# الستعهمال الحق في الأعمهال الطبيـة والخطأ فيـه 

## د. معاذ جاسم هحمد <br> جامعة الأنبار/ كلية القانون والعلوم السياسية

way or in am vrgent medical case which badly needs that.

The authorization in medicine work has rules inclnding the legal permission, the sick peons approval, trangeting the disease, and following the scientific preailes.

This paper deals auith the error in the medical doctor's work. This issue is not recent but it in as old as mediaie and was known to an cient civeications hike Bubylone ponticrluy in (Hamourabi) and egyptiom, Romam cmlrah Zatiorg. There was a controversial spuen about medical reation and ity error in Errope in whiun rehgions man have a controlled for a long time, Who couldnot be Sued for their errors as they haus the outhointy from god. Loter they were sued as far their erros esp. sftor some phlisophical movements

## Abstract <br> Medicine function has

 unlimited importance, as it corsidered to be a humane and moral which requires a peyon with Scientific and skillful qualificatior. The practitioner medicine has to follow the prescribed prinupus in Medicine auning at healing the Sicktcoun.gt wse noticed recently that some of the doctors are ignorant of the Low rules thongh they are Very good at practicing their rocation. Besides, Some them are shocked to be Sued according to the rules agarist him the some error in work.

The creininal leg isolator Shows that gt is allowed to practice the medical Surgery and Other mat cal means according to the Known doctrines of medicine if they were proved by the sick pason or his deputy legally in am outspoken or implied
prescriphion aneasthesia error, and finally in the error at smrgical operation. The conalusion contains the recommendations of Iraqi legislator in organizing clear princioples eaplaining the donation of parts, their implantion as it is a controvencied case in religion and law of it's prohibition.

عليها في المهن الطبية المرخص بهــا متـى تمـت برضاء المريض او النائب عنه قانوناً صـراحة او ضمناً او كان تدخل الطبي ضرورياً في الحـالات العاجلة التي تقتضي ذلك.

ان شــروط الاباحـــة في العمــل الطـبـي
تتـضضن الترخـيص القــنوني برضــاء المــريض
واستهداف العلج ومراعاة الاصول العلمية.
ويتناول البحث التطور التاريخي للخطــأ
في فعل الطبيب اذ انه ليس حدايث العهد بـل
هو قديم قـدم الطـب وعرفتـه اقـدم الحـضارات وفي مقدمتها الحضارة البابلية وتحديـداً تـشريع حمـورابي، كمــا عرفتــه الحــضارة المـصرية والرومانية.

ثـــم تم الحــديث عــن مهنـــة الطــب
واخطاءها في اوربا التي ظل فيها رجـال الـدين
يتمنعون لمدة من الزمـان بـسطوة علـى الطـب، والذين لم تشر ضدهم مساءلة عن اخطاءهم نظراً
hame denuncialted some doctory deception.

This paper also dualy with the difintion (error) in terms of the carlessness, ignorance and the abseua precaution with overlooking the lows, systems and orders.

As what conler ns with the practicay realihy of the doctory error, hs embodied in the error in disease diagnosis error in medicine

المخص
إن لمهنة الطـب اهميـة كـبرى لا حـدود
لها، اذ هي مهنــة انسانية واخالاقيـة تتطلــب
فيمن يباشرها المكنة العلمية والننية.
وعلى من يمارس النشاط الطبي يجب ان
يتفق مع القواعد المقرة في علم الطبب، ويتجـه
الل شفاء المريض.
لوحظ في الآوانة الاخيرة ان الـبعض مـن
الاطباء يجهل احكـام التـانون على الـرغم مـن
ممارستهم مـسؤوليتهم المهنيـة ببراعــة، بـل ان
يعضهم يفاجئ بل يصدم بما يتخذ في حقه هـن

المهنة
لقـد اوضـح المـشرع الجزائـي بانــه يعـد
إستعمال للحق ممارسة الجراحة الطبية واعمال
التطبيب الاخرى طبقاً للاصول العلمية المتعارف

واجد من الضروري ان أتناول ما ياتي :
اولاً/ تعريف العمل الطبي :
هـو نـشاط يتغـق - في كيغيتـه وظـروف
مباشرته - مع القواعد المقـررة في علـم الطـب،
ويتجــه في ذاتـه، أي وفـق المجـرى العـادي
للامـور، الى شـفاء المـريض، والاصـل في العمـل

التخليص من مرض أو تخفيف حدته أي مجرد
تخفيـف آلامـه، ولكـن يعـد ذلـك مـن قبيـل
الاعمال الطبية ما يستهدف الكشف عن اسباب
سوء الصحة أو مجرد الوقاية من مرض (■) . ثانياً/ أهمية البحث:

إن أهمية هذا البحث تتزايـد وذلـك لان
الأطباء المعنيين به ما زال البعض منهم يجهـل
احكــام القــنون علـى الـرغم هـن ممارسـتهم
لمسؤوليتهم المهنيــة ببراعــة، بــل إن بعـضهم يفاجأ بل يصدم بما يتخذ في حقه من إجراءات قانونية جراء الخطأ في ممارسة المهنة. وفي الآونة الاخيرة طرأ تغيير على احكام

المـسؤولية للاطبـاء، وذلــك هـن خــال تطـور التقنيات الطبية وازدياد هاجس الامن والسلامة في مجــال الـصحة العامــة تـسبب في تـضخم المنازعات الخاصة بالمسؤولية الطبيـة المعروضـة امام إدارة المستـشفيات ثـم الـسلطة التـضائية، ولكل ما تقدم تظهر اهمية تنــاول هـذا الموضـوع

لانهم يستمدوا سلطنتهم مـن الإلـه. وبعـد ذلـك اثـيرت هـساءتهم الجزائيــة عـن اخطــاءهم في العمل الطبي، لاسيما بعد قيام تيارات فلـسفية نددت بغش بعض الاطباء.

ثـم تتنــاول الدراسـة تعريــف الخطــأ في العمل الطبي وتحديد معايير له وما هي طبيعته وصـور هـذا الخطــأ الـذـي تتجـسد بالإهمــال والرعونة وعدم الاحتياط وعدم مراعــاة القوانين والانظمة والاوامر.
 الطبيب فيتجسد من خلال الخطأ في تـشخيص المـرض والخطــأ في وصـف العــلاج والخطــــأ في تخـدير المــريض واخـيراً الخطــأ في التـداخل الجراحي؟.
اما بالنسبة للخاتمـة فـاحتوت التوصـية
للمشرع العراقي بتنظيم نصوص صريحة توضح عمليات التـبرع بالأعـضاء وزراعتهـا، ولاسـيما وان هذه الممارسات تتردد بين الإباحة والخطـر شرعاً وقانوناً.

المقدمة
إن لمهنة الطـب أهميـة كـبرى لا حـدود لها، إذ هي مهنــة إنـسانية وأخلاقيـة تتطلـب فيمن يباشرها المكنة العلمية والفنية، بل والاهم مـن ذلـك ان يكـون رحيمـاً ويبـذل اقـصى مــا يستطيع لرفع معاناة المرضى، وعلى الطبيب ان يواصل اطلاعه على آخر ما توصلت اليه المعرفة الطبية بمعنـى انـه يـزداد خـبره ومهــارة، لان

طبقا للاصول العلمية المتعـارف عليهـا في المهـن
الطبية المرخص بها متى تمت برضاء المريض أو
النائـب عنـه قانونـاً صـراحة أو ضـمناً أو كــان
التـدخل الطـبي ضـرورياً في الحــالات العاجلـة
التي تقتضي ذلك (لهذا النوع من الاباحة).
المطلب الأول

شروط إباحة عمل الطبيب
ان دواعـي اباحـة العمـل الطـبي ــــــي

رخـصة مزاولــة اعهـال مـهنــة التطبيـب وان
الاعمال الطبية تستهدف المحافظة على سلامة الجـسد ومسصلحته في أن يسسير سـيراً عاديــاً طبيعيـاً وفـضضلا عــن ذلــك رضــاء المـريض أو ذ ${ }^{(\square)}$ اولاً: الترخيص القانونين

يجب ان يكون مـن زوال العمـل الطـبي
ممـن يملكـون حـق مزاولتـه، طبقـاً للـشروط
والاجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمـة للمهن الطبية، وهـذه نتيجـة منطقيـة ضـرورية

للقول بان اسـاس اباحــة عمـل الطبيـب اجـازة قانونيــة أو اسـتعمال الحـق الشخـصي المقـرر بمقتضى القانون (■) .

فاذا قام بالعمل الطبي من لا يمتلك حـق
مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه من جروح
على اساس العمد مهما كان باعثه طيباً، حتىى
لو حقـق الـشفاء للمـريض فعـلاً أو خلـصه هـن


في ضـوء احكــام القــنون، وذلـك للاحاطــة بـه والاستزادة والافادة مـن قبـل ذوي الاختـصاص وغيرهم.

وفي هـذا المقــام أوكــد ان بحثـي هـذا لا
أدعي فيه الـسبق ولكـن الخـوض فيـه يتطلـب
الاستمرار كي نبقـى مؤكـدين علـى اهميتـه مـن

الاطباء في اعمالهم، وسادمة المرضى.
ثالثا/ منهجيـة البحث:
اعتمـدت في منهجيــة البحــث في هـذا
الموضوع تقسيمه على مباحـث ثــاث، تناولـت
في الاول اساس إباحـة الاعمـال الطبيـة، بينمـا
المبحث الثاني خصص للكام عن طبيعة الخطأ في الاعمال الطبيـة، ثـم يـــتي المبحـث الثالـث ليوضح الواقع العملي لخطأ الطبيب. المبحث الأول

أساس إباحة الأعمال الطبية
تضمنت القوانين العقابية على اختلافهــا
نصوصاً تقتضي معاقبة كل شخص ارتكب فعلاً عن عمد أو خطأ وادى الى وفاة آخـر أو الحــاق الاذى به اياً كانت درجة جسامته، ولا خلاف ان الطبيب حينما يمارس في اثناء قيامسه بعملـه بعض الاعمال التي لـو وضـعت تحـت مقيـاس قانون العقوبات لعدت جرائم، ومـع ذلـك فـان فعل الطبيب يصغه القانون ان لا جريمة(■)، أو كما اوضح المشرع الجزائـي بانـه يعـد اسـتعمالاً للحق الجراحة الطبية واعمال التطبيب الاخرى

ويجـب علـى الطبيـب الحـصول علـى
الترخيص قبل مزاولـة الاعهــال الطبيـة، وهـذا
الترخيص قد يكون عاماً شـاملاً لجميـع اعمـال المهنة، وقد يكون خاصاً بمباشرة اعمال معينة،

وفي هذه الحالـة لا تتـوافر الاباحــة الا اذا كــن العمل داخلاً في حدود الترخيص المقرر، كما هو

الحال بالنسبة لطبيـب متخـصص في العيـون لا
يمكـن ان يجـري تـداخل جراحـي في العــود الفقري لان تخصصه الدقيق لا يؤهله بمثل هـذا

التداخل (■) .
ثانياً: رضاء المريض:
يقـصد برضـاء المـريض في هـذا الموضـع
تعـبير المـريض عـن موافتتـه علـى ان يباشـر
الطبيب في مواجهته كل مـا يعتـضيه علاجـه، ،
ولا يعني ذلك ان رضاء المريض هو بذاتـه يبـيح تدخل الطبيب، وانما هو ليس سوى شـرط مـن

شـروط اباحــة العمـل الطـبي الـتي تـستند إلى
استعمال حق يصرح به القانون، والعلـة في هـذا
الــشرط واضـحة، وهـي ان للجـسم البـشري
حصانة تحول دون اجبار صاحبه على العـلاج قسراً عنه(ㅁ)

ولاجل ان يعتد بالرضاء كـشرط للإباحـة
يجب ان يصدر عن المريض نفسه اذا كان قادراً على التعبير عن إرادته، فــن لم يكـن في حـالـة تمكنه من ذلك اخـذ رضـاء مسن يمثلـه قانونـاً، والاصـل ان يكـون الرضـاء صـريحاً، ولكـن قـد يكفـي الرضـاء الـضمني في التـدخلات الطبيـة

وتطبيقـاً لــذلك قـضت محكمـة الـنقض
المصرية بمـسؤولية قابلـة هـسؤولية عمديـة عـن
جريمسة إحـداث عاهـة مستديمة، اذا أجـرت عملية ختــن بطريقـة غـير فنيـة ترتـب عليهـا حدوث عاهة مستديمة للمجني عليـهـ ، تأسيـساً علـى ان القــنون رقـم (415) لـسنة 1954 والقانون رقم (481) لسنة 1954 لم يخـولا القابلة سوى مزاولة مهنــة التوليـد دون مباشـرة غيرهـا مـن الأفعـال الـتي مـن بينهــا عمليــات الختان التي يعتصر الحق في إجرائها على مـن كان طبيباً مقيـداً اسمـه بـسجل الأطبـاء بـوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين(■) . وعلة هـذا الـشرط ان القـانون لا يثـق في غير من رخص لهـم بــالعلاج، اذ هـم الـذين في متـدرتهم القيــام بعمـل طـبـي يطــابق الأصـول العلمية يتجه في ذاته إلى شفاء المريض (■) . وقد ذهب القضاء البلجيكي إلى انـه مـن الجائز ان يكون ترخيص القـانون ضـمنياً، كمـا لو عالج ابٌ احد افراد اسـرته، اذلا يمكـن ان ينـسب اليــه مزاولــة مهنــة الطـب مـن دون ترخيص، ولكن هناك اتجاه فقهي لا يميـل إلى هذا التفسير، اذ يشير ان سبب الاباحة في هذه الحالة هو العرف، والذي يمكن الركون اليـه في حال عدم التجـريم، لاسـيما وان الواقعـة الـتي صدر فيها هذا الحكم كان العلاج المستعمل فيها بسيطاً ولا يتطلب تخصصاً طبياً في جانـب مسن يعطيه كاعطاء مسكن مثلاً(■).

تقرير القانون لهذا الحق، ولا وجـود للحـق الا اذا كان استعماله يستهدف تحقيق الغاية الـتي شـرع مسن اجلـها، لـذلك يلـزم لإباحـة عمـل الطبيب ان يكون مقصوداً به علاج المريض، أي تخليــصه مــن آلامـــه أو التخفيـــف مـــن حدتها (ם)، وتوافر قصد العلج لدى الط الطبيـب هو الذي يحقق حسن النية، على وفق الـشروط اللازمة لكل حــالات اسـتعمال الحـق في المــادة (41) من قــنون العقوبـات العراقـي، وتطلـب هـذا الـشرط متتـضاه ان لا يقـصد الطبيـب مـن الاعمال الطبية غير عــلاج المـريض، فــاذا كــان قصده من العمل الطـبي تجربـة اسـلوب جديـد للجراحة أو اختبار فاعلية دواء جديد أو اجـراء بحث علمي علـى المـريض فــن تخلـف شـرط حسن النية قد تحقق بغض النظر عـن الباعـث
 بـل لا يغـير ممـا ذكـرت آنفـاً ان يقـع التداخل الطبي بناءً على رضاء المجنى عليه أو حتى الحاحه، ، اذ ان رضـاء المـريض في اباحـة تدخل الطبيب ليس سـوى شـرط ضـمن شـروط اخـرى للإباحـة، فـضلاً عـن ان نطــاق الرضـاء
 الحالات.

ويثير قصد العلاج تحديد نطاق الاعمـال
الطبية المشمولة بالاباحة والـتي ينـصرف اليهـا
بذلك القصد، وهو مجـال يـرتبط بتــدم العلـوم الطبيــة وتطـور وسـائل الكـشف عـن الامـراض

المألوفة التي يستشف من مسلك المريض قبولهـا اذا قدر الطبيب ملائمة ذلـك، امـا التـداخلات الطبية الكـبرى فيجـب ان يبـصر بهـا المـريض مسبقاً وان يحـاط علمـاً بمخاطرهـا ومـضاعغتها المحتملة وان الرضاء عن بينـة بكـل ذلـك، ولا يكفي فيها الرضاء المستمد مـن مجـرد الـذهاب إلى الطبيب، فاذا لم يحصل الطبيب على رضاء المريض في مثل هذه الحالات، فانه يعد مسؤولاً عـن تداخلــه وفقــاً للقواعـد العامــة، ولــو تم التداخل وفقاً للاصول الطبية وافضى بالغعل إلى شفاء المريض، فيسأل عن جـرح عمـد أو جـرح مفض إلى مـوت بحـسب الاحـوال، ولكـن هـذا
 المريض كشرط للإباحة في بعض الحالات، كمـا لو الزم القانون الطبيب بتدخل يتطلبـه الـصالح في ظروف معينة مثل اوقـات الاوبئـة : فحينـــذ تكون الاباحة مستندة إلى امر القانون، وهو سند يعمل به بغير نص، ولا حاجـة فيـه للحـصول على رضـاء المـريض، وفي حــالات اخـرى، قـد يتدخل الطبيب إنتــاذاً لحيــاة المـريض المـصاب في حادث، اذا لم يكن في حالة يـستطيع فيهـا الاعراب عن رضائه ولم يكن هنــك مـن اقاربـه هـن يقـوم مقامـه : فحينئــذ تمتنــع مسسؤولية

الطبيب وفقاً لحالة الضرورة( ${ }^{\text {( }}$ (
ثالثاً: استهداف العلاح:
غاية الحـق في مباشـرة الاعمـال الطبيـة
هي علاج المريض، وهذه الغاية هي الـتي تـبرر

وفيما يتعلق بـزرع الاعـضاء، فهـو عمـل
علاجي بلا جدال بالنسبة لمن ينقل اليه العضو
المزروع، اياً كان صـاحب هـذا الاخـير، سـواءاً
 باعضاءه بعد وفاته ، اما من نزع عنـه العـضو في حياته، فلا يمكن القول في شـأنه بــن الطبيـب يمــارس عمــاً علاجيــاً، كمــا يتعـذر التـول بالاباحة اسـتناداً رضـاء المـريض، ولاسـيما اذا كان التبرع يرد على عضو جـوهري يخـشى ان تعتل على اثر نزعه صحة المتبرع' وإزاء غيــاب نــصوص صـريحة تــنظم عمليــات التـبرع بالاعـضاء وزراعتهــا، نـدعو المشرع العراقي إلى تنظيم هذه الممارسات الطبية الـتي تـتردد بــين الاباحــة والحظـر، ويحتــد الجـدل في هـذا الـصدد بـين الأطبـاء انفـسهم، ويقع في الخفاء اتجار بالأعـضاء البشرية علىى نحو يهبط بكرامة الإنسان ويههر ادميته ، وهذا كله يدعو إلى ضـرورة اسـتحداث تـشريع يـنظم الموضوع برمته ويقرر اباحة التدخل الطبي لنزع العضو مـن المتـبرع في الحـدود الـتي تتغـق مـع الصالح العام والقيم الدينية والاخلاقية والاصول الطبية المقررة.

اما عمليات التلقيح الـصناعي أو تلقـيح البويضة خارج الـرحم واعادتهــا بعـد تلقيحهــا لتستكمل نموها فيه، فـلا شـك في انهـا تـدخل ضمن اعمـال عــلاج العقـم اذا تمـت بـين طـري العاقــة الزوجيــة، وتنحـسر المـشروعية عـن

وتشخيصها والقضاء عليها والحدود التي يسمح فيها القانون والاخلاق وآداب المهنة بالتـدخل، وتلك التي لا يسمح فيها بمثل ذلـك التـدخل، وقد اثير الجدل، ولا يزال يتجدد، حول مسدى مشروعية التدخل الطبي في بعـض صـورة، ومـا اذا كانـت تـصلح موضـوعاً للعـاج ام لا، وقـد اسـتقر الامـر حـول مـشروعية العمـل في بعـض الحــالات ولا يــزال الـتردد قائمــاً حولهــا في اخرى، فمن المقرر الآن ان جراحـات التجميـل تدخل في عداد الاعمال الطبيـة المباحـة، سـواء قصد بها ازالة تشوية أو تكوين غـير طبيعي في احد اجزاء الجسم، ام قصد بهــا اخفـاء مظهـر خــارجي افـضل علـى احــد الاجـزاء، ومسن العمليات التي اصبح من المتفق على مشروعيتها نقل الدم بالنسبة للمريض المنقول اليه الدم، اما نقل الدم من متبرع فلا يعـد في مواجهتــه عمــاً طبياً بالمعنى الـدقيق، وانمـا يعـد عمــلاً مباحــاً اسـتناداً إلى رضـاء المتـبرع ولا إخــلالاً جـسيماً بحسن سير وظائفه، ، اما عمليات التعقيم، فـلا تعد بذاتها عملاً علاجياً الا اذا ثبت انـه لـيس ثمـة بـد مسن إجرائهـا صـيانة للـصحة العامـة للمريض أو تفاديــاً لتفـاقم حالتـه وتـصدق ذات الملاحظة على الإجهاض: فهو بذاته لـيس مـن مقتضيات العمـل الطـبي، مـا لم يكـن اجـراؤه يمثـــل ضــروة طبيـــة تــستدعي التــضحية بالجنين (ㅁ).

باداة غير معقمة أو بدون تخدير المريض أو ترك
اداة جراحية أو غيرها في جسم المريض( (■). المطلب الثاني

التطور التأريخي للخطأ في فعل الطبيب
يعد تجرم افعال التطبيب الخاطئة لـيس
حديث العهد، اذ هو قـديم قـدم الطـب ذاتـه، ، وعرفته اقدم الحضارات وفي مقـدمتها الحـضارة البابلية وتحديداً في تشريع حمـورابي اذ نـصت المادة (218) منه على انه (اذا عالج الطبيـب رجلاً حراً من جرح خطير بمـشرط مـن البرونـز وتسبب في موت الرجل، أو اذا فتح خراجـاً في عينه وتسبب بذلك في فقد عينه، تقطـع يـداه) ومن ثم فقد كان هـذا القــنون بدايـة الاعـتراف بوجود اخطــاء يقترفهـا الأطبـاء ومبـدأ العقـاب الذي يتصل بها (ㅁ)

كما اهتم قدماء المصريين بحمايــة النــاس هـن الأطبـاء، فعمـدوا إلى تـدوين القواعـد الـتي اتبعها كبار الأطباء القدامى في سجل اطلق عليه (السفر المقدس) وفرضوا على الطبيـب إتبـاع مـا جــاء في هــذا الـسفر والا تعــرض للمـسؤولية
 اما عند الرومان فقد بـرع (أبـو قـراط) في ابعاد الخُرفات عن الطب، وجعلـه علمـاً قائمـاً علـى البحـث والتجربـة، وهـو اول مـن وضـع اليمين قبـل ممارسـة المهنــة، وضمنه واجبـات الطبيـب ومسسؤولياته، وقــد كانــت مسسؤولية الأطبــاء في عمومهــا صـورية بـسبب ســكوت

الوسيلة اذا تمت خارج اطار العلاقة الزوجية أو بعد وفاة احد طرفيهـا أو عـن طريـق الاسـتعانة بـأم حاضـنه للبويـضة المخـصبة مـن شخـصين اخرين أو عن طريق (استنساخ) نمـــج جديـدة من البويضة المخصبة تكون لها ذات خصائصها الوراثية... الخ، وفيمـا يتعلـق بعمليــات تنـيير الجـنس ، فهـي بحـسب الاصـل ليـست عمــاً علاجياً، ما لم يكـن التـداخل الجراحـي لازمـاً لــضرورة طبيـــة وكـــان التكـــوين العـــضوي والبايلوجي والغسيولوجي للمريض يستجمع بلا نزاع الخصائص الأساسـية للجـنس الـذي يـراد التحول اليه رابعاً: : مراعاة الأصول العلمية : لكل علم قواعده الأساسية التي يغـترض المام اهل العلم بها وعلم الطب كذلك له قواعده واصوله العلمية المتفق عليهــا، لـذلك يجـب ان يكـون عمـل الطبيـب متفقــاً مـع هــه الاصـول العلمية متى يكون مباحاً، فاذا خــالف الاصـول العلمية المتقق عليهـا فــن عملـه لـيس مباحـاً، ومراعاة الاصـول العلميـة المتغـق عليهــا في علـم الطــب تفـرض علــى الطبيــب الا يلجـــأ إلى الاساليب أو الطرق العلاجيـة الـتي هـي محـل خلاف ولم تستقر بعد مـن الوجهــة العلميـة أو الفنية بقصد تجربتها على مريضه، وينتفي هذا الشرط اذا كان الطبيب لم يراع الاصول العلميـة المتفق عليها، كمـا لـو اجـرى عمليـة جراحيـة

دون الوصــول إلى اثـــارة مـسؤولية الطبيــب المخطئ، ومع التطور التـشريعي بـصدور قـانون نـــابليون عـــام 1804م وقــانون العقوبــات الفرنسي عام 1810م ظهـرت بـوادر القواعـد الاولى للمسؤوولية الطبيــة، ولكــن في مجــالات محدودة: كالاجهـاض، وإفشاء الـسر الطـبي، غـير ان المحــاكم هـي الـتي قامست بــالخطوة الحقيقية لارساء قانون للمسؤولية الطبية، وذلك بمناسبة الدعاوى الـتي طرحـت عليهــا في هـذا الشأن، فقد تسنى لمحكمة النقض الفرنـسية في حكمها الصادر في 18يونيو 1835م في قضية ثيوريت نـوري وسـي جيـوكن ان ترسـي مبـدأ مسؤولية الطبيب، الـذي اصـبح كـأي شـخص
 جسيماً (ㅁ) وعلى العموم فان الاتجاهـات التـشريعية والقضائية اتجهت في مجـال المسؤولية الطبيـة إلى التوفيـق بسين المـصالح المختلفـة، وتحقيـق التوازن بين مصلحة الطبيب (المهني) ومسصلحة المــريض، ذلــك لان اثقــال كاهــل الطبيـب بالمسؤولية، يعرقـل نـشاطه في عــلاج المرضى، كما ان اعفاء من تبعـه تقـصيره يفتـده الثقـة في نفسه وبمهنته، لذا يتوجب الاعتـدال والتوسط في التقدير، اذ تحتـق قواعـد المـسؤولية الطبيـة


المرضى وامتناعهم عن الشكوى، وشعور الأطبـاء بعـضهم تجـــاه بعـض بالزمالــة، وقــد اورد (أفلاطون) انه يجب الا يسأل الطبيب اذا مات
 الجهد والعناية، ويسأل في خلاف ذلك"

ويعسد الرومـان اول هـن اهـتم بتجريــد
المشتغلين بالعلاج من السحر والشعوذة من صفة الطبيب، غير انه لم تكن لديهم نصوص خاصة بالاطبــاء، فطبقـوا علـيهم النـصوص العامـة، وكانت عقوبة الطبيب تـصل إلى حـدّ الاعـدام، فـضلاً عـن إمكــان مطالبـة اهلـه بثروتـه، ، ومـن الـن شروط المسؤولية عندهم تعمد ارتكاب الفعل، اما الخطأ، مهما كان جسيماً، والاحجام عن الفعل (الترك) فانهما لا يـستوجبان العقـاب، اضـافة إلى ذلك وضعوا نصوصاً تلزم الأطبـاء بالاحتـــاظ
 وامـا في اوروبــا فقـد ظــل رجــال الـدين

يتمتعون لغترة من الزمان بـسطوة علـى الطـب، ولما أُنشأت مدارس الطب، تزايد عدد الأطبـاء، لكن مـن دون عهـل علمـي أو فـني، وفي خـضم هذا اللاوعي الجماعي، كان الاعتقاد السائد ان الرَّب هو وحده صـاحب كـل القـرارات، وبنــاء عليه لم يكن هناك مجال لاثارة خطــأ الطبيـب ومن ثم مساءلته (ㅁ)

وابتداءاً من التـرن الثـامن عـشر ظهـرت في فرنسا تيارات فلسفية نـددت بغـش الـسلطة

الطبية وتجردها من الاختصاص الغعلي، لكـن

أو (الخطأ مع التبصر أو التوقع) ويطلق عليه في
حالة عدم توقع الجاني لتلك النتيجــة (الخطــأ غير الـواعي) أو (الخطــأ بـدون تبـصر أو بـدون توقع)
وعرف الخطأ بانـه (هـو اتخـاذ الفاعـل
سلوكاً منطوياً على وقوع امـر يحظـره القـانون، وخمول ارادته في منع هذا الخطر مـن الافضضاء
 انصرافها إلى الـسلوك المنـشئ للخطـر، ولكنهــا خاملة في منع هذا الخطر من احـداث مـا كــان ينذر به من امر، ومعنى ذلك ان السلوك الخطر مقصود، ولكن الامر الناجم منه غير مقصود.

وإذاً فوجه الخلاف بين العمد والخطــا،
ان العمد هو ارادة السلوك الخطر، وكذلك ارادة الامر الناشيء منه ، أي ارادة السلوك مـن اولـه إلى خاتمتــه، ، في حــين ان الخطـــأ هــو ارادة السلوك الخطر مع خمول الارادة في منع تحقـق ما كان الخطر في ذلـك الـسلوك منـذراً بـه هـن امر، ومن ثم فهو ارادة السلوك في بدايته بـدون ارادة لخاتمته (ㅁ)

وفي هذا المقــام اقـول اذا كــان الاصـل ان
العقـاب أو المسؤولية الجزائيـة بـصفة عاهـة لا
تكون الا بصدد الجريمة العمديـة والـتي تتجـه
فيهــا الارادة إلى المساس بالمـصلحة أو بـسلامة
الجسد أو حق الحياة محل الحماية الجزائيـة،
الا ان هـذا لا يمنــع هـن العقــاب ـــ بـصفة
استثنائية ـ على الجريمة غير العمديـة، ولقـد

المبحث الثاني
طبيعة الخطأ في الاعمال الطبية
تقسم الجرائم بالنظر إلى ركنها المعنوي، واعني بالنظر إلى الـصورة الـتي تتخـذها الارادة
الانسانية الآثمـة، إلى جـرائم مقـصودة وجـرائم

وفي هذا المبحث نورد ما ياتي:
تعريـف الخطـــأ في عمـل الطبيـب، ثـم
تحديد معيار الخطأ في عمل الطبيب، ثم طبيعة
الخطــأ الطـبي، وأخـيراً صـور الخطــأ في عمـل
الطبيب كل في مطلب على حده.
المطلب الاول
تعريف الخطأ في عمل الطبيب
وردت عدة تعريغات للخطأ عند الفقهـاء
منها (اتجاه الارادة إلى الـسلوك الاجرامي دون قبولها بتحقيق النتيجـة الجرميـة الـتي يفـضي اليهــا هـذا الـسلوك هـع عــدم الحيلولــة دون
. وقوعها)
يلاحظ ان التعريف السابق اكد على دور
الارادة والذي اظهر اتجاهـهـا المـزدوج في حـالــة
الخطأ، اذ انه ايجابي بالنـسبة للـسلوك الـذي ابداه الطبيب وسلبي بالنسبة للنتيجـة وبمعنىى آخر ان عدم قبـول النتيجـة الجرميـة لا يعـني - عدم العلم بها، إذ يستوي ان يتوقع الجاني الم
 على الخطأ غير المقصود في حالة توقع الجـاني للنتيجة الجرمية وعدم القبول (الخطــأ الـواعي)

الطبيـب علـى نحـو يخــالف الاصـول العلميـة
والغنية المرعية(ㅁ).
المطلب الثاني
تحديد معايير الخطأ في عمل الطبيب
لقد اختلف النقه في تحديد المعيار الـذي
يجب الاعتداد به في تقدير شرط امكــان التوقع أو العلم، اذ البعض يـرى تحديـد المعيـار علـى اســاس شخــصي بحــت، ويرجـــع فيــه إلى الشخص نفسه لا إلى شخص سواه وفقاً لتكوينه الشخـصي وظروفـه الخاصــة كدرجـــة ذكائــه ومستوى تعليمه وخبراته الشخصية، فاذا تـبين انه كـان بوسـع الجـاني نفـسه توقـع النتيجـة والعلم بعناصرها وقـت مباشـرته نـشاطه فعــلا، ذلك ان الخطأ باعتباره علاقة نغسيه بـين ارادة الجاني والنتيجة الجرمية التي تحققت يتطلب ارتباطاً نفسياً بين الجريمة وشخص بعينـه هـو شخص الجاني، فاذا انعدمت هذه الرابطة فـلا محـل للقـول بالخطـا، اذ لا يمكـن ان يُطالـب الجاني بقدر من الحيطة أو الذكاء في تـصريغاته يتجاوز ما تحتمله ظروفه الخاصة( ${ }^{\text {( }}$.
ويؤخذ على المعيار الشخصي انه يجعـل
الشخص المهمـل عــادة لا يعاقـب بينمـا يكـون الــشخص الــشديد الحــذر والانتبـــاه عرضــه للعقاب، وليس في ذلك عدالة، فضالً عن انه لا يتطلـب مـن الـشخص ان يبـذل جهــداً معقـولاً حتى يرتفع إلى مستوى الشخص معتـاد الحـذر والانتباه بدلاً من ان يترك نِّسه على سجيتها،

ذهب رأي في الفقه إلى عدم العقـاب علـى هـذه الجريمـــة لان الارادة فيهـــا وان اتجهـــت إلى الـسلوك فانهـا لم تقـصد الـشر ولم تعمـل علـى تحققه فهي ارادة غـير آثمـة لم تقصد المـساس بالمصالح الجديرة بالحماية الجزائية وبالتالي لا يكون هناك وجه للقول بالمسؤولية الجزائية عن هذا النعل ويكفي - في نظرهم - تطبيـق قواعـد المسؤولية المدنية فقط عـن الاضـرار الـتي تـنجم عن تلـك الافعـال، ولكـن هـذا الـرأي لا يمكـن الاخــذ بـه، لان ارادة الجــاني وان كانــت لا تتجه إلى النتائج الضارة التي تنـتج عـن فعلـه، ، الا ان سلوكه كان ينطوي على خطر وقوع تلـك النتائج وكان يجب على المخطئ - الطبيب ان يتوقـع ذلـك وكـان في اسـتطاعته ان يحـول دون وقوع هذه النتائج، ولهذا يكون مـن العـدل ان يتحمـل ــ الطبيـب ــ جـز جائيـاً مسسؤولية النتائج التي توقع حدوثها أو كان يجـب عليـه توقعها، اذ لا تكفي قواعد المسؤولية المدنيــة في هذه الحالة(ه).

وهنا بالامكان القـول ان تعريـف الخطـأ الطبي بانه (تصرف الطبيب من خلال مباشرته مهنته على نحو لا يتــق مـع الواجبـات الـتي تقتضيها ممارسة المهنة، وكذلك القواعد العامـة للحيطة والحذر التي يتقيد بهــا عامـة النـاس، واذ تترتب على مسلكه نتائج ضارة كــن يمكـن لطبيب معتاد تجنبها) ومن امثلة ذلـك تـصرف

لذلك يتجه بعض الفقه ـ بحـق - إلى
الاخذ بمعيار مختلط (معيار موضوعي واقعي)، ومقتضاه ان تقدير شرط إمكــان التوقـع أو العلـم يكون بالنظر إلى الشخص المتوسط الـذي ينتمي إلى ذات الفئة الخاصة ـ الاجتماعية أو المهنيـة ـ التي ينتمي اليها الجــني، اذا وجــد في ذات ظروف الجاني الخارجيـة، وعلـى الاخـص مـا
 الاسـاس فانـهـ متـى كــان في امكــان الـشخص المتوسـط مـن فئــة الجــني، لــو وجــد في ذات الظروف التي وجد فيها الجاني، ان يتوقـع أو يعلـم بــأن نـشاطه سـيؤدي إلى النتيجـة الـتـي يعاقب عليها القانون وكان الجاني قـد نـزل في سلوكه من هذا القدر من الحيطـة والانتبــاه فلـم يتوقع أو يعلم بان نشاطه سـيؤدي إلى النتيجـة الجرمية فانه يكون قد اخطأ(■). المطلب الثالث

طبيعة الخطأ الطبي
ان التعرف على طبيعـة الاعمـال الطبيـة
والجراحية تمكن التوصل إلى الكيفية الـتي يـتم بموجبهــا حـصول الخطــأ الطـبـي والـذي يـضم نوعين وكما يأتي : اولاً/ الخطأ المادي :

يتمثل الخطأ المادي في الإخــلال بقواعـد
الحيطة والحذر العامة التي تحكم نشاط جميـع
الافراد، بما فيها رجال الفن أو المهنة، ومن ثم فهو لا يخضع للخلافات الفنيـة، ولا شـأن لـه

واخيراً يؤخذ علـى المعيـار الشخـصي الغمـوض وصـعوبة التطبيـق اذ يتطلـب دراســـة وافيــة لـشخص الجــني وملاحظـه ظروفـه الخاصـة كدرجـــة ذكائـــه ومـستوى تعليمسـه وخبراتــه

الشخـصية قبـل امكــن تقريـر هـسؤوليته عـن الخطأ(■).

ويتجه البعض الآخر، وهو الرأي السائد
في النقـه الفرنـسي وفقـه التــانون الخــاص إلى الاخـذ بمعيــار موضـوعي مجـرد، هــو معيــار الـشخص المتوسـط في حـذره وانتباهـه، فيكـون

توقـع الجــني للنتيجــة والعلــم بعناصـرها في امكانه، ، متى كــان في امكــان الـشخص المتوسـط
 الجاني اذا كان في امكان الـشخص العـادي ان يتوقع النتيجة الجرمية والعلم بعناصرها، وذلك دون الاعتـداد بالامكانيـات الشخـصية للجـاني وظروفه، ولكن يمكن النظر إلى هذه الامكانيـات

والظروف عند تقدير العقوبة لا عند تقـدير قيـام الخطـأ، والواقـع انـه لا يمكـن الاخــذ بالمعيـار الموضوعي المجرد اذ ان مسلك الشخص المتوسط لا يؤخذ مجرداً عن الظــروف الـتي صـدر فيهــا التـصرف، لان هــذا المـسلك يختلــف تبعـاً لإخــتلاف الظــروف، إذ لــيس المطلــوب هـن الجاني - الطبيب - ان يتصرف الا بالقدر الذي يمكن للـشخص المتوسـط ان يـسلكه اذا كــن في مثل ظروفه الشخصية([ロ)

بانه : الاخلال بالقواعد والواجبات التي تحكـم اصحاب المهنة الواحدة وتتحد عناصره بالرجوع إلى القواعد العلمية والفنيـة الـتي تحـدد اصـول مباشرة هذه المهنة)

ومن المهم الاشارة إلى ان المسائل الفنيـة
الـتي تختلـف فيهـا الآراء، ولم يـستقر عليهــا اجماع الهيئات الطبيـة، فـان الاخـذ بهـا مـن عدمه لا يعد خطـأ هطلقـاً، مـا دام للطبيـب في ذلك سنده العلمي المـبرر والمقنـع إلى حـد هـا، وهـذا يعـني ان اخـذ الطبيـب بـرأي علمـي لم يجـزم بـصحته واقدامـه علـى اجـراء جراحــة مبتكـرة أو نـصحه بتنــاول دواء جديـد لا يعـد خطأ، لان الطبيب لم يخرج علـى اصـل ثابـت
 يختــار بـين رأيـين، لكــل منهمــا حججــــ واسانيده، فلا جناح عليه ان خاب سـعيه فلـم ينج مريضه ما دام قد بـذل في علاجـه قـصارى جهــده، وعلـى هـذا فانـه لا يعـد الفعـل خطــأ مهنياً، لان الامر موضع الاختبار والتجريـب أو لرأي فني مرجوع أو لإفتراض علمي لم يتوصـل القائلون به لاثباته

المطلب الرابع
صور الخطأ في عمل الطبيب
يراد بالجريمة غير العمدية هي الجريمة
غير المقـصودة وهـي الخطـأ، والـتي لم يـرد في القانون العقابي لاغلب البلدان تعريف لها، بل

بالقواعـد العلميــة والغنيـة الـتي تحكـم اصـول المهنة، مثال ذلك الخطأ نتيجة اجراء الطبيـب جراحـة بيـد مرتعشة أو يغفـل تعقـيم الادوات الجراحية أو يترك بعـضها في بطـن المـريض أو

كــن يمتنـع طبيـب المستـشفى الحكـومي عـن
 قبل استكمال علاجه ودون سبب فـني هـشروع رغـم ان حالتـهـ تقتـضي وجــوب اسـتبقاءه في المستـشفى، وهنـا يـسأل الطبيـب عـن خطــأه المـادي في جميـع الأحــوال ولـو كــان يـسيراً ويخضع في ذلك لقواعد المسؤولية العامـة(ها)، بمعنى ان الطبيب يسأل عـن خطئـه المـادي في جميـع صـورة واشـكاله سـواء كــان يـسيراً ام جـسيماً مــا دام قـد افـضى إلى نتيجـة يعاقـب عليها القانون.
ثانياً/ الخطأ المهنيـ(الفني)؛
ويتحقق هذا الخطأ مـن خــلال الاخــلال
بالقواعـد العلميــة والفنيـة الـتي تحـدد اصـول
المهنة وواجبات اصحابها من الأطبـاء، ويرجـع هذا الخطأ إلى الجهل بالاصـول الفنيـة المرعيـة التي تحكم مهنة الطب، أو تطبيقها بشكل غير صــحيح، فيــنجم عــن ذلــك ضـرر يلحــق
 تركيز الصفراء معملياً بمجرد مشاهدتها، وعـدم اجــراء تبـديل الـدم بمجــرد ثبــوت نـسبتهها العالية، وعلى هذا عرفت المحكمـة الاتحاديـة العليا في دولة الامارات العربيـة الخطـأ المهـنـي

بطن المريض، أو اهمال الطبيب مراقبة المـريض بعد اجراء التداخل الجراحي فيترتب على ذلك اصابة المريض بالغرغرينا(ㅁ)

وقد قضت محكمـة الـنقض الفرنـسية في
احـد احكامهــا بادانــة طبيـب تـسبب في وفــاة مريضة نتيجة اكتفائه بزيارتها في اليـوم التـلـي للعملية من دون ان يلزم طبيب التخدير وافـراد طاقم العلاج باعلامه عن تطور حالتها الـصحية فاسندت اليه الخطأ في صورة اهمال(ه(■). ثانياً/ الرعونة:

هي سلوك ايجابي يأتيـه الـشخص مـن
دون ان يكون ملائماً أو متناسـباً هـع الاحتيـيـا الـي الواجب لمنع تحقيق النتائج الضارة، ولذلك فان

توافر الرعونة يقوم علـى الموازنــة بـين الـسلوك

والوســائل المـستخدمة في مباشــرته باعتبارهــا تحدد نطاق الواجبات المفروضة بقواعد الـسلوك العامة)

ان صـورة الخطــأ تُظهـر الطـيش وعــدم
الحذق والدراية ونقص الخبرة، ومن امثلة ذلـك ما قضت به محكمة النقض في مصر بأن (الآثــار الحيوية الموجودة برأس الجنين الذي عثر عليه الطبيب الـشرعي بـالتجويف الـبطني تـشير إلى انه وقت اجراء عملية الإجهــاض كـان الجـنين نتيجة لعدم سماعه ضربات قلب الجنين، وانه في مثل هذه المدة من الحمل التي وصـلت اليهــا المجنى عليها ما كــن ينبغـي اسـتعمال جفـتـ

ذكـر بعـض الـصور والـتي نـصت عليهــا المــادة (35) من قانون العقوبـات العراقـي علـى انـه (تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعـت النتيجـة الاجرامية بسبب خطأ الفاعـل سـواءً كــان هـذا الخطأ اهمالاً أو رعونه أو عدم احتيـاط أو عـدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر).

الواقـع ان هـذه الـصور متداخلــة هـع
بعضها إذ يتعـذر وضـع الفواصـل بينهـا، كمـا يعتـذر ان يقـع خطــا دون ان يـدخل في نطــاق احدى الحالات الخمسة المذكورة حصراً، وكان في الامكان نتيجـة لـذلك الاستعاضـة عـن هـذه الصور الخمسة بكلمة (التقصير) اذ انهــا تـشمل كافة أنواع الخطأ وصورة(7

و ولما كانت صياغة المــادة ـ آنغـة الـذكر
عامة ولم تخصص خطــا بعينـه، فانهـا تنطبـق على الخطأ الذي يقترفه أي شخص بما في ذلك الطبيب.
الولاً/ الاهمال :
يعـني الاهمــال ان يقـف الجـاني موقفـاً
سلبياً فلا يتخذ واجبات الحيطة والحـذر الـتي كــن هـن شــن اتخاذهـا الحيلولــة دون وقــوع النتيجـة، وهـو يتمثـل في تـرك امـر واجـب أو الامتناع عن فعل يجـب ان يـتم أو النفلـة عـن قيام بمـا ينبغـي للـشخص المتـزن الحـريص ان
 جراحيــة مـن دون اجـراء الفحوصـات الطبيـة الضرورية، أو ترك قطعة من الـشاش أو اداة في

في غرفــة غـير معقمـة، وذلـك لعـدة ايــام، مهـا سبب تلوثاً في الجرح اسـفر عنـه تـشوه في ذكـر
 يوجب مسؤولية الطبيب صورته في عدم التحرز في اداء العمل(ㄷ)

كذلك قـضت محكمـة الـنتض الفرنـسية
بادانة طبيب بسبب عدم احتياطه بعـد اشـرافه على ولادة متعثرة احاطت بها مخـاطر كـبيرة، اذ لم يـترك للقابلـة الـتي كلفـت متابعـة هـذه الحالــة تعليمـات مكتوبــة وتوجيهــات محـددة

بشأن توجيههها إلى حقـن المريـضة بـدواء معـين وتحديد مدة هذا الحقـن، ممـا ادى إلى تـصرف القابلة منغردة بايقافها الحقن، اذ تـسبب ذلـك في نزيف داخلـي للمريـضة اسـفر عـن وفاتهــا،
 رابعاً/ عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر ان هـذه الـصورة تتحقـق عنــد مخالفـة

سـلوك الجــني للقواعـد الآمــرة الـتي تقررهــا الـسلطات المختـصة، ويكفـي مجـرد مخالفـة احدى هذه القواعـد حتـى يتحقـق الخطـأ دون تطلب اثبـات اتخـاذه احـدى الـصور الأخـرى
 المـسؤولية الجزائيــة عــن مخالفـــة القــوانين والانظهـة والاوامـر تـــوم علـى اســاس الخطــأ المفترض الذي يكفي لتوافره مجرد قيام الرابطـة المادية بين السلوك والنتيجة، اذ ما زالت تقـوم على اساس الخطأ الحقيقي الواقعي، غايـــة مـا

البويضة لاستخراج الجنين على عدة اجزاء كما قرر المتهم، فضلا عما ظهـر هـن وجـود تمزيـق كـبير بــالرحم، وان ذلـك مغــاده ان المـتهم قـد اخطا في الطريقة التي اتبعها في انـزال الجـنين الامر الذي ادى إلى حدوث الوفاة نتيجـة تمـزق الرحم وما صحبه من نزيـف وصـدمة عـصبية، وانتهى الطبيب الشرعي في تقريـره إلى ان ذلـك
 الحكــــم إلى ثبــــوت الاتهــــام المـــسند إلى الطاعن)
ثالثاً/ عدم الاحتياط (التحرز):
يقصد بذلك عدم تبصر الجاني بالعواقب
التي يمكن ان يفضي اليها فعل ايجابي خطير يقترفه، اذ الجاني يدرك في هذا الفرض خطورة ما يقوم به والآثار الضارة التي يمكـن ان تـنجم عنه، ومع ذلك يستمر في القيام به، غير متخـذ المـدة اللازمــة لتــوقي تلــك النتــائج، واكثــر تطبيقات هذه الصورة هو اجراء الطبيب علاجـاً بالاشعة بواسـطة اجهـزة يعـرف انهـا معيبـة، وكذلك عدم اتخاذ الطبيب الاحتياطات اللازمة في استعمال الاشعة على جسم طفل ممـا سـبب
 الحساسية الخاصـة لجلـد الطفـل وهـو في هـذه
 المحكمـة الاتحاديـة العليــا الإماراتيـة طبيبــاً بسبب قيامه بعد اجراء عملية الختــن للمجنـى عليه، بغك الغيار في كل يـوم ومـشاهدة الجـرح
المطلب الاول

الخطأ في تشخيص المرض
يباشـر الطبيـب عملـه في عــلج الحالـة
المرضية المعروضة امامه بتشخيص المرض تمهيداً
لوصف العـلاج والـذي يحـسب بجـدواه لـدفع خطورة المرض، وعلى الطبيب في هـذه المرحلـة عمله الطبي ان يدقق في كل الـسبل المتاحـة لـه هـن اعــراض المـرض والتـصوير الــشعاعي أو السونار أو السوابق المرضـية أو الاوامـر المتعلقـة
بالوراثة أو التحليالات وغير ذلك.

وكذلك على الطبيب من خلال ما فرضـه
عليه القـانون مـن التـزام بــل العنايــة اللازمـة ولــيس تحقيــق الغايــة ان يـستتعين بــأراء الاختـصاصيين في كـل حالـة يـدق عليـه فيهـا التشخيص وذلك حرصاً على احاطة عمله بكـل الضمانات التي تمكنه من ابداء الـرأي الغريـب من الصواب، فاذا اهمل في ذلك كأن يتسسرع في تكوين رأيه ، فانه يسأل عن الاضرار التي تحلق المريض جراء هذا الخطأ في التشخيص

وتجدر الاشارة إلى ان الطب علم تحكمسه
نظريات جدلية في الغالب، لـذلك لا يجـوز ان الـ يسأل الطبيب لانه اخذ في تشخيصه برأي دون
 اعراض الامراض قد تختلط وتتـشابه، ومـن ثـم فــن تـشخيص الطبيـب يعتمسد علـى مقدرتـه

في الامـر انـه بالنـسبة لهــه الـصورة مـن صـور الخطأ غير المقصود ينتقل عـبء الإثبـات فيهـا من على عاتق النيابة العاهـة (الادعــاء العـام)، باعتبارها سلطة الالتهـام في الـدعوى الجزائيـة والتي كان يـتعين عليهــا طبقـاً للقواعـد العامـة للاثبات التدليل على توافر الخطأ لدى الجــني الذي يجب عليه نني قرينة الخطـأ الـتـي تقـوم في حقه بمجرد مخالنته التـوانين أو الأنظمـة أو الاوامر كي ينني هـسؤوليته عـن النتيجـة الـتي تحققت(ロ).

ان هذه الصعوبة يتم تحقيقها من خــلال
مخالفــة القــوانين والانظمــة والاواهـر الــتي تستهدف الحفاظ على الـصحة العامـة والامـن والسلامة، فاذا تسببت المخالفة إلى اصـابة فـان المخالف يتعـرض للعقوبـة جـراء هـذه الاصـابة والمخالفة في وقت واحد، اذ يقوم بحق الجـاني تعدد معنوي للجرائم ومن ثم يطبق النص الـذي يقـضي بتوقيـع العقوبــة الاشـد، واذا كانــت العقوبات متماثلة حكم باحداها (ها) المبحث الثالث الواقع العملي لخطأ الطبيب
بعد ان تم البحث في الخطـأ الطـبي، لا
بـد لنــا ان نخـوض في الاخطــاء العمليــة الـتـي تنتــاب فعـل الطبيـب تشخيسصاً أو علاجــاً أو تخـديراً أو جراحـة، وكــل مـن هـذه الاخطـاء ألواء سوف نبحثها في مطلب مستقل.

المسؤولية الجنائية بحسب تقصيرة وعدم تحرزه في اداء عمله)
المطلب الثاني
الخطأ في وصف العلاج

بعـد قيــام الطبيـب بتـشخيص المـرض،
يقوم بوصف الـدواء وطريقـة التـداوي، ونؤكــد بانه اجراء يبذل فيه العناية الواجبـة في انتقـاء


والاصــل ان يـترك للطبيـب الحريـة في
اختيار العـلاج والطريقـة المناسـبة، شـريطة ان
يكون ذلك مبنيا على اسس علمية معترف بها، وعليه فهو غـير ملـزم باتبـاع آراء الغالبيــة مـن الأطبــاء، لــذا لا يـسأل عــن الطريقــة الــتي ينتهجها في علاج مريضه، اذ ان تقدير الملائمة امر يعود له

اما قضية التناسـب بـين مخـاطر المـرض
ومخاطر العلاج، اذ يجب على الطبيـب ان لا يههر سلامة المريض بتعريضه لعلاج مـن شــنـه ان يؤدي إلى تغاقم في تـدهور حالتـه الـصحية، وفي هــذا قــضت محكمــة الــنتض الفرنـسية بمسؤولية جراح عـن قتـل غـير عمـدي بـسبب اهمالـه وعـدم احتياطـه، وذلـك لمباشـرته دون ضرورة لفحص بالمنظار لجـوف المريـضة، وهـذا الفحـص لم يكـن مناسـباً لحالتهـــا، وتم دون استنفاد وسائل الكشف الاخرى

الطبية وعلـى دقـة ملاحظتـه واسـتنتاجه، وان
 بسبب قصور في ملاحظته، ، وليس بسبب جهله بقواعـد مهنتــه، واذا كــان تـشخيص المـرض تشخيسصاً سـليماً يتطلـب الاسـتعانة بــاجراء تحاليل معينة كتحليل الدم أو البـول مـثلاً، أو اخـذ صـور اشـعة لأجـراء معينـة مـن جـسد المريض، وجب على الطبيب القيــام بـذلك ولـه ان يصف للمريض علاجـاً مؤقتـاً لحـين ظهـور نتائج التحاليل والاشعة، فاذا لم يجر الطبيـب هذه الاعمال فانه يكون قد اخطأ في ادائه لعمله مما يستوجب مساءلته فعقابه ومن الحالات التي يسأل فيهــا الطبيـب عن الخطأ في التشخيص، عدم استشارته لاكثر زمائــه تخصـصاً، كـي يتـبين طبيعـة الحالــة المعروضة عليه، وكذلك اذا اصر على رأيه على الرغم من تنبيهـه من قبل زملائـه إلى خطئـه في التشخيص(ㅁ)

ان التشخيص مسسالة فنيـة، تـستوجب
على المحكمة الاستعانة بـالخبرة الطبيـة الـتي تقـرر ان الطبيـب قـد راعـى الاصـول العلميــة المقررة من عدمه، وتطبيقاً لذلك قـضت محكمـة الـنتض المـصرية (بــان اباحـة عمـل الطبيـب مشروط بان يكـون مـا يجريـه مطابقـاً للاصـول العلمية المقررة، وحيث انـه خالفهـا، كمـا ايـد ذلك تقرير الخبرة الفنية و....، لذا حقت عليه

الطبيـب ايـضضاً اذا اخطــأ في اختيــار العــلاج المناسب، ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بادانة الطبيـب بالقتـل الخطـأ لطفـل يبلغ من العمر اربعـة عـشرة شـهرا، تـوفي مـن جراء متاعب في الجهاز الهضمي، فعلى الـرغم من اطلاع الطبيب علـى سـجل المـريض الطببي ومعرفته بالعملية الجراحية الـتي اجريــت لـه، واسـتمرار القـيء لديــه، فأنــه لم يرسـله إلى المستشفى للاستفادة من العلاج الملائم المطلب الثالث

الخطأ في تخدير المريض
ان تخدير المريض يمنع من شعوره بالالم عند الكشف على الاجـزاء المؤلـة مـن الجـسم، واذا كــان مـن الممكـن ان تترتـب عليـه بعـض الاضرار احياناً، فان ذلك لم يمنع مـن انتـشاره في جميع فروع الطب(ㅁ) ويُعرفُ لعملية التخـدير انـواع(ها): اذ
هناك التخدير الموضعي والـذي يـتم مـن خــلال حتـن الموضـع الــذي سـتجرى فيــه العمليــة الــصغرى للجراحــات البـسيطة أو عمليــات العين، وهذا النوع من التخدير يمكن ان يجريه الجراح نغسه مـن دون الحاجـة إلى الاسـتعانة باخصائي التخدير.

اما بالنسبة للتخدير النخاعي، فانه مسن الممكن ان يقوم بـه أي اختـصاصي في الجراحــة شريطة ان يتقنه من دون وجود طبيب تخدير، ولما كان ينجم عن ذلك تشتت فكر الجراح بـين

وفي حال مراعاة الطبيب في اعطاء العلاج
اصول مهنة الطب وقواعدها، فانه لا يسأل عن الآلآم التي يمكن ان تترتب على ذلك، وكـذلك المضاعفات الـتي يمكـن ان تـنجم عـن المـرض، ومقابل ذلك يسأل الطبيب عن خطئه في العلاج اذا نتج هذا الخطأ عن اهمال أو جهل بالقواعد الاولية في علم الطب، فعلى سبيل المثال اعطــاء العلاج بجرعة اقل مما يجب أو اكثر أو اعطائه على مدد متقاربة، خلافاً لما تقضي بــه القواعـد الطبية عادة، وذلك كله لان الطبيب يقع عليـه التزام مراعاة الحيطـة في وصـف العـلاج وضـبط الجـرع الـتي تتناسـب وحالـة المـريض وبنيتـه وسـنّه ودرجــة قابليـة جـسمه لاحتمـال تركيـز المواد التي يحتويها الدواء، وفي هذا الخـصوص ينبغـي علــى الطبيــب ان ينبــه المـــريض إلى المحاذير الـتي يمكـن ان تترتـب علـى العـلاج المزهـع اتباعـه، وعليـه بعـد ذلـك ان يراقـب بعناية تأثيره علـى جـسد المـريض خــلال مـدة تعاطيه (ㅁ).

وبنــاء عليــه فــان الطبيـب اذا اعطـى
المـريض دواءً مـن الادويــة المعروفـة بـسّمّيتها، وكان لدى المريض حساسية لهذا الدواء، تسنى للطبيب معرفتهـا، فترتـب على ذلـك حـدوث تسمم للمريض، فانه يسأل جنائياً عن ذلك لانه كان بامكانه وصف دواء آخـر يجنـب المـريض هـذا الـضرر النـاجم عـن هـذه الحـساسية، أو يخفـف مـن أثرهـا، ولكنـهـ لم ينعـل ويـسأل

فاذا صدر عـن الطبيـب المخـدر اهمـال،
فانه يجب على جهـة الاتهام اثبـات ان الـضرر
الـذني لحـق بــلمريض نجـم عـن فعـل طبيـب التخدير، وقد يكون ذلـك امـراً صـعباً في حـالـة وفــة المـريض، ذلـك انـه اذا تـبين مـن عمليـة التشريح خلو الجثة من أي امـر غـير طبيعي، فـذلك لا يعـد دلـيلا علـى ان الوفــاة حـصلت بـسبب التخــدير، وبنــاءاً عليــه فــن ان تحديــد مسؤولية طبيـب التخـدير عـن وفــة مـريض في اثنــاء عمليــة جراحيـة أو بعـدها، امـر تكتنفـه مشقة وصعوبة، ولعل ما يخفت من ذلك تـوافر الامانة في تدوين تقرير سير الاحداث والمسارعة إلى تشريح جثة المريض المتوفى، وفي هذا يقـول احد الأطباء المختصين انه لم يتسن لـه التحقـق من السبب الحقيقي لوفاة مريض خُدِّر وتـوفي في اثنــاء التخـدير أو بعـده خــلال الاربعـين سـنة الماضية(ㅁ)

ومن القضايا التي نظرها القضاء الفرنسي
في هـذا الخـصوص، ادانتـه لطبيـب تخـدير لم يلاحظ نقـص التـننس عنـد المريـضة، فاعطاهـا مادة مخدرة لا تتناسب مـع حالتهـا المرضـية، فضلا عن ذلك غاب عن غرفة العمليات مدة من الوقـت، مسن دون ان يعهـد بمراقبـة التخـدير

لشخص مؤهل (ㅁ). المطلب الرابع
الخطأ في التداخل الجراحي

متابعة حالة المـريض والعمليـة فــن الجـراحين
يفضلون قيام احد اختصاصيي التخدير به.


الاستنـششاقي، ووجـــود طبيـبـ للتخــدير في اثنائهما امر لازم لا مناص منه.
وهـــن الـــضروري علـــى الجــــراح أو
اختصاصي التخدير فحص المريض قبل التخدير لمعرفة حالة قلبه، ومدى احتمالـه للمخـدر هـع التأكيد من خلو معدته من الطعـام، واتخــاذ مـا يلزم من احتياطات يقتضيهها الفـن الطـبي، ثـم يقوم بتخـديره بالكييـــة الـتي يراهـا مناسـبة، ، ويتولى بعد ذلك مراقبة حالتـه في اثنــاء العمليـة لتجنب كل ما يمكن ان يحـدث مـن اثـر علـى قلبـه وتنغـسه، وبعـد انتهــاء العمليـة عليـه ان

يراقـب المـريض حتـى يفيـق بـصورة كاملــة، ويجـب علـى طبيـب التخـدير عنـد اسـتخدام المخدر مراعاة الدقة اللازمـة، ولا يـسأل الا اذا اهمــل بــان قــام بــاجراء خطــير لا تقتـضيه الضرورة، وترتبت عليه الوفاة، ذلك ان القواعد العامة المقررة في التخدير وسائر وسـائل العـلاج تقتـضي الا يُعـرض الطبيـب المـريض لخطـر لا يتناسب ودرجة الاصابة التي يشكو منها. ويجب على طبيب التخدير ان يبذل من العنايــة والمهــــارة الـتي تتفــق ومـستوى خبرتـه والتي تحقق القبول، غـير ان ذلـك لا يعـني ان يضمن عدم وفاة المريض تحت التخدير.

على هذا الرضاء يسأل الطبيب الجراح عن ذلك حيث تنتفي الاباحة عن فعلـه، ويجـوز اجـراء العمليــة دون رضــاء المـــريض عنــد الــضرورة كالحالات المستعجلة التي تقتـضي انقـاذ حيـاة المريض، الـذي لا تـسمح حالتـه بـالتعبير عـن رضـائه، ، ولا يوجـد مـن يمثلـه قانونـاً ويمكنـه

اصدار هذا الرضـاء، وعلـى الطبيـب الجـراح في هـذه الحالــة اطـلاع المـريض علـى حالتـه بعـد افاقته، والتدخل الجراحي الـذي اجـري علـى


ولا يجـوز للجـراح الامتنــاع عـن اجـراء
عملية جراحية للمـريض بـسبب خطورتهـا مـا
دامت حالته تقتضيها لان ذلك يعبر عن صـورة السلوك الاجرامي السلبية، فــاذا اتجهـت ارادة الجاني نحو تحقيـق الواقــة الاجراميـة تحقـق العمد، فاذا انتفى العمد تحققت الجريمـة غـير العمدية اذا كــن المـشرع قـد نـص علـى امكــان تحققها بصورة غير عمدية، وبالتـلي اذا تـبين من ظروف الواقعة ان الجاني لم يقصد احـداث

النتيجــة، ، فانــه يـسسأل عــن جريمــة غــير عمدية(■). غير انه لا يسأل عن رفضه اجـراء

جراحة معنيـة اذا كانـت نتائجهــا محـل شـك
عنده( ${ }^{\text {(■). }}$
ولا يـسأل الجـراح عـن طريقــة اجـراء
العمليــة مــا دام قــد تقيـد بالاصـول والقواعـد العلمية المقررة، ولم يصدر منه أي خطأ، وذلـك اياً كانت نتيجة العملية، وفي مقابل ذلك يسأل

ان مسن يمـارس مهنــة الجراحــة بعنايـة
ومـهارة عاليتين، فان ذلك يـؤدي إلى القـول ان هـذه المهنــة قـد قــدمت للانـسانية الخدهــة

الجليلة.
ويؤكــد الأطبــاء انــه لا يحــق للطبيـب
الجراح اجراء العملية الجراحية الا بعد ان يقوم بنحص المريض بدقة وعناية، وان حالة المريض لا تنـذر بنتـائج اخطـر، فــاذا كانـت الجراحـة خطيرة ودقيقة، يجـب ان تكـون لازمـة لانتـاذ حياة المريض، وبناء عليـه فـان الطبيـب يـسأل عن أي ضرر يمكن ان يترتـب علـى أي اهمـال يتعلق بالفحص السابق على العملية الجراحية، بـل ويلتـزم الجـراح استـشارة الطبيـب المعــلج حتى يـسترشد برأيـه في هـدى تحمـل المـريض للعملية الجراحيـة، وبـصفه خاصـة اذا كانـت تتسم بخطورة مؤكدة، ولما كان الطبيب الجـراح مستقلاً في مزاولـة مهنتــه، فـان مسسؤوليته عـن الاضرار التي قد تترتب على العملية الجراحيـة لا تنتنفي بكون الطبيب المعالج هـو الـذي اشـار اليـهـ بـــإجراء الجراحـة، لانــه ملـزم بفحـص المريض ودراسة حالته للتأكد من ضرورة العمـل الجراحي، وما قد ينجم عنه من آثار، ويجـب علـى الطبيـب قبـل البـدء في مباشـرة العمـل الجراحي الحـصول علـى رضـاء المـريض، بعـد اعلامه بحالته، وطبيعة العلاج الـذي تتطلبـه، ، وتغاصــيل العمليـــة الجراحيـــة ومــضاعغتها المحتملة، فاذا اجريت الجراحة دون الحصول

المساءلة الجزائية لاسـيما حينمـا ينطبـق عليهــا وصف التقصير.

لوحظ في الآونة الاخيرة الاهتمام بدراسـة
اخطاء العمل الطبي، فكنت واحداً من المهتمين
بذلك لعلي من ذلـك اثـير اهتمــم المختـصين في هذا المجال إلى توخي الحذر، لاسيما وان بلدنا يتعرض في الوقت الحالي لعمليات ارهابية يقع جراءها الكثير من الضحايا الامر الذي يجعلـهم
 الأطباء فضلاً عن الاضطلاع بـواجبهم الانسساني مراعاة قدر الامكان عدم الوقـوع في الخطـأ، لان ذلك يعرضهم - كما اسلفت ـ للعقاب.

وهنــا اوصـي المـشرع العراقـي إلى تنظـيم
نصوص صريحة تهتم بعمليات التبرع بالاعـضاء
وزراعتها، ولاسيما وان هـذه الممارسـات تـتردد بين الاباحة والحظر شرعاً وقانوناً.

الموضوع بشكل يوصلني إلى حافة الرضى، فكـل
عمــل انـساني لا يمكـن ان يوصـف بالكمـال فالكمال للّه جل وعلا وحده.

الجـراح عـن الاضـرار الناجمـة عـن العدليــة
الجراحية اذا تجاهل اصول الفـن الطـبي، مـن ذلك اهماله في تنظيف الجـرح، أو تركـهـ بقايـا من الشاش أو متصاً أو غطاء في جـوف المـريض وترتب على ذلك اصابت المريض بتسمم انتهـى به إلى الوفاة، وفي هذا الـشأن قضت المحكمـة الاتحاديــة العليــا الاماراتيــة بتأييــد الحكــم المطعون فيه الذي دان طبيباً جراحاً عن جريمة التسبب خطأ في المساس بسامة جـسم المـريض على اساس تلوث الجرح بغعل الطبيب، حيث تعامل مع الجـرح بكثـرة فتحـه دون ان يكـون ذلك في غرفة معقمة(ㅁ).

الخاتمــة
عـبر رحلــة مبـصرة علـى مـا تـضمنته
المراجع من مــادة علميـة منهـا مـا لهـا مسساس مباشر والاخرى غير مباشـر، اسـتطعت ان ألج ما احتوته الخطة الـتي سـرت عليهــا بالبحـث والـتي هــدتني إلى اكتـشاف جزيئــات الموضـوع بالتمحيص، فتوصلت إلى ان اغلـب مـا يقترفـهـ الأطباء من اعمال تتسم بالخطـأ لا تعفـيهم مـن

# الـــراجِع <br> اولاً الكتب القانونية: 

1. د. عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قـانون العقوبـات، مطبعـة منـشأة المــارف
بالاسكندرية، عام 2003م.
2. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام، هطبعة دار النهـضة العربيـة، القاهرة، عام 1989م.
3. د. عبد الرزاق مهدي، شرح التواعد العامة لتانون العقوبات، مطبعة دار النهضة العربية، عـام 2009
4. د. فخري عبد الـرزاق الحـديثي و د. خالـد الـزغبي، الموسوعة الجنائيـة، ج1، مطبعـة دار الثقافة، عمان، عام 2009م.
5. د. محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام، مطبــة الايمـان، التـاهرة، عـام 2000
6. د. احمد عوض بلال، مبـادئ قـانون العقوبـات ــالتسم العـام، دار النهــضة العربيـة، عـام 2002
7. د. فتوح عبد اللّ الشاذلي، شرح قـانون العقوبـات - القسم العـام، الكتـاب الأول ـ النظريــ
العامة للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، عام 2001م.
8. د. محمد زكي أبو عامر و د. سـليمان عبد المنعم ـ التـسم العـام مـن قــنون العقوبـات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، عام 2002م.
9. د. بـسام محتـبب بـاللّ، المسؤولية الطبيـة المدنيـة والجزائيـة بـين النظريـة والتطبيـق، دار
الايمان، القاهرة، عام 1982م.
10. د. علي حسين الخلف، و د. سلطان الـشاوي، المبـادئ العامـة في قـــنون العقوبـات، مطـبابع
الرسالة، الكويت، عام 1982م.
11. د. رمسيس بنهام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعـارف بالاسككندرية، ط3، عـام
12. د. احمد فتحي سرور، الوسيطة في قانون العقوبات ـ القسم العام، دار النهضة العربية، ط6،

$$
\text { عام 1996م، ص } 552 \text { وما بعدها. }
$$

13. د. محمود محمود مصطنى، شرح قانون العقوبات - القسم الـــم، مطبعـة جامعـة التـاهرة، ط10، عام 1983م.
14. د. عبـد المهـيمن بكـر، شـرح قـانون العقوبـات - القــم العـام، دار النهـضة العربيـة، عــام 1997م.
15. د. عوض محمد، قانون العقوبات - القسم العام، مطبعة جريدة السفير، الاسكندرية، ب. ت
16. د. عبد العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات ـ التسم العام، دار النهـة العربيـة، ط2، عام 2003م.
17. د. عبود الـسراج، قـانون العقوبـات ـ القسم العـام، منـشورات جامعـة دمشق، ط11، عــام 2002
18. د. علـي عبـد التـادر التهـوجي، شـرح قـانون العقوبـات ـ القسم العـام، منـشورات الحلـبي الحقوقية، بيروت، عام 2008م.
19. د. علي مصباح إبراهيم، مسؤولية الطبيب الجزائية، منـشورات الحلـبي الحقوقيـة، بـيروت، عام 2000م.
20. د. 2001م مأمون محمد سـاده، ، قـنون العقوبـات - القسم العـام، دار النهـضة العربيـة، ط3، عـام
21. شريف الطباخ، جـرائم الخطـأ الطبي والتــويض عنهـا، في ضوء النقـه والتضاء، دار الفكـر الجامعي، عام 2003م.
22. د. علي نجيده، التزامات الطبيب في العمل الطبي، دار النهضة العربية، عام 1992م.
23. د. عبد الرشيد مأمون، عقد العاجج بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، 1994م.
24. د. عبـد الحميـد الـشواربي، هـسؤولية الأطبـاء والـصيادلة والمستـشفيات، منـشأة المـــارف بالاسكندرية، عام 2000م.
25. د. محسن البيه، نظرية حديثة إل خطأ الطبيـب الموجـب للمسوؤلية المدنيــــي فـ ظل القواعـد القانونية التقليدية، مكتبة الجاءء الجديدة، القاهرة، عام 1993م.
 العربية، عام 2003م.

ثانياً البحوث:
كاظم ناصر الحسن، الشريعة العراقية القديمة، بحث منشور يف مجلة التضاء العـددان 3، 4

$$
\text { السنة } 34 \text { عام 1979م. }
$$

د. فتيحـه محهـد قـوراري، هسؤولية الطبيـب الجنائيـة، بحـث منـشور في مجلـة الحقـوق الكويتية، العدد الثالث، السنة 28، سبتمبر عام 2004م. ثالثاً/ الاطاريح:
شريف سيد كامل، النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، اطروحه دكتوراه مقدمة إل كلية
الحقوق ، جامعة القاهرة، عام 1992م.
 القاهرة، كلية الحقوق.

## الهوامش

(■) ينظر: د. عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات، مطبعة منشأة المــارف بالاسكندرية، عام 2003، ص443.
( $\square$ ( تنص المادة (41) هن قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لعام 1969 على انه (لا جريمة اذا وقع النــل استعمالاً لحق مقرر بمتتضى القانون، ويعتبر استعمالاً للحق: 2- عمليات الجراحــة والعـلـج على اصـول الفـن متـى اجريب برضاء المريض أو ممثله الشرعي أو اجريت بغير رضاء ايهما في الحالات العاجلة).
(■) ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبــة دار النهـضة العربيـة، ط6، عــام 1989، ص176 وما بعدها
(■) ينظر: د. عبـد الـرؤوف مهـدي، شـرح القواعـد العامـة لتــنون العقوبـات، مطبعـة دار النهـضة العربيـة، عــام 2009م، ص616
(■) ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي و د. خالد الزغبي، الموسوعة الجنائية، ج1، مطبعة دار الثقافة، عمان،
عام 2009، ص215.
(■) نتض 11 مارس سنة 1974 مجموعة احكام النقض، س25، ص263، رقم59، طــن رقـ249 لـسنة
 حدثت بسبب اهمال والد المجنى عليه في علاجه، ولكن المحكمـة رفضت هـذا الادعـاء علـى اسـاس ان التراخـي في العلاج أو الاهمال فيه لا يقطع علاقة السببة ما لم يثبت انه كان متعدداً لتجسيم مسؤوليتها، وهو ما لم تدعيـه القالبــ
الطاعنة، نقلاً عن د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص681.

$$
\text { (■) ينظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص } 177 .
$$

(■) ينظر : د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص681.
(■) ينظر : د. عبد الحميد الشواربي، مرجع، ص446.
( $\square$ ( $\square$ (

$$
\text { 2000م، ص } 332 \text { وما بعدها. }
$$

( $\square \square$ ( $\square$ )
2002م، ص177.
( $\square \square$ (
للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، عام 2001م، ص275.
( ينظر : د. محمد زكي ابو عامر و د. سليمان عبد المنعم ــ القـسم العـام هـن قــنون العقوبـات، دار الجامعـة الجديدة للنشر، الاسكندرية، عام 2002م، ص209.

 ( ا المرجع السابق، ص176
(■■) ينظر: د. فتتح الشاذلي، مرجع سابق، ص276.
(

$$
34 \text { عام 1979م، ص43 وما بعدها. }
$$

(■■) الرجع السابق، ص45 وما بعدها.
 عام1984م، ص38 وما بعدها.
(■■) المرجع السابق، ص38 وما بعدها.

 يمارسون عملهم باخاهص كبير لصالح الانسانية ولن تضيع جهوددهم بخطأ رجل يحمل مسیى كبير. ن نتاً عن: د. فتيحه محمد قوراري، مسؤولية الطبيب الجنائية، بحث منشور في مجلة الحتوق الكويتية، العدد الثالث، السنة
28، سبتمبر عام 2004م، ص200.
(■■) ينظر: د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامــــي في قانون العتوبات، مطـبع
(الرّالة)، الكرجيت، عام السابق، ذات الصنحة. ع3232.

1987م، ص243.
( . 927
( ا المرجع السابق، ص928
(■ا) ينظر: د. فتتح عبد الهّ الشاذلي، رجع سابق، ص462.
(■■) د. فتيحه قوراري، مرجع سابق، ص203.

$$
\begin{aligned}
& \text { (■■) ينظر : د. فتيح، محدد قوراري، مرجع سابق، ص200 } \\
& \text { ( } \square \square \text { ) المرجع السابق، ص201 }
\end{aligned}
$$

( $\square$ ( $\square$ ( ينظر: د. عوض محمد، قانون العقوبـات - التـسم العـام، مطبعـة جريـدة الـسفير، الاسككدرية، ب. ت، . 324
(■■) ينظر: د. دحمود نجيب حسني، رجع سابق، ص644.

1996م، س552 وما بعدها.
(آ■) ينظر: د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات ـ التسم العام، مطبعة جامعة القارة، ط10، عـام
 1997، ص639 وما بعدها.
(■■) ينظر: د. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص689.
(■■) ينظر : د. عبد العظيم رسي وزير، شيح قـانون العقوبـات ـ التسم العـام، دار النـهـة العربيـة، ط2، عـام 2003، ص482.
( $\square$ ) ينظر: شريف سيد كامل محمد، النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، اطروحه دكتوراه مقدــة إلى كليـة الحقوق - جامعة القاهرة، عام 1992، ص348 348 (358
(■ا) نتض اماراتي رقم (22/358) في 2002/3/23 نتاء عن د. نتيحه قوراري، رجع سابق، ص205.
 ص253، ود. فتيحه قوراري، مرجع سابق، ص206.
(■■) ينظر: د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص351
(■■) ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قـانون العقوبات - القسم العـام، منشورات الحلبي الحقوقيـة،
بيروت، عام 2008، ع433.
(■■) ينظر: د. علي مصباح إبراهيي، مسؤولية الطبيب الجزائية، منشور ضمن المجموعـة المخصصصة في المسؤولية
القانونية للهنيين، منثورات الحلبي الحتوقية، بيروت، عام 2000، ص534.
(44) Cass Crim 26 fevrier 1997, J uridisque Lamy, arret $\mathrm{n}^{0} 1051$.
نقال عن د. فتيحه قوراري، مرجع سابق، ص209.
(■■) ينظر: د. هأمون محمد ساكمة، قانون العقوبات ـ القتم العـام، دار النـــضة العربيـة، ط3، عـام 2001، .
(■■) نتض مصري 1968/1/8 رقم 1920 سنة 27 قضائية، اشار اليه شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتويض عنها في ضوء النته والتضاء، دار النكر الجامعي، عام 2003، ص28.
(■■) ينظر: د. احدد عوض بال، مرجع سابق، ص700.
 مرجع سابق، ص209.
(■■) علي مصباح إبراهيم، رجع سابق، ص535.

 سابق، ص437 وما بعدها.
(■■) تنص المادة (141) سن قانون العقوبات العراقي على انه (اذا كون النعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبـار

 الحقون، ص394 وبما بعدها
(54) ينظر: د. فتيحه قوراري، هرجع سابق، ص224.
(55) شريف الطباخ، مرجع سابق، ص4.
(56) نتض 11 يونيه سنة 1963، مجموعة احكام محكمة النتض س14 رقم 99 ص506
(57) د. علي نجيده، التزامات الطبيب في العهل الطبي، دار النهضة العربية، عام 1992، ص193 37 (■■) د. عبد الرشيد مأمون، عتد العاخج بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، 1994، ص73. 193
(59) Cass Crim, 3Decembre 1997: Resp. Civ. Et assur. Juillet - Aout 1998, no 251.
نتاً عن د. فتيحه قوراري، مرجع سابق، ص227.
(■■) ينظر: د. عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء والهيادلة والستشفيات، منشأة المعارف بالاسكندرية، عام
2000، ש222.
(61) Cass Crim, 10 Novembre 1998: J uris - Data no 563.
نتال عن د. فتيحه قوراري، مرجع سابق، ص228.
(■■) ينظر: د. محسن البيه، ، نظرة حديثة إلم خطأ الطبيب الموجـب للمسؤولية المنيــة في ظـل التواعد القانونيـة التتليدية، مكتبة الجاءء الجديدة، القارة، عام 1993، ص199
 (■■) ينظر: د. فتيحه قوراري، مرجع سابق، س230.
(65) Cass Crim, 30 October. 1996, J uris data 004148, medicine et droit n ${ }^{0}$ 24, 1997, P 26 Voir aussi.

Cass Crim, g Juin 1997: bull, $\mathrm{n}^{0} 212$.
نقلاً عن د. فتيحه قوراري، هرجع سابق، ص231.

 1981، ص666 وما بعدها.

النهضة العربية، عام 2003، ص630 وما بعدهـا

نقاً عن د. فتيحه قوراري، رجع سابق، ص232. 230.

