعلم الكافي أو الثنامل بحيثيات العقد وحقيقة السلع و الخدمات مما يجعله فريسة سهلة للغش و النتليس والاحتيال .

أسباب اختيار الموضوع:
1-الأسباب الموضوعية: نمثلت في:

- كون البحث في حماية المستهلك الالكتروني بوصفه أحد أهم موضوعات التجارة الإلكترونية يسلط الضوء على إنتكالات عديدة تجعلنا نفتح باب البحث والنتصي للوصول إلى ننائج مرضية. - ور غم تعدد مو اضيع التجارة الإككترونية ونتوعها إلى أن مسألة الحماية المستهلك تبقى الموضوع الجامع و الثامل لمسائل التجارة الإلكترونية، والذي يعد العمود الفقزي للنهوض بها وانتشار ها. 2-الأسبباب الذاتية: تمتلت فيما يلي:
- من بداهة المعرفة إدر اك أن كل فرد منا هو مستهلك قبل أن يكون طالبا، أو باحثا، أو أستاذا مهتما بموضو عات المستهلك وحمايته القانو نية، ما يعني أن البحث عن أحكام حماية المستهلك قد نكون أولوية معرفية لكل فرد مستهلك، قبل أن تكون أولوية معرفية عند الباحث في المجال القانوني.
- شغف جيلنا الحالي بالوسائل النكنولوجية الحدبثة وانتشار التعامل بها على نطاق واسع بين الأفراد لما لها من مميزات، وهو شغف يصحبه عند القانوني دافع فوي للتعرف على أحكام قانونبة جديدة تتفرد بها هذه المعاملات الإككترونية الحدبثة التي تحظى بإقبال كبير من طرف جميع فئات المجتمع.
أهداف الار اسةة: نهـف هذه الار اسة إلى:

بيان حاجة المستهلك في عقود التجازة الإككترونية من المنظور القانوني، و إبر از الآليات النتشريعية لتحقيق هذه الحماية في مرحلة ما فبل إبر ام العقد بترسيخ الإلتز امات الو اقعة على التاجر الإلكتروني، وذلك بنوفيز اللتوير المعلوماني للمسنهلك على نحو يحقق إنثاء العقد وفق إل ادة سليمة وو اعية.

كثف المستور عن قصور القواعد القانونبة النقليبية، في إيجاد حماية فعالة للمستىلك، نتمانشى وحكم السائل الجديدة التي وللتها التورة السريعة في مجال الاتصالات والمطلومات، وبالنالي بيان الحاجة لوضع نظام قانوني مرن يوفق بين المبادثئ العامة الحماية المستهلك وتطويعها في خمةة حماية المستوهلك الإلكتروني في عقد التجارة الإلكترونية. دراسات السابقة:

حضي موضو ع حماية المستهلك الإلكتروني الكثير من العناية، لكن ونظر ا لحداثته خصوصا في الجز ائر، فقد أولت بعض الار اسات الأهمية لبيان مدى تمكــن القوانين المشر عة من توفير حماية قـــانونية له، مدنية كانت أو جزائية نذكر منها: - مذكرة للطالبة: بن غيدة إيناس، لنيل شهادة الماجستنر في القانون الخاص المعمق، بنفس الجامعة، تحمل عنوان الحماية المدنية للمستهلك في العقود الإكترونية، نوقشت عام 2015، قست الطالبة بحثها إلى فصلين الأول تحت عنوان حماية

المستهلك في مرحة إبر ام العقد الإكتروني، أما الفصل الثاني درست فيه حماية المستهلك في مرحلة تتفيذ العقد الإلكتروني.

- مذكرة الطالب: جلول دو اجي بلحول، لنيل شهادة الماجسنير في القانون الخاص المعمق ، بجامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، تحمل عنوان الحماية القانونبة للمستهلك في مبدان التجازة الإكترونية، نوقشت سنة 2015، حيث قسم الطالب مذكرة بحثه إلى فصلين أساسيين، عالج في الأول حماية المسنهلك في مبدان التجارة الإككترونية في مرحلة إبرام العقـ، درسد في مبحثين الأول بعنوان المستهلك في مو اجهة التجازة الإلكترونية و الثناي حمابة إر ادة المسنهلك ألثناء إبر ام العقد ، فيما عرض في الفصل الثاني حماية المستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية في مرحلة تنفيذ العقد، قسمه هو الآخر إلى مبحثين، عرض في المبحث الأول حماية المستهلك ضد مخاطر الوفاء الإلكتروني والعيوب الخفية، والثناني حماية المسنهلك في مواجهة الثزوط التعسفية وتنقرير حق العدول. صعوبات الاراسةة:

لقد واجهتتا العديد من الصعوبات و العر اقيل، ونحن بصدد إنجاز هذه الار اسة البحثية التي كانت تتحور حول موضوع حماية المستهلك في التجارة الإككترونية، ومنها ضيق الوقت ونقص المادة العلمية في المجال، وخاصة ندرة المراجع والكتب الجزائرية، و هذا نظر الأن موضوعنا يعد من المواضيع المستحدثة، وهو ما دفعنا إلى اللجوء إلى البحث على المر اجع الأجنبية و التي واجهتنا صعوبات كثيرة في الحصول عليها.

إثشكالية الاراسة:
تبعا لما سبق الإشتارة إليه، فإن الار اسة تتحورر حول إثكالية رئيسية مؤداها:

- فيما تتمثل الآليات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري في مجال حماية المستهثلك في التجارة الإكترونية؟ وما مدى فعالية هذه الألبات في إقرار الحماية لهذا

الأخير؟

من صلب الإشكالية السابقة، تتفر ع جملة من التساؤ لات الجزئية:

- ما مفهوم التجارة الإلكترونية و المستهلك الإلكتروني؟
- فيما تتمثل ألبات الحمابة القانونية بصورتيها المدنية والجزائية؟
المنهج المتبع في الدراسة:

شملت الار اسة المزج بين المناهج الثلاث: الوصفي والتحليلي، قد نم إتباع المنهج الوصفي لعرض مختلف النصوص النتريعية، والآراء الفقهية، التي تحكم مختلف جو انب حماية المستهلك في التجازة الإككنرونية، وكذا اتباع المنهج النحليلي لتحليل النصوص القانونية، والآراء الفقهية بغية الوصول إلى أفضل الحلول في كل نقطة تثير ها إثناليات الار اسة.
تقسيم الدراسة:

استدعت الاراسة إلى تقسبم البحث إلى فصلين، فالفصل الأول منهما خصص للإطار المفاهيمي للتجارة الإككترونبة والمستهلك، حيث تطرقنا في المبحث الأول لمفهوم اللتجارة الإلكترونية، بينما في المبحث الثاني فقد تتاولنا فيه مفهوم المستهلك العادي والإلكتروني، أما الفصل الثناني فقد خصص للحديث عن الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني في التجارة الإلكترونية، حيث تطرقنا في المبحث الأول للحماية المدنبة للمستهلا الإلكتروني في النجازة الإلكترونية، يينما في المبحث الثناي حماية الجز ائية للمستهلك الإلكتروني للتجارة الإلكترونية.
(لفصل الأول:


للتجارة الإكترونية
و المستنهلك

## |لفصل الأول

## الإطار المفاهيمي للتجارة الإككترونية والمستيلك

أدى اللتقد والتطور الهائل في مجال المعلومانتة والاتصـالات الإلكترونية، وسهولة الإجحار في صفحات الويب من خلال شبكة الانترنت إلى نتز ايد الضغوط على المستولك لمحاولة جذبه وإغر اءه بالدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية، و إقناعه بالتعاقد من خلال شبكة المعلومات الدولية، وبما أن المستهلك يعتبر مصدر نقل في العلافة التعاقنية لعقود التجارة الإكتنرونية، ونظرا لأند أكتر عرضة للخطر، وبالثاللي تسنوجب إقرار الحماية له وبالنالي للبحث في أليات حماية المستكلك في التجازة الإلكترونية نستلزم بيان مفهوم التجارة الإككترونية في (المبحث الأول)، وأما (المبحث الثني) فيخصص لار اسة مفهوم المستهلك التقليدي والإكتروني.

## المبحث الأول

## مفهوم التجارة الإلكترونية

لقد شاع استخدام مصطلح التجازة الإلكترونية، حبث أصبح يوحي بشكل عام إلى إجراء المعاملات والصفقات والتبادلات التجازية عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، ومن خلال شبكة المعومات.

وقد أدى انتشار ممارسة التجازة الإلكترونية إلى الاهتمام بها على عدة مسنويات نظر ا لما تتجحه من مز ايا، وما تقنمه من إيجابيات، فقد أصبح من الممكن للتجار والمنتجين والمتعاملين، تجنب مشقة السفر والاننقال من بلد لآخر، للقاء شركائهم وعملائهم، وبات بمقدورهم نوفير الوقت والمال من أجل الترويج للمنتجات والخدمات، كما أصبح في متناول المستهلك الحصول على ما يريده من دون تتقل أو استخدام النقود الثقليدية، وكل ما يحتاجه هو افتناء جهاز كمبيونر والاشتراك بشبكة الأنترنت، لتحفيق رغباته في شراء أي منتوج أو نوفير أي خدمة بريدها

إذن وبالثللي فالفكرة الرئيسية للتجارة الإلكترونية تدور حول تجميع البائعين والمستهلكين في المعارض أو المر اكز التجارية الافتر اضبة، وهذا ما يتيح لهم فرصة النسوق واختيار المنتجات، والخدمات المحققة لرغبات المستهلك.

وللبحث في هذا الموضوع تطرفنا لتعريف التجازة الإلكترونية في (المطب الأول) أما في (المطلب الثني)، تطرقنا للأهمية وخصائص التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول

## تعريف النجارة الإلكترونية

أصبح مصطلح التجازة الإلكترونية شائعا لدى مختلف القطاعات الافتصـادية مؤخر وتعريف التجازة الإلكترونية ينقس لمقطعين، الأول وهي النجارة والتي هي ممارسة البيع والنش اء، وهي حرفة الناجر الذي يمارس الأعمال النجارية على وجه الاحتر اف، والثاني الإلكترونية، والتي تدل على أن التجازة تتم عبر وسائل الاتصـل الحديثة المعالجة إلكترونبا¹.

فمفهوم التجازة قانونبا يمند ليشمل عمبات الإنتاج و اللصنيع للسلع وتداولها، وذلك بقصد تحفيق الربح، ${ }^{2}$ وتعنبر كذلك إحدى أساليب التجارة الدولية الحديثة، ولا تختلف عن المفهوم النقلبيد إلا من حيث أن الإعلان عن السلع والخدمات وعمليات النسويق وإبر ام الصفقات التجارية، تتم عبز قنوات الاتصـال، أهمها شبكة الأنترنت. ${ }^{3}$

ولإلمام بتعريف التجازة الإلكترونبة تعرضنا إلى التعريف الفقهي (الفرع الأول)
و النعريف التنشريعي (الفر ع الثاني).

## الفرع الأول

## التعريف الفقهي للتجارة الإلكترونية

لقد تعددت التعاريف الفقهية لمصطلح التجارة الإلكترونية، وكل منهم حاول إعطاء تعريف شامل يحنوي على جميع المعاملات الني تبرم وفق تنقنبة إلكترونية، ومن أبرز

1- خالد مدوح إيراهيب، حماية المستهكك في العقا الإكتروني، دار النكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص
² ² عبد الفتّا البيومي حجازي، حماية المستهاك عبر شبكة الأترنت، دار الكتب، القاهرة، 2008، ص 17.


التعريفات للتجارة الإلكترونية أنها: " (المعاملات التجارية التي تتم بواسطة عمليات رقمية عبر شبكة الاتصال المختلفة، أي أنها عملية توصيل المعلومات والمنتجات والخدمات و إبرام الصفقات التجارية بطريقة إلكترونية عبر شبكة الأتترنت وأي شبكة دولية أخرى".

وبالرغم من نعدد التعريفات، وإختلافها يمكنا التطرق إلى إتجاهين رئيسبن، هما الإتجاه الضيق والإتجاه الو اسع.
1- الإتجاه الضيق:

يذهب أنصـار هذا الإتجاه لتعريف التجازة الإككترونية في إطار ضيق، بحيث تشمل أنشطة البيع و الشر اء، ونقفيم الخدمات عبر شبكة الأنترنت، فالبعض يعرفها بأنها نظام إلكتروني يتيح التعامل في السلع والخدمات في صيغة إفتراضية أو رقمية، وتنفيذ العقود المنعلقة بهذه السلع و الخدمات. 2

كما يعرفها البعض الأخر من أنصار هذا الإتجاه، بأنها العملية التي تتم بين طرفي البائع والمشتري أو أكثر عن طريق استخدام كمبيوتر عبر شبكة الأنترنت. ${ }^{\text {ال }}$ وإضافة إلى ذلك عرفتها المجلة العالمية للتجازة الإكترونبة، بأنها عمليات بيع وشر اء وتنليم السلع والخدمات، وطلبها من منتجها وبائعها ليس بالطريقة العادية و إنما إلكترونبا، وعادة مانتخ هذه العمليات عن طريق شبكة الانترنت.

1- خالد مدوح إبر اهيم، إبرام العقد الإكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص
 الإسكندرية، 2009، ص 09.
3- عبد الفتاح البيومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، دار الكتب، القاهرة، 2007، ص 16. 4- جمال زكي الجريدلي، البيع الإكتروني للسنع المقلدة عبر شبكة الأنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،
مصر، 2008، ص63.

ويرى أنصـار هذا الإنجاه من الفقه بأن التجارة الإككترونبة لاتتعدى جميع عمليات البيع و الثنراء بإستخدام وسيط إلكتروني وهو في الغالب شبكة الأنترنت، وبهذا تجدهم قد أغفلو جوانب كثبرة للتجارة الإلكتزونية، والتي نتتوع بإختلاف الأعمال التجارية التي تتم عبر الثنبكات الإلكترونية، ومنها الإعلان عن السلع والخدمات والمنتجات وتبادل المعلومات، والتزويد بخدمات الإتصال و إنثاء المو اقع والمتاجر الإفتر اضية. ${ }^{1}$ 2- الإتجاه الموسع:

يرى أنصار هذا الإتجاه بأن التجازة الإلكترونية تتسع لتنمّل جميع الأعمال الإلكترونية، بما فيها الأعمال التجارية والتي نتم عبر شبكة الأنتزنت، أو بإستخدام الوسائط الإلكترونية المختلفة، فعرفت من قبل البعض على أنها تتمثل في مجمل الصفقات التجازية أو نشاطات الأعمال التي تتم بالوسائل الإكتنرونية. 2

ووفقا لقانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا و التجارة الإلكترونية والإعلام الإلكترونية فلقد عرفت التجازة الإلكترونية بأنها مجموعة الأعمال المنفذة بالوسائط الإلكترونية وبثكل خاص الأنترنت. 3

وعرفت التجارة الإلكترونية، بأنها مجموع العلافات التجارية بين رواد الأنترنت وهذا التعريف أوسع من سابقيه، فطبقا له تشمل التجارة الإلكترونية جميع العلافات التجارية لمستخدمي الأنترنت.4

1 - مصطفى موسى العجارمة، التتظيم القانوني للتعاقث عبر شبكة الأنترنت، دار الكتب القانونية والدراسات للنشر والبرمجيات، مصر، 2010، ص 30. 2 أسمدة أحمد بدر ، حماية المستهلك الإكتروني، دار جامعة الجديدة لللشر ، الإسكندرية، 2004، ص 43. 3- محم سعيد أحمد إسماعيل، الحماية القالنونية للمعاملات التجازة الإكترونية، دراسة مقارنة، منشورات حبي

$$
\text { دمشّق، 2009، ص } 29 .
$$

4- كوثنر سعيد عدنان خالد، حماية المستهاكلك الإكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2012، ص

## الفرع الثاني

## النتريف الثشريعي

إختلفت العديد من النتشيعات حول تحديد مفهوم التجازة الإلكترونية، وكل حاول الوڤوف على تحدبد تعاريف لهذه الأخيرة، وبالتالي في مجمل هذا الفر ع سنقوم بتحدبد أهم هذه التعاريف الني جاءت بها هذه التشنريعات، خاصة النتريع الجزائري.
أو لا: التثنريع الجزائري:

عرفها المشر ع الجز ائري في القانون رقم 05/18 في نص المادة 06 منه أنه: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: " التجارة الإلكترونية: النشاط الأي يقوم بموجبه مورد إلكتروني بإقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني عن طريق الإتصالات الإككترونية"1 ثانيا: التشريعات المقارنة الأخرى: 1- في الثشثريع التونسي:
تعتبر تونس الأولى عربيا التي تصدر قانونا خاصا بالتجارة الإلكترونية، وذلك سنة 2000، من خلال نص المادة 02 من القانون التونسي المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، والتي عرفت المبادلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بأنها: " (العمليات التجارية التتي تتتم عبر المبادلات الإكترونية "، وعرفت المبادلات بأنها:" المبادلات التي تتم بإستتعمال الوثائق الإككترونية ".

1ـ الجههور ية الجزائرية الايمقر اطية الشُعبية، القانون رقم 05،/18 المتعقق بالتجارة الإلكترونية، المادة 06،

$$
\begin{aligned}
& \text { المؤر خ في 2018/05/10، الجريدة الرسمية، العدد 28، الصادرة في 2018/05/16. } \\
& \text { 2- خالد مدو ح إبر اهيم، إيرام العقة الإككتروني، المرجع السابق، ص } 35 .
\end{aligned}
$$

ويتضح من النص أن النتريف جاء شاملا لكل العمليات والأنشطة التجارية الني تبرم بوسيلة إلكترونية، سواء تقديم سلعة أو آداء خدمة، كما لم يحصر وسيلة التعاقد

الإككنرونية في تقنية معينة.
2- في التثشريع إمـارة دبي:

كما عرفها قانون إمارة دبي الصادر في 2002/02/12 المتعق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية في المادة 02 بأنها: "المعاملات التجارية التي تباشر بواسطة المراسلات الإلكترونية"." وهو لايختلف عن سابقه كونه لم يحدد الوسائل الإلكترونية التي تتم بها الأنشطة التجارية، والمبرر دائما راجع إلى تطور الوسائل مستفبلا، وإستعاب النجازة الإلكترونية.

ويمكن إعطاء نعريف للتجارة الإلكترونية، وفق حصرها في إطار النعاملات المبرمة بين المستهلك و التاجر و الحرفي، إستتادا لبحثنا الخاص بحماية المستهلك بأنها: "الأعمال التجارية التي تتم بين التجار والحرفيين والمستهلكين او بين بعضهم البعض عن طريق التبادل الإككتروني للبيانات وبإستخدام وسيلة إلكترونية ". 2 وكما يتضمن هذا التعريف العناصر النلالية:

- يقصد بالأعمال النجارية أعمال منصوص عليها في القانون التجاري رقم 59/75، والمتضمن للقانون التجاري بموجب المو اد من 01 إلى 08 وعليه فكل عمل

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- المرجع نفسه، ص } 36 . \\
& \text { 2- كـ كوثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، ص } 57 .
\end{aligned}
$$

من الأعمال إذ تمت بطريقة إلكترونية تسمى أعمالا إلكترونبة وتخضع للنصوص المنظمة للتجازة الإكتنرونية.

- أطراف العلافة النجارية هم النجار والمستهلكين، ولقـ تم إقتصـار أطراف المعاملات التجارية الإلكترونية، في المعاملات التي نتم بين التجار و المستهلكين أو بين بعضهما الجعض.
- وسيلة إتمام الأعمال التجارية هي وسيلة إلكترونية، أي بالتبادل الإلكتروني


## المطلب (الثانتي

## أهمية (التجارة الإلكترونية وخصائصها

تعتبر التجازة الإككترونية أحد أثنكال التجازة عموما، فالتجارة يمكن أن تكون رقمية بشكل كامل أو بصورة جزئية أو نقليدبة، وكما أن التجارة الإلكترونية إستحدثت أفكار ومفاهيم جدبدة، مما جعلها نكتني أهمية على الصعيد الإفتصادي و التكنولوجي وتتميز بالعديد من الخصائص التي يمكن أن نستفيد منها الثركات والحكومات، والمجنمعات و المستهلكين، وهذا ماسنتطرق إليه في الفرعين الناليين: حيث تطرقنا في (الفرع الأول) إلى أهمية التجارة الإكترونية، أما (الفرع الثنتي)، فتتولنا خصائص التجارة الإلكترونية.

1- الجمهورية الجز ائرية الدبمقر اطية الشعبية، الأمر رقم 59/75، المتعلق بالقانون التجاري، من المادة 01 إلى 08، المؤر خ في 1975/09/26، المعدل والمتمم، لالمّر رقم 27/96، المؤرخ في 1966/12/09، الجريدة الرسمية، العدد 77 الصادرة في 1996/12/11. 2ـ كو ثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، ص 59.

## أهمية التجارة الإكترونية

تكمن أهمية التجازة الإلكترونية في الفو ائد التي تحققها على كافة المستويات، فهي تحقق فو ائد على المستوى المحلي و الدولي، وبالنسبة كذلك للمستهلك، وبالناللي سنتطرق إلى ذلك بالتفصبل في مجمل هذا الفرع. أولا: أهميتها على المستوى المحلي:

نتيح التجازة الإككنرونية فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية، نتعل على نسويق السلع والخدمات عالميا، إذ نتنطيع كل شركة وطنية متخذة موقع على شبكة الأنترنت أن تنروج لمنتجاتها ونوزعها على كافة دول العالم، مما يعود باللفع على الدولة والإقتصاد المحلي.

كما أن التجازة الإلكتزونية نؤدي إلى إنثاء مشاريع منوسطة وصغيرة، ودخولها هذا المجال، مما يعود بالنفع على الإقتصاد العام الوطني، كما نؤدي التجارة الإككتزونية إلى رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، من خلال عملها على تلافي عدد كبير من الموردين و المشترين، وكذلك تحقق وفرة هامة، نتتج من عدم حاجنه إلى إقامة مشاريع فخمة بأقل التكاليف، وبالثالي فإن التجازة الإلكترونية تحقق تسويقا أكثر فعالية وأسرع وصول للـعملاء.

1 - محمد مدحت عزمي، المعاملات التجارية الإكترونية، مركز الكتاب، الإسكندرية، مصر ، 2008، ص 43. 207 عمر خالد زريقات، عقود التجارة الإكترونية ععن النيع عبر الأنترنت، دار حامد للثشر والثوزيع، الأردن، 2007، ص 48.

> ثاتيا: أهيتها على المستوى الثولي:

تعمل التجارة الإكترونية على تحرير التجارة، والذي هي من أهم أهداف التجارة
العالمية، فهي تدعو الدول الأعضاء بها بإبتاع التجارة الإلكترونية، كما تعمل التجارة على إنفتاح اللدو وتبادل الخبرات و النقافات النككولوجية، وثقافة النسويق للمنتجات، مما يؤدي إلى دعم العلافات بين الدول.

كما تساهم التجازة الإكترونبة في زيادة الإنتاج والتنويق، والمبيعات و التتوع في السوق العالمبة، لنقتيم أفضل المنتجات والخدمات بما يتلائم مع طبية الأسو اق الجدبدة فكانت الحاجة إلى إيجاد أسو اق جديدة، بحبث إستحوذت هذه التجازة على الإهتمام العالمي وخاصة من فبل النركات العالمية الكبرى، التي وجدت فيه مجالا خصبا لإخنر اق الأسو اق الدولية متجاوزة بذالك الحدود الزمانية والككانية.2

## ثـالثا: أهميتها بالنسبة للمستهلك:

بالرغم مما تحمله التجارة من بعض المخاطر، إلا أنها تحقق فو ائد عديدة للمستهلك فليس على المستهلك إلا الاخول على المو اقع التجارية الإلكترونية، وفي ظرف قياسي يككه النتوق عبر الويب، مما يمكنه من التعقا لإقتناء أي منتج أو خدمة وكذا يمكنه من تسلمها إلكترونيا، وعلى ذلك يتضح أن التجازة الإكترونية تمنح للمستهلالك بدلائل كثيرة لإخنتيار، من بينها إختيار أوسع للسلع والخدمات، كما يمكن أن بتعاقد مع شركات دولية لايمكنه أن يتوصل إليها إلا عن طريق التجارة الإكترونية.3

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- كـ كوثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، ص } 63 .
\end{aligned}
$$

3- أحمد مداح، التجارة الإكترونية من المنظور الفقهي الإسلاهي، مذكرة نليل شهادة ماجستير في الفةه وأصولها، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ، 2006/2005، ص 30.

والتجارة الإلكترونية نمنح للمتعاملين إمكانية إبرام أكبر عدد من الصفقات، بعد النفكير الهادئ في مو اقعهم بأقل مجهود، ونتيح لهم فرصة نققيم خدمات وسلع لامادية إلكترونيا كالبرمجيات والمطبو عات والفبديوهات، دون تحمل نفقات النقل أو التأمين ونسمح للمستهلك بالحصول على أكبر قـر ممكن من المعلومات، عن طريق الأسواق والمنتجات وزيادة فرص العمل لنوي الإخنصاصات والمهارات الفنية اللنسويقية 1المختلفة.

## الفرع الثاني

## خصائص الثتجارة الإكترونية

يتز ايد يوم بعد يوم عدد الثركات والتجار و المستهلكين، الذين يعبرون عن تقتهم ونفائلهم في مستقبل التجارة الإككترونبة والفو ائد الموجودة منها، وإن التجارة بشكلها الحديث تسحح للشركات الصغيرة بمنافسة اللركات الكبيرة، وتساعد في تذليل العقبات التي نو اجه الزبائن بشكل خاص على صعبد الأمن والسرية وحماية المعاملات النجارية والمالية والإلكترونية، ${ }^{2}$ وبها تتتيز التجارة الإلكترونية بمجموعة من الخصائص التي يمكن أن تستفبد منها الشركات والحكومات والمستهلكين على حد السواء، و هذا ما سنتنتاوله من خلال ما يلي:

## -أولا: الطابع الاولي والعالمي للتجارة الإككترونبة:

نتبع النجارة الإلكترونبة للشركات عرض المنتجات والخمات في موقعها الإلكتروني على الثبكة العلمية، الني تتخطى الحدود الزمانية و المكانية، ونصل

1ـ أمير فرج يوسف، جر ائم التجارة الإكترونية وأستاليب مكافحتها، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر،

$$
\text { 2ـ محمد سعيد أحمد إبسماعيل، المرجع السابق، ص } 65 .
$$

خدماتها إلى مختلف دول العالم فهي ليست حبيسة مكان معين أو دولة معينة، ولكنها تتساب عبر الحدود في حرية تامة تفرض الخضوع إلى أي سيطرة سياسية، أو التققبد بحدود جغر افبة معينة ويستطيع المستهلك النجول في الأسواق الإككترونية بكل حرية، متى توافر كم هائل من المعلومات، كالمواصفات للسلع والأسعار، وهذا يقدم للمستهلكين خدمات أفضل ويستحوذ على رضاهمـ.

## -ثانيا: غياب المستتدات الورقية للمعاملات التجارة الإككترونية:

من أهم الخصائص التي نمبز هذه التجارة، هو عدم وجود أي وثائق ورفبة متبادلة في إجز اء تنفيذ المعاملة التجارية، إذ أن كافة العمليات التفاعل بين طرفي العقد نتم إلكترونيا، وبالتالي تصبح الرسالة الإكتنرونية، هي السند القانوني الوحبد المناح لكل

الطرفين في حالة نشوء نز اع بينهما².
إن التجارة الإكترونية لاتعتمد على عقد مكتوب وفانورة تسليم وقبض الثنمن، حيث تحولت هذه الإجراءات بفضل النككولوجيا إلى بيانات ومعلومات نتساب عبر شبكات الإتصال الإلكتزونية، ويترتب على ذلك العديد من الفو ائد مثل: خفض النكاليف، تطوير الأداء التجاري الخدماتي، وكذلك الإرتقاء بمستو الفرد و المجتمع. ${ }^{3}$
ثالثا: الغياب المادي لأطر اف العقث التجاري الإلكتروني:

نظر اللطابع الدولي للنجارة الإكترونية، فمن الممكن أن يكون بين تاجر في دولة ومستهلك في دولة أخرى، ويتم التعاقد على السلعة أو الخدمة وتتفبذ الإتفاق عبر وسبط

$$
\text { 1ــ مصطفى موسى العجارمة، المرجع السابق، ص } 32 .
$$



3- كـوثر سعبد عدنان خالد، المرجع السابق، ص 60.

إلكتروني، وبالنالي يعبر مجلس العقد بمعناه النقليدي، ويتم النلاقي بين أطر اف المعاملة التجارية عن طريق شبكات الإتصـال، كما قد يختلف التوقيت الزمني أيضا بين مكاني البائع و المشتري رغم وجودهما على إتصـال، عن طريق أجهزة الكمبيونر ، فاللسمة التي تميز هذه التجارة إعتمادها على تقنية حديثة ومتطورة، لتظليل أي عقبات مادية وقانونية 1. في المعاملات الدولية والمحية

## المبحش الثانـي

## مفهوم المستيلك العادي والإلكتروني

نظر الظهور حركة الافاع عن شربحة المستملكين أصبح مفهوم المستولالك من المفاهيم التي تحتناج إلى ضبط وتحدبد لماهيتها، حبث تباينت الأراء والنعريفات بخصوص نعريف المستهلك العادي والإلكتروني الذي بستخذم الأجهزة الإلكترونية المرتبط بشبكة الأنترنت، باحثا من خلالها عن الخدمات أو السلع، إذ يقدم عن طريق هذه الأجهزة التكنولوجية طلب وتعبيره بالقبول بالتعاقد، ومن ثم يواصل إجراءات التععاقد الإكتروني إلى غاية الحصول على اللعلعة أو الخدمة، إما بالثنكل الإلكتروني أو عن طريق النسليم اليبوي، وذلك حسب نوع الخدمة أو السلعة المطلوبة .

وإن الفرق بين المستهلك العادي والمستهلك الإلكتروني، يكمن في الوسائل المستخدمة في كل منهما بغرض النعاقد، وأيضا خصوصية الحماية للعقد المبرم إلكترونيا، إذ يتم هذا النوع من التعاقد عن بعد وليس حضوريا، وعليه نتطرق في هذا

1 1- طين سيلية، الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة لنيل شهادة ماجستير نرع القانون الاولي للأعمال، جامعة مولود معدري، كلية الحقوق، تيزي وزو، الجزائر، 2011، ص 15.

المبحث لتعريف المستهلك العادي في (المطلب الأول)، ثم نتطرق لنعريف المستهلك الإلكتروني في (المطلب الثاني).

## (لمطبب الأول

## مفهوم المستّهلك العادي

لقد وجدت فكرة حماية المستهلك منذ فترة بعيدة، لكن نجد مصطلح الإستهلالك من مصطلحات الإقتصـاد، التي دخلت القانون حديثا، فالمحنى الإقتصادي للإستهلالك هو هلالك اللسلع والخدمات، فالمستهلك هو من ينهي اللدورة الاوتصادية، إذ يبدأ هذه الدورة بإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها ثم نتتهي بإسنتهلاكها. أما في القانون فإن تحديد تعريف المستهلك العادي أثثار جدلا واسعا، إذ نتاولنا فيه النعريف الفقهي في (الفر ع الأول)، والثعريف النشريعي في (الفرع الثاني). الفرع الأول

النتريف الفقهي
أولا: التعريف الضيق:

يمكن تعريف المستهلك وفقا لهذا الإنجاه، بأنه ذلك الثخص الطبيعي الذي غاينه الأساسبة إثباع حاجياته وأغراضه، والحاجات الني يعول دون أي نية في إعادة إستخدامها أو إعادة بيعها، فالمستهلك في نظر هذا الإتجاه هو الشخص الأي يسعى لتحقيق حاجياته وحاجة أسرنه.

1- خالد طيهار ، حمية المستوهك الإكتروني، مذكرة نليل شهادة الماستر ، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق
والعلوم السياسية، محمد بوضيان، مسبيلة، الجز اثُر، 2019/2018، ص10.

حيث أنهم وصلو في تذيقهم إلى إستبعاد صفة المستهلك عن الثخص الذي يقوم بالتصرف في الأغر اض المهنية، ولو بشكل جزئي أو خارج مجال تخصصه المهني بإعتبار أن المستهلك الأي يتصرف لأغراضه الثخصبة، ويكون أكثر جهلا من هذا
الأخير في حالة مو اجهتهم للمورد.1

إذن فالمستهلك في نظر هذا الإتجاه، هو الثخص الذي يسعى لخدمة أو إستعمال لغرض غبر مهني، فبالإضافة إلى الأشخاص الإعتبارية التي لاتهدف إلى تحقيق الربح والتي نمارس بعض الأنشطة الغير مهنية كالجمعيات.

## ثثانيا: التنعريف الواسع:

رغم الإنتنـار الكبير للتعريف الضيق إلى أنه ظهر إتجاه آخر يناقضه تماما، والذي بدوره وسع من تعريف المستىلك و المقصود من هذا المصطلح، فقّ منح هذا الإتجاه ميزة الحماية لعدد أكبر مدكن من الأثنخاص، ويعتبر أول شخص نادى بهذا التوسع هو الرئيس الأمريكي "كيندي" سنة 1962، بأنه لاتوجد طبتنين من المواطنبن" كلنا مستهلكون "، وبالنالي كل شخص طييعي حتى ولو كان بمارس نثناط مكني من جهة، فمن جهة أخرى له أعمال تعطي له صفة المستولك. 3

وتعريف المستهلك إستنادا لهغا الإتجاه بأنه: " كل من يبرم تصرفا قانونيا من أجل إستخدام المنتج أو الخدمة في أغراضه الثخصية أو في أغراضه المهنية "، كما

 2ـ أسمامة أحد بدر ، حماية المستهتك في التعقاق، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، 2008، ص76،

$$
\text { 3- كوثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، ص } 48 .
$$

$$
\text { 4- خالد ممدو إير اهيه، أهن المستهلك الإكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2008، ص } 22 .
$$

عرف بأنه: " كل شخص طبيعي أو مـنوي يتعاقٌّ بقصد إستههلاء مـال أو إستععمال مـال أو خدمة "، وعليه وقفا لهذا الإتجاه ينسع لمفهوم المستهلك ولايقتصر على طائفة معينة، بحبث من يقتتي منتوجا أو خدمة يعتبر مستهلكا بغض النظر عن غرضه¹. الفرع الثاني
النعريف الثشريعي

إن الخوض في النعريف النتشريعي للمستهلك يفرض النعرض لأهم النتشريعات التي سارعت إلى تبيان المقصود به وفك اللبس عنه، حيث إختلفت العديد من التنريعات حول تحديد مفهوم المستهلالك العادي، وكل حاول الوقوف على تحدبد نعاريف لهذا الأخير وبالثنالي في مجمل هذا الفرع سنقوم بتدديد أهم هذه التعاريف التي جاءت بها خاصة التنتريع الجز ائري، والتنتريعات المقارنة المختلفة.
أولا: في التثريع الجزائري :

عرف المشر ع الجزائري المستهلك بموجب المادة 03 من القانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بأنه:" يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون مائتي: "المستههلك وهو كل شخص طبيعي وممنوي يقتضي بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل تلبية حاجياته الثخصبية أو تلبية حاجات شخص
أخر أو حبوان متكفل بهه "2.

1- خليفي مريء، الرمانات القانونية للتجارة الإكترونية، رسالة دكتور اه، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بالايد،

$$
\text { ثلسسان، الجز ائر ، ص } 240 .
$$


03، المؤر خ في 2009/02/25، الجريدة الرسمية، العدد 15، الصادرة في 2009/03/08.

ويؤكد المثنر ع الجز ائري موفقه في تبين تعريف الضيق في الفقرة الأولى من المادة 02، من مرسوم النتفيذي رقم 97/254 المتعلق بـلرخص المسبقة الإنتاج المو اد السامة التي تشكل خطر ا من نوع إسنر ادها، والتي تتص على أنه:" يقصد بالمنتوج الإسنتهلاكي في مفهوم هذا المرسوم، المنتوج النهائئي الموجه لإلستتعمال الثشخصي

للمستّهب|

و هو نفس الموقف التي جاءت بـه نص المادة 03 من القانون 02/04 الذي يحدد القو اعد المطبقة على الممارسات التجارية حيث تتص على أنه:" يقصد بالمستّهلك في مفهوم هذا القانون: "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتخي سلعا فدمت لليعع أو يستثفي من خدمـات عرضت له ومجردة من كل طابع مـني" ثانبا: التشثريعات المقارنـة الأخرى: 1- المشرع الفرنسـي: يعد المشر ع الفرنسي السابق لحماية المستهلك منذ أمد بعبد، وأصدر العديد من القو انين، إلا أنه تأخر في إعطاء تعريف له إلى غاية صدور قانون المستهلك رقم 344/14 حيث جاء في المادة 03 منه على أنه:" حسب المعنى (القانون الحالي، يعتبر مستّهكا كل شخص مـادي يتصرف قصد غرض لايدخل في إطار نشاطه التجار ي أو

$$
\text { (الصناعي أو الحرفي أو الحر ". } 3
$$

1- الجمهورية الجز ائرية الديمقراطية الثعبية، المرسوم التتفيذي رقم 254/97، المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة التي تتككل خطرا من نوع خاص وإبسترادها، المادة 02، المؤرخ في 1997/07/08، الجريدة الرسمية، العدد 46، الصـادرة في 1997/07/09. 2ـ الجمهو رية الجز ائرية الديمقر اطية الشعبية، القانون رقم 02/04، والذي يحدد القو اعد المطبقة على الممارسات التجارية، المادة 02، المؤر خ في 2004/06/23، الجريدة الرسمية، العدد 41، الصـادرة في 2004/06/27. ${ }^{3}$ - loi $n^{\circ}: 2014 / 344$ du 17 mars 2014, relative à la consommation, J.O.R du 18 mars 2014.

وققا للقانون المصري رقم 67/06 بشأن حماية المستهلك فإن تعريف المستهلك ورد في المادة 01 بقوله: " كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجياته الثخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقا معه بهذا الخصوص"، ويقصد بالمنتجات هنا اللـلع والخدمات المقدمة من أثخاص القانون العام أو الخاص، وكذا التي يتم التعاقا عليها من خلال المورد.

فإستتادا لهذا التعريف فإن صفة المستكلك من عدمها نتوفق على مدى إعتبار النصرف المبرم يتعلق بالحاجيات اليومية والعائلية خلاف ما إذا نعلق التصرف بنثاط الشخص المهني، فهذا لايعد الشخص مستهلكا.
3-التشنريع اللبناني:

أما القانون اللبناني خاص بحماية المستهلك رقم 13068 الصادر في 2008 عرف المستهلك في المادة 02 منه بأنه:" هو الثخصص الطبيعي أو المعنوي الأي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعلمها أو يستفيا منها، وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة نشثاطه المهني". 2
4-التشريع الإمـاراتي:

كما أن القانون الإتحادي للولة الإمارات العربية المتحدة رقم 24 الصـادر في 2006 بشأن حماية المسنولك، كما عرف في مادته 01 المقصود بالمستولك بأنه: " كل من

1 ${ }^{1}$ كوثر سعبد عدنان خالد، المرجع السابق، ص 48.
2- المرسوم اللبناني رقم 13068، المتعلق بشأن حماية المستهلك؛ المادة 02، المؤر خ في 2005/08/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 659، الصادر بتاريخ 2005/02/04 والمنشور في الجريدة اللرسية، الصادرة في .2005/02/10

# الفصل الأول 

يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إثباعا لحاجتّه الثخصية أو حاجات الآخرين". 1

## المطلب الثانتي

## تـعريف المستّهلك الإلكتروني

بات الأنترنت فضاءا تجاريا إلكترونبا، يتم الإفبال عليه من أجل عرض المنتوجات المتتوعة، التي نوفر للمستهلك العديد من الإختيارات، التي نتوم على أساس المفاضلة بين ما يتم عرضه ضمن مختلف المو اقع الإلكترونية، فالإستهلالك الإككتروني لا بستبعد تطبيق أحكام حماية المستهلك، وإنما يتطلب تعزيز هذه الأحكام بشكل بتمانثى مع مفهوم المستهلك الإلكتروني، وعليه في مجمل هذا المطلب سنتطرق إلى أهم النعاريف الفقهية في (الفرع الأول)، والنتشريعية في (الفرع الثناني) وهذا لفك الغموض عن هذا المصطلح ونوضيح الصورة حوله.

## الفرع الأول

## الثتعريف (لفقهي:

إختلف الفقه في تحديد نعازيف للمستهلك الإلكتروني وكل كان له وجهة نظره، و إنقسمو إلى إتجاهين، الإتجاه الأول يضيق من تعريف المستهلك الإلكتروني وآخر يوسع من مفهومه.

1ـ المرسوم الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 24، المتعق بشأن حماية المستهلك،، المادة 01،
المؤر خ في 2006/08/13.

## التعريف الواسع للمستهلـك الإلكتروني:

ويلاحظ أنه أخذ بالمفهوم الواسع للمستهلك، فكل تعاقد يقوم به الثخص خارج تخصصه عن بعد، يعتبر المتعاقد مستهلكا، ونرى أن كلمة شخص الواردة بالنص نتمل الشخص الطيعحي والإعنباري على حد سواء، على عكس النعريفات الأوروبية، والتي قصرت مفهوم المستهلك الإككتروني على الثثخص الطبيحي فقط، ومن ثم أخرجت من الحماية المسنهلك المعنوي، وكان من الأولى بها أن نتُمل النعاريف النثخص الطبيعي و المعنوي على حد السواء، لحاجةُ الطرفين معا إلى الحماية في مثل هذه التعاقدات المليئة بالمخاطر 1 .

ويجمع الفقة على أن المستهلك الإكتنروني هو نفسه المستهلك الثنقلبدي، ويكمن الفرق بينهما في وسبلة النعاقى، حيث أن المستملك الإلكتروني بنعاقد عن بعد عبر وسائل إلكترونية².

كما عرف أيضا بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي بتعاقد بوسبلة إلكترونية، بشأن المنتجات التي تلزمه هو وذويه، و التي لا نرتبط بمهنته أو حرفته، ويتزتب على اعتبار المستهلك في نطق معاملات التجازة الإككترونية، هو ذاته المستولك في عملية التعاقد النقلبدية، وأن له كافة الحقوق والمز ايا التي يتمتع بها المستولك في نطاق التجازة النقلبيدية، بالإضافة إلى مر اعاة خصوصية أن عقده يتم بوسيلة إلكترونية3.

1 - أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقا عبر الأترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000، ص

2- هـدى حامد فشتقرش، الحماية الجنائية للتجارة الإكترونية، دار النـضة العربية، القاهرة، مصر، 2000، ص
3- الذهبي خـوجة، الأيات القانونية لحماية السستهاك في عتود التجارة الإلكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون الخاص الأساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جالمعة أدرار ، تسم الحقوق، الجزائرّ ، .2014/2013

# ه التعريف الضيق للمستهلك الإكتروني: 

إن الإتجاه الغالب لتعريف المستهلك النقليبي يرى ضرورة نضييق مفهوم المستهلك وهو يقصره على الثخص الذي يتعاقد من أجل إثنباع حاجاته الثخصية و العائلية، بينما في مجال نعريف المستهلك الإلكتروني فر أى جانب من الفقه ضرورة النوسع في مفهوم المستهلك، بحيث يعد مستهلكا إلكترونيا كل من بتعاقد على السلعة أو الخدمة لإشباع حاجاته الثخصية أو العائلية أومن ينعاقد من أجل إحتياجات مهنته خارج نطاق تخصصد التجاري، وذلك طبعا باستخدام أحد الوسائل الإلكترونية.

وقد ذهب البعض إلى أن اللفسير الضيق لمفهوم المستهلك، إن جاز نبريزه في معزض محدد وهو الحماية من الثروط النعسفية، حيث أن المستولك المهني قد لايكون ضعيفا أمام البائع المهني، لكن عموما نتو ع المخاطر الني تلحق بالمستىلك في النجارة الإلكترونية تجعل من الأولى الأخذ بالمفهوم الموسع لبسط الحماية الكافية عليـ¹
الفرع الثاني

## (الثعريف الثشريعي

إتجهت العديد من الثشريعات إلى تحدبد نعريف للمستهلك الإلكتروني الذي يعد طرفا أساسيا في العلافة النعاقفبة بخصوص عقود التجارة الإلكترونية، وعليه في هذا الفرع سنتطرق إلى النعريفات ومنها التشريع الجزائري (أولا)، وكذا ماتطرقت إليه النتشريعات الأخرى (ثانبا)، في تعريف هذا الأخير .

$$
\text { 1- الذهبي خدوجة، المرجع السابق، ص } 33 .
$$

أولا: التشثريع الجزائري:

ورد تعريف المستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري، في القانون 05/18 المتعلق بالتجارة الإككترونية وذلك في المادة 06 فقرة 03 منه كما بلي: " المستهلك الإلكتروني، هو كل شخص طبيعي أو مـنوي يقتّي بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الإتصالات الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرض الإستخدام النهائي".

وبالتالي نستتتج من هذا التعريف أن المستهلك الإلكتروني يتطابق مع المستهلك العادي، بحيث قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا يقتتي المنتو ج أو يحصل عليه مجانا بغرض الإستعمال النهائي²، إلا أن المشر ع الجزائري إثثنرط على المستهلك الإككتروني في كيفية حصوله على المنتوج في مجال معاملات التجازة الإككترونية، ${ }^{3}$ أن نكون عن طريق الإسنعانة بالإنصالات الإلكترونية.

ثانبا: التشريع الفرنسي:
نص العقد النموذجي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية للمعاملات الإلكترونية، لسنة 1998، عند بيانه للمحل على أنه: " إبرام العقد المتعلق بسلع وخدمات فيما بين تاجر مسجل في فرنسا سواء كان شخص اعتباري أو طبيعي يتعامل لأغراض مهنته ومستهلك يتعامل خارج نشاط مـنته في إطار نظام للييع أو تقديم للخدمات عن بـد"|4.

> 1- القانون رقم 05/18، المرجع السابق.
> 2- اكسوم عيلام رشيدة، المركز القانوني للمستهلك الإككتروني، أطروحة لنيل درجة الاككتو راه الطور الثالث، في القانون، تخصص قانون خاص داظلي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2018، صر 45. 3- المادة 06 من القانون 05/18، المرجع السابق. 4- كوثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، ص 76، 76 ص 77.
اللحماية القانونية الثثاتي

## (الثصل الثاني

## 

إن المستهلك الإلكتروني يعنبر طرف مهم في العلاقة النعقاقية، بخصوص التجارة الإلكترونية، ونظر الهذا الأخير يتعامل بصفة إفتراضية، حيث نجد أن كل تعاملاته تكون على شبكة الويب أو شبكة الأنترنت، و هي الوسبلة التي أعطته وصف المستهلك الإلكتروني، ولإعتبار أن المستهللك الإكتروني طرف ضعيف في العلافة التعاقفية، إذن وبالتالي يككن أن يتعرض لأخطار قد تتجم عن هذه التصرفات القانونية، كالتعاقد على المو اقع وهية، أو تعرضد للغش والإحتبال الإلكتروني، لذلك أصبح لزاما إقرار الحماية القانونبة لهذا الأخير لتجاوز هذه المخاطر ، ولعل هذه الحماية تتجسد في وضع ترسانة قانونية، على ضوء القوانين التي جسدها المشرع الجزائري، خاصة قانون النجارة الإلكترونية 05/18، وقانون حماية المستهلك وقمع الغش 09/03، وبالإضافة إلى القانون التجاري الجزائري 75/59، و هذه الحماية نتجسد في صورتين، حيث تطرقنا إلى الحماية المدنية في (المبحث الأول)، والحماية الجزائية في (المبحث الثاني).

## المبحث الأول

## الحمـايـة المدنبية للمستثرلك في التجارة الإككترونبة

تمثل الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني حلقة مهمة في الحماية القانونية، حيث يمر تتككل العقل الإلكتروني بعدة مراحل، مزورا بمرحلة مهمة وهي المفاوضات، والتي تحمل في طياتها العديد من المخاطر التي قد تمس المستهلك الإلكتروني، لكونه العنصر الأفل دراية وقوة في النعاقد خاصة الإلكتروني، ذهابا إلى نتككل العقد الإككتروني، وصو لا لتنفبذه.

وبحكم إلحاح فكرة إحاطته بالحماية في مختلف مر احل التعاقق، خصوصـا أثنشاء المفاوضات أو ما نتنجه وما يتبلور عنها في شكل عقد إلكتنروني، سعى المشرع الجز ائري في قانون التجارة الإلكترونية، لحماية المستهلك الإلكتروني في مختلف المر احل من بدء المفاوضدات إلى غاية تتفيذ العقد.

وبناءا على ذلك سنتناول في فصلنا هذا مطلبين، (المطلب الأول) يتمثل في حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلــة قيـام العقــد، أمــا (المطلب الثاني) فخصــص لدر اســـة حماية المستهلا الإلكتروني عند تنفبذ العقد الإلكتروني.

## المطب الأول

## حمايـة المستهلث في مرحلة إبرام الـعقــــ

العقد الإكتروني كغيره من الحقود ينشأ بتلافي الإيجاب و القبول المستوفيين للثروط القانونية، غير أن ما يميزه هو استخدام الوسبلة الإلكترونية كليا أو جزئيا في التعاقد علما أنه يخضع عموما للأحكام والقو اعد التي تخضع لها العقود العادية، مع مر اعاة خصوصيته الوسيلة المستخدمة، التي قد تتسبب بطبيعتها في تعرض المستهلك الإلكتروني للخطر .

ولما كان العقد الإككتروني يمر بعدة مر احل فبل أن يصدر في شكلد النهائي القابل للتنفيذ، وبالتالي يستدعي ذللك تثيين الحمايــة التــي أقرها المشرع الجزائــري فــي أي مرحلة من هذه المر احل ومن بينها مرحلة إبرام العقد بصورها، و عليه في مجمل هذا المبحث تناولنا هذه الصور، حيث نتاولنا في (المطلب الأول) الإعلان الإككتروني، وفي (المطلب الثناني) تطرقنا إلى عيوب الرضا. الفرع الأول

## الإعلان التجاري الإكتروني

الإعلان التجاري الإلكتروني يهدف لجنب إنتباه المستهلك الإلكتروني، والثٔأنيز عليه لغرض جعله يقتتي اللسلعة أو الخدمة، ولكن ونظر اللخطورة التي قد يتعرض لها وجب حماينه من النضلبل الإعلاني.

أولا / مضمون الإعلان التجاري الإككتروني:

## أ-تعريف الإعلان الإكتروني:

1-التعريف اللغوي: الإعلان إسم مشتق من annoncer ويقصد به نشر الخبر وإطــلاع الجمهور بتعميم رسالة منشورة، بصفة إنذار، ويقصد به عموما إظهلر الثثيء أما في المجال النجاري، فيقصد به اتباع أسلوب تأثبري على النفس بهذف تنقيم السلع و الخدمات للمستهلكين تعريفا بها ودفعهم للحصول عليها ${ }^{1}$

2-التعريف القاتوني: نص اللنوجيه الأوروبي الصادر في 1989/09/10، عن المعني الواسع للإعلان، يراد بالإعلان جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف أو التلفزيون أو السينمـا أو البلاستيك أو الملصقات الجدارية وكذلك الأدلة بمختلف

$$
\text { أنو اعها. }{ }^{2}
$$

أما إطلاق نسمية الإكتروني على الإعلان، فمعناه إستعمال الإتصالات الإلكترونية
دون غيرها.

ولقد نتاول قانون التجارة الإلكترونية الجزائري نعريف الإشتهار الإلكتروني، في القانون رقم 08/15 في المادة 06 الفقرة 05 حيث عرفه كالنالي: الإشهار الإككتروني: "كل إعلان يهذف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويـع بيع سلع أو خدمـات عن طريق الاتصالات الالكترونية"،3 فنجد أن المشرع الجزائزي فـــي 1- عبد الرزاق سلطاني، الحماية القانونية للمستعلك لقانون النجارة الإكترونية الجزائري، مذكرة نيل شهادة ماجستير، شعبة حقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد العربي بن مهيّي، أم البوافي، الجزائر، .2019/2018
2 ${ }^{2}$ موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهاك في التجارة الإكترونية، مكتبة السنهوري، منشورات زين

$$
\begin{aligned}
& \text { 33- المادة 06، من القانون 08/15، المرجع انسابق. }
\end{aligned}
$$

 02/04، المنعق بالممارسات التجازية في المادة 03 الفقرة 03، حيث عرف الإشهار كالتاللي :" الإشهار : كل إعلان يهـف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج وبيع اللملع أو الخدمات، مهمــ كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة "1، فنجد الآن الفزق بينهما في الوسبلة المستخدمة .

ومما سبق نجد أن الإعلان الإلكتروني وسيلة فنية للثأثنبر على المستهلك الإلكتروني لتسويق وبيع السلع عن طريق الإتصالات الإلكترونية. ب-سبل حماية المستههلك الإلكتروني من مخاطر الإعلان الإلكتروني: ب.أ / شرط وضوح الإعلان الإككتروني

وضع أي إعلان تجاري عبر شبكة الأنترنت أو أي وسبلة إلكترونية أخرى تفبد النعاقد الإكتروني يخضع لعدة شروط، منها عدم المساس بالآداب العامة و النظام العام كما يخضع لشرط هام، يتمثل في وضوح الإعلان أو الإشهار الإلكتروني، وذلك حماية للطرف المنلقي للإعلان، ويعني أن بيضمن وأن يدرج الإعلان المعلومات الأساسية و الكافية للسلعة أو الخدمة المعروضة، وهذا ما من شأنه تبصبر المستهلك الإلكتروني وتو جيه إختياره و إل ادنه نو جيها صائبا للتعاقد. 2

هذا وقد تناول قانون التجارة الإككتروني موضوع وصرح الإعلان الإككتروني في الفصل السابع، الذي جاء تحت عنوان الإشهار الإلكتروني، حيث وضعت المادة 30

1- المادة 03، من القانون 02/04، المرجع السابق.


$$
\text { قانون الخاص المعمق، تلُسـان، الجز ائر، 2015، ص } 36 .
$$

منه مجموعة اللنروط عن وضوح الإعلان الإلكتروني أو الرسالة التنزويجية ذات الطبيعة أو الهدف التجازي لذكرها كالآتي:

## أن نكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو إثشهارية، فقرة 02.

أن نسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه، فقرة 03.
أن تحدث بوضوح ما إذا كان هذا العزض التجاري بشمل تخفبضا أو مكافآت أو هدايا، في حالة ما إذا كان هذا العرض تجاريا أو تتافيا أو ترويجها، ${ }^{1} .05$ فقر

ومنه نستتتج أن وضوح الإعلان الإلكتروني سوءا بالنسبة لرسالة الإشهار أو مصممها أو محلها يترتب عنه تبصبر المستهلك، وهو الأمر الذي يجعل إرادته التي تتجه للتعاقد من عدمه سليمة من العيوب.

## ب/ الحماية المدنية من الإعلان المظلل:

ب1 /تعريف الإعلان المضلل وأساليب التضليل:
لإعلان المضلل هو الذي يؤدي أو قـ يؤدي إلى خذاع المستهلك بأن يتضمن معلومات مغايرة للواقع، نؤثر في فهم المستهلك الإلكتنوني للصفات واللمكونات الجوهرية للمنتج، والذي يوقعه في التغزير والتنليس، إيجاييا كان كإستعمال طرق احتيالية عبر شبكة الأنترنت، أو سلبيا كالسكوت أو كتمان ذكر معلومات لو علمها المستهلك الإلكنروني لأحجم عن النعاقد².
1ــ المادة 30، من القانون 08/15، المرجع السابق.


$$
\text { للنشز والنتزيع، عمان، 2012، ص 76، ص } 81 .
$$

والوسيلة الإلكترونية المستعملة في التعاقد، هي من زادت من احتمال تعرض المسنهلا الإكتروني للتضلبل، نظر اللخصوصية الغير مادية للتعامل عبر ها. ب2 / أساليب التضليل الإعلاني: نتعدد أساليب التضليل عبر الإعلان بين العناصر الذانية المثكلة أو الداخلة في تركيب السلعة أو الخدمة أو الخارجة عنها، ومنها: أ-التضليل عبر التوفر ونوعية السلعة أو الخدمة: والتي بتم التضليل فيها بدءا من وجود السلعة من عدمها، والعناصر المنعلقة بها من نزكيب ومنشأ وغيرها، ومن بينها: * توفر اللـلعة أو (لخدمة: يتجلى التضليل الإعلاني هنا في صورتين، أولهما أن توجد سلعة من نوعية غير المنار إليها في الإعلان أي أن نكون ذات جودة رديئة مقارنة بالتي وردت في الإعلان، والصورة الثنانية الني تكون فيها السلعة غبر متوفرة أصلا، غير أن الملاحظ في الإعلانات الإلكترونية في الجزائر، إستخدام عبارة في حدود الكمية المتوفرة لضمان عدم احتجاج المسنهلك الإككتروني بعدم توفر السلعة محل الإعلان.

* التضليل غير العناصر المتعلقة بالملعة أو الخدمة: يرد التضليل الإعلاني في هذا الباب من أوجه عدة قـ يمس طبيعة السلعة كأن يعلن عن كونها شيئا نادرا، و الو اقع خلاف ذلك، أو نرد في أصل منشأ السلعة كأن يوهم المورد الإككتروني المستولك الإكتروني بأن منشأ للسلعة دولة أوزوبية بإلصاق علمها بحجم كبير على المنتج، في حين أن عبازة صنع في بلد مــا - المنشأ الحقيقي للمنتج - نكون مغايرة للعلم لكن مكتوبة بخط لا يسع المستملك الإلكتروني رؤيته في الإعلان، نظر ا لصغز الحجم الذي

$$
\text { 1_ موفق حماد عبد، المرجع السابق، ص } 63 .
$$

كتب به في الإعلان، و هذا من قيل الخداع و التضليل، كما قد يكون التضلبل في تاريخ
منشأ السلعة أو الخدمة تقديما أو نأخبر | عن التاريخ الأصلي.1

ب-التضليل عبر العناصر المشكلة للسلعة أو الخدمة:

يكون النضليل بحسب هذه الطريقة كأن يعلن أن السلعة أو الخدمة منفردة بخصائصها عن مثيلاتها خلافا للواقع، أو أن نوضع ألفاظ نؤثر على المستهلك الإكتروني خصوصا التخفيضات بالنسب 50\% مثلا، بيد أن السلعة في الحقبقة معروضة بسعرها الحقيقي دون تخفيض، أو أن نوضــع شــهـادات لخبراء ومتخصصبن كالأطباء مثلا لإثبات جودة السلعة خلافا للحقيقة. ${ }^{2}$

ب3/ حماية المستهلـ الإلكتروني من الإعلان المضلل في قانون التجارة الإلكترونية:

لقد حرص المشر ع الجزائري من خلال تأكيبه في الفصل السابع من قانون التجارة الإلكترونية السالف الذكر، على وضوح الإعلان الإكتروني، وهذا تجنبا لوقوع المستىلك الإلكتروني في النضليل والخداع، وأضاف شرطا هاما إذ ورد في نص المادة 30 الفقرة الأخيرة ما يلي:" التأكد من أن جميع الشروط الواجب إستيفاؤها للإستفادة من العرض التجاري، ليست مضللة ولا غامضة ".3

فالمشر ع في هذه الفقزة من المادة 30 أكد على ضرورة ألا يكون الإعلان مضلا أي يؤدي إلى تكوين تصور خاطئ، في ذهن المستهلك الإلكتروني يحمله على التعاقد

$$
\text { 1- المرجع نفسه، ص64، ص } 65 .
$$

2- بـام فوش الجنبد، مسؤولية المدنية عن الإعلان التجاري عبر الأترنت، مركز الدراسات العربية للثنر

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 3- المادة 30، من التانون 08/15، المرجع السابق. }
\end{aligned}
$$

بإل ادة معتلة وعن غير بصيرة بحقبقة محل التعاقد أو المتعاقد معه (المورد الالكتروني) في حد ذانه.

وبعد النحليل الإعلامي للجريمة، إذ نتوفز ركنين كغيرها من الجرائم، المادي المنمثل في التحايل عبر الواسطة الإلكترونبة، والمعنوي المنمثل في النبة الإجر امية، وتعد من فبيل النذلبس إذا نوفرت ثلاثة شزوط، الأول المنمتل في إستعمــال الطــرق الإحتياليــة، والثناني يتمتل في النية السيئــة للوصــول للغرض الغير مشروع، و الثالث أن يكون النتليس هو الافع للتعاقد. الفرع الثاني
عيوب الإر ادة

عيـوب الإز ادة ليست خاصة بالــعقد الإلكتروني و لا تصيب المستهلك الإلكتروني على وجه الخصوص، ولكنها من صميم النظربة العامة للالتز امات العقدبة، لكن في هذا الفر ع تناولناها بنو ع من التخصبص للمستهلك الإلكنروني لنتيان كيفية حمايته منها: أولا / حماية إر ادة المستهلك الإكتروني من عيب التتليس:

التندليس حسب القانون المدني الجز ائري في نص المادة 86 يقضي بأنه:" يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل النتي لجأ إليها أحد اللمتعاقِين أو النائب عنـه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقّ ". وهو إستعمال حيل من طرف أحد المتعاقدين أو النائب عنه، وهو المورد الإكتروني، بحيث تكون نلك الحيل من الجسامة لو علمها المسنهلك الإلكتروني لعدل عن إبر ام العقد الإككتروني، والنتليس قد

يرد بفعل شيء وهو التنليس الإجبابي، أو قد يسكت المورد الإلكتروني عن تفصيل جوهري عمدا بنية النتليس وهو مـا يعرف بالتنلبس السلبي ${ }^{1}$.

لكن الجدير بالذكر أن النتليس في التعاقـ الإككتروني يقع في أغلب مراحل النعاقق، بدأ بالإشهار ووصو لا إلى الإبر ام؛ ولعل وقت الإبر ام من أهم المحطات التي يستظلها المورد الإلكتروني للتنليس، كونه وفت الإفصاح بالمعلومات الجوهرية عن السلعة أو الخدمة محل التعاقى، كما أن المستهلك الإلكتروني لا يعاين الثيء المبيع معاينة حقيقبة عينبة بصورة ملموسة، بل يعاينه عبر صورة أو فيديو مفبرك في شاثشة الحاسوب أو الهاتف المحمول، فالتكنولوجيا سهلت وبشكل كبير عبر البرامج التي نوفرها التلاعب بالصور و الفيديوهات، ما يجعل المستهلك الإكتروني يقع في التنليس و التضليل وفت إبرام العقد الإككتروني، أي بتعبير أخر فإن طرق الغش تتتوع عبر اللت والتي نذكر منها إستعمال علامة تجارية لمورد الكتروني آخر، أو ترويج أخبار كاذبة عن محل التعاقد عند إبر ام العقد الإلكتروني².

أما بخصوص حرص المشرع الجزائري في قانون النجارة الإلكترونية على حماية المستهلك الإلكتروني من الوقوع في التنليس، لا يظهر في ذكر التنليس بوجه الخصوص، بل يظهر في حرصه على إلزام المورد الإككتروني من إعطائه كافة المعلومات الصحيحة التي تجعله يبرم العقّ الإكتروني بعلم ودر اية وهو ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الثجارة الإلكترونية و التي سبق ذكرها.

1 - الجمهورية الجز ائرية اللايمقراطية الشعبية، من الأمر 75/58، المتعلق بالقانون المدني، المادة 86 المؤر خ في 1975/09/26، الجريدة الرسمية، العدد 78، الصـادرة في 1975/09/30، المعدل و المتثم إلى غابية القانون رقم
07/05، المؤر خ في 2007/05/13.

2 2 - خالد ممدو ح إبر اهيم، إيرام العقد الإكتروني، المرجع السابق، ص 181، ص 182.

# ثانيا / حماية إرادة المستهلك الإلكتروني من عيب الغلط: 

الغلط هو توهم الثخص بالأمور تخالف الحقبقة والو اقع، وتكون مجرد تصور ذهني بعقله، وقد تناول القانون المدني الجزائري الظلط في نص المادتين 81و 82؛ حيث ورد فيها أنده: "يجوز إبطال العقا بثرط أن يكون الغلط جوهريا، أي الأي يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الثاني أي المستهلـ الإلكتروني في مقامنا هنا لما أبرم العقة".

وصفة الجوهرية تخنلف من عقد لآخر، حبث ترتبط خصوصا بالصفات والمكونات التي يراها المتعاقدان جوهرية في السلعة أو الخدمة محل التعاقد، بشرط حسن النية.

هذا وڤد توسع مجال تعزض المستهلك الإلكتروني للغظط في التعاقد الإككتروني، فالتوهم توسع نظر اللتعاقد عبر الثثاشات، فنو افذ عرض السلع والخدمات نتتابه في أغلب الأحيان، إضافة إلى الغظط الذي يقع في شخص المورد الإككتروني، كون المعاملة في العقد الإلكتروني لا تتْ بمجلس حقيقي أي وجها لوجه و إنما تتّ عن بعد، عبر نو افذ أو رسائل إلكترونية، هذا ولا ننسى ذكر الغط الذي قد يقع فيه المستهلك الإلكتروني في محل التعاقد من سلعة أو خدمة، نظر الإنتشار أساليب النظليد و التحايل التي يصعب كثففها في التعاقد الإلكتروني.

و الغلط يشترط فبه أن لا يكون مانعا للتعاقد أو ماديا أو في القانون، و إنما نقصد بالغلط في مقامنا هذا الغلط الذي يعبب إر ادة المسنهلك الإلكتروني ولا يعدمها، مثال ذلك أن يقدم المورد الإكتروني عرضا الكترونيا لييع جهاز حاسوب من نوع acer

$$
1 \text { - المادة } 81 \text { و82، من الأمر 58/75، المرجع النابق. }
$$

ببلغ 20.000 دج، لكن في الرسالة الإككترونية التي تصمم لحساب المورد الإلكتروني لا بظهر أحد الأصفار بصورة واضحة، فيقع المستهلك الإككتروني في غلط باعنقاده أن السعر 2000 دج فقط، ففي بادئ الأمر يظهر أنه مجرد غلط عادي بصحح، لكنه يخلق تصور ا خاطئا في ذهن المستهلك الإلكتروني، ويكون هو دافعه للتعاقد، وهذا مايجعل إر ادنه معيبة¹.1

أما بخصوص المشرع الجز ائري في قانون التجارة الإلكترونية، لا نجده يذكر عيب الغلط ولكن نلمح من خلال نص المادة 12 السالفة الذكر، حرصه على عدم إيقاع المورد الإكتروني و المستهلك الإلكتروني في عبب الغلط من خلال تأكبده على منحد كافة المعلومات التي تمكنه من التعاقد بعلم ودر اية، أي بتعبير آخر بإل ادة سليمة². وقد منحت الحماية للمستملك الإلكتروني، من خلال القانون المدني حيث منحه المشر ع حق البطال العقد الالكتروني إن وقع في عبب الغطـ. ثالثا / حماية إرادة المستهلك الإكتروني من عيب الإكراه:

الإكراه هو ضغط مادي أو أدبي يفرضه المورد الإككتروني على المستهلك الإكتروني، فيخلق ذلك في نفسه رهبة نؤنز على إرادنه، سواء بدفعه لللعاقد، أو تحمبله فوق التز اماته العقدية العادية والمعهودة، أي يجعل من رضاه غير سليم ومن تعبيره عن إر ادته مقيدا.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- خالاد مدو ح إير اهيب، إيرام العقث الإكتروني، المرجع السابق، ص 185، ص } 186 . \\
& \text { 2- المادة 12، من الأمر 05/18، المرجع السابق. } \\
& \text { 3 - بن غيدة إيناس، المرجع السابق، ص } 48 \text {. } 48 .
\end{aligned}
$$

وقد ورد ذكر عيب الإكراه في القانون المدني الجزائري في نص المادتين 88 و891، ويجب أن نتوفر شروطه ليعتبر الإكراه مؤثر ا في التعاقد، وهي:
_ أن يرد من المورد الإكتروني أو الغير ويعلم به.

- أن يؤثر في إر الدة المستهلك الإلكتروني ويولا في نفسه رهبة.
- أن يكون الإكراه هو الدافع للتعاقد².

ويعد الإكر اه مستبعد الحدوث إلى حد كبير في التعقد الإلكتروني، نظر الكون
مجلس العقد يكون حكميا وليس حقيقيا، أي يفصل بين المورد الإلكتروني والمستهلك الإككتروني فاصل مكاني، وحتى زماني في غالب الأحيان، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد إطلاقا وإنما قد يرد إن كان المورد الإلكتروني يحتكر سلعة أو خدمة وفقا لما يعرف بالتبعية الاقتصـادية³.

والإكر اه لم يذكر هو الآخر صراحة في قانون النجارة الإلكترونبة الجزائري،
لكن ورد ما يحمل على البناء بأنه قصد الإكر اه، وذلك في نص الفقرة 6 من المادة 12 التي نصت على ما يلي " يجب ألا تتضمن الخانـات المـدة للملء مــن قبــل المستهـلك الإلكتروني أية معطيات تهـف لتوجيه اختياره "؛ أي المستهلك الإككتروني يجد نفسه مكرها أو مرغما على سلوك منحى يختاره له المورد الإككتروني، بتعبير آخر يقيد إر ادته عبر نقيبد اختبارهـ4.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 - المادة 88 و89، من الأمر 58/75، المرجع السابق. } \\
& 2 \text { - }{ }^{2} \text { - خالد مدو ع إير اهير، إيرام العقة الإلكتروني، المرجع السابق، ص } 189 . \\
& \text { 3 - - بن غيدة إيناس، المرجع نفسه، ص } 48 . \\
& \text { 4- المادة 12، من القانون 05/18، المرجع السابق. }
\end{aligned}
$$

## رابعا / حماية إرادة المستهلك الإلكتروني من عيب الغبن والإستغغلال:

الغبن في النعاقد الإلكتزوني يقصد به عدم النعادل في الالتزامات بين المورد الإلكتروني و المستهلك الإلكتروني، ويدور عادة ما بين اليسر والفشش، ويرد خاصـا بعقود المعاوضات 1.

أو هو عدم تعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه أي إختلال بحدث بالعقد على مستوى الأداءات المتقابلة بين الطرفين².

أما الإستغلال في العقد الإلكتروني، فهو أن يستغل المورد الإكتروني طيشا بينا أو هوى جامحا في المستهلك الإكتروني، وقد ورد الغبن والإستغلال في القانون المدني الجزائري في نص المادة 90، في حين لم يتتاول قانون التجارة الإلكترونية الغبن والإسنغلال، رغم أنه في صميمه ركز على حماية المستهلك الإكتروني، و الغبن والاستغلال كغيرهما من العيوب من أخطر ما قد يؤثر على الإر ادة السليمة للمستملك الإلكتروني أو على مصالحه.

ومن النتنريعات التي اهتمت بحماية المستهلك الإلكتروني، المشنرع النونسي الذي نجده نص في المادة 50 من قانون التجارة الإلكترونية على ما يلي: "يعاقب كل من استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليات البيع الإلكتروني بدفعه للإلتزام حاضرا

1 - 1 - خالد مدو ح إير اهير، إيرام العتد الإكتروني، المرجع السابق، ص 189.
 للار اسات الإجتماعية و الإِنسانيّ،، العدد 3، جامعة حسيية بن بو علي، الثشلف، الجز ائر ، 2010، صن 23.

أو أجلا بأي شكل من الأثنكال بخطية تتراوح مـا بين 1000 و2000 دينار إذا ثبت في ظروف الواقعة أن هذا الثخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهلاته أو كشف المحيل أو الخدع المعتمدة بالإلتزام أو ثبت أنـه كان تحت الضغط مـع مراعاة أحكام المجلة الجنائية ".

والغبن ببطل العقد في حالتين، إذا كان الغبن فاحشا، أو كان الذي وقع في الغبن قاصرا، هذا الذي يقع كثبر ا عبر شبكة الأنترنت التي يصعب النأكد بأن الذي يتعاقر معد المورد الإلكتروني، هو مستهلك إلكتروني بلغ سن الرشد، كأن يقوم أحد القصر بسرقة البطاقة البنكية لو الده ويتعاقد بها الكنزونيا¹.

## المطلب (الثانتي

## حمايـة المستّهلك في مرحلة تثفيذ العقد

بالرغم مما تطرقنا إليه من حماية للمستهلك الإلكتروني في مرحلة إبر ام التعاقد الإلكتروني، إلا أنه لا نكتمل نلك الحماية إلا إذا أنمنا ذكر الحماية الذي يجب نوفيرها للمستهلك الإلكتروني وقت تتفيذ العقد الإلكتروني، وهذا نظر الكون مرحلة تتفبذ العقد الإلكتروني، وما تتنجه من التز امات أساسبة من تسليم للمبيع للمستهلك الإلكتروني، أم دفع الثمن للمورد الإكتروني، والتي تعد الأساس الأي بني عليه اللتعاقد من أوله. لذلك نتاولنا لأجل ضمان هذه الحماية، حماية المستهلك الإلكتروني من اللشزوط التعسفية (الفر ع الأول)، وكما تناولنــا فــي (الفر ع الثاني) حماية المستهلك الإلكتروني في حقه في العحول .

$$
\text { 1- بن غبدة إيناس، المرجع السابق، ص } 48 .
$$

## الفرع الأول

## حماية (المستهلك الإككتروني من الشروط التعسفية

يهدف المورد الإلكتروني أساسا في كل نعاقد إلى جذب المستهلك الإلكتروني،
وفي سبيل نلك بستخدم كافة الوسائل من نرويج أو دعاية، بهذف نسويق السلع والخدمات لكن عندما يتجه المستهلال الإلكتروني بإرادنه للتعاقد بفرض عليه المورد الإلكتروني شروطا لم ولا يسنطيع التفاوض معل عليها وهي ما يعرف بالشروط التعسفية، وعليه سنتتاول (أو لا) تعريف الثرط التعسفي، و (ثانيا) كيفية حماية المستولك الإككتروني من الشروط النعسفية في قانون التجارة الإلكترونية. أولا / تعريف الثنرط التعسفي في التعاقا الالكتروني:

هو اللنزط الذي يفرض على غبر المهني، أي المسنهلك الإلكتروني من قبل المورد الإككتروني عن طريق تعسف الأخير في إستعمال سلطته الإقتصادية.

وقد عرفه قانون حماية و إعلام المسنهككين الفرنسي الصادر في 10 يناير 1978 في نص المادة 35 بأنه: " تلك الثثرط الأي بتم فرضه على المستهلك بطريقة التعسف في إستعمـل اللبلطة الإقتصادية من جانب المهني أو المحترف".

فالمشرع الفرنسي أكد أن التعسف ينتج عن أملالك المورد السلطة الاقتصـادية في وجه المستهلك التي تجعله في مركز قوة ما بخوله فرض شروط تعسفية عليه.

$$
1 \text { - خالد مدو ح إبر اهيب، المرجع السابق، ص } 189 .
$$

أما المشرع الجزائري فقد نص على حماية الطرف الأضعف أي المستهلك الإلكتروني في مقامنا هذا من الثنرط النعسفي في نص المادة 110 من القانون المدني ${ }^{1}$ كما نجد قانون التجازة الإكتنرونية الجز ائري نص في الفقرة 6 من المادة 12 على ما يلي " يجب ألا تتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك الإلكتروني أيـة معطيات تهدف إلى توجيه اختياره ".

كما تناول النوجيه الأوروبي المتعق بالشروط النعسفية في العقود المبرمة مع المستملكين، رقم 93/13 الصادر عن البرلمان في البند الأول من مادته الثلالة كالآتي: " يعتبر الثنرط الذي لم يكن محلا لتفاوض عقدي شرطا تعسفيا، إذا كان ينشئ عدم نوازن كبير على حساب المستهلك بالرغم من مطلب حسن النية، بين حقوق والتز امـات الأطر اف الناشئة للعقد" ${ }^{2}$.

أما من ناحية الحديث عن حماية المستهلك الإلكتروني من الثروط التعففية، فإن ذلك يعني بالضرورة الحدبث عن اللبنود التعسفية، فمنعها يعني بالضرورة منع اللثروط التعسفية، ولعل حماية المستهلك الإلكتروني منها، يتطلب توحيدا للجهود الدولية، نظر ا للطابع الدولي العابر للحدود الذي يمبز التجازة الإكتنرونبة.

ثانيا: كيفية حماية المستهلك الإلكتروني من الثروط التعسفية في قانون التجارة
الإلكترونية:
لم ينص المشرع الجز ائزي على أي حماية للمستهلك الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية، لكن هذا لا يعني أن المستهلك الإلكتروني لا يحظى بأي حماية، فقد تم مسبقا إنشاء لجنة البنود ذات الطابع الإسنشاري بموجب المادة 06 من المرسوم

$$
\text { 21- - المادة 110، من الأمر 58/75، المرجع السابق. } 303 .
$$

التتفيذي 306/06 والتي خولتها المـادة 07 من ذات المرسوم البحث في العقود ما بين كل تاجر أو مورد بما في نلك الإلكتروني وكل عون إقتصـادي بما في ذلك المستهلك الإلكتروني والتي تحدد إذا ما كانت تعسفية أم لا، وقد كانت مثكلة من 07 أعضاء وعدل نكوينها إلى عشر أعضاء بموجب المرسوم 44/08، وللمستهللك الإلكتروني طبقا للمادة 10 من القانون المدني السالفة الذكر، أن يطلب من القاضي المكل بالتحقيق خفض الإلتز امات الناتجة عن الثنرط النعسفي أو الغائها وفقا لأحكام العدالة أو . يطلب إيطال العقد

## الفرع الثاني

## حق (المسنتهلك الإلكتروني في العدول

القاعدة العامة أن العقد ينعقد بمجرد تلافي إلادنين، تمثل الأولى إيجابا، والثانبة تعد فبو لا، ولا يمكن بعدها نقضه أو تعديله بالإزادة المنفردة، غير أن خصوصيات عقود التجارة الإكترونية، أدت إلى الخروج عن المبدأ الراسخ وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد وذللك بإل ادة المشر ع اللاي منح المستهلك خيار العدول عن العقد بعد إبر امه، بإعتبازه الطرف الضعيف في معاملات التجارة الإلكترونية، وعليه في مجمل هذا الفرع سنتطرق إلى تعريف حق العدول (أو لا)، ومبرر ات نترير حق العدول (ثانيا). أولا: تـعريف حق العدول:

لم يتناول قانون 05/18 المتعقق بالتجارة الالكتنرونية تعريفا لحق المستهلك الإكتنروني في العدول عن العقد في المادنين 22 و 23²، بل تطرق فقط للحالات التي

1 - الجمهورية الجز ائرية الايمقراطية اللنعبية، المرسوم التتفيذي رقم 306/06؛ اللأي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، المادة 06و 07، المؤرخ في 2006/09/10، الجريدة الرسمية، عدد 56، المؤر خة في في 205/18، 2006/09/11.

- المادة 22 و 23، من القانون 05/18، المرجع النسابق. 200 الدير

يلجأ فيها المستهلك الإكتروني إلى إستعمال هذا الحق، فيككن لهذا الأخير العدول إذا لم يحترم أجال النسليه، أو شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للطليبة، وتجدر بنا الإشنارة أن ما أقزه المنرع الجزائري هو تطبيق للقو اعد العامة في إخلال المورد الالكتروني بضمان عيوب المبيع، في المقابل أدرج المشر ع الجزائري ضمن قانون 09/18 المعدل و المتمم للقانون 03/09 المنعلق بحماية المسنمهلك وقمع الغش في الفقرة 02 من المادة 19 منه نعريفا للعدول بقولها "العدول هو حق المستّهلك في التراجع عن إقتناء منتوج مـا دون وجه سبب". وغني عن البيان أنّ المشرع الجزائري كرس خيار العحول بموجب القانون 08/19 وأن حق العدول لا يرتبط بحماية المستهلك الإلكتروني أو المستهلك المتعاقد عن بعد فقط بل مرتبط وجوده بكل نشُريع يهذف إلى حماية المستهلك، لكن خصوصية العقد الإككتروني تجعل الحق في العدول أكثر من ضرورة بالنسبة للمستهلك فهو الطرف الضعبف في العقد في مواجهة المورد الإلكتروني.
وخلاصة القول أن ما نصت عليه المادة 19 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش والمادتين 22 و23 من قانون التجارة الإلكترونية، هو بمثابة إقرار من المشن ع الجز ائري على تكريس حق العدول بصورة مطلقة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش و بشروط وفي حالات معينة في قانون التجازة الالكترونية. ثانيا: مبررات تقرير حق العدول:
أ- إن إفزار حق العدول هو بمثابة إعطاء فرصة للمستهلك الإكتنروني إلى الثنريث في اتخاذ قرار إبر ام العقد.

ب-إن التقنيات الحديثة قد تأثنز سلبا على المستهلك الالكتنروني لإتخاذ القرار المناسب لإبر ام العقد، بناء على إر ادة حرة بعيدا على كل الضغوطات، ومن ثم فإن حق العدول يحميه من كل الثأثبرات ويعطيه النقة اللازمة لإبر ام العقد .

ج- إن عدم المساواة بين طرفي العقد، وعدم معاينة اللـع والخدمات عن قرب من قبل المسنهلك في اليبئة الرقمبة، وعدم إمكانبة مناقشة شروط العقد، أضف إلى ذلك القصور في القواعد العامة (القانون المدني)، بحيث لم تساير الثطور الحاصل في المجال المعاملات الإكترونية، من خلال عدم إقرار الحماية اللازمة للمستهللك في البيئة الرقمية، وكل هذه المعطيات جعلت المشر ع بتخلى على القو اعد العامة واللجوء إلى إستحداث فو اعد أخرى تحمي المستهلك الالكتروني، من خلال منحه حق العدول في العقود المبرمة في البيئة الرقمية بواسطة وسائل جد متطورة.1.

1 - عمر محد عبد الباقي، الحماية العقتية للمستهلكك، (در اسة مقارنة )، منشورات الحبي الحقوقية، بيروت، 2007، ص 761.

## المبحث الثانـي

## الحمـاية الجز ائية للمسنتهلك الإلكتروني في التجارة

## الإلكترونية

لقد خلقت التجازة الإككتزونية مشكلات عملية وقانونية، فقد كانت سببا هاما لتطور الجريمة المعلومانية، لا سيما نللك التي تمس بالمستهلك الإلكتروني لكونه الحلقة الأضعف في مخنلف مراحل العقد الإلكتروني، وهو الأمر الذي دعى إلى نحرك الجهات التنشريعية ومنها المشرع الجزائري فــي قـــانون التجازة الإلكترونية، إلى ضبط الحماية الكافبة من كل تلاعب قد يتسبب فيه المورد الإكتروني أو غبره.

وتجدر الإشنارة أن المستهلك الإلكتزوني كالمستهلك العادي، عرضة لجريمة الغش التجاري وكذا جريمة الإحتيال إضافة إلى صور أخرى من الجرائم، تجعلنا نتطرق للحماية التي كفلها لـه المشرع الجزائري في قانون التجازة الإلكترونية وبالثالي يترتب عليه إقرار الحماية في مرحلتي العقد، ولذلك فسمنا المبحث الثاني المتعلق بحماية المستىلك الإلكتروني جزائيا في قانون التجارة الإلكترونية الجزائري إلى مطلبين، تطرقنا في (المطلب الأول) إلى الحماية الجز ائية للمستهلك الالكتروني في مرحة إبرام العقد، فيما تطرقنا في (المطلب الثناني) إلى الحمابة الجز ائبة للمستهلك الإلكتزوني في مرحلة تنفيذ العق.
(الفصل الثاني

المطلب الأول:

اللحمايـة الجزائبية للمسلثهلث الإلكتروني في مرحلة فيـام (لعقّ

يسبق مرحلة نتفيذ العقد الإلكثروني دون أي شك مرحلة قيام العقد الإلكتروني، التي نتوجــه بإبر ام العقد الإلكتزوني، مرورا بالعديد من المر احل المهمة لطرفي التعاقد، وغيرها وهذا ما يجعل المسنهلك الإككتروني بحاجة ماسة لحماية جزائية خلال هذه

المرحلة.

فقيام العقد الإكتزوني ينطوي على الكثبر من المخاطر التي فد تمس المستهلك الإلكتروني، حيث نجده عرضة للعدبد من الجرائم الإككترونية كجريمة الغش، أو جريمتي الإحتبال و الخداع أثناء إبر ام العقد الإككتروني التي تستوجب حمايته جزائبا منها، حيث ستنطرق لحماية هذا الأخبر من جريمة الغش في (الفرع الأول)، وكذلك جريمتي الخداع في (الفرع الثاني)، وجريمة الإحتيال في (الفرع الثلثن).
(الفرع الأول
(لالحمايةة الجز ائية للمستّهلك الإككتروني من جريمة الغش
كان الغش منذ القدم ينخر جسد التجازة، ولعل قوم نبي الله شعيب أحد أهم الأفوام

 ولقد أثثر الغش في التجارة الإلكترونبة، بشكل كيير ما دفع لتشَريع نصوص قانونية

تحمي المستهلك الإلكتروني مذه، وعليه في مجمل هذا الفرع سنتطرق إلى تعريف جريمة الغش و أركانها (أو لا)، وإلى العقوبات المقررة على مرنكييها(ثانيا).

أولا: تعريف جريمة الغش وأركانها:

## أ/تعريف جريمة الغشل:

Graycar and) ولا يوجد له لحد الآن مفهوما موحدا ولكن قد عرفته دراسة
(Russell أو مصلحة غير مستحقة وكانت من طرف آخر، وتثثير الاراسة إلى أن الغش مثله مثل كافة الجرائم الأخرى يتضمن ثلاثة عناصر رئيسبية ، وهي الاافع من حبث وجود العامل اللمحرك لالِرادةّ والأي يوجه اللسلوك الإحتيالي، وغياب القدرة على توفير الحماية منه".

هذا وقد عرفت منظمة النتعاون الاقتصـادي والنتمية الغش أو الاحتيال الإلكتروني بأنه: "كل سلوك غير مشروع أو أخلاڤي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية "للبيانات أو نقلها" ${ }^{1}$

أما قانونا فإن الغش لم يعرفه قانون التجازة الإلكتزوني الجز ائري، و إنما نرجه إلى ، Tromper et falsifier ما عرفته به محكمة النقض الفرنسية، وإبتخدمت لفظى وأوردت له التعريف التالي:" بأنه كل لجوء إلى الثلاعب أو المعالجة غير المشروعة،

$$
\text { 1- أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص 105، ص } 106 .
$$

التي لا تتفق هـع التنظيم، وتؤد ي بطبيعتها إلى تحريف في التركيب المـادي للمنتوج" 1 - ب/ أركان جريمة (الغش:

## 1 -الركن المـادي لجريمـة الغشن وصوره:

أ/ صور جريمة الغش: بالرجوع إلى نص المادة 431 من قانون العقوبات الجز ائري، نجد أنه حدد الأفعال المادبة المشكلة للركن المادي لجريمة الغش بشكل عام

وهي ثلات حالات كالآتي:
إنشاء مو اد مغشوشة.
العرض أو وضع للبيع أو البيع (التعامل بها).
التعامل في مواد خاصة نستخدم في الغش أو التحريض على إستخدامها.
بالرجوع إلى قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09/03 نجده أعطى أهمية بالغة لجريمة الغش وتخصص فيها، حيث أورد لها بابا كاملا، هو الباب الرابع حيث نص في المادة 70 منه على: "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 من قانون العقوبات الجزائري كل من: * يزور أي منتوج موجع للاستهلالك أو الإستعمـلل البشري أو الحيواني.

* يعرض أو يضع تقبيع أو يبيع منتوجا يعلم أنـه مزور أو فاسد أو سـام أو خطير للإستعمال البشري أو الحيواني.

1- محمد بودالي، حماية المستههلك في القانون المقارن، (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، دار الكتاب الحديث، الجز ائر ، 2006، ص 317.

* يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مـع علمه بموجباتها مواد أو أدوات أو أجهزة لو كل مادة خاصم من شأنها أن تؤدي إلى تزوير أي منتوج موجه لإسستعمـل البشري أو

$$
\text { الحيو اني". } 1
$$

ولكي نكون أمام جريمة الغش يجب أن يكــون هناكّ عقد ومستهلك ومنتج، ونلك لا
يعني الجانب الإلكتروني فالعقد يصبر إلكترونيا و المستهل كـلك كـلكـ2. ب-الظروف المشددة لجريمـة الغش:

هي نتلك التي أوردنها المادة 432 من قانون العقوبات، وهي التي لا نكون فيها أمام غش في السلعة فقط، و إنما تصبح اعتتاء على المستهلك وهي:

- إلحاق المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالمجني عليه مرضا أو عجزا في العمل: أي أن نتسبب السلع في أي نوع من الأمر اض أو نتسبب في عجز المستملك عن العمل، لكن الأمر الذي نسجله في هذه المادة أن المو اد الطيية الصيدلانية لا تسوق إلكترونيا بموجب المادة 03 من قانون التجارة الإلكترونية، الأمر اللذي يضيق المجال كما أن اقتتاء المواد الغذائية عبر الأنترنت محدود في المجتمع الجزائري يوما هذا، وأغلب ما يتم إفتتـــاؤه هو مجرد أجهزة وألبسة، لكن هذا لا يجعلها تخلو من تأثير على صحة المسنهلك الإلكتروني، فبحض الأجهزة قد تصدر إثثعاعات ضارة أو حتى ألبسة تحوي مو اد مسرطنة أو حتى أمر اضا من كونها مستعملة .
- إلحاق المادة المغشوشة أو الفاسدة بالمجني عليه مرضا غير قابل للثففاء، أو عاهة مستدبمة أو فقد إستخدام عضو من الأعضاء.

$$
\text { - المادة 70، القانون 09/03، المرجع السابق. } 1
$$

 مجال الدفاتز السياسة والقانون، العدد 15، جامعة أبو بكر باتاقاد، تلّسان، الجز ائز ، جوان 2016، ص 276.

- أن تسبب المادة المغشوشة وفاة المجني عليه.

2-الركن المعنوي لجريمـة الغش:
يتحقق الركن المعنوي كركن ثان نتوم عليه جريمة الغش بنوفر نبتهــا، أي
إنصر اف إر ادة المورد الإككتروني إلى تحقيق الو اقعة الإجر امية المنمثلة في الغش. ${ }^{2}$
كما يعرف الركن المعنوي أو القصد الجنائي لجريمة الغش بأنه علم الجاني المورد الإلكتروني - بما ينطوي عليه فعله من غش وخداع، كأن يعلم بأن سلعته التي عرضها للييع البوابة الإلكترونبة مغشوشة فاسدة أو مسمومة، وذلك بنبة خداع المستهلك الإلكتروني، ونتوفر وإن جهلها المورد الإلكتروني في البداية، ثم علمها فيما بعد دون أن يسحب سلعنه فهنا يثبت بأنه قصد الغش، لكن النحقيق في النبة الإجر امية من أصعب الأمور خصوصـا في الأمور الإلكترونية.

وجريمة الغش بمختلف أنتكالها جريمة عمدية نستلزم القصد الجنائي لقيامها، أي أن المورد يعلم بما ينطو ي عليه سلوكه من غش بنية خداع المستهلك، وتكون جريمة وفتية إن كانت مجرد غش راهن، بينما تكون جريمة مستمرة إن كانت من جرائم الوضع والعرض للييع ذلك مرتبط بجكله بالغش في بادئ الأمر لكنه يكتشفه مع الوفت أثناء العرض. 3

كما قد يقع الغش حتى صاحب البو ابة الإككترونية الذي يعرض السلعة فيتلاعب باليينات، أو حتى مصمم الإشهار الإكتروني الذي قد بنطوي على كثير من الغش البصر ي.

$$
\text { 1ـ محمد بودالي، المرجع النسابق، ص 325، ص } 326 .
$$

 3ـ ـ حسن صادق المرصفاوي، قانون العقريات الخاص، منشّأة المعارن، القاهرة، مصر ، 1985، ص 784.

أما بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم الأي تضمن في بابه الرابع الغش، تحت عنو ان الغش في بيع اللّلع والتنلبس في المو اد الغذائية و الطبية، فإن مادنه 429 نصت على: "العقوبة الحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات ويغرامـة من 20.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتّين العقوبتين لكل من يخدع وحتّى يحاول يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد ... "1، كما أضافت المادة التي تلتها 430 العقوبة إلى الحبس لمدة خمس (5) سنوات والغرامة إلى 500.000 دج في إحدى حالات

الغش التي ذكرتها.

وأما بخصوص العقوبة التي أقزها قانون حماية المستكلك وقمع الغش 09/03، نجد المادة 68 منه أحالت على العقوبة التي أقرتها المادة 429 من قانون العقوبات " لكل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول:

* كمية المنتوجات المسلمـة. * قَبلية استعمال المنتوج. * تاريخ أو مدةٌ صلاحية المنتوج. * * النتائج المنتظرةٌ من المنتوج. * طرق الاستعمـلل لو الإحتياطات اللازمـة لإستتعـلل المنتوج".

[^0] في 1975/08/17، المعدل والمتمم للأمر رقم 156/66، المتعلق بقانون العقوبات، المؤرخ في 1966/06/08،
الجريدة الرسمية، العدد 49، الصـادرة في 1966/08/11.

كما نجد المادة 69 رفعت من العقوبة كما فعلت المادة 430 من قانون العقوبات لبعض حالات الغش، والمادة 70 أيضا عاقبت من يضع للبيع منتوجا مزورا أو فاسدا أو خطير للإستعمال البشري أو الحيواني¹

أما برجوعنا إلى قانون التجارة الإلكتزونية في مجال بحثنا، فلا نجد المنرع الجزائري عرف جريمة الغش كجزيمة يقترفها المورد الإككتروني أو الغير في حق المستهلك الإلكتروني، أو حتى نص عليها لفظا في إحـدى مــو اده، لكنه وفي المادة 23 الني ذكر حالة السلعة الغير مطابقة أو المنتوج المعيب، الني ألزمت المورد الإلكتروني بإستبداله أو إصلاحه أو تسليم منتوج جدىد مطابق للطلبية دون أي عقاب جنائي ، لكن ما يلفت إنتباهنا هو العيب في المنتو ج الذي جعله معبب أو حتى غير مطابق بدون عيب فالمهج أن بخرج عن ذلك بتلاعب عمدي من طرف المورد الإلكتروني أم بخطأ منه فالمشر ع لم يكلف نفسه نطاق الإتفاق، نية ومصدر العيب، واكتفى باللز ام المورد بما سبق ذكره، لكن ذلك لا يعد كافيا لردع كل منتوج معيب للمستوهلك الإكتروني بنية غثنه خصوصا أن المستهلكين ولقلة خبرتهم طلما يكتشفون

## ثانيا: الغش في التجارة الإلكترونية وأثره على المستهرلك الإلكتروني:

لعل الغش أيا كان الطريق الذي يسلكه أو الوسبلة التي يتم عبرها، وله مضار كثبرة على المستهلك و المسنهلالك الإلكتروني على حد سواء، لذللك نجد الحدبث الثريف الذي رواه أبو هريرة عن رسول اله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال فيه : " من

غثنا فليس منا والمكر والخداع في النار"1، ونتجاوز خطورنه حسب الضرر الذي ينسبب به للمستهلك لعل أخطره ذلك الذي يمس صحته الجسدية.2

لكن الأمر الذي يدور حوله اللنساؤل حول الغش في التجازة الإكتنرونبة هو مدى تحقق ركنيه في العالم الإفتر اضي و الوسائل التككنولوجية الحدبثة.

ما دام الركن المادي لجريمة الغش ينتثل في العرض أو الطرح للييع لمواد ومنتجات مغشوشة، أو حتى تساعد في الغش بناءا على نصوص قانون العقوبات المذكورة سالفا فنلاحظ أن ذلك موجود في التجازة الإلكترونية بالبيع أو العرض للبيع، لكن الإختلاف بكمن في كون العرض غير حقيقي، لكن الضرر يقع على المستولك الإلكتروني حتى وإن كان العرض غير و اقعي، فالمستهلك الإلكتروني يستلم لا محالة اللسلعة أو الخدمة المغشوشة في وقت لاحق عن النعاقد ، أما بالعودة للركن المعنوي لجريمة الغش في التجارة الإككترونبة نجده يتحقق بنوفر نبة الغش، أي انصراف إر ادة المورد الإلكتروني إلى تحقيق الو اقعة الإجرامية مع العلم بها وبتوفر أركانها في الو اقع، فالمورد الإلكتروني يستبعد أن يكون جاههال بالسلعة أو الخدمة التي يعرضها للبيع أو يبيعها للمستهلك الإكتروني، وبالعيوب التي فيها حتـى بالنسبة لتلكـ التي كانت خلال الإنتاج الصناعي كالعلامات المقلدة وغير ها.

كما سبق ذكره فإن فانون اللنجازة الإكترونية وفي فصله الأخير المخصص للعقوبات، لم يذكر أي عقاب للمورد الإكتنروني أو الغير الذي يرنكب جريمة الغش في حق المستهلك الإكتثروني، ولعل ذللك راجع إلى كونه أعطى عقاب لمرتكبيه إلى

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- عبد الرزاق سلطاني، المرجع السابق، ص } 63 .
\end{aligned}
$$

3- نسيمة درار، المستّهلك الرقمي وعدم راهنية القوانين الكلاسكية الناضمة لحمايته، مقال في مجلة الفقة

$$
\text { و القانون، عدد رقم 20، جامعة أبوبكر بالقايد، تلمسـان، الجز ائر ، جوان 2014، ص } 145 .
$$

القو انين التقليدية المتخصصة السالفة الذكر، كونها تتاولت الغش بشيء من التنصيل، لكن ذلك لا يكفي من جهة كون الغش إلكترونيا، فطرق الغش في مجال العولمة أصبحت لا تعد و لا تحصى، كما أن طرق الإثبات صعبة التحقيق فيها.

## ثـالثا: العقوبـات المقررةٌ لجريمـة الغش:

تكيفت جريمة الغش على أنها جنحة: "يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغر امة من 20.000 إلى 100.000 دج" و هذا وفقا للمادة 431 من قانون العقوبات الجزائري1، وكما نصت المادة 432 إضافة إلى ذلك فإن : "العقوبـة ترتفع من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامةّ مالية من 50.000 إلى 000.000. 1 دج إذا ألحقت المواد الغذائية المغثوشة أو (الفاسدة بالثخص الذي تناولها أو قدمت له إلى مرض أو عجز في العمل"، وكذللك المادة 432 الفقزة 2 على: "معاقبة (لجنات باللسجن المؤفت من 10 إلى 20 سنـة، وبغرامة مالية من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج ، إذا تسبيت المـادة المفشوشة بمرض غير قابل للثفاء أو تسببت في عاهة مستتديمة". أما إذا نسببت هذه المادة في موت الإنسان فيعاقب بالسجن المؤبد. 2

كما لم يخل قانون حماية المستهلك وقمع الغش، من إضافة عقوبات على مرنكب هذه الجريمة في نص المادة 82 التي نتص على الآتي: "إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد 68-69-70-71-73-78 أعلاه، تصادر المنتوجات

1ـ الجمهورية الجزائرية الديمقر اطية الثقبية، القانون رقم 04/82، المتعلق بقانون العقوبات، المادة 431؛ المؤر خ في 1982/02/13، المعدل والمتمم للأمر 156/66 اللتعلق بقانون العقوبات سالف الأكر . 2ـ الجمهورية الجزائرية الايدقر اطية الشعبية، القانون رقم 06/23، المتعلق بقانون العقوبات، المادة 432، المؤر خ في 1982/02/13، المعدل و المتمم للا5مر 156/66 المتعلق بقانون العقوبات سالف الذكر .

والألوات وكل وسيلة أخرى استععلت لإرتكاب المخالفات المنصوص عليها في هنا

ما يمكن فوله من كل ما سبق، أن قانون حماية المستهلك وقمع الغش قد جاء بعقوبات تكميلية لما جاء به في قانون العقوبات الجزائري. الفرع الثاني

## الحمايةة الجزائية للمستهلث الإلكتروني من الخداع

يعرف الفقه جريمة الخداع بكونها: إرادة تجر المستهلك للخطأ حول خصائص ومميزات سلعة جديدة'، كما يعرف بأنه: "القيام بالأكاذيب والحيل البسبطة التي قد تؤدي إلى إظهار الثثيء على حقيقتّ"، ${ }^{3}$ وفي نعريف آخر عرف على أنـه: " إلباس أمر من الأمور مظهر يخالف مـا هو عليه".4 أولا: أركان جريمة الخداع:

لتحقق أي جريمة لابد من تو افر الركن المادي و المعنوي.
1- المادة 82؛ من القانون 03/09، المرجع السابق.
 مثتقى وطني حول الإطار القانوني لعقود الإشهار التجاري و وأثار ها، قالمة، الجزائر ، يوم 12/05/ 2018، ص .06
3- أهد محمد محمود علي خلف، الحماية الجزائية للمستطلك في القانونين الخاصة، المكبّة العصرية للثشر
و التُزيع، مصر، 2008، ص188.
 ماجستير ، كلية الحثيق و العُوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي يوزو، الجز ائر ، 2012، ص 137.

1-الركن المـادي لجريمة الخذاع : نص القانون رقم 03/09 المتعق بحماية المستولك وقمع الغش، في المادة 68 منه على جريمة الخداع، أو محاولة خداع المستهلك المتعاقد في المعلومات المتعلقة بالثنيء المعقود عليه كطبيعته، أو صفاته الجوهرية، أو في التركبب أو كمية السلع، وما يمكن فوله هو أن المشر ع الجزائري من خلال المادة السالفة الأكر، قد وسع من حماية المستهلك ، وبالثنالي لم يقتصر على واقعة الخذاع على اللـع فقط ، و إنما جعلها في المنتوج بصفة عامة ، فيكون ارنكاب الجريمة كما بينت المادة 69 إما بواسطة الوزن أو الكبل أو أدوات أخرى مزودة أو غير مطابقة وعموما يككن القول أن الركن المادي لجريمة الخداع ، أو محاولة خداع المستهلك بأي وسبلة ، أو طريقة كانت حول 1:

- كمية المنتجات المسلمة.
- نسليم المنتوجات غير نلك المعينة مسبقا.
- قابلية إستعمال المنتوج.
- النتائج المنتظرة من المنتوج.
- طرق الإستعمال والإحتياطات اللازمة.

إضافة إلى ذلك، نجد أن المادة 68 من القانون السالف الذكر أنها أحالثتا إلى المادة 429 من قانون العقوبات الجزائري، والتي نتص على أنه: " يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، ويغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 دينار

1 1 - سلسبيل بن سماعيل، الحماية الجنائية للمستهاك الإكتروني في ظل الثتُريع الجزائري، مبلة المعالم للار السات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، غرداية، الجز ائز ، العدد 02، ديسمبر 2019، ص

جزائري أو بإحدى هاتّين العقوبتين فقط ، كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاق"" - سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمـة لكل هذه البلع. - سواء في نوعها أو مصدر ها. - سواء في كمية الأثنياء المسلمة أو في هويتها.

في جميع الحالات، فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها دون

يستخلص من هذه المادة، أن الركن المادي ينوفر في كل فعل يصدر من يحاول أن يخدع المتعاقد، سواء في الطبيعة أو الصفات الجوهرية أو في النترك المقومات اللازمة لكل هذه السلع، وما بمكن إستتتاجه أن هذه الجريمة نكون بكثرة في التجارة الإلكترونية خاصة و أن النعاقد الإككنروني يكون عن بعد. 2 -الركن المعنوي لجريمـة الخداع:

تعد جريمة الخداع من الجرائم العمدية الني لابد من تحقيق القصد الجنائي في المورد الالكتروني ويقصد بالقصد الجنائي أنه: "اتجاه إر ادة الجاني إلى القيام بالنشاط الإجر امي، و إلى إحداث النتيجة المترتبة على هذا النناط الذي قام به، مع نو افر العلم لديه بكافة العناصر و الثنروط الني ينطلبها القانون من أجل قيام الجريمة، أي تنصرف

إر ادة الجاني إلى إرنكاب الجريمة مع نوفر العلم لايهـ بكافة عناصر ها الجنائية، ونستتتج من التعريف السابق أن القصد الجنائي ينكون من عنصري العلم والإر ادة."1 ${ }^{1}$ بمعنى اتجاه إرادنه إلى الو اقعة، مع العلم بجميع أركانها مسنعينا بذلك بالوسائل الإلكترونية، ويمكن القول أن الركن المحنوي، هو ثلك العلاقة اللفسية بين السلوك الإجرامي وننائجه، وما تجدر الإشارة أن المادة 68 من القانون 03/09 المنعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ولم تشتنرط ضرورة إلحاق الضرز بالمستهلك، و هذا مادفع بالبعض إلى اعتبار ها من جر ائم الخطر وليست من جر ائم الضرر². ثانبا: العقوبات المقررة لجريمـة الخداع:

بالرجوع إلى القو اعد العامة نجد أن المشر ع قد تطرق لمختلف هذه الجرائم، فإذا نظرنا للمادة 68 من القانون 03/09 المتعق بحماية المستهلك وقمع الغش، قد أحالتنا إلى المادة 429 من قانون العقوبات التي حددت العقوبات الو اجب تطبيقها على مرنكب جريمة الخداع.

فيعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألفين إلى عشرين ألف دينار جز ائري، أو بإحدى هاتثبن العقوبتين فقط (وتثشدد العقوبة المقررة حسب المادة 68 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش وكذا المـادة 430 من قانون العقوبات إلى خمس سنوات حبس وغر امـة خمس مائةُ ألف دينار جزائري إذا كانت الجريمة أو الثشروع فيها قد تم بأحد الوسائل المنصوص عليها في المادتين السابقتي الأكر)، إضـافة الى ما اقرته المادة 431 من قانون العقوبات الجز ائري.

2- المادة 68، من القانون 03/09، المرجع السابق، ص.
(الفصل الثاني $\quad$ الحمايةة القانونية للمسترهلك في النجارة الإكترونية

يستنتج من هذه المادة أن المشنر ع الجز ائري لم يستثني الثخخص المعنوي من الجز اء المقرر عن جريمة الخداع وتطبق عليه العقوبة المذكورة حسب الكبفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات، وعقوبة من التكميلية، وهذا إضافة إلى مصادرة المنتوجات والأدو ات، وكل وسبلة أخرى استعملت لار نكاب الجريمة. 1

الفرع الثثالث
(لحمايةة الجزائية لحماية المستّهلك الإككتروني من جريمة الاحتيال يعتبر الإحتيال من أخطر المظاهر الإجرامية التي لقت انتشار ا ورواجا في الآونة الأخبرة، وهذا راجع للتطور السريع في الوسائل النتنية الحبيثة، مما يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك الإككتروني الذي يقع ضحبة النعاقد عن بعد، وهذا ما دفع بالنتشريعات المقارنة إلى تجريم الإحتيال الإلكتروني والسعي إلى نوفبر حماية كافية للمسنهلك من كل أنواع الإحنيال باعتباره الطرف الضعيف، إلا أن المشر ع الجز ائري لم يتتاول نصوصا خاصة تجرم الإحتيال الالكتروني وإنما اعتمد على تطبيق القو اعد العامة، الخاصة بجريمة النصب وڤد تم تعريف جريمة الإحتبال الإككتروني في بعض التشنريعات المقارنة على أنها: " تلك الجريمـة التي يقوم بها الثخخص بـالاستيلاء على مـل منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع ضد السند، وذالك على بالآستعانة على أي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الثبكةة المعلومـانية أو نظام معلوماتي إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومـات". 2 وما يمكن ملاحظته على هذا التعريف أنه اعتمد على تعريف الإحتيال النقليدي، وغبر

1- المادة 82، من القانون 03/09، المرجع السابق.
 جنائي و علوم إجر امية، كلية الحقوق، جامعة مولود معدري، تيزي وزو، الجز ائر، 2018، ص 30.
(الفصل الثاني

فقط في الوسيلة التي نتم بها الجريمة، وسيتم التطرق إلى أركان جريمة الاحتيال
(أو لا)، و العقوبات المقرزة على مرنكبي هذا الجرم من جهة ثانية (ثانيا).
أولا: أركان جريمة الإحتيال:

قبل التطرق إلى أركان جريمة الإحتيال، لابد أن تبرز الركن الشرعي لجريمة الاحنبال و المتمثل في المادة 430 من قانون العقوبات الجز ائري، والتي نصت على الاحتيال النقلبدي مع التغير في الوسيلة، التي تختلف في مجال النعاقد الإككتزوني بحيث

تكون باستعمال وسبلة حديثة.
أ -الركن المادي:

يعتبر الركن المادي في أي جريمة هو الفعل الإجر امي المعاقب عليه و الذي يؤدي إلى نتيجة إجر امية، مع ضرورة وجود العلاقة اللبيية بين الفعل و النتيجة، وباستقر اء المادة 372 من قانون العقوبات يفهم بأن جريمة النصب يجب أن نتوفر على مجموعة من العناصر والتي تكمن في: 1-الوسائل الاحتيالية المستتعدلة: لقيام جريمة الاحنيال لابد من إقدام المورد الإلكتروني على استعمال طرق احنيالبة ندفع بالضحية للوڤوع في الغط، وتم تحدبد هذه الوسائل من خلال المادة السالفة الذكر وهي استعمال أسماء كاذبة، أو صفات كاذبة،

أو استخدام سلطة خيالية، أو اعتمادا ماليا خياليا، أو بإحداث الأمل بالفوز بأي شيء، أو بوڤو ع حادثة أو و اقعة وهمية أخرى.

2 -تسلم القيم: تطرق المشر ع الجز ائري في المادة 372 من قانون العقوبات إلى
تحدبد الوسائل المسنعملة، لكن هذا يعنبر غير لوحده لقيام جريمة الاحتبال، بل لابد أن يتحصل الفاعل كنتيجة لاستعمال هذه الوسائل على قيم أو أموال غير مشروعة نؤدي إلى الإضرار بالغير

3-سلب كل ثروة الغير أو بعضها أو البعض منها أو الثروع في ذلك: لا نكفي العناصر السابقة وحدها لقيام الركن المادي لجريمة الاحتيال، بل لا بد أن نتّ سلب كل أو بعض ثروة الغير أو الشروع في ذلك، بحيث تكون أمام و اقعة الإضر ار بالضحية مـا

$$
\text { بنتج عنها جنحة الاحتيال. } 1
$$

تعنبر جريمة الاحتيال من الجر ائم العدية، التي تستلزم تو افر القصد الجنائي العام بالإضافة إلى الخاص، حيث يعرف القصد الجنائي العام على أنه: مدى علم الجاني بالأفعال التي بأنتيها من الوسائل الاحتيالية والتي نتسبب في خداع المستهلك وإجباره على التسليم، أما القصة الخاص فيتمثل في نية الاستيلاء على مال المستهلك². ${ }^{2}$ الا

## ثانيا: العقوبات المقررة لجريمة الاحتيال:

نصت على العقوبات المقرزة لجريمة الاحتيال المادة 372 من قانون العقوبات التي حدثت عقوبة جريمة الاحتيال: "بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغر امة مـلبة من 20.000 إلى 100.000 دج، كمـا تثتتا العقوبة إذا لجأ المورد إلى الجمهور بقصد إصدار أسهه أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { ² عبد اله أو هيبة، المرجع السابق، ص } 245 .
\end{aligned}
$$

(الفصل الثاني $\quad$ الحماية القانونية للمستّهلك في التجارة الإلكترونية

مشروعات تجارية ، أو صناعية وتصل مدة الحبس إلى 10 سنوات والغرامة إلى 400.000 دج ، كما أحالت المادة 372 على المادة 14 من نفس القانون كعقويات تكميلية تتمثل في الحرمان من الحقوق أومن بعض منها ، والمنع من الإقامة وذالك

لمدة سنـة على الأقل وخمس سنوات على الأكتر" ${ }^{1}$.

المطبب الثانتي

الحمايـة الجز ائية للمستهلث الإكتروني في مرحلة تنفيذ (لعقد ألزمت هذه المعاملات الحدبثة ضرورة إدلاء المستهلك بيانات شخصية سرية له في بيئة رقمية، بغية تأكيده على اقتتاء السلعة أو الخدمة التي قد تكون بيانات إسمية أو أرقام بطاقة الائتمان مما يجعلها الهـف الأول من فبل المجرمين، وسعيا للحفاظ على هذه البيانات ، فقد أقرت معظم النتشريعات الاولية والوطنية ضرورة نوفير حماية قانونبة لهذه البيانات السرية، إلى درجة أن المساس بها يؤدي إلى اعتبارها جريمة إلكترونية، وتتخص هذه الجريمة في عنصرين، جريمة النلاعب بالمعطيات (الفزع

الأول)، وجريمة النعامل في المعطيات غير المشروعة (الفرع الثناني).
اللفرع الأول
جريمة التنلاعب بالمعطيات
لعل أهم جريمة يجب نتظيمها من قبل النتشريعات، هي جريمة النلاعب بالمعطيات نظر ا لخطورة ما قد ينجر عن نسربها من مخاطر للمستهلك الإكتروني، وقد لقت تتظيما من قبل المشرع الجزائري، بموجب القانون رفم 07/18 المتعلق بحماية

الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، إضافة الى نتظيمها وفقا للقو اعد العامة، وهذا حسب ما جاءت به المادة 394 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري والتي تتص على أنه : "يعاقب بالحبس من 06 أثههر إلى 03 سنوات ، وبغرامة من 500.000 دج إلى 2000.000 دج ، كل من أدخل بطريق (الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات الني

وقد عرن المشرع الجزائري المعطيات الثشخصية بنص المادة 03 من القانون 07/18 كما يلي : "تتضمن على كل معلومةٌ مهما كانت دعامتها ، تتعلق بشخص معرف بالهوية أو قابل للتعرف عليها بصفة مباشرة ، لااسيما بالرجوع إلى رڤم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية النفسية أو الثقافية أو الاجتماعية"، أما المعالجة الآلية للمعطيات الثخصبة تنضمن على: "كل عملية أو مجموعة العمليات المنجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها على معطيات ذات طابع شخصي، مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملامـة أو التغيير أو الإستخراج أو الاطلاع أو الاستعمـلل أو الإيصـل عن طريق الإرسـال والنشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو التثفير أو المستح أو الإتلاف"². أولا: أركان جريمة التلاعب بالمعطيات:

1ـ الجمهو رية الجز ائرية الايمقر اطية الشعبية، القانون رقم 15/04، المنعلق بقانون العقوبات، المادة 394 مكرر 1، المؤر خ في 2004/11/10، المعدل و المتمم للأمر 156/66 المتعقق بقانون العقوبات سالف الأكر . 2ـ الجمهورية الجزائرية الايمقراطية الشعبية، القانون رقم 07/18، المتعلق بالأشخاص الطبيعين في مجال المعطيات ذات الطابع اللشخصي، المادة 03، المؤر خ في 2018/07/10، الجريدة الرسمية، العدد 34، الصادرة في

تستمد هذه الجريمة شزعيتها من القانون 07/18 الخاص بحماية الأشخاص الطبيعين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الثخصي، وسيتم الثفصيل في الركن المادي و المعنوي كالآتي:

1 -الركن المادي: يتمثل الركن المادي لجريمة التلاعب بالمعطيات في نص المادة 394 مكرر 1 من قانون العقوبات التي بينت على سبيل الحصر المتمتل في النثخل الغير مصرح به في المعطيات عن طريق الغش أو إز الة هذه المعطيات أو تعديلها دون تصريح ، وقد بين القانون 07/18 هذا الأمر، حبث تعد جميع هذه الأفعال إلى تغيير
 الإشثارة إلى أن جريمة التلاعب بالمعطيات تعتبر من الجرائم المادية التي لا يمكن بقيامها أن تكون مهددة لسلامة المعطيات، بل يجب أن يقع الضرر فعليا. 2 -الركن المعنوي: تعتبر جريمة التناعب بالمعطيات من الجرائم العمدية التي تستلزم القصد الجنائي للجاني، بحيث تتفعه إل ادته للإفذام على هذا الإجر ام، فيسعى من خلالها إلى إزالة أو تعديل غبر مصرح به للمعطيات أو البيانات الممنوحة له من قبل المستهل

ثانيا: العقوبات المقررة لجريمة التلاعب بالمعطيات:
إذا تحدثنا عن العقوبات المقررة لهذه الجريمة نجد أن المشرع الجز ائري قـ أفرد لها عقوبات في القو اعد العامة، كما خصها بقو انين خاصة (القانون 18/07)، فطبقا للمادة 394 مكرر 1 من قانون العقوبات فقد جعل كعقوبة أصلبة للجاني من 06 أشهر إلى 03 سنوات وغر امة من 500.000 إلى 2000.000 دج، كما نصت المادة 394

$$
\begin{aligned}
& \text { 12- سلسبيل بن سماعيل، المرجع السابق، ص } 17 . \\
& \text { 2- الهر }
\end{aligned}
$$

مكرر 6 على عقوبات تكيلية، نتمثل في مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة مع إغلاق المو اقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها"، 1 بالإضـافة إلى الأحكام الجز ائية التي جاء بها القانون 07/18. الفرع الثاني

## جريمة التعامل في المعطيات غير المشروعة

سعى التنتريع الجزائري كغيره من النتشريعات المقارنة، إلى الحماية الفعلية للمستهلك الإككتروني، فلم بكتف بتجريم التلاعب بالمعطيات فقط، إنما جرم كنلك التعامل في المعطيات غير المشروعة.

أولا: أركان جريمة التعامل في معطيات غير مشروعة:
تطرق المشرع الجزائر لهذه الجريمة في نص المادة 394 مكرر 2 من قانون العقوبات كمبدأ شرعي لهذه الجريمة غير أنها لا نكتمل الا بتوفر ركتين آخرين، يتتثلان في الركن المادي و المعنوي. 1 -الركن المادي: يعتبر الركن المادي السلوك الإجرامي في الجريمة، وتتتثل في

صورتين:
أ-التعامل في معطيات صالحة لارتكاب جريمة: تعتمد هذه الصورة على القيام بتصميم أو بحث أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلومانية، يككن أن نرتكب بها إحدى جرائم المعالجات الآلية

1- المادة 394 مكرر 6، من القانون رقم 15/04، المعدل والمتم، للأمر 66/156 ، الهرجع السابق.

ب-التعامل في معطيات متحصل عليها من جريمة: ونتعق هذه الصورة بضرورة نوفر أحد الأفعال الأربعة المنصوص عليها في المادة 394 مكرر 2 من قانون العقوبات 156/66 والتي تتمتل في: "النشر أو الاستعمال أو الحيازة أو الإششاء، لأي غرض كان المعطيات التحصل عليها من إحثى جرائم المعالجة الآلية للمعطيات"1 2 -الركن المـنوي: تعنبر هذه الجريمة كسابقها من الجزائم في إنتسابها إلى الجرائم العلية، فلا بد من نوفر القصد الجنائي العام لقيامها، ويكمن في علم الجاني بكل الخصائص التي نساهم في بناء الجاني أنه يقوم بالنعامل في معطبات غبر مشرو عة وأن تتجه إر ادنه إلى الجريمة، فيجب أن النعامل في نلك المعطبات. ثانيا: اللعقوبة المقررة في جريمة التعامل في معطيات غير مشروعة:

أطرت هذه الجريمة المواد (394 مكرر 2 إلى 394 مكرر 6) وتنتخلص العقوبات المقررة لهذه الجريمة من المو اد اللسالفة الذكر، حيث يعاقب مرنكب الجريمة بالحبس من شهرين إلى 03 سنوات وغرامة من 1000.000 دج إلى 5000.000 دج، أما المادة 394 مكرر 6 فقد جاءت بعقوبات نكميلية، وتتمثل في مصادرة الأجهزة والبر امج و الوسائل المستخدمة مع إغلاق المو اقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القسم، إضافة إلى إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت الحريمة قد ارتكت بعلم مالكك.

خاتمة

## خاتمة

بعد بحثنا في موضوع الحمابة القانونية للمستهلك الإلكتروني في قانون التجارة الإلكتروني، وجدنا بأن المشرع قد انتبه إلى حاجة هذه الفئة من المستهلكين والتي نتعاقد عبر الوسائل الحديثة للحماية، كما أننا وجدنا بأن قانون التجارة الالكترونية نظم الكثير من مر احل النعاقد الإلكتروني، وأقر حماية القانونية بصور ها المدنبة والجز ائية للمستهلك الإككتروني في كل مر احل العقة. وقد خلصنا إلى أن المشر ع الجزائري قد وفق في نوفير الحماية بصور ها في الكثبر من الأمور، وذلك تحفبز | له للاخول إلى عالم التجارة الإلكتزونية دون مخاوف، وسعيا كذللك من المشر ع الجزائري إلى النهوض بالتجازة الإلكترونبة بصورها الحدبثة للأفضل.

## ومن الملاحظات التي سجلناها أثنّاء بحثا نذكر ما يلي:

- لم يعتبر المشرع في قانون التجارة الإلكترونية التضليل الإعلاني جريمة خطرة يعاقب عليها، كونه قد يبني عليه التعاقـ بأكمله ويكون معيبا أو باطلا، فقد اكتفى باشنتر اط وضوح الإعلان وألا يكون مضلا لكن بصعب كثف النضلبل في المجل الإلكتروني.
- أهمل المشر ع بعض المز احل المهمة في النعاقد الإلكتروني التي قد تحمي المستهلك الإلكتروني، أهمها مرحلة المفاوضات التي تعد أساس فرض الشروط التعسفية وحق العدول للمستهلك الإلكتروني.
- كما لاحظنا عدم ذكر العيوب النقليبية للتعاقد ذكرا مباشُر ا كالغلط والتنليس والإكر اه والغبن والاستغلال عكس القانون المدني المتخصص في العقود، رغم كونها نؤثر بشكل كبير على التعاقد ليصل إلى حد إبطاله إن بلغت حدا كبير ا من الجسامة.
- كما لاحظنا عدم نص المشر ع في قانون التجارة الإلكترونية على حمابة خاصة من الإذعان والشروط التعسفية عدا نصه على عدم تضمين العرض خانات توجه الاختياز
- المشرع نص على الحق في العدول ضمن المعلومات التي يتضمنها المرض النجاري الإلكتنروني والأولى أن بتضمنها العقد التجاري الإلكتروني، لكن المشر ع وفر حماية مقبولة للمستهلك الإكتروني بما يمرض بالضمانات المستحدثة كاحترام آجال التسليم وضمان نسليم مطابق وتحميل المورد كافة تبعات إخلاله بأحد التز اماته المترتبة من ذلك.
- لم يفرد المشرع في تعديل قانون العقوبات الذي أدرج فيه فصل " الجرائم الماسة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات أحكاما خاصة بجر ائم المعلومات المنعقة بالتجارة الاككترونبة، فقد نص على الجر ائم المتعقةٍ بمعالجة البيانات بوجه عام وبالثالي لم يوفر حماية كاملة تخول قانون التجارة الإلكترونية الاعتماد عليه. - لم يدرج المشرع في قانون النجارة الالكترونية أي نصوص تعاقب جرائما معروفة تمس المستهلك الإلكتروني خصوصا كجرائم الغش والخداع والاحتيال مما صعب علينا إيجاد أركان كل جريمة، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانون. - بالنسبة للعقوبات المقررة لمخنلف الجر ائم تجنب المشر ع عقوبة الحبس ما قد يفتح المجال أمام الممارسات الغير نزيهة من قبل الموردين الإككترونيين والغير . التوصبات:
- بالرغم من النقائص التي شابت قانون التجارة الإلكترونية إلا أنه وبالنظر لحداثته وعلى اعتبازه أول قانون بهتم بحماية المستهلك الإلكتروني فإن الفرد الجزائري كان أحو ج ما بكون إليه، وفي هذا السياق بالإمكان الإشارة إلى بعض النتابير التي بمكنها
- تدعيم النطبيق الفعلي للصوص قانون التجارة الإكترونية التي جاءت فيه وعدم
الاعتداء بتركها حبر ا على ورق.
- تدعيم الرقابة المبدانبة وندعيم الدور الفعال للجان المر اقبة والأعوان المكفين بذلك خصوصا في الجانب المعلوماتي بوضع منصـات رقابة (قاعات الكتنونية بالمركز الوطني للسجل التجاري والغرف الجهوية للتجازة وغيرها). -تنسريع استصدار نصوص نتظيمية تذعم قانون التجازة الإككترونية، ويبو أن المشر عبء في هذه العطلية بإصداره للقانون 19/89 المحد لكيفيــات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونبة وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل النجاري الصادر في الجريدة الرسمية عدد رقم 17 الصادرة بتاريخ 10 رجب 1440 هــ الموافق لــ 17 مازس 2019. - بخصوص النجارة الدولية الإكتزونية العمل على تدعيم النعاون مع الاول الأجنبية والعربية لضمان مكافحة أنجع للجر ائم العابرة للحدود بالاستتاد على القو انين اللولية المتخصصة كقو اعد اليونيستر ال UNICTRAL و القو انين الإرشادية وغير ها.

وتجدر الإشارة أخبرا إلى أن الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني لن نكون ناجعة ما لم نواكب القوانين الجزائرية الجر ائم الإكترونية التي تتطور يوما بعد يوم بسبب التطورات المنلاحقة التي نعرفها وسائل الاتصال الإككترونية.

## (لمصادر

## و المر اجع

## قائمة المصادر والمر اجع

## قائمـة المصادر و المراجع

1/ القرأن الكريم:
-الأية، 85 من سورة هود.
2/النصوص القانونية:
1- القوانين:

- الجمهورية الجز ائرية الليمقر اطية الثعبية، القانون رقم 05/18 المنعقق بالتجارة الإكثرونية، المؤرخ في 2018/05/10، الجريدة الرسمية، العدد 28، الصادرة في .2018/05/16
- الجمهورية الجزائرية الايبقر اطية الثعبية، القانون رقم 03/09، التنعق بحماية المستهلك وفقع الغش، المؤر خ في 2009/02/25، الجريدة الرسمية، العدد 15، الصادرة في 2009/03/08.
ه الجمهورية الجزائرية الايمقراطية الثشعية، القانون رفم 02/04، والذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات النجارية، المؤرخ في 2004/06/23، الجريدة الرسمية، العدد 41، الصادرة في 2004/06/27.

هالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الثشعية، القانون رقم 07/18، اللتعطق بالأشخاص الطييعين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، المؤرخ في 2018/07/10 الجريدة الرسمية، العدد 34، الصادرة في 2018/07/10.
الجمهورية الجز ائرية الاليمقر اطية الثعبية، القانون رقم 04/82، المنعلق بقانون العقوبات، المؤر خ في 1982/02/13، المعدل والمنمم للأمز 156/66 المنعقق بقانون العقوبات سالف الذكر .

- الجمهورية الجزائرية الايمقر اطية الثنعبية، القانون رقم 06/23، المتعق بقانون العقوبات، المؤر خ في 1982/02/13، المعدل و المتمم للأمر 156/66 المنعق بقانون العقوبات سالف الذكر
- الجمهورية الجزائرية الايمقر اطية الثنعبية، القانون رقم 15/04، المتعقق بقانون العقوبات، المؤر خ في 2004/11/10، المعدل و المنمم للأمر 156/66 المنعق بقانون العقوبات سالف الذكر 2- الأو امر :
- الجمهورية الجز ائرية الايمقر اطية الثنعبية، الأمر رقم 59/75، المتعق بالقانون التجاري، المؤر خ في 1975/09/26، المعدل والمتمه، لأمر رقم 27/96، المؤرخ في 1996/12/09، الجريدة الرسمية، العدد 77، الصادرة في 1996/12/11. - الجمهورية الجزائرية الايمقزاطية الثنعبية، الأمر 75/58، المتعق بالقانون المدني، المادة 86 المؤر خ في 1975/09/26، الجريدة الرسمية، العدد 78، الصادرة في 1975/09/30، المعدل والمنمم إلى غاية القانون رقم 07/05، المؤرخ في .2007/05/13
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الثنعبية، الأمر رقم 156/66، المنعق بقانون العقوبات، المؤر خ في 1966/06/08، الجريدة الرسمية، العدد 49، الصادرة في .1966/08/11
- الجمهورية الجزائرية الابمقز اطية الثعبية، الأمر رقم 47/75، المنعق بقانون العقوبات، المادة 429، المؤر خ في 1975/08/17، المعدل والمتم للأمر رقم 156/66، المتعلق بقانون العقوبات، المؤرخ في 1966/06/08، الجريدة الرسمية، العدد 49، الصادرة في 1966/08/11.


## قائمة المصادر والمر اجع

3- المر اسيم التنفيذية:

- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية النثبية، المرسوم التتفيذي رقم 254/97، المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة التي نتكل خطر ا من نوع خاص وإستر ادها، المؤرخ في 1997/07/08، الجريدة الرسمبة، العدد 46، الصادرة في .1997/07/09
- الجمهورية الجزائرية الديمقر اطية الثعبية، المرسوم النتفيذي رقم 306/06؛ اللأي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تتنبر تعسفية، المؤرخ في 2006/09/10، الجريدة الرسمية، عدد 56، المؤرخة في 2006/09/11. 4- المراسيم العربية:
- المرسوم اللبناني رقم 13068، المتعلق بشأن حماية المستهلك، المؤرخ في 2005/08/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 659، الصادر بناريخ 2005/02/04 و المنشور في الجريدة الرسمية، الصادرة في 2005/02/10.
- المرسوم الإتحادي لدولة الإمار ات العربية المتحدة رقم 24، المنعق بشأن حماية المستهلك، المؤر خ في 2006/08/13.

5- القوانين باللغة الفرنسية:

- loi $\mathrm{n}^{\circ}$ : 2014/344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, J.O.R du 18 mars 2014.

3/ الكتب:
1- أو هيبة عبد الهّ، شرح قانون العقوبات الجزائري قسم العام، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائز، 2012.

2 القاهرة، مصر ، 2008.

3- المطلقة محمد، الوجيز في العقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والنوزيع، عمنن، 2008.

4- العجارمة مصطفى موسى، التنظيم القانوني للتعاقتا عبر شبكة الأنترنت، دار الكتب القانونية و الدر اسات للنشر و البرمجيات، مصر، 2010.

5- الجريدلي جمال زكي، البيع الإكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الأترنت،، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2008.

6- الجنيد بسام فنوش، مسؤولية (المدنية عن الإعلان التجاري عبر الأنترنت، مركز الاراسات العربية للنشر والثوزيع، الجيزة، مصر، د س ن.

7- المرصفاوي حسن صـادق، قانون (العقويات (الخاص، منشأة المعارف القاهرة، مصر، 1985.

8- إسماعيل محمد سعيد أحمد، الحماية القانونية للمعاملات التجارة الإلكترونية، در اسة مقارنة، منشور ات حبي، دمشق، 2009.

9- بدر أسامة أحمد، حماية المستّلك الإلكتروني، دار جامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، مصر، 2004.

10- بدر أسمامة أحمد، حماية المستهلا في التعاقر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، 2008.

11- بودالي محمد، حمابة المستهلك في القانون المقارن، (در اسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2006.

12- حجازي عبد الفتاح البيومي، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، دار الكتب، القاهرة، مصر ، 2007.

13- خلف أحمد محمد محمود علي، الحماية الجزائية للمستهلك في القانونين الخاصة، المكتبة العصرية للنشز والتوزيع، مصر، 2008. 14- زريقات عمر خالد، عقود التجارة الإلكترونية عقد البيع عبر الأنترنت، دار حامد للنشر والنوزيع، الأردن، 2007.

15- عزمي محمد مدحت، المعاملات التجاريـة الإلكترونية، مركز الكتاب، الإسكندرية، مصر، .2008

16- قشنقوش هدى حامد، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000.

17- كونز سعيد عدنان خالل، حماية المستهلث الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2012.

18- ممدوح إبر اهيم خالد، إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2006.

19- ممدوح إبر اهيم خالد، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2008.

20- ممدوح إبر اهيم خالد، أمن المستهلك الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2008.
21- مجاهد أسامة أبو الحسن، خصوصية التعاقا عبر الأنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ، 2000.

22- موفق حماد عبد، الحماية المدنبة للمستهلل في التجارة الإلكترونية، مكتبة السنهوري، منشورات زين الحقوقية، جامعة بغداد، العر اق، 2011.

23- مطر عصام عبد الفتاح، التجارة الإلكترونية في تشريعات العربية والأجنبية، دار جامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، مصر، 2009.

24- محمود عبد اله ذبب عبد اللّ، الحماية المدنية للمستهلاك في التعاقا الإكتروني، -در اسة مقارنة-، دار النقافة للنشر والثوزيع، عمان، 2012. 25- يوسف أمير فرج، جرائم التجارة الإلكترونية وأساليب مكافحتها، مكتبة الوفاء

$$
\text { 4/ القانونية، الإسكندرية، مصر ، } 2013 .
$$

1- بن سماعيل سلسبيل، (الحماية الجنائية للمستهلالك الإلكتروني في ظل التشريع الجز ائري، مجلة المعالم للار اسات القانونية و السياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية غرداية، العدد 02، ديسمبر 2019.

2-درار نسيمة، المستولك الرقمي وعدم راهنية القوانين الكلاسكية الناضمة لحمـايته، مقال في مجلة الفقة و القانون، عدد رقم 20، جامعة أبوبكر بالقايد، تلمسان، الجزائر، جوان 2014.
3- رباحي أحمد، المجال المادي للفبن في العقود بين الثوسعة والتضبيق، دراسة مقارنة، المجلة الأكاديمية للار اسات الإجتماعية والإنسانبة، عدد 3؛ جامعة حسبية

$$
\text { بن بوعلي، الثלلف، الجزائر } 2010 .
$$

4- مجدوب نوال، حماية المستّهلك الجنائية من جريمة الخداع في عملية تسويق المواد الغذائية، مقال منشور في مجلة الدفاتر السباسة والقانون، عدد 15، جامعة

$$
\text { 5 أبو بكر بالقابد، تلمسان، الجزائر، جوان } 2016 .
$$

1- جحايشبة نورة، الحماية الجزائية للمستهلك من الإشهار الكاذب بموجب قانون (العقوبات والقواعد الخاصة، الملتتقى الوطني، حول الإطار القانوني لعقود الإشهار التجار ي و أثنار ها، قالمـة، الجز ائر، يوم 12/05/ 2018.

2- ليندة عبد الله، المستهلك والمهني مفهومـان متباينان، الملتقى الوطني، حماية المستهلك في ظل الإنقتاح الإقتصادي، معهّ العلوم القانونية والإدارية بالمركز

$$
\text { 6/ الجامعي، الو ادي، الجز ائر، 14/13 المكتوراه: والفريل } 2008 .
$$

1- اكسوم عيلام رشبدة، المركز القانوني للمستهلك الإكتروني، أطروحة لنيل درجة الاكثور اه الطور الثالث، في القانون، تخصص قانون خاص داخلي، جامعة

مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2018.
2- خليفي مريم، الرهانات القانونية للتجارة الإلكترونية، رسالة دكتور اه، كلية
الحقوق، جامعة أبو بكر بالقابد، ثلمسان، الجزائر، 2007. ب/ ماجستير:

1- الذهبي خذوجة، الأليات القانونبة لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون الخاص الأساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار، قسم الحقوق، الجزائر،
.2014/2013

2- بن غيدة إيناس، الحماية المدنية للمستهللك في العقود الإلكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستنر في الحقوق، قانون الخاص المعمق، تلمسان، 2015. 3- سلطاني عبد الرزاق، الحماية القانونية للمستهللك لقانون التجارة الإلكترونية الجز ائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، شعبة حقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد العربي بن مهيدي، أم البو اقي، الجزائر، 2019/2018.

4- شعباني منال، إلتزام المتخخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم اللسياسية، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، الجزائر، 2012.
5- طمين سهيلة، الثنكلية في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة لنيل شهادة ماجستير فرع القانون النولي للأعمال، جامعة مولود معمري، كلبة الحقوق، تيزي وزو، الجزائر 2011.
6- مداح أحدد، التجارة الإلكترونية من المنظور الفقهي الإسلامي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الفقة وأصوله، جامعة الحاج لخضر، باتتة، الجزائر، .2006/2005

ج/ ماستر:
1- طيهار خالد، حماية المستهلك الإككتروني، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، محمد بوضياف، مسيلة، الجزائر 2019/2018.

2- عمريوي ليلى، (الحماية (الجائية للمستهلك الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص فانون جنائي وعلوم إجر امية، كلبة الحقوق، جامعة مولود معمري نبزي وزو، الجز ائر، 2018.

## (لفهرس

## الفهرس

| الصفحة | العناوين |
| :---: | :---: |
|  | الإهداء |
|  | النتككر ات |
|  | المختصر |
| 06-01 | (المقمة |
| 08 | الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للتجارة الإكترونية والمستهلك |
| 09 | اللمبث الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية |
| 10 | المطلب الأول: تعريف التجارة الإكترونبة |
| 13-11 | (الفرع الأول: الثعريف الفقهي |
| 15-13 | الفرع الثاني: التعريف التنريعي |
| 16 | المطلب الثاني: خصائص التجازة الإككترونبة وأهميتها |
| 18-16 | الفرع الأول: خصائص التجازة الإكترونبي |
| 20-19 | الفرع الثاني: أهبية التجارة الإلكترونبة |
| 21 | المبحث الثاني: مفهوم المستهلك العادي والإكتروني |
| 22 | المطب الأول: نعريف المسنهلك العادي |


| 24-22 | (الفرع الأول: النعريف الفقهي |
| :---: | :---: |
| 26-24 | الفرع الثاني: التعريف التشريعي |
| 27 | المطلب الثاني: تعريف المستهلك الإلكنروني |
| 29-27 | (الفرع الأول: النعريف الفقهي |
| 29 | اللفرع الثاني: النعريف التشريعي |
| 30 | الفصل الثاني: الحماية القانونية للمستلك الإلكتروني في التجارة الإلكترونية |
| 33 | المبحث الأول: الحماية المدنية للمستهلك الإكتروني في التجارة الإلكترونية |
| 34 | اللمطب الأول: الحماية المدنية للمستهلك الإكتروني في مرحلة إبر ام العقد |
| 40-34 | الفرع الأول: الإعلان الإكتروني |
| 46-40 | الفرع الثاني: عيوب الرضا |
| 46 | المطلب الثاني: الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني في مرحة تتفيذ العقد |
| 49-47 | الفرع الأول: الثنروط النعفية |
| 51-49 | الفرع الثاني: حق العدول |
| 52 | اللمحث الثاني: الحماية الجز ائية للمستهلك الإلكتروني في التجارة الإلكترونية |
| 53 | المطلب الأول: الحماية الجزائية للمستهلك الإلكتروني في مرحة إبرام العقد |
| 62-53 | الفرع الأول: جريمة الغش |
| 65-62 | (الفرع الثّاني: جريمة الخداع |


| 68-66 | الفرع الثالث: جريمة الإحتيل |
| :---: | :---: |
| 69 | المطلب الثاني: الحماية الجزائية للمستهلك الإكتروني في مزلة تنفيذ لعقّ |
| 72-69 | الفرع الأول: جريمة تلاعب بالمعطيات |
| 73-72 | الفرع الثاني: جريمة النعامل في المطيّا غير المشروعة |
| 77-75 | خاتمة |
|  | قائمة الصصادر والهر ابع |
|  | الف大س |

## ملخص (المذكرة

إن النطور الهائل في النكنولوجيا ووسائل الاتصال، أثر ثأثير| كبير| على النظام القانوني للعقود النقلبية، مما أدى إلىى ظهور أنماط حدبثة من النعاملات على السستوى الإلكتروني، وعلى رأسها ظاهرة المعاملات النجارية الإككرونية، والني جلبت معها تحديات على المستوى الإفتصادي، وإنعكست آثارها على مستوى النتظيم التنشريعي، وأبرز خصوصيانها أنها نتث في عالم إفتراضى وغياب مادي لأطرافت العقد، وهو الأمر الذي ظهر معه ضرورة النظر إلى هذه النوعية الحديثة من العقود، من خلال البحث في نكريس حماية فعالة للمستهلك الإلكتروني، وهو الطرف الأضعف في هذه العلاثة، وذلك بايجاد آليات الحماية القانونية بصور ها المدنية والجزائية، سواء في المرحلة السابقة على العق، وصو لا إبى مرطة تفتفي للعقد.

## Summary

The dramatic development of technology and means of communication has had a significant impact on the legal system of traditional contracts, This has led to the emergence of modern patterns of electronic transactions. and, above all, the phenomenon of e-business transactions, with which it brought challenges at the economic level and reflected its effects on the level of legislative regulation, and its specificities highlighted that it takes place in a world of assumption and material absence for the parties to the Decade which has shown the need to look at this modern type of contract, By looking at dedicating effective protection to the electronic consumer, the weakest party in this relationship, by establishing legal protection mechanisms in their civil and criminal forms, both in the pre-contract phase and in order to reach the Decade's implementation phase.


[^0]:    1- الجمهورية الجز ائرية الايمقر اطية الشُعبية، الأمر رقم 47/75، المتعلق بقانون العقوبات، المادة 429، المؤر خ

