## المـمـلـكة الـمــفربــيـة



الكتابة العامة
مديرية الثثؤون القانونية والمنازعات

الاجتـهارات القضائين
في
جال التزبيت والتكوين


ابجْ الأول
فب اير 2007

## 

 آ|
 ون الطييج
 الأُرفل بوجهت





 وبالتا

 ■ذا التطاع الهسلن، بالإضفة إلـ ما يشكله إلغاء القرارت الإدارية من مسلى [صدلة




 حلها $\square$ دواليب الإدارة بالزلزضي أو بالفقناع والتوضبح.





 الأكزَ رواجا لُٔلم آاكم الإدارية.








 الإدارة فُ مبدأ الثرعية.
 ال[نعارف عليها،سواء تلك الـ يفرضها القانون أو الاجتهاد الإداري، لـنبا لإغائها

 كناة.




إبلاغ ||


فدعاوى الإغغا تزتكر على أحد اليوب المقد تهزي القرار الإداري، وهي:
r عيبعم الاختصه ؛
『 عيب الشلى والإجراءت للينطرية؛
عيب

 الطالمن $\square$ القرار.
وـ مقللى ذلك، على الإدارة لن تهطل على التقليه من تفلم عدد الآنازعت



 هن الموكة من اللل الأكلى |\الهة بظطاع الترية الوطنية.












 القانونية 弓آلنازعت الاستمرار [ هذا النهج النوثيقي من خلا ششر هنه الأحكلم
 وإساء لس الـكلكة الـبية.




وقد] تنسيم هذا كنلب إ[ جزلئن:
 اللصارة $\square$ Пأنا، وعددها 50 حكما ابتدائيا و 50 قرارار اللمبلن الألعلى.
 19 حكما ابتذائيا نائيا، بالإضلة إإملق خلى بالضوص التثربية والتظيمية ذات الصة بالونون.
 - الهور الثالا: العقوبا التأليية؛ - الحور الثللث: التقل والاتقل؛ - الحور الراع: حالات لتاتة.

## المحتويات

## الجزء الأول: نماذج من الأحكام الابتدائيـة النهـائية

## المحور الأول: الوضعية الإدارية والمالية

ه الترقيـة عن طريق الامتحان المهني -الПكمة الإدارية بالربطل، حكم رقم 1356 بتارخ 1997/10/23، ألمد الکاري ضد
-اللس الأعلى، الغزة الإدارة، قرال عدد 1289، بتاريخ 1999/10/21، الوكل الضضائي للمملكة ضد الهد الاراري

व الترقية بالاختيـار
-الـكمة الإدارية بالربلط، حكم رقم 1045 بتاريخ 2001/12/27، سعيد اللشجي ضد اللسيد وزير النزية الوطنية
-اللس الأألى، الفزة الإدارة، قرار عدد 1205 بل بتاريخ 2002/12/19، الوكلي


 ] -ا الل الأعلى، الفرة الإدارة، قرار عدد 262، بتاريخ 2000/02/24، صاهي علين


- الترقيـة بناء على شهادة
-الحكمة الإدارية بالربطا، حكم عدد 385 بتاربخ 2000/04/23، زيية <br>|لي البلغيي
50 ضد وزير النزية الوطنية.

53
البلغييض ضد اللسيد وزبر النزية الوطنية ون معه .........................................


-الـكمة الإدارية بالربلط، حكم عدد 355 بتاريخ 1999/05/13، عبد اللسلم بنسليمل
61 $\qquad$ ضد وزير التزية الوطنية.
-ا الل الأعلى، الغرة الإدارية، قرار عدد 966آلؤرخ ■ 2000/06/22بلل، الوكلي
64 $\qquad$ الالضائي للمملكة ضد عبد اللسلام ننسليمن.

ه الترقية الاستثنائية بـعد التقاعد

69 $\qquad$ ضد وزير التزية الوطنية.
 74 $\qquad$

-الـكمة الإدارية بالدار اليضاء، حكم عدد 312 بتاريخ 2002/06/05، 78 ضد وزير التزية الولانية.
 83 $\qquad$ الاتضائي المملكة ضد [المد رمضلن.

व نقطة التفتيش
 86 $\qquad$ ضد وزير التزية الوطنية ون مهه.
-ا الل الأعلى، الغزفة الإدارة، قرار عدد 676 الأؤرخ [ 2001/05/10، الوكلـ 91 $\qquad$


- التفرغ النقابي
-حكم الحكة الإدارية بالربطا عدد 771، بتاريخ 2004/06/08، عبد اليد بند لنض 95 $\qquad$ وزبر التزية الونية .


-حكم الحكة الإداربة بالربطا عدد 762 بتارخ 2004/06/01 ، 104 $\qquad$ وزبر التزية الونية

109 $\qquad$ القضائي للمملكةضد برخوصي $\mid$ الاعد.

ها النقطة الإداريـة
-حكم الحكة الإدارية بوجةة عدد 98/224، بتارخ 1998/12/23، برمضل عمارةضد
112 $\qquad$ وزير التربية الولنية
 117 $\qquad$ القضائي المملكةضد الليلة برمضل عمارة . .

■ التـعويضات بعد التقاعد
-حكم الکمة الإدارة باليضاء رقم 593 بتاريخ 2004/11/22، إلصي النالري ضد

 124 $\qquad$ المضائي للمملكةضداهصلا الناصري

ه التعويضات في حالة الرخص المرضيـة
-حكم الحكمة الإدارة بالربطا عدد 55 بتارنخ 1997/02/06،سلم +ن علي العيامي

 130 $\qquad$ الفضائي للمملكةضدسام ن علي العيادي

## المحور الثانيي: العقوبات التأديبية

## ■ القهقرة من الرتبـة

-حكم الПكمة الإدارة بفلل عدد 782، بتاريخ 2000/11/7، لممد زوهري ضد وزير
-اللس الأعلى، الغزة الإدارة، قرار عدد 479، الأؤخ [ 2002/05/02، الوكل


व التوقيف المؤقت عن العمل
 143 -اللس الأعلى، الغرة الإدارة، قرار عدد 20، بتاريخ 2004/1/8، الوكلي التضائي 148 -حكم آلكمة الإدارية بفلن، رقم 2002/374، بتاريخ 2002/72، [مد رييي ضد 151
-اللس الأعلي، الغزة الإدارة، قرار عدد 108 الهؤخ [— 2004/01/28، الوكلي 157 $\qquad$
 -حكم إلكمة الإدارة بالدار اليضاء عدد 282 بناريخ 1995/12/27،شاكر [مد ضد 161 -اللس الألمى، الغفة الإدارة، قرار عدد 707 باريخ 1999/06/10، الوكلي الفضائي 168 172 -حكم آلكمة الإدارة بأكابر رقم 2000/07 بناريخ 2000/02/10، [مد كلّالم ضد ونرا الزية الوطنية................................................................ -اللف الأعلى، الفزة الإدارة، قرالر عدد 87 بتاريخ 2004/02/04، الوكلى الفضائي 179

C وزبر التزية الوطنية اللضائي للمملكة ضد [مدرييمي
$\qquad$
$\qquad$
ه الإعفاء من مهـام الحراسة العامة


الإعفاء من مهام مدير مؤسسة تعليمية
-حكم ا]لمة الإدارية بالربلا عدد 369 بتاريخ 97/04/22، [مددن حاجي ضد وزير
185 $\qquad$ التزية الونية.
-ا للس الأعلى، الفرة الإدارية، قرار عدد 695 بتاريخ 1998/07/02، الوكلى التضائي
189 $\qquad$ للمملكة ضدن حاجي ${ }^{\text {لمد. }}$
-حكم الـكمة الإدارة بالربطا عدد 1273 بتاربخ 2004/11/30، العيد الرافي ضد
193 $\qquad$ وزير النزية الوطنية
-ا الل الأعلى، الغرفة الإدارة، قرار عدد 845 بتاريخ 2005/11/23، الوكلى التضنائي
197 $\qquad$ للمملكة ضد العيد الرافي

ه الإحالة الحتمية على التقاعد بناء على المرض
-حكم الـكمة الإدارة بقلى رقم 1033 بتاريخ 1998/11/12، ارهول الزعر بديهة ضد
201 $\qquad$ وزير الزية الوطنية
-الل الأعلى، الغزفة الإدارة، قرال عدد 61 بتاريخ 2001/01/18، الوكلى القضائي 206 $\qquad$ للمملكة ضد ارهو| الزعر بدية.

口 الإحالة على المعاش عن طريق الخطأ
-حكم إلمكة الإدارية بقلى رقم 601 بتاريخ 2000/09/16، الآ||
210 . $\qquad$ التزية الوطنية.
-ا الل الأعلى، الغرفة الإدارية، قرار عدد 362 بتاريخ 2002/03/21، الوكلى التضنئي
216 للمملكة ضد [مد الإراهي

ه توقيف الراتب
-حكم اПكمة الإدارة بأكاير عدد 97/44، بتاريخ 1997/10/23، عبد البلي منلفل
220 $\qquad$ ضد وزير التزية الوطنية.
-الل الأعلى، الغرفة الإدارية، قرار عدد 218 قت بتاريخ 2000/12/07، الوكلي
$\qquad$ التضائي للمملكةضد عبد البلي منالفل
-حكم إلكمة الإدارة بأكادير عدد 2002/114 بتاريخ 2002/12/26، بدية أبا كر] 234 ضد وزير التزية الوطنية. -اللس الأعلع،الفرة الإدارة، قرار عدد 906 بتارخ 2003/12/11، الوكلي القضائي 240

> للمملكة ضد أبا كر بديهة.

## ه العزل بناء على الانتططاع عن العمل



- ا اللس الأعلى، الغرة الإدارة، قرار عدد 107 بتاريخ 2004/01/28، الوكل التضضئي

- • اللس الأكلى، الغزفة الإدارة، قرال عدد 89 باريخ 2000/01/27، الوكلي التضائي


## الدحور الثالث: التنقيل والانتقال

-حكم ال[كمة الإدارية بوجة عدد 97/805، بتاريخ 97/10/28، السمغي] [ممد ضد 279

- اللس الأعلى، الفرة الإدارة، قرار عدد 596، بتارخ 2000/04/20، الوكلل التضائي 284
-حكم إلمكة الإدارية
- ا اللس الأعلى، الغزة الإدارية، قرار عدد 558، بتاريخ 2003/07/24، الوكلي القضائي
$\qquad$
 295
- اللس الأعلى، الغرة الإدارة، قرار عدد 410 بتارخ 1999/04/15، الوكل القضائي 301
-حكم الاكمة الإدارية بوجة،عدد 97/468 بتاريخ 1997/04/09، بوبكر عمراوي ضد 305
- • اللس الأكلى، الغزة الإدارة قرار عدد 358 بتاريخ 1999/04/08، بوبكر عمراوي

وزير التزية الوطنية
-اللس الأعلى، الغزة الإدارة، قرار عدد 1445، بتاريخ 99/11/11، الوكلل الفضائي 317

 320 وزير النزية الوطنية
- اللس الأعلى، الغرفة الإدارية، قرار عدد 151، بتارخ 2001/02/01، الوكل القضائي 327 $\qquad$ - حكم الـكة الإدارة بوجة عدد 97/467، بتارنخ 1997/04/09،شيد خاضد 331 وزير التزية الونية ون معه. - اللس الأعلى، الغفة الإدارة، قرار عدد 863، بتارخ 1999/07/08، الوكلل القضائي 335 $\qquad$ للمملكة ضد شيد
- الإنتقال:
 339 $\qquad$ وزير التزبية الونية. - اللس الأعلى، الغرفة الإدارة، قرار عدد 299 بتاريخ 2000/03/02، الوكلل القضائي 344 $\qquad$ للمملكة ضدمربوح الهدح - حكم الПكة الإدارية Пكنلا عدد 3/2000/74 غ بتاريخ 2000/7/31، فضيلي سيدي Øممدضد وزير الترية الولنية.................................................... 348

 -حكم الПكمة الإدارة بوجة، عدد 01/193 بتاريخ 2001/09/12، لـة الومي ضد 358 $\qquad$ وزير التزبية الونية. - اللس الأعلى، الغرفة الإدارية، قرار عدد 283 بتاريخ 2003/04/24، الوكلل القضائي 362 $\qquad$ للمملكة ضد اللسية المجال الر ابع: حالات أخري

■ شروط الترشيح لمهـام التفقد التريوي
-حكم الحكمة الإدارية بأكادير عدد 30/99، بتارخ 1999/05/06، آلتصر الِين ضد
 -الل الأعلى، الفرفة الإدارة، قرار عدد 64، بتارخ 2001/11/18، الوكلي القضائي 374 $\qquad$ للمملكة ضد||آتصر الـت

قطاع التربية الوطنية

## ه الفصل عن الدراسة

 379

- ا الل الأعلى، الغرة الإدارة، قرار عدد 954، بتاريخ 2004/09/22،الوكلي التضائي 382
-حكم المكمة الإدارية بالربط، رقم 253 بناريخ 1998/03/05، عبد الي الداوني ضد 385
- ا الل الأعلى، الغرة الإدارية، قرار عدد 857 بتارخ /05/25/ 2000، الوكلى القضائي
 ه توسيع مؤسسة للتعليم الخصوصي
-حكم الـكمة الإدارة بالربطا، عدد 470 بتاريخ 1997/05/29، مبارك غزال|ضد وزير
 400

التضائي للمملكة ضد الغزآلمارارك
व الإدماج بناء على اتفاقية جماعية

- حكم الَكمة الإدارة بالربلا عدد 99/143 بتاريخ 1999/10/27سجع عبد الكر] 405

ضد وزير الترية الونية.

- اللس الأعلى، الغزة الإدارة، قرار عدد 1037، بتاريخ 2001/09/13، سجيع عبد 410 الكر] ضد الدولة الهزية.


## 

الوضعية الإواريّة والمالين;

## ■ ا لترقية عن طريق الامتحان المهني

## القاعدة

## باسم جـلالة الملك

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :

$$
\text { السيد أحمد الجراري عنوانه حي السلام بلوك } 25 \text { رقم } 24 \text { سيدي سليمان. }
$$

نائبه الأستاذ ابراهيم اشهيبات المحامي بهيئة القنيطرة.

## من جهـة

وبين:
1-الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط.
2- وزارة التربية الوطنية بالرباط في شخص السيد الـيد وزير التربية الوطنية.

4- وزارة الشؤون الإدارية في شخص السيد وزير الشؤون الإدارية.
5- السيد الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط.
من جهـة أخرى

> المملكة المغربية
> وزارة العدل
> الدحكمة الإدارية بالرباط
> قسم الإلغاء
> حكم رقم: 1356 بتاريخ 1997/10/23
> ملف رقم : 97/253 غ
> أحمد الجراري ضد وزير التربية الوطنية

> إن عدم ارتكاب الطاعن لأي عمل تدليسي يجعل القرار المتخذ لفائدته قد أصبح حقا مكتسبا بالنسبة إليهه ولو أخطأت الإدارة في اتخاذه.

## الوقائـــــع :

بناء على المقال المسجل المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 97/03/07 من طرف الطالب المذكور حوله الرامي إلى إلغاء المقرر الضمني الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية المنية القاضي
 طبقا للقانون مع صرف ما يستحقه من زيادة في راتبه بأثر رجعي يبتدىء من تاريخ نجاحه


 واحتياطيا ملاحظة أن السلطات الإدارية المختصة بصدد إيجاد الإطار القانوني لتسوية

وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها الطاعن بتاريخ 97/06/20 والرامية إلى استبعاد الدفوع المثارة بالمذكرة الجوابية أعلاه لعدم ارتكازها على أساس سليم والحكم وفق ما جا جاء في المقال.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالمل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 1997/7/26 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1997/10/09 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

للطلب- قررت المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 1997/10/23.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
حيث قدم الطلب على الصفة المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني، كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية فهو لذلك مقبول.

حيث يستفاد من المقال أن الطاعن يعمل أستاذا لمادة اللغة العربية بالثانوية الجديدة بسيدي سليمان وفي إطار تحسين وضعيته الإدارية والمالية اجتاز بنجاح الاختبار الكتابي لشهادته التربوية للتعليم الثانوي دورة 1984/11/30 وأخفق في الاختبار الشفوي، غير أنه بتاريخ 1986/2/4 أشعر من طرف نيابة التعليم الإقليمية بالقنيطرة بأنه قد تقرر أن يجري الاختبار الشفوي والعملي يوم 1986/2/18 وقد اجتاز هذا الاختبار بنجاح إلا أن وضعيته الإدارية والمالية لم تسو لحد الآن، رغم مرور أكثر من عشر سنوات، وقد وجه تظلما بتاريخ 1996/11/9 إلى كل من وزارة التربية الوطنية، ووزارة الشؤون الإدارية ووزارة المالية تسوية وضعيته الإدارية فتلقى بتاريخ 97/2/14 جوابا من طرف وزارارة المالية مغاده أنها غير مختصة للبت في تظلمه، كما تلقى جوابا آخر من وزارة الشؤون الإدارية جاء فيه أنه بعد مكاتبة الوزارة المعنية في موضوع التظلم تبين أنه قد استنفد عدد الدورات المسموح بها لاجتياز
 توصلها بالتظلم بتاريخ 1996/11/26 الشيء الذي يعتبر معه رفضا ضمنيا لتظلمه، وبما أن هذا الرفض لا يرتكز على أي أساس ذلك أنه لو كان قد استنغذ عدد الدورات المسموح بها لما استدعي لاجتياز امتحان الكفاءة التربوية ، ثم إخباره بالنجاح في كل من الاختبار الا الكتابئبي، والشفوي، لا سيما وأنه لا يسمح لأي مترشح باجتياز الامتحان إلا بعد دراسة الملف، وقد
 التربية الوطنية الذين تعاقبوا على تغتيشه خلال السنوات الماضية نوهوا بالمجهود الذي يقو به وبكفاءته وأعربوا عن أملهم في تسوية وضعيته الإدارية، لذا فإن القرار المطعون فيه متسم بالشطط في استعمال السلطة، ولأجل ذلك فهو يلتمس الحكم بإلغائه. وحيث أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بأن الطاعن عين كأستاذ للسلك الثاني بالثانوية الجديدة بسيدي سليمان ابتداء من 1977/10/13 ومن أجل ترسيمه اجتاز امتحان شهادة الأهلية التربوية في الدورات التالية : الدورة الأولى: الكتابي في نونبر 1978 فرسب فيه ؛ الدورة الثانية: الكتابي في نونبر 1979 فرسب فيه في الدورة الثالثة: الكتابي في نونبر 1980 فرسب فيه ؛

الدورة الرابعة: الكتابي في نونبر 1984 نجح فيه، إلا أنه رسب في العملي بتاريخ
 القانون لا يسمح إلا بأربع دورات فقط فإن الطاعن يكون قد استنفد جميع عدد الدورات
 الترسيم أي أن الترشيح لاجتياز الدورة الخامسة لا يكسب المعني بالأمر أي حق لتعارض ذلك الا
 الوطنية الذي ينص على أنه "لا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من أربع مرات في نئ امتحان شهادة الكفاءة التربوية أو الامتحان المهني"، وقد سار العمل القضائي في هذا الاتجان الانجاه كما هو الحال بالنسبة للقرار رقم 227 الصادر عن المجانس الانس الأعلى في الملف الإداري عدد
 واحتياطيا فإن السلطات الإدارية المختصة بصدد إيجاد الإطار القانوني لتسوية الوضعيات المماثلة.
وحيث عقب الطاعن ملاحظا بأن اجتهاد المجلس الأعلى المستدل به لا ينطبق على نازلة الحال ملتمسا استبعاد الدفوع المثارة والحكم وفق ما ما جاء في المقال. وحيث إن ما يعيبه الطاعن على المقرر الضمني المطعون فيه هو عدم الإدارية والمادية رغم السماح له في مواصلة عمله وتنويه المفتشين بمجهونـيده العملي. وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الطاعن تقدم لامتحان شهادة المادة الأهلية التربوية
 العملي غير أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء في حقه وإنما سمحت له اله بمواصلة عمله إله إلى أن

 الإدارة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية.
وحيث إنه ولئن كانت حقا مقتضيات المادة 121 من النظام الأساسي الخاص برا بمونية
 مرات في نفس امتحان شهادة الكفاءة التربوية أو الامتحان المهني"، فإن الإدارة المطلوبة في الطعن هي التي خرقت هذه المقتضيات بدون أي عمل تدليسي من طرف الطاعن وذلك الـك لـا
 فيه، وأن قضاء الطاعن مدة تغوق عشر سنوات في التدريس بعد هذا النجاح يعد حقا مكتسبا

له وبالتالي يكون محقا في تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ الذجاح الذي هو .1986/2/18
وحيث إنه فيما يخص قرار المجلس الأعلى المشار إلى حيثياته في المذكرة الجوابية للسيد
الوكيل التضائي للمملكة، فإنه بعد إطاع المحكمة على هذه الحيثيات تبين لها أنها لا لا لا تنطبق على نازلة الحال، ذلك أن الطاعن موضوع القرار المذكور لم يكن يتوفر على شهادة التى الـيا البكالوريا التي تتطلبها المباراة التي نجح فيها.
وحيث إنه تبعا لذلك تكون الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم، ويرا ويتعين
 المكتسبة مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

## المنطوق

وتطبيقا للمواد 3-4-5-7 -8 - 20 و23 من القانون 90-41 الدحدث للمحاكم الإدارية.

## لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد وزير الطير التربية الوطنية مع إحالة الطاعن على الإدارة المطلوبة في الطعن ( وزارة التربية الوطنية) لتسوية وضعيته الإدارية. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { الحكم عدد } 1289 \text { المؤرخ في 1999/10/21 } \\
& \text { هلف إداري عدد: 98/1/5/93 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد أحمد الجراري }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 1999/10/21، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت الحكم الآتي نصه:

## بين:

السيد الوكيل التضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السادة وزير التربية الوطنية ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، والجاعل محل المارية المخابرة معـه
 مستأنف

وبين:
أحمد الجراري عنوانه حي السلام بلوك 25 رقم 24 سيدي سليمان.
نائبه الأستاذ ابراهيم اشهيبات محامي بالقتيطرة.

## مستأنف عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1998/01/14 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 1997/10/23 في الملف عدد: 97/253 غ. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1999/05/25 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ ابراهيم اشهيبات والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات قطاع التربية الوطنية

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1999/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1999/10/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد الصايغ تقريره بهـذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 14 يناير 1998 من طرف الوكيل القضائي نيابة عن وزير التربية الوطنية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 1998/10/23 في الملف 97/253 غ والقاضي بإلغاء القرار الضمني بعدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الجوهر :
يستغاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 7 مارس 1997 تقدم المعني بالأمر بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيـه أنه أستاذ اللغة العربيـة بالثانوية الجديدة بسيدي سليمان- وأنه تقدم للمشاركة في شهادة الأهلية التربوية للتعليم الثانوي مادة اللغة العربية دورة 1984/11/30 وأنه أخفق في الاختبار الشفوي غير أنه بتاريخ 1986/2/4 أشعر من طرف نيابة التعليم الإقليمية بالقنيطرة بأنه تقرر أن يجري الاختبار الشفوي والعملي يوم 1986/2/18 وفعلا اجتاز هذا الاختبار بنجاح إلا أن وضعيته المالية والإدارية لم يتم تسويتها إلى الآن رغم مرور أكثر من 10 سنوات على النجاح في المباراة المذكورة وأنه وجـه تظلما في 1996/11/9 إلى كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الإدارية ووزارة المالية قصد تسوية وضعيته وأنه بتاريخ 97/02/14 تلقى جوابا من طرف وزارة المالية تضمن بأن النظر في النزاع تختص بـه وزارة الشؤون الإدارية وقد جاء في جوابهـا بأن العارض قد استنفد

عدد الدورات المسموح بها لاجتياز امتحان شهادة الكفاءة التربوية للتعليم الثانوي وأن وزارة التربية الوطنية لم تجب عن التظلم الموجه إليها والمتوصل به في 1996/11/26 وأن عدم
 الطاعن بتسوية وضعيته المالية والإدارية علما بأن تمسك الوكيل القضائي نيابة عن وزير التربية الوطنية في مذكرة جوابه بأن الطاعن اجتاز لترسيمه بالسلك الثاني الثاني الثانوي أربع
 أساس أن القانون يسمح بالمشاركة في أربع دورات فقط مما يجعل المعني بالأمر قد استنفذ عدي 1018 الانـي
 الوطنية والذي ينص على أنه لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من أربع مرات في الما

 الحكم المطعون فيه استأنفه الوكيل التضائي عن وزير التربية الوطنية بمقال يتضمن أسباب الاستئناف بلغت نسخة منه إلى المستأنغ عليه.
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه وبسوء فهم الاجتهادات القضائية والإخلال بمبدإ فصل السلط ذلك أن الحكم المستأنف لم يعلل ما قضى الما

 كان على سبيل الخطإ وأن المحكمة من جهة لم تقيم الاجتهاد القضائي المقدم إليها بشأن وضعية موظف تشابه حالته حالة المدعي وأنه من جهـة أخرى أخرى فإن إصدار أوامر للإدارة ليس الـد من اختصاص القضاء الإداري والمحكمة التي أمرت بإحالة الطاعن المعني على الإدارة لتسوية وضعيته الإدارية خرقت المبدأ المذكور.
لكن حيث أنه من الثابت وباعتراف الإدارة نفسها أن المدعي المستأنف عليه الميه اجتاز امتحان شهادة الكفاءة التربوية للتعليم الثانوي ونجح فيها وأن وزارة التربية الوارية الوطنية التي ينتمي إلى مصالحها رفضت تسوية وضعيته الإدارية وفق الشهادة المحصل عليها الـيا

 وفق القانون وطبقا لإجراءات معينة وضعتها الإدارة نفسها.

وحيث إن صيانة الحقوق المكتسبة في المبادىء العامة التي لا تسمح للسلطات الإدارية بالتراجع عن مقررات اتخذتها في نطاق التوانين والتنظيمات الجاري بها العما العمل وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة الأمر في حالات خاتيان المان وحسب الظروف والملابسات وأن المدعي المستأنف عليه الذي اجتاز امتحان الأهلية وتفوق فيه قد اكتسب حقا حقا لا الا يمكن للإدارة أن تحرمه من الاستفادة من آثاره إلا إذا ثبت أن الموظف المان المعني قد قام بمناورة تدليسية للحصول عليه الشيء الذي لم يثبت في النازلة. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما صرحت في منطوق حكمها المها بعد إلغاء قرار

 والمتضضيات التي تخوله طلب تسوية وضعيته الإدارية والمالية بما ينطبق وما يخوله نجالما

 فإنه فضال على أن لكل نزاع خصوصياته فإنه كما لاحظت ذلك المحكمة الإدارية فإن

الاجتههاد القضائي المستدل به لا ينطبق على النازلة المعروضة. ويكون الحكم المستأنف في محله تبعا لما ذكر وواجب التأييد.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطنى مدرع - محمد بوريماط المانيان- أحمد دينية وأحمد الصايغ وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعياعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## $\square$

## القاعدة

لئن كانت للإدارة سلطة تقديرية في ترقية موظيفها عن طريق الاختيار ولا رقابة للقضاء عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بعدم الانحراف في استعمال السلطة، وبعدم التخطي بدون مبرر وبعدم وجود خطأ مادي.

> المملكة المغربية
> وزارة العدل
> المحكمة الإدارية بالرباط
> قسم الإلغاء
> حكم رقم: 1045 بتاريخ 2001/12/27
> ملف رقم : 98/377 غ
> سعيد الشجعي ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 2001/12/27 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :
السيد سعيد الشجعي الساكن ب 33 زنقة عبد الرحمان الشنكيطي شقة رقم 8 القبيبات الرباط. نائبه الأستاذ نور الدين المجاطي المحامي بهيئة الرباط.

## من جهـة

1-السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
2- السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط.

4- السيد وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط.
5- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهـة أخرى

## الوقائــع :

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 98/10/22 ، والرامي إلى الحكم بتعديل جزئي للقرار الإداري الصادر عن الوزير الأول تحت رقم 110/94 بتاريخ 1995/1/11 القاضي بترقية المدعي إلى درجة هتصرف مدتاز ابتداء المداء من فاتح يوليوز 1994 لدى وزارة التربية الوطنية، وذلك بجعله ساري المععول ابتداء من فاتح فبراير 1989 وهو تاريخ الاستحقاق، والحكم تبعا لذلك على الإدارة بمراجعة الوضعية الإدارية والمالية للمدعي المذكور، والتي ترتبت عن تجميد هذه الترقية خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير 1989 إلى فاتح يوليوز 1994 مع ترتيب جميع الآثار القانونية على هذا التعديل وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها الإدارة المدعى عليها بواسطة الوكيل الوكيل القضائي
 في الطلب طبقا لمقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية،
 له بمتتضى الفصل 17 مكرر من النظام الأساسي الخاص بأبار السالاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب شكارلا، لتقديمه خاري
 جهة أخرى فإن الطاعن قد جمع بين دعوى الإلغاء، ودعوى التضاء الشامل، والحال أنها لا لا يمكن الجمع بينهما، واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب موضوعا لعدم ارتكازه على أساس
 يلتمس في المقال الإصلاحي إصلاح مقاله الافتتاحي وجعله منحصرا في طلب مراجعة الوضعية الإدارية والمادية المترتبة عن تجميد الترقية، ويلتمس الحكم على الإلى الإدارة بالقيام بهذها
 تصحيحه لمقاله الافتتاحي، مؤكدا بأن طلبه قد أصبح لا يتعلق بدعوى الإلغاء وإنما بدعوى التضاء الشامل فقط.

وبناء على هذكرة المستنتجات بعد الحكم العارض القاضي بالاختصاص النوعي التي تقدم
بها المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 99/10/26 والتي يؤكد فيـنـا وبناء على الحكم التمهـيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2001/2/22 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر حول موضوع الدعوى. وبناء على محضر البحث المنجز بمكتب القاضي بتاريخ 2001/5/10 والمضمن لتصريحات الطاعن بينما تخلفت الإدارة المدعى عليهـا عن الحضور رغم التينـ التوصل. وبناء على الأوراق الأخرى المدرجـة بالملف.
 وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/11/29 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهم رغم التوصل. فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد المفوض الملكي ما جاء الماء في تقريره الكتابي- الرامي إلى الاستجابة للطلب- تم حجز الملف للمداولة.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
حيث دفعت الإدارة المدعى عليهها بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بكون الطلب قد قدم خارج الأجل القانوني طبقا لمتتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، كما أن المدعي المذكور قد جمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل ملتمسا لهاتين العلتين الحكم بعدم قبول الطلب شكالا.
لكن حيث تقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس من خلاله إصلاح مقاله الافتتاحي وجعله منحصرا في طلب مراجعة وضعيته الإدارية والمادية المترتبة عن تجميد الترقية، وبالتالي تكون دعواه هذه مقدمة في إطار القضاء الشامل وليس في إطار دعوى الإلغاء مما يبقى معه الدفعان المثاران بهذذا الصدد غير مرتكزين على أساس سليم ويتعين استبعادهما. وحيث إنه أمام استبعاد هذين الدفعين يبقى الطلب معدما من ذي صفة ، ومصلى وملحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية، كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية فهو لذلك مقبول.

حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعي كان مرتبا في درجة متصرف السلم
 بتاريخ 1989/02/01، وبتاريخ 1989/02/01 استوفى الشروط المطلوبة نظاميا للترقي إلى درجة متصرف مدتاز طبقا لمقتضيات النصل 17 من المرسوم رقم 2.62.345 الصادر بتاريخ 1989/07/08 بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركارية المارية، والموظفين المشتركين
 ممتاز برسم سنة 1989 ، غير أنه لم تتم ترقيته خلال هذه السنة وتأخرت لأكثر من خمس سنوات إلى غاية 1994 وقد علم مؤخرا وبمحض الصدفة بأندأنه كان يحتل الصف الخامس في جدول المتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية الذي ضم 14 مرشحا للترقي إلى درجا

 دون أي سند قانوني، ثم أكد بأن الإدارة قد تعمدت تخطي الترتيب الوارد في الجدول، وهو الأمر الذي حرمه من حقه في الترقية، وتسبب في تجميدها متتابعة، وبما أنه يتوفر على كل الشروط المتطلبة لترقيته خلال سنة 1989 ، فإنه يلتمس الحكم بمراجعة وضعيته الإدارية بهذا الخصوص. وحيث أجابت الإدارة المدعى عليها ملاحظة بأن ترقية الطاعن قد تمت وفق النصوص القانونية المتمثلة في قانون الوظيفة العمومية والمرسوم الملكي عدد 68-988 بتاريخ 68/5/17 المحدد لمسطرة التنقيط وترقية موظفي الإدارات العمومية ملتمسة لهذه العلل الحكم برفض الطلب.
وحيث أنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب قد أسس
على وسيلة واحدة وهي :

- تخطي المدعي في الترقية عن طريق الاختيار إلى درجة متصرف ممتاز برسم سنة 1989 على أساس أنه احتل الرتبة الخامسة في لائحة المرشحين التي وني ترقية سبعة منهم من بينهم السيدين:الحميتي محمد وبنعياد مألديا محمد رغم أنه أكثر منهما أقدمية واحتلا الرتبة 11 و 12 في اللائحة المذكورة. وحيث لم تدل الإدارة المدعى عليها بأي تبرير لتفضيل المرشحين السالفي الذكر على المدعي، ولم تنازع في أقدمية هذا الأخير عليهما، كما أنها لم تنازع في نقط الامتياز

والملاحظات المشجعة التي كان يحصل عليهها المدعي المذكور الشيء الذي يشكل قرينة على صحـة ما جاء في هذه الوسيلة.
وحيث إنه ولئن كانت للإدارة سلطة تقديرية في ترقي موظفيهها عن طريق الاختيار، ولا رقابة للقضاء عليها في ذلك إلا أن ذلك مشروط بعدم الانحراف في استعمال السلطة وبعدم التخطي بدون مبرر وبعدم وجود خطإ مادي. وحيث إنه ما دامت واقعة تخطي المدعي في نازلة الحال ثابتة كما هو مبين أعلاه فإن

طلب المدعي يبقى مبنيا على أساس قانوني سليم، وبالتالي يتعين الاستجابة إليه. وحيث إنه تبعا لذلك يتعين الحكم بأحقية المدعي في تسوية وضعيته ويته الإدارية على أساس ترقيته إلى درجة متصرف ممتاز ابتداء من فاتح فبراير 1989 مع تحميل المدعى عليهـا الصائر.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره مما يتعين معه الحكم برفضه.

## المنطوق

وتطبيقا للمواد 3-4-5-7 و8 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل:
بقبول الطلب.
في الموضوع:
تصرح بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية على أساس ترقيته إلى درجة
متصرف ممتاز ابتداء من فاتح فبراير 1989، مع تحميل الإدارة المدعى عليها الصائر، ورفض الطلب فيما عدا ذلك.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ..

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 1205 \text { ب/ل المؤرخ في 2002/12/19 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 446-4-1-2002 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد سعيد الشجعي }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2002/12/19 ، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السادة الوزير الأول ووزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة بالرباط.

## مستأنف

وبين:
السيد سعيد الشجعي الساكن ب 33 زنقة عبد الرحمان الشنكيطي شقة رقم 8 القبيبات الرباط. نائبه الأستاذ نور الدين المجاطي المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الأعلى.

## مستأنف عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2002/03/14 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بارين بالرباط الصادر بتاريخ 2001/12/27 في الملف عدد: 377-98 غ. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2002/9/15 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين المجاطي والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2002/12/19 , وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهمما وعدم حضورهم.
 ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونيابة عن السيد الوزير الأول ومن معه ضد الحكم عدد 1054 وتاريخ 2001/12/27 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 377-98 غ واقع داخل الأجل ومستوف لكافة الأوضاع الشكلية فهو مقبول.

## وفي الجوهر :

حيث بمقال تقدم به المستأنف عليه بتاريخ 1998/10/22 يلتمس من خلال الإلغاء الجزئي للقرار الصادر عن السيد الوزير الأول القاضي بترقيته إلى إطار متصرف ممتاز ابتداء من
 الأقدمية اللازمة وبناء على الدفع المثار من طرف الإدارة بواسطة الوكيل القضائي بكون الطلب
 الإدارية، كما أن المدعي جمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل ملتمسة عدم قبول

 الطرفين انتهت المسطرة بصدور الحكم المستأنف الذي قضى بأحقية المدعي في تسويـة وضعيته الإدارية على أساس ترقيته إلى درجة متصرف ممتاز ابتداء من فاتح فبراير 1989 ورفض الطلب فيما عدا ذلك.
 معتبرة أن الأقدمية لا يمكن اعتمادها كمقياس وحيد للاختيار بل أن أهميتها تبرز عند اللجوء

إلى المفاضلة بين المتنافسين المتساوين من حيث التقييم، ولكون المعني بالأمر وعلى خلاف

 تتوقف على عدة شروط منهها التسجيل في لوائح الترقي، وجود الاقتراح من طرف الرؤساء، توفر المناصب المالية، ومادامت الإدارة أدرجت اسم المستأنف عليه في لائحة الترقي بمجرد توفره على الشروط المطلوبة، وأن الأشخاص المستفيدين من الترقية تتوفر فيهـم الشروط المتطلبة للاستفادة منها وحظوا باقتراح رؤسائهم بخلاف المستأنف عليه وكا لألما المتساوية الأعضاء، والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب، وألما وأجاب المستأنف عليه بأن الاستئناف واقع خارج الأجل على اعتبار أن التبليغ كان بالناريخ
 بالتفويض خلافا لما ذكر في مقاله الاستئنافي، ويف الموضوع اعتبر أن الأسباب المعتمدة في الطعن غير مرتكزة والتمس ردها.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إنه من الثابت من وثائق الملف ومعطياته أن هناك تخطيا في ترقية المستأنف عليه عن طريق الاختيار إلى درجة متصرف ممتاز برسم سنة 1989، مع أنه احتل الرتبة الخامسة في لائحة المرشحين التي ضمت 14 مرشحا وتمت ترقية سبعة منهم من بينـهم السيدان الحميتي محمد وبنعياد محمد رغم أنه أكثر منهـما أقدمية واحتلا الرتبة 11 و12 في اللائحـة المذكورة، وما دام أن الإدارة وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف لم تدل بأي مأي مبرر لتفضيل المرشحين السالفي الذكر على المستأنف عليه، ولم تنازع في أقدمية هذا الأخير، مكتفية بالقول بأن عنصر الأقدمية لا يمكن اعتماده وحده كمقياس وحيد للاختيار، كما لم تناقش نقط الامتياز والملاحظات المستحقة التي كان يحصل عليها المستأنف عليه، ، متمسكة فقط بأن للإدارة سلطة تقديرية وفق الملابسات وظروف كل حالة للترقي، ناسيية أن هذه السلطة التقديرية تخضع لرقابة القضاء عند وجود الانحراف في استعمال السلطة، ووجود تخطي في الترقية دون مبرر، وبذلك فإن الحكم المستأنف عندما علل قضاءه على هذا الأساس يككون معللا تعليالا كافيا ومرتكزا على أساس سليم ويبقى واجب التأييد.

## لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع - محمد بورمضان- أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## الترقية بالاختيار

## القاعدة

* عبء إثبات التوصل بالتظللم يقع على الإدارة -لا- . . ** ثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري لدى الطاعن يرتب أثره القانوني من حيث سريان أجل الطعن سواء كان القرار صريحا أو ضمنيا -نـعم-.

> المملكة المغربية
> وزارة العدل
> المحكمة الإدارية بوجدة
> قسم الإلغاء
> حكم رقم: 97/28 بتاريخ 1997/02/19
> ملف رقم: 96/55 غ
> مجدوبي الشيخ ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 1997/02/19 ،أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة الحكم الآتي نصه:

السيد مجدوبي الشيخ، أستاذ السلك الأول بإعدادية البكري بوجدة. نائبها الأستاذان الطيب بنعلي وعبد القادر بوشفاشخ المحاميان بوجدة.

## من جهـة

$$
\text { وبين: } 1
$$

من جهـة أخرى

## الوقـــــــع :

بناء على القانون 41-90 الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 موافق 1993/09/10 المحدث للمحاكم الإدارية.

حيث تقدم المدعي بواسطة محاميه بمقال سجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1996/04/17 أوضح ضمنه بأنه بتاريخ 1984/09/17 تم تعيينه أستاذا للسلك الأول بالدرجة الثالثة بعد تخرجه من المركز التربوي الجهوي وقد أصبح من حقه الترشح للترقي عن طريق
 على أكثر من 15 سنة من الخدمة وذلك تطبيقا للeغرة الأخيرة من المادة 26 للمرسوم رقم 2.85.742 الصادر بتاريخ 1985/10/04 غير أنه بغعل تجميد مسطرة الترقية في حق أساتذة
 2.93.601 بتاريخ 1993/10/29 المغير للفقرة (ب) من المادة 26 من مرسوم 1985/10/4 الذئي نص فيه التغيير على 10 سنوات من الخدمة بصغة أستاذ السلك الأول من الدرجة الثادير الثادلة بدل ست سنوات فقط وأنه عملا بمبدإ المساواة فإنه يستفيد من الترقية عن طريق الاختيار للدار الدية الثانية خلال سنوات 90 إلى 1993 وما بعدها طبقا للغقرة الأخيرة من المادة 26 سن مرسوم 1985/10/4 وأنه حرم سن الترقية عن طريق الاختيار في لائحة الترقية برسم سنة 1995 وأنه وجه تظلما إلى السيد وزير التربية الوطنية بقي بدون جواب،

 يترتب عن ذلك من نتائج وقد أرفق مقاله بصورة شمسية من قرار ونسخة من التظلم الإداري. وحيث أجاب السيد الوكيل التضائي بصغته هذه ونيابة عن الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية بأن الطاعن خرق مقتضيات المادة الثالثة من قانون 41-90 المحديانية

 لمراقبة ما إذا كان الطعن قد قدم داخل الأجل وما دام أنه داخل الأجل القانوني فإن طعنه يكون غير مقبول شكا وكا وكذا خرقه لمتتضيات المادة 21 من قانون 41-90 التي تشترط إرفاق المقال بنسخة هن وثيقة تشهد بإيداع التظلم في حالة الرفض الضمني هما يجعل طعنه غير مقبول شكلا وبشأن الموضوع أوضح بأن الترقية بالاختيار تستلزم

إضافة إلى توفر بعض الشروط الموضوعية كالأقدمية في الإطار وتوفر المنصب المالي أن يقيد الموظف في جدول الترقي الذي يعد من طرف السلطة المختصة بالتسمية ويعرض الجدول على اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء رأيهـا فيهه وأن التسجيل في المي اللائحـة لا يتم إلا بعد دراسة عميقة للقيمة المهنية لكل مرشح مع الأخذ باعتبار النقط التي حصل عليهها وأن للإدارة سلطة تقديرية في اختيار المستفيدين تمارسها في ظل القانون وأضاف بأن المادة 6 من المرسوم
 1993/10/29 الذي اشترط للترقية ضرورة قضاء 10 سنوات من الأقدمية بصفة أستاذ للسك الأول الدرجة الثالثة بدلا من ست سنوات وأن الإدارة لها الحق في تغيير وتبديل القوانين الأساسية دون أن يكون لأي أحد حق الاعتراض على ذلك أو الادعاء بحق مكتسب وهذا المبدأ كرسه القانون والفقه والتضاء وحول الادعاء باستحقاق الترقية إلى الدرجة الثانية فإن الترقية عن طريق الاختيـار تخضع لمجموعة من الشروط والمعايير وهي التي تحددها المادة 34 من ظهير 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وعلى فرض أن الطاعن يتوفر على كل الشروط المؤهلة للترقية إلى الدرجة الثانية كأستاذ للسلك الأول فإن تجاوز عدد المسجلين في لائحة الترقي بالنظر لعدد المناصب المالية أعطى للإدارة حق الترجيح والمفاضلة بين المتنافـنـين
 عن ذلك دفاع الطاعن موضحا بأنه لم يتوصل بعد بالقرار وأن وزارة التربية الوطنية لم تثبت أنهها بلغته قرارها القاضي برفض تسجيله في لائحـة الترقية لسنة 1995 ولا في السنوات السابقة التي رفضت خلالهها إدماجه في السلم 10 كأستاذ في السلك الأول وأن الإدلاء بما يفيد توصلها بالتظلم الاستعطافي لا يفيد إلا إذا كانت بلغته قرارها المطعون فيهه، وبشأن الموضوع أوضح بأنه يطعن في المقرر الضمني الذي حرمه من الترقية الداخلية عن طريق الاختيار تطبيقا للمادة 26 المذكورة في سنوات 90-91-92-93 ولم يعتمد على مرسوم 1993/10/29 وحيث إنه كان قد استوفى الشروط المنصوص عليها في مرسوم 1985/10/05 خلال السنوات المذكورة وأن الإدارة عطلت تطبيق مقتضياته دون سند قانوني رغم ترشيحه لتلك الترقية ابتداء من سنة 1990 وأن تطبيق نفس القانون قبل سنة 1990 على نفس الأساتذة المتخرجين في المراكز التربوية الجهوية يكتسي هذا العمل شططا في استعمال السلطة، وأن بطاقة الترقي بالاختيار في إطار مرسوم 1985/10/4 لم يكن يتضمن أية معايير محددة ومقاييس سوى توفر المرشح على الشروط المنصوص عليهـا في ظهير 1985/10/4 وأن وزارة التربية الوطنية

لم تبلغه بمآل طلب الترشيح للترقية في سنوات 1990 إلى 1993 التمس الحكم وفق ما جاء في مقاله وقد أدلى بمجموعة صور لوثائق. وبناء على باقي المذكرة وما أرفق بها من وثائق.
 وألفي بالملف ملتمس العدول عن التخلي مرفقا بمذكرة في حين أدلى السيد المفوض الملكي بتقريره القانوني في النازلة أن الطاعن لم يستند إلى أي قرار إداري صريح وأنه يستفاد من سياق طعنه أنه يطعن في قرار ضمني وأن عدم إرفاقه بأية وثيقة تشهد على إيدار إيداع تظلمه وبملاحظة التاريخ الذي يحمله التظلم الإداري وتاريخ طعنه فإنه يكون قد مر أكثر من ستين يوما على تاريخ سكوت الإدارة عن الجواب ملتمسا بناء على ذلك عدم قبول طعنه فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 1997/02/19.

## التعليل

وحيث ثبت للمحكمة أن السيد المقرر بتاريخ 1996/11/28 أصدر أمرا بتبليغ مذكرة المطعون ضده لدفاع الطاعن وحدد له مهلة لتقديم تعقيبه قبل أجل 1997/01/07 غير أن هذا الأخير لم يتقيد بالأجل المذكور مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وإصدار أمر بالتخلي عن الملف.

وحيث إنه اعتبارا لمتتضيات الفصل 335 من ق. م.م فإن المحكمة لا تعتبر أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل وتسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة وتودع في كتابة ضبط المار المحكمة المار رهن إشارة أصحابها - تكييف المنازعة، حيث إن الطاعن يلتمس إلغاء قرار عدم إدراجه في لائحة الترقي برسم آخر سنة 1995.
وحيث إن الطاعن يعتمد في مذكراته على مرسوم 1985/10/04 وتجميد ترقيته خلال سريان هذا المرسوم خاصة خلال سنوات" 90-91-92-93 في حين يتر يتمسك بإن بإلغاء قرار عدم إدراجه في لائحة الترقي برسم سنة 1995 مما يعني أنه يطعن في القرار الضمني بعدم ترقيته خلال آخر سنة 1995 الوارد في منطوق مقاله صراحة.

في الشكل :
حيث إن هذا القرار كان موضوع تظلم إداري مؤرخ في 1995/12/2 يشير فيه الطاعن إلى موضوع القرار وأسبابه وتاريخه فإنه لم يثبت تاريخ توصل الإدارة بـهذا التظلم مادام أنها اختار مسطرة التظلم الإداري بدايـة. وحيث إن الإدارة تنفي توصلهها به علما بأن قاعدة عبء الإثبات على الإدارة لا تسري

في هذا الشأن.
وحيث إن العلم اليقيني وحسب المستقر عليه فقها وقضاء يقوم مقام التبليغ وفي نازلة الحال فإن هذا العلم حسب وثائق الملف قد تم بالنسبة للطاعن يوم 1995/12/1 وهو تاريخ تظلمه علما بأن القاعدة المذكورة تسري على القرارات الإدارية سواء كانت صريحـة أو ضمنية. وحيث إنه بالنظر إلى تاريخ التظلم الإداري وتاريخ تسجيل الطعن الذي هو 1996/4/17 تكون مدة الطعن المنصوص عليهها في الفصل 23 من قانون 41-90 قد استنفدت وأضحى الطعن القضائي واقعا خارج الأجل القانوني ويستتبع ذلك عدم قبوله.

## المنطوق

لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تصرح:
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه...........

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 363 \text { المؤرخ في 1999/04/08 ب/ل العد } \\
& \text { ملف إداري عدد: 1998/1/5/250 } \\
& \text { مجدوبي الشيخ ضد وزير التربية الوطنية ومن معه }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 1999/04/08، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين:
السيد مجدوبي الشيخ، أستاذ السلك الأول بإعدادية البكري بوجدة. نائبه الأستاذ الطيب بنعلي المحامي بوجدة والمقبول لدى المجلس الأعلى. المستأنف

وبين :
الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.

## المستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 98/02/25 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الطيب بنعلي والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الماريخ الماريارية بوجدة الصادر بتاريخ 1997/02/19 في الملف عدد: 96/55.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1998/08/04 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنغيذه الظهير الشريف بتاريخ
1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1999/01/21 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1999/04/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنـهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد هصطفى مدرع تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

> ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكال. في الجوهر :
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينهها الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة في الملف عدد 96/55 بتاريخ 1997/02/19 أن السيد مجدوبي الشيخ طعن بالإلغاء للشطط في قرار صدر عن وزير التربية الوطنية بعدم إدراج اسمه في لائحة الترقية لآخر سنة 1995 مع التماسه التصريح بأنه اكتسب الحق في الترقية عن طريق الاختيار في ظل الفقرة "ب" من المادة 26 من مرسوم 1985/10/04 قبل تعديلها موضحا أنه عين أستانـا ألـانـا للسلك الأول الدرجـة الثالثة هنذ 1984/09/17 فكان من حقه أن يرشح للترقي إلى الدرجة الثانية ابتداء من سنة 1990 عملا بالمادة 26 المذكورة غير أن الإدارة قامت بتجميد الترقي بالنسبة لأساتذة السلك الذي ينتمي إليه وذلك من سنة 1990 إلى 1993، وني المنـة المنة الأخيرة صدر مرسوم بتاريخ 1993/10/29 يغير المادة 26 من المرسوم السابق برفع المدة اللازمة للتسجيل في لائحة الترقي من ست سنوات إلى عشر فحرمه بذلك من الترقية عن طريق الاختيار لعدم إدراج اسمه في لائحة الترقية لسنة 1995 وأنه وجه تظلمـا في هـه هذا الشأن إلى السيد وزير التربيـة الوطنية بقي دون جواب وبعد الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل اعتمادا على أن التظلم محرر في فاتح دجنبر 1995 الذي يعتبر بداية تاريخ العلم اليقيني ولم يقدم مقال الطعن إلا في 1996/04/17 وهو الحكم المستأنف من طرف الطاعن المذكور حسب مقاله

الذي أجاب عنه وزير التربية الوطنية بمذكرة تمسك فيهـا خاصة بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وبأنه لا وجود لما يثبت توصله بتظلم الطاعنـ فيما يتعلق بأسباب الاستـئناف:

حيث يتمسك المستأنف بأنه يقدم طعنه ضد قرار ضمني بعدم إدراج اسمه في لائحة الترقي لسنة 1995 وأن العلم اليقيني بالقرار يستلزم العلم التام بذلك القرار تاريخا وأسبابا وهذا لا يتأتى إلا عن طريق تبليغه وهو ما لم يتم فكان الطعن داخل الأجل. لكن حيث إنه بالرجوع إلى المادة 21 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية يتبين أنها تنص بصيغة الوجوب على أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا إما بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان قرار الرفض ضمنيا وحددت المادة 23 المدة التي يعتبر سكوت الإدارة بعدها رفضا ضمنيا. وحيث إن المستأنف يؤكد أنه يطعن في قرار ضمني وأدلى فقط بنسخة رسالة يتمسك بأنه وجههها إلى الإدارة المستأنف عليهها دون إثبات توصل الإدارة بتلك الرسالة مع إنكارها لهـذا التوصل الشيء الذي يعني أنه حتى على فرض وجود قرار ضمني بالرفض فإن الطعن كان خارج الأجل المحدد قانونا مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف.

## لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى في الشكل : بقبول الاستئناف.
وفي الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
 الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع - محمد بورمضان-
 كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## व الترقية بالاختيار

## القاعدة

الترقية بالاختيار تدخل في مجال السلطة التقديرية لإددارة ... نعم إلغاء القرار القاضي برفض ترقية الطاعن استنادا إلى توفره على عنصر الأقدمية
دون باقي العناصر الأخرى - لا .

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإدارية بمكناس } \\
& \text { حكم عدد 3/98/8 بتاريخ 1998/02/11 } \\
& \text { ملف عدد 97/8 } \\
& \text { صادقي علي ضد وزير التربية الوطنية }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 1998/02/11 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس الحكم الآتي نصه :

## بين :

صادقي علي بن محمد المدير بمدرسة أولاد يوسف الريصاني عمالة الرشيدية. نائبه: ذ حسن العولي المحامي بمكناس

## من جهـة

وبين :

> الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط
> السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط
> السيد وزير المالية بمكاتبه الرباط
> السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط

قطاع التربية الوطنية

## الوقائــــع

بناء على المقال المقدم من طرف المدعي صادقي بواسطة نائبه ذ. حسن العولي المسجل
 بمدرسة أولاد الحاج مدغرة الرشيدية، وقد تم ترسيمه ابتداء من 1987/01/16 في السلم 9 الرّ 9
 1990/01/16، وبتاريخ 1996/05/02 أصدر السيد وزير التريد التربية الوطنية القرار موضوع الطعن
 من الواجب أن تحسب هذه الأقدمية ابتداء من تاريخ 93/01/16، وبذلك يكون القرار قد أجحف بحقه حيث أضاع له أربع سنوات من الأقدمية من جـهة وسنتين وعشرة شهور كتعويض عن السلم 10 من جهـة ثانية. وبمجرد توصله بهـذا القرار وجـه تظلما إلى السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 96/12/02 كان هصيره الرفض بدر بدعوى عدم توفره على النى النقط المطلوبة التي أقرتها اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء عند دراستها لبطاقة الترشيح بخصوص المصر سنتي 93 و 94 رغم أنه استوفى الشروط المطلوبة الواردة في المذكرة الوزارية رقم 104 بتاريخ

 لذلك ومن أجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 96/05/02 والقاضي بترقيته ابتداء من 96/09/08 في السلم 10 وبأقدمية 94/01/16 والحكم بأحقيته في أن يرقى ابتداء من 93/01/16 على الشكل التالي :

$$
\begin{aligned}
& \text { في السلم } 10 \text { رتبة } 8 \text { بأقدمية 90/01/16 } \\
& \text { في السلم } 10 \text { رتبة } 9 \text { أقدمية 93/01/16 } \\
& \text { في السلم } 10 \text { رتبة } 10 \text { بأقدمية 96/01/16 }
\end{aligned}
$$

وأرفق المقال ببطاقة الترشيح، قرار وزيري، قرار الترقية، مذكرة النائب الإقليمي لوزارة
 الابتدائي، نسخة التظلم، نسخة الجواب.
وبناء على المذكرة الجوابية للسيد الوكيل القضائي الرامية إلى رفض الطلب لكون الطاعن
 والمفاضلة بين المتنافسين عندما يتجاوز عدد المرشحين للترقية عدد المناصب المالية المتوفرة معتمدة في ذلك بعض الشروط الموضوعية.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي الرامية إلى الحكم وفق الطلب لكون أقدمية منوبه تفوق أقدمية باقي منافسيه.
وبناء على المذكرة التعقيبية للسيد الوكيل القضائي والرامية إلى رفض الطلب باعتبار أن
 ولايمكن اللجوء إليه إلا في حالة تساوي النقط بقصد الترجيح. وبناء على باقي المذكرات والتي لم تأت بجديد.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 97/12/03.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 98/01/28.
وبناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهـم وعدم حضورهم وبعد الاستماع إلى السيد المفوض الملكي في تلاوة تقريره الكتابي الرامي إلى التصريح برفض الطلى الطلب، قراهِ


## التعليـل

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث إن المقال قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول شكال. في الموضوع: حيث إن الطلب يهـدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 96/07/15 تحت رقم 96110213 القاضي بإدماج الطاعن في السلم 10 ابتداء من 96/09/18 بأقدمية 94/01/16 بحرمانه من الترقي في الإطار خلال موسم 93 رغم توفره على الشروط المطلوبة وخاصة شرط الأقدمية.

لكن حيث إن شرط الأقدمية الذي يتوفر عليه الطاعن يعتبر مجرد عنصر ضمن العناصر
 تساوي النقط المحصل عليهـا بين المتنافسين بقصد الترجيح.
وحيث إنه بالرجوع إلى لائحة الترقي لموسمي 93 و 94 يبدو جليا أنه لم يسبق للطاعن أن تساوى في مجموع النقط المحصل عليها في السنة مع زميل له آخر تمت ترقيته، فهو لم يحصل سوى على مجموع 59،5 نقطة بالنسبة لسنة 1993 و 64 نقطة بالنسبة لسنة 1994

وهذا المجموع لايؤهل للاستفادة من الترقية حسب عدد المناصب المالية المتوفرة والشروط التي اعتمدتها اللجنة الثنائية المتساوية الأعضاء.

وحيث إنه تبعا لذلك يكون القرار موضوع الطعن غير مشوب بتجاوز السلطة ويتعين بالتالي التصريح برفض الطلب.

المنطوق

وتطبيقا للمادتين 7-8 من القانون رقم 41/90 المتعلق بالمحاكم الإدارية

لهـذه الأسبـاب
إن المحكمة الإداريـة وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي : في الشكل : بقبول الطلب في الموضوع : برفضه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { قرار عدد } 262 \text { المؤرخ في 2000/02/24 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 98/1/5/638 } \\
& \text { علي صادقي ضد الوكيل القضائي للمملكة }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2000/02/24 ،إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين:

السيد صادقي علي بن محمد المدير بمدرسة أولاد يوسف الريصاني عمالة الرشيدية. نائبه الأستاذ حسن العلوي محام بمكناس ومقبول لدى المجلس الأعلى.

## المستأنف عليه

## وبين:

الوكيل التضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية وعن السيد وزير الاقتصاد والمالية والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.

## المستأنف

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1998/06/17 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة
 بتاريخ 1998/02/11 في الملف عدد : 97/8. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1999/02/24 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إداريـة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في المدنيار 1999/12/30 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/02/24 , وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره بهـذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن استئناف صادقي علي بن محمد للحكم الصادر عن المحكمة الإداريـة بمكناس بتاريخ 1998/02/11 في الملف 97/8 مقبول شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية. وفي الجوهر :

حيث يؤخذ من أوراق الملف وفحوى الحكم المستأنف إن صادقي علي تقدم بمقال بتاريخ 7 فبراير 1997 التمس فيـه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 1996/05/02 تحت رقم 96110213 الذي رتب المدعي في السلم 10 الرتبة 9 بأقدمية 1994/01/16 موضحا في طعنه أنه التحق منذ سنة 1965 بسلك التعليم الابتدائي ورسم في يوم 1987/01/16 في السلم 9 الرتبة 7 بأقدمية 1984/01/16 وأن المقرر المطعون فيه بإدماجـه ابتداء من 1995/09/18 بأقدمية 1994/01/16 والحال أنه كان من الواجب أن يحتسب هذه الأقدمية ابتداء من تاريخ 1993/01/16 وبذلك يكون القرار قد أجحف بحقه حيث أضاع له أربع سنوات من الأقدمية وسنتين وعشرة شهور كتعويض عن السلم 10 وأنه تظلم إداريا من المقرر المذكور بدون جدوى وبعد المناقشة صدر الحكم المطعون فيه برفض الطلب وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي.

وحيث جدد المدعي تمسكه بما طلبه ابتدائيا لكونه يعتمد في ذلك على مقتضيات المادة 21 من المرسوم الصادر في 1985/10/04 الذي ينص على أنه يعين المعلمون من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي بين المعلمين من الدرجـة الثانية المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية منـها 6 سنوات بصفة معلمين من الدرجة الثانية وأن الطاعن حصل على النقط الضرورية لترقيته.
وحيث أنه لما كانت المصلحة مناط الدعوى ولا يصح التقاضي إلا ممن لهم مصلحة تأسيسا على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وأن دعوى الإلغاء لئن كانت يختصم فيـها الطاعن مقررا إداريا بالذات لكشف ما شابه أو عابه لسيادة المشروعية فإنه يشترط لقبولهـا عموما أن تكون لرافعها مصلحة شخصية أثر فيها سلبيا المقرر المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشرا وفي نازلة الحال فإن طالب الإلغاء استغاد إيجابا من المقرر المطلوب إلغاؤه لكونه تضمن إدماجهه في

السلم العاشر الأمر الذي تنعدم معه مصلحة الطاعن في طلب إلغائه ويكون طلبه غير مقبول. وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف الذي تجاوز هذا الدفع والتصريح بعدم قبول طلب الإلغاء.

## لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض قبول طلب الإلغاء. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة
 أحمد دينية وأحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## $\square$

## القاعدة

إن إدماج المدعيـة في السلم الموازي للشهـادة المحصل عليـها وتمتيعهها بما تستحقه من ترقيات ابتداء من تاريخ حصولها على الشهادة المذكورة، رهين بوجود مناصب شاغرة لدى الإدارة، الشيء الذي لم تستطع المدعيـة إثبـاتـه في نازلة الحـال مما يجعل طلبها غير مرتكز على أساس، ويتعين رفضه.

المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء

$$
\text { حكم رقم : } 385 \text { بتاريخ 2000/04/23 }
$$

ملف رقم : 99/61 غ

زبيدة الهاشمي البلغيثي ضد وزير التربية الوطنية

## بـاسم جـلالة الملك

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :

- السيدة زبيدة الهاشمي البلغيثي، أستاذة، الساكنة بإعدادية الإمام الغزالي تطوان الجاعلة محل المخابرة معهها بمكتب.
 هن جـهـة

وبين:

- وزارة التربية الوطنية في شخص السيد وزير التربية الوطنية بالرباط. - الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط. من جـهـة أخرى


## 

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 99/02/04 المؤداة عنه الرسوم القضائية بقوة القانون، تعرض فيه المدئ المدعية بواسطة نائبئبها


 (العلوم الاجتماعية) استنادا إلى القرار الصادر عن السيد وليارير التربية الوطنية بتارياريخ






 مع التعليم الثانوي مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
 1999/04/14 والتي أسند فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقال على الشكليات المار المتطلبة قانونا، ملاحظا في الموضوع بأن القرار الذي تتمسك بـر به المدعية قد غير في في 4 مارس 1983
 أساس قانوني، ملتمسا لأجل ذلك الحكّ الحكم برفض الطلبـ الـبا
وبناء المذكرات التعقيبية والأوراق الأخرى المدلى بها فيا في الملف.

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن الاد الينوب عنـئهما وعدم حضورهم رغم توصلهم بالأمر بالتخلي فتقرر اعتبار القضية جاهزة. وبعد الاستماع إلى السيدة المفوض الملكي في تلاوة تقريرها الكتابي الرامي إلى رفض الطلب، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 2000/00/13/03/23 وتم تمديدها لغاية

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
حيث قدم الطلب من ذي صفة كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا
لذلك فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يهـدف إلى الحكم بتسوية الوضعية الإدارية وذلك بإدماجهها في السلم العاشر ابتداء من سنة 1984 الذي هو تاريخ حصولها على شهادة الإجازة ( دبلوم اسباني) مع صرف ما
 بأطر السلك الثاني من التعليم الثانوي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وحيث أجاب السيد الوكيل القضائي نيابة عن الإدارة المدعى عليها، ملاحظا بأن قرار

 الإجازات التعليمية الواردة في القرار رقم 2129.92 الصادر في 1992/10/15 ، الاجل ملتمسا لأجل ذلك، الحكم برفض الطلب.
لكن، حيث إنه ولئن كانت شهادة الإجازة الإسبانية التي حصلت عليها المانـا المدعية تعادل
 المغير للمعادلة بتاريخ 1983/03/04 إلا أن طلب إلمارماجها إلما إلما في السلم العاشر ابتداء من تاريخ

 مما يجعل طلبها غير مرتكز على أساس ويتعين بالتالي التصريح برفضه.

## المنطوق

تطبيقا لمتتضيات القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.

## لهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا : في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه. بـهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنـة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإداريـة } \\
& \text { القرار عدد } 781 \text { المؤرخ في 2001/05/31 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 2000/1/4/993 } \\
& \text { زبيدة الهـاشمي البلغيتي ضد الوكيل القضائي للمملكة }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2001/05/31، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

> بين:

السيدة زبيدة الهاشمي البلغيثي، الساكنة بإعدادية الإمام الغزالي تطوان. نائبها الأستاذ عبد الحفيظ جلزيم المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الأعلى.

## المستأنفة

## وبين :

السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير التربية الوطنية والجاعل محل المخابر معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحـة بالرباط.

## المستأنفون عليـهـما

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2000/3/24 من طرف المستأنفة زبيدة الهـاشمي بواسطة نائبها الأستاذ حسن النوالي والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بغاس بتاريخ 2000/01/19 في الملف عدد : 99/61.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بـها بتاريخ 2000/12/22 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بـها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليـه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 1993/09/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2001/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/05/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيدة زبيدة الهاشمي البلغيتي، بواسطة الأستاذ عبد الحفيظ جلزيم محام بهيئة الرباط، بتاريخ 19 يونيو 2000 للحكم الصادر عن إدارية
 إقليم تازة بتاريخ 19 مارس 1999 في جانب المتعلق برفض الطلب، مقبول شكال لاستيفائه الشروط القانونية المطلوبة.

## في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم، أن المدعية تقدمت بتاريخ 1999/02/04 بمقال تعرض فيه أنها تعمل معلمة للتربية البدنية بإعدادية الإمام الغزالي بتطوان، وأنها في سنة 1984 حصلت على شهادة السوسيولوجي من المدرسة الاجتماعية بغرناطة بإسبانيا، والتي تعادل شهادة الإجازة في الحقوق (العلوم الاجتماعية) طبقا للقرار الوزيري المؤرخ في 1968/04/24 وأنها طلبت من الإدارة إدماجها في السلم العاشر وإلحاقها بأطر السلك الثاريا الثاني من التعليم الثانوي مستندة في ذلك إلى قرار وزيري آخر مؤرخ في 28 يونيه الحاريه 1978 يؤكد معادلة الحا الشهادة المذكورة للإجازة في الحقوق وترتيب الحاصلين عليها في السلم العاشر، إلا أن طلبها
 العاشر ابتداء من سنة 1984 مع صرف ما كانت تستحقه من الأجر والترقيات، ابتداء من ننس التاريخ، والحكم بإلحاقها بأطر للسلك الثاني في التعليم الثانوي مع النغاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية رفض الطلب فاستأنفت المدعية الحكم المذكور. وحيث تعيب المستأنفة على الحكم الصادر مجانبة الصواب ذلك أنه أقر بأحقية العارضة في الترقي إلى السلم العاشر وبرر عدم الاستجابة إلى طلبها، بعدم إثباتها لوجود منصب شاغر يمكن تعيينـها بهه، وهو أمر مخالف للقانون وهدر لحق اعتبرته المحكمة موجودا ومكتسبا، ، فتسوية وضعية العارضة لا تستوجب إحداث منصب مالي جديد ولا تتوقف على توفر منصب شاعر بوزارة التربيـة، فضلا عن كون العارضة ليست باستطاعتها إثبات ذلك حتى يمكنها الاستفادة من حق ضمنه القانون لها، ملتمسة، إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية وفق مقالها.

وحيث أدلى الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية مؤرخة في 11 دجنبر 2000 يؤكد فيهها صواب الحكم فيما ذهب إليه، إذ ما اعتمدته المستأنفة ليس له أي أساس ذلك أن الإدماج هو توظيف جديد ويخضع للشروط المتطلبة في كل توظيف وأهمهـا توفر المنصب الشاغر طبقا للفصل 7 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي جاء فيـه: : أنه يمنع كل تعيين أو ترقي إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر" وهو ما أقره المجلس في قرارات عديدة، واحتياطيا، فإن القرار الوزيري المؤرخ في 24 أبريل 1968 لا يهـم الإدماج بل يعتصر على معادلة الشهـادة المحصل عليهـا من المدرسة الاجتماعية بغرناطة، بالإجـازة المغربية في العلوم الاجتماعية، والمستأنفة حصلت على الشهادة سنة 1984 ، وهي لم تعد تعادل الإجازة في العلوم الاجتماعية، ، بل أصبحت تعادل شهادة الدراسات الجامعية في الحقوق التي تعطي الحق في التوظيف في السلم الثامن، فضلا على كون التوظيف المباشر بصورة استثنائيـة في السلم 10 انتههى العمل به ابتداء من 31 دجنبر 1983 ، كما أن التوظيف في مختلف أسلاك وزارة التربية متوقف على اجتياز مباراة أو امتحان طبقا للفصل 120 من مرسوم 4 أكتوبر1985 ، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمعنية لا تتوفر على شروط المشاركة في هذه المباراة طبقا لمقتضيات الفصل 30 من نفس المرسوم/ هذا وأن قرار وزير التربية الوطنية المؤرخ في 15 أكتوبر 1992 حدد الإجازات التعليمية المطلوبة في الفصل 30 المذكور، في الإجازات التي تسلمها الجامعات المغربية في الآداب والعلوم التقنية والعلوم الاقتصادية وكذا الإجازات العليا في اللغة العربية والتشريعية وأصول الدين، ملتمسا تأييد الحكم المتخذ.

وحيث عقبت المستأنفة بتاريخ 2001/03/12 بمذكرة، تؤكد فيـها أن نقطة الإدماج والمعادلة بتت فيـها المحكمة ولا داعي لمناقشتها، بل الأمر بات يتعلق بالمنصب الشاغر، والذي ترى الحارضة أنه ليس بشرط لازم، إذ الطلب يرمي إلى الترقية من سلم لآخر على إثر الحصول على شهادة معينة طبقا لما يقرره الفصلان 13 و10 من النظام الأساسي الخاص الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتؤكد العارضة أن الإدارة قامت بتبول طلبات الإدماج والترقيـة إلى سلم أعلى لحالات مشابهـة، ويتعلق الأمر بالسيد عبد المالك الزعرية معلم للتربية الوطنية بعد حصوله على الإجازة في الشريعة الإسامية رقي إلى السلم 10 كأستاذ للتربية الإسلامية، وبتي يعمل في التربية لحد الآن بثانوية الحسن الثاني بتطوان، وكذلك السيدة مليكة الكثري تعمل أستاذة للعربية بالسلك الأول، ورقيت بعد حصولها على الإجازة في الشريعة إلى السلم 10 كأستاذة للتربية الإسلامية، ولا زالت تدرس اللغة العربية بثانوية الإمام الغزالي بتطوان، وبالتالي يكون هذا التمييز غير مبرر بين موظفي نفس الإدارة، ويخالف مقتضيات الغصل الأول من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ومما لا تجادل فيه الإدارة بصورة جدية، أن المدعية ، تتوفر على الشروط والمعطيات الضرورية التي تسمح بإدماجـها في السلم 10 وإلحاقها بالإطار المستحق طبقا للقرارين الوزيريين المؤرخ في 28 يونيو 1978 وهو ما أكدته المحكمة ابتدائيا معللة رفضها الاستجابة لمثل هذا الطلب بعدم وجود منصب مالي شاغر المر يسمح بالاستجابة لدعواها.

لكن حيث إن التعليل في رفض طلب المدعية يعتبر غير مبني على أساس قانوني ذلك أن وجوب إثبات شغور المنصب المالي لا شأن للطاعنة بـه إذ الذي يـهم بالنسبة لها هو توفرها على المؤهلات التي تسمح لها بالترقية المطلوبة، وهي الحصول على شهادة السوسيولوجي من المدرسة الاجتماعية بغرناطة ( إسبانيا) والتي تعادل شهادة الإجازة في الحقوق ( العلوم الاجتماعية) طبقا لمتتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 1968/04/24 مما يتعين معه وإلحالة هذه القول بإلغاء الحكم الصادر فيما ذهبت إليه.

وحيث إنه وإن كانت المدعية تتوفر على الشروط القانونية لإدماجهها في السلم 10 وإلحاقها بالإطار المستحق والموازي، فإن المجلس يرى أن الإدارة هي الجهـة المختصة بتسوية وضعية المدعية، وفق ما تتوفر عليه من شروط تسمح باستفادتها من الحقوق المقرر لذلك وظيفيا.

## لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بأن السيدة زبيدة الهاشمي البلغيتي تتوفر على شروط الإدماج في السلم 10 والإلحاق بالإطار المستحق، ويحيلها على الإدارة لتسوية وضعيتها الإدارية.

وبـه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد فركت- محمد بورمضان- أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { قرار إصلاحي عدد } 226 \text { المؤرخ في 2005/03/23 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 2004/1/4/1478 } \\
& \text { زبيدة الهاشمي البلغيتي ضد الوكيل القضائي للمملكة }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2005/03/23، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

السيدة زبيدة الهاشمي البلغيثي، الساكنة بإعدادية الإمام الغزالي تطوان . نائيها الأستاذ عبد الحفيظ جلزيم المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الأعلى. الطالبـة

وبين:
السيد الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

## المطلوب

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2004/06/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة

الأعلى بتاريخ 2001/05/31 في الملف الإداري عدد: 993-4-1-2000.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها فيا الملفـ
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2005/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشارة السيدة فاطمة الحجاجي تقريرها الحـا في الحـي هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الفصل 379 سن قانون المسطرة المدنية والذي ينص في فقرته ب على أنه يمكن أن يطلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أي يكون قد أضر بها. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطلوب تصحيح الخطأ المادي فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2001/05/31 في الملف الإداري عدد 993-4-1-2000 أن المدعية زبيدة الهاشمي البلغيتي تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فياريه ألنها تعمل معلمة للتربية البدنية بإعدادية الإمام الغزالي بتطوان وفي سنة 1984 حصلت على شهادة السوسيولوجي من المدرسة الاجتماعية بغرناطة باسبانيا تعادل شهادة الإجازة في الحقوق طبقا للقرار الوزيري المؤرخ في 1968/04/24 وطلبت من الإدارة إدماجها في السلم
 والتمست الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بدمجها في السلم العاشر ابتداء من سنة 1984 مع صرف مستحقاتها انتهت المحكمة الإدارية إلى رفض الطلب استألنغ المتنه
 الهاشهي البلغيتي تتوفر فيها شروط الإدماج في السلم 10 والإلحاق بالإطار المستحق ويحيلها على الإدارة لتسوية وضعيتها الإدارية وهو القرار المطلوب تصحيح الخطأ المادي فيه. حيث تلتمس الطالبة زبيدة الهاشمـــي البلغيتي إصلاح الأخطـــاء المادية التالية إذ جاء في القرار ( المقال المرفوع بتاريخ 2000/03/24 من طرف المستأنغين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ حسن النوالي والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بغاس بتاريخ 2000/01/19 في حين أن الصحيح هو أن المقال مقدم من طرف المعنية لاستئناف حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2000/04/23 كما جاء في القرار حيث أن الاستئناف المقدم ... القاضي بإلغاء القرار الصادر عن عمالة إقليم تازة بتاريخ 19 مارس 1999 في جانبه المتعلق برفض الطلب في حين أن الاستئناف انصب حول إلغاء حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي برفض الطلب.

وحيث يتضح من الرجوع لأوراق الملف خاصة المقال الاستئنافي للطالبة زبيدة الهاشمي البلغيتي وكذا الحكم الابتدائي المستأنف نجد أن الاستئناف مرفوع بتاريخ 19 يونيو 2000 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه وهي زبيدة الهاشمي البلغيتي بواسطة نائبها عبد الحفيظ جلزيم

والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23-04-2000 في الملف عدد 61-99 والقاضي برفض الطلب مما يجعل الأخطاء المادية التي تسربت للقرار ثابتة ويتعين معه الاستجابة لطلب تصحيحـها.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإصلاح الأخطاء المادية المتسربة إلى القرار عدد 781 الصادر بتاريخ 2001/05/31 في الملف عدد 993-2000 باعتبار أن الأمر يتعلق كالتالي : 1- بالمقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 19 يونيو 2000 من طرف المستأنفة زبيدة الهاشمي البلغيتي بواسطة محاميهها الأستاذ عبد الحفيظ جلزيم والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2000/04/23 في الملف عدد 61-99. 2- القاضي برفض الطلب. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي- محمد بورمضان- عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

■ الترقية بناء على شهادة

## القاعدة

طبقا للمرسوم رقم 2.77.507 وتاريخ 1977/07/08 فإنه يحق للموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 أن يستفيدوا من أقدمية سنتين في هذا الإطار بعد إثباتهم التوفر على شهادة الدراسات العليا المسلمة لهم من دار الحديث الحسنيـة.

المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء
حكم رقم: 355 بتاريخ 1999/05/13
ملف رقم : 98/199 غ
عبد السلام بن سليمان ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 1999/05/13، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :
السيد عبد السلام بن سليمان أستاذ السلك الثاني، الساكن: بحي مسعودة زنقة 37 رقم الدار 48 طنجة.
نائبه: الأستاذ عبد السلام الدامي، محام بالدار البيضاء.

## من جهـة

وبين السادة:

- وزير التربية الوطنية بمكتبه بالرباط.
 - الوكيل القضائي للمملكة بالرباط. - الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط. من جهـة أخرى


## الوقائــــع:

بناء على المقال المقدم أمام هذه المحكمة من طرف المدعي المذكور حوله بواسطة نائبه بتاريخ 1998/06/01، يعرض فيه بأنه حصل على الشهادة الأولى من دار الحديث المار الحسنية سنة 1990 وعلى الشهادة الثانية سنة 1992 بعد نجاحه في الدورة الثانية بميزة هستحسن، وأنه بعث إلى وزارة التربية الوطنية برسالة مؤرخة في 1996/6/8 عن طريق السلم الإلمارية الإداري سجلت تحت رقم 2407 بنيابة طنجة، كما بعث برسالة ثانية بنغس الطريقة سجلت بتاريخ 1997/07/25 تحت عدد 2676 بنغس النيابة، وذلك من أجل الاستفادة من أقدمية سنتين كما يقضي بذلك المرسوم رقم 2.77.507 وتاريخ 1977/07/20 في فصله الأول، وأنه طولب من طرف مديرية شؤون الموظفين بمتتضى رسالة مؤرخة في 1997/07/30 بموافاتها بالوثا بالوثائق التي
 على تلك الرخصة بعد نجاحه في مباراة الدخول ولم تطلب منه إدارة الدار أي رخصة وتابع دراسته على حسابه الخاص، وأنه تقدم بتظلم استعطافي إلى وزارة التربية الوطنية بتاريخ 1998/02/02 إلا أنه لم يتلق عنه جواباب، لذلك يلتمس الحكم بأحقيته في الحين الاستفادة من أقدمية سنتين في السلم العاشر كغيره من الموظغين الذين تبتت استغادتهم. وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة باللمف.
 وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1999/04/29 التي تخلف عنها الطرفان رغم توصلهم بالأمر بالتخلي باستثناء نائب المدعي الذي لا دليل علئ الئى توصله، فاعتبرت التضية جاهزة، وأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي الذي أكد ما الما ورا ورد في تقريره الكتابي الرامي إلى الاستجابة للطلب، فضم إلى هلف المحكمة التي قررت حجز القضية للمداولة لجلسة اليوم قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
حيث قدم الطلب من ذي صغة وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول.

## في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأحقية المدعي في الاستفادة من أقدمية سنتين في السلم 10 للأسباب الواردة أعلاه.
وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن المدعي قد حصل فعلا على الشهادتين الأولى والثانية من دار الحديث الحسنية ( في علوم القرآن وعلوم الحديث).

وحيث بالرجوع إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.77.507 وتاريخ 1977/7/8 ، فإنه يحق للموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 - كما في نازلة الحال- أن يستفيدوا من أقدمية سنتين في الإطار المذكور بعد إثباتهم التوفر على شهادة الدراسات العليا المسلمة من دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا.

وحيث إنه تبعا لذلك يكون المدعي محقا في طلبه، ويتعين لذلك الاستجابة إليه.

## المنطوق

تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.77.507 وتاريخ 1977/7/8 والقانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وقانون المسطرة المدنية.

## لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : بأحقية المدعي في الاستغادة من أقدمية سنتين في السلم العاشر، مع إحالته على الإدارة المدعى عليهـا ( وزارة التربية الوطنية) لتسوية وضعيته الإدارية مع تحميلها الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 966 \text { المؤرخ في 2000/06/22 ب/ل } \\
& \text { ملف إداري عدد : 99/1/4/854 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد عبد السلام بن سليمان }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2000/06/22 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين:

الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيدين وزير التربية الوطنية ووزير الوظيفة العمومية والإصلا الإداري والجاعلـي محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والاقتصاد والمالية بالرباط.

## المستأنفون

وبين :
السيد عبد السلام بن سليمان ، الساكن: بحي مسعودة الزنقة 37 رقم الدار 48 طنجة. نائبه : الأستاذ الدامي عبد السلام ، المحامي بالدار البيضاء.

## المستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1999/07/26 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف حكـم المحكـئلمة الإدارية بارية بالرباط
الصادر بتاريخ 1999/05/13 في الملف عدد : 98/199 غ.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2000/1/19 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه الأستاذ الدامي عبد السلام والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
بتاريخ 1993/10/9 المحدث للمحاكم الإداريـة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2000/04/14 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/06/22 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره بهذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 26 يوليوز 1999 من طرف الوكيل القضائي بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والوظيفة العمومية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 98/199 وتاريخ

1999/5/13 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 1998/6/01 عرض المدعي المستأنف عليه عبد السلام بن سليمان أنه حصل على الشهادة الأولى من دار الحديث الحسنية سنة 1990 وعلى الشهادة الثانية سنة 1992 بعد نجاحه في الدورة الثانية بميزة مستحسن وأنه بعث إلى وزارة التربية الوطنية برسالة مؤرخة في 1996/06/08 عن طريق السلم الإداري مسجلة تحت رقم 2407 بنيابة طنجة كما بعث برسالة ثانية بنغس الطريقة هسجلة بتاريخ 1997/7/25 تحت عدد 2676 بنغس النيابة وذلك من أجل الاستغادة من أقدمية سنتين كما يقضي بذلك المرسوم رقم 2.77.507 وتاريخ 1977/7/20 في فصله الأول وأنه طولب من طرف مديرية شؤون الموظفين بمتتضى رسالة مؤرخة في 97/07/30 لموافاتها بالوثائق التي سمح له بمتتضاها بمتابعة الدراسة بدار الحديا الحسنية وأنه تابع دراسته دون حصوله على تلك الرخصة بعد نجاحه في في مباراة الدخول ولم تطلب منه إدارة الدار أي رخصة وتابع دراسته على حسابه الخاص وأنه تتدم بتظلم استعطافي

إلى وزارة التربية الوطنية بتاريخ 1998/2/20 إلا أنه لم يتلق عنه أي جواب لذلك التمس الحكم بأحقيته في الاستفادة من أقدمية سنتين في السلم العاشر كغيره من الموظفين الذين تمت استفادتهم، وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية وفق الطلب فاستأنف الوكيل القضائي

للمملكة الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال استئنافه بعدة أسباب.
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف خرقه المادتين 8 و20 من القانون 41-90 ذلك أن المشرع وإن منح اختصاص البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية اللموظاصنين والعاملين في مرافق الدولة أو الجماعات للمحاكم الإدارية فإن اختصاص كل من قضاء الإلغاء والقضاء الشامل يتحدد بنوعية الطلب فإن انصب على الطعن في قرار إداري فإنه يعود لاختصاص قضاء الإلغاء وإن انصب على المطالبة بحقوق بناء على متتضيات معينة الطعن في قرار إداري فإنه يعود لاختصاص القضاء الشامل، وأن طلب المدعي الأصلي باعتباره يؤكد أنه بعد حصوله على شهادات الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية فإنه محق في الاستفادة



 على المحكمة الإداريـة بالرباط يرجع النظر فيه إلى نفس المحكمة كقضاء شامل لا كقضاء إلغاء
 للإلغاء.

لكن حيث يتضح من مراجعة أوراق الملف وخصوصا المقال الافتتاحي للدعوى أن
 الحصول على تسوية وضعيته المادية وأنه أدى فعلا الرسوم القضائية عن الطلب المذكور على الما أساس أنه يدخل في نطاق القضاء الشامل للمحكمة الإدارية مما تكون معه الدفوع المثارة من طرف المستأنف مخالفة للواقع.

## فيما يخص السببين الثاني والثالث للاستئناف لارتباطهما:

حيث يعيب المستأنف كذلك على الحكم المستأنف خرقه للائحة تنظيمية وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه إذا كانت معتضيات المرسوم رقم 2.77.507 الصادر بتاريخ 1997/7/8 قد منحت الموظفين المرتبين في إطار السلم 10 حق الاستفادة من سنتين من الأقدمية في إطارهم في حالة حصولهم على دبلوم السلك العالي سن دار الحديث الحسنية فإن ولوج الموظف إلى المؤسسة المذكورة لا يتم إلا بناء على ترخيص صادر من طرف الإدارة وأن المستأنف عليه يقر في الصفحة الثانية من مقاله بأنه ولج المؤسسة المذكورة دون الحصول على ترخيص. ومن جهة أخرى فإن وظيغة المستأنف عليه هي التدريس وهي التي تبرر الراتب الذي يحصل عليه كل شهر.

لذا فمن المفروض أن يخصص لها كل جهده ووقته ولا يمكنه الجمع بين مهمة التدريس ومهمة الانتساب إلى دار الحديث الحسنية إلا بالترخيص بذلك وأن عدم وجود الترخيص يجعل الاستفادة من أقدمية السنتين غير ممكن.

لكن حيث إن الإدارة لا تنازع في أن المعني بالأمر قد أمضى سنتين بدار الحديث الحسنية وحصل على الشهادة الأولى وعلى الشهادة الثانية وأن حصوله على هذه الشهادات يخوله الاستفادة من أقدمية سنتين في السلم العاشر.

وحيث إنه إذا كان قد ولج دار الحديث الحسنية ودرس بها دون أدنى معارضة أو تحغظ من إدارته فإن ذلك معناه أن هناك ترخيصا ضمنيا صدر لفائدته وأنه لا يمكن حرمانه من تسوية وضعيته تحت ذريعة عدم الحصول على الترخيص المشار إليه علما بأن المرسوم المؤرخ في 1977/7/8 وكما تعترف به الإدارة يخول الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 كما في النازلة الحالية الاستغادة من أقدمية في الإطار المذكور بعد إثباتهم التوفر على شهادات الدراسات العليا المسلمة من دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا مما تكون معه الوسائل المستدل بها غير مؤسسة.

## لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع - محمد بورمضان - أحمد دينية - أحمد دينية وأحمــد حنين وبمحضـــر الدحـامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمسـساعدة كاتب الضبط السيـــد محمد المنجرا.

## ■ الترقية الإستثائية بعد التقاعد

## القاعدة

تكون الإدارة قد خرقت مبدأ المساواة بين موظفيها المتواجدين في نفس الدرجة عندما قررت الإبقاء على المدعي في السلم التاسع بينما عمدت إلى ترقيـة زملاءه يتوفرون على نفس الشروط إلى السلم العاشر.

المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء

$$
\text { حكم رقم: } 885 \text { بتاريخ 2001/11/15 }
$$

ملف رقم: 01/47 ش و
محمد عبده بوجدايني ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 2001/11/15 ،أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه:

السيد محمد عبده بوجدايني عنوانه 44 زنقة أولاد ابراهيم رقم 15، حي الكندي،
الناضور.
نائبه الأستاذ أبو القاسم الوزاني، محام الرباط.

## من جهـة

> وبين:

- وزارة التربية الوطنية في شخص السيد الوزير بمقر الوزارة الكائن بالرباط.
 - الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.

> من جهـة أخرى

## الوقــــائع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى، المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ

 تأجيره التديم هو 451338، ورقم تأجيره الجديد هو 740507 ) وأنه عمل بتغان وإخلاص

 غاية 1997/09/30، وأنه حين إحالته على التقاعد كان يشغل منصب معلم من الدرجة الثانية السلم 9، وأنه يشترط في الترقي من السلم 9 إلى السلم 10 قضاء الموظف 15 سنة من الخدمة منها ستة سنوات في السلم 9 ، وأنه حصل على الأقدمية منذ 1996/10/01 وتم تسجيله بلائحة المرشحين للترقية والمتوفرين على شروطها إلى غاية 1996/12/31 ، وبما أنه كان متوفرا على شروط الترقي من السلم 9 إلى السلم 10 طبقا للمرسوم رقم 2.85.742 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ورغم تسجيله بلائحة الترقي لسنة 1997،
 ضوء ذلك. لأجله يلتمس المدعي القول بأحقيته في الترقي إلى السلم 10 تبعا لتسجيله بلائلـئحة الترقي لسنة 1997 والحكم تبعا لذلك بتسوية وضعيته المادية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2001/04/10 المرفقة بوثيقة والرامية إلى الحكم وفق كتاباته السابقة والحالية. وبناء على تبليغ المقال إلى الطرف المدعى عليه، وإنذاره بالجواب، إلا أنه لم يستجب رغم توصله وإمهاله الأجل الكايف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2001/06/20. وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/10/18.
 طلب العدول عن الأمر بالتخلي مرفق بمذكرة جوابية للوكيل القضائي للمملكة ترمي إلى رفض

الطلب لعدم ارتكازه على أساس، فقررت المحكمة وبعد المداولة العدول عن الأمر بالتخلي وسلمت نسخة من المذكرة إلى نائب المدعي الذي اطلع عليها فأسند النظر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة.

وبعد الاستماع إلى السيد المفوض الملكي في تلاوة تقريره الكتابي الرامي إلى التصريح
برفض الطلب، فضم إلى ملف المحكمة التي قررت وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة اليوم.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:
حيث إن الطلب مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذا يتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأحقية المدعي بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته من السلم 9 إلى السلم 10 مع شمول الحكم بالنغاذ المعجل.
وحيث أجاب السيد الوكيل القضائي نيابة عن الإدارة المدعى عليها ملاحظا بكون
 كما أنه يستحيل تطبيق الترقية الاستثنائية على وضعية المدعي ما دام هذا الأخير قد أحيل على التقاعد بتاريخ 1996/12/31 واحتظ به بصغة استثنائية إلى غاية 1997/9/30. وحيث إنه فيما يخص الدفع الأول المتعلق بكون الترقية تخضع لضوابط ومعايير معينة، فإن الإدارة وأن اعتبرت التقييد في جدول الترقي غير كاف في الترقية إلا أنها لم تدل للمحكمة بما يفيد عدم اقتراح الطاعن من طرف رؤسائه إلى الترقية من السلم 9 إلى 10 بحسب ترتيب استحقاقي تراعي فيه الكفاءة المهنية والمردودية والسلوك والـون والتنقيط السنوي، المعززة للطلب تدل على أن المدعي كان يؤدي واجباته بكل عطاء وتفان وإخلاص للناشئة وأن الإدارة لم تنازع في ذلك، مما يكون معه هذا الدفع في غير محله ويتعين عدم اعتبار0.

وحيث أنه فيما يخص الدفع المتمثل في استحالة تطبيق الترقية الاستثنائية في حق المدعي للأسباب المفصلة أعلاه، فإن هذا الدفع يدحضه الإشهاد المدرج بالملف الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة الناضور والذي يشهد فيه باعتباره الجهة الإدارية الأكثر دراية بالملف الإداري للمدعي بأن هذا الأخير قد استويي شروط الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى السلم العاشر وأن اسمه وارد ضمن قائمة الأعوان المستوفين لهـذه الشروط من 1996/07/01 إلى 1996/12/30، الصفحة 627 رقم ترتيبه 103، مما يتعين معه استنادا إلى هذه المعطيات استبعاد الدفع المثار بهذا الصدد لعدم جديته.

وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بكون الترقية تخضع لنظام الحصيص المالي،
فإنه يجب التأكيد بـهذا الصدد بأن القاضي الإداري وبمناسبة بته في الطلبات الرامية إلى الترقية إلى درجة أعلى فإنه لا يخلق المناصب المالية وإنما يراقب مدى مشروعية قرار الإدارة بشأن عدم ترقية الموظف التابع لها إلى السلم المطلوب من خلال جميع المعطيات المتوفرة بملف القضية.

وحيث إنه مادام المدعي أدلى بما يثبت كونه قد استوفى شروط الأقدمية في الترقية، وبأسماء الزملاء المتوفرون على نفس الشروط والذي وقعت ترقيتهم إلى السلم العاشر مع العلم أن الإدارة لم تنازع في ذلك فإنها تكون قد خرقت مبدأ المساواة بين موظفيـها المتواجدين في نفس الدرجة، وأن عدم تبريرها لذلك يجعل حالة الانحراف في استعمال السلطة قائمة مما تكون معه الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس ويتعين اعتمادها والتصريح تبعا لذلك بأحقية المدعي في الترقية من السلم التاسع إلى السلم العاشر. وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره لذا يتعين عدم الاستجابة إليه. وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

## المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-4-5-7-8-20 و23 من القانون رقم 41-90 المحدثة للمحاكم

## لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا

بأحقية المدعي في تسوية الوضعية الإدارية وذلك بترقيته من السلم التاسع إلى السلم العاشر ابتداء من تاريخ 1996/12/30 هع رفض باقي الطلبات وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه...

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 249 \text { ب/ل المؤرخ في 2004/03/03 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 2073-4-1-2002 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد عبده بوجدايني }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2004/03/03، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين:
الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخصوصة والسياحة والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة والسياحة بالرباط.

## المستأنفون

السيد محمد عبده بوجدايني الكائن ب 44 زنقة أولاد ابراهيم رقم 15، حي الكندي، الناضور.
نائبه الأستاذ أبو القاسم الوزاني المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الأعلى.

## المستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2002/10/04 من طرف المستأنغين المذكورين أعلاه بواسطة
 الإدارية بالرباط بتاريخ 2001/11/15 في الملف عدد : 47-2001 ش.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2004/01/06 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ أبو القاسم الوزاني والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بـها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2004/01/12

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/02/18 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احميدو أكري تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم في 2002/01/04 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية للحكم الصادر عن المحكمة الإداريـة بالرباط بتاريخ 2002/11/15 في الملف عدد 47-2001 ش القاضي بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته من السلم التاسع إلى العاشر ابتداء من 1996/12/30 ، مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله. في الجوهر :
حيث إنه بمقال مقدم في 2001/01/24 من طرف محمد عبده بوجدايني يعرض فيه أنه التحق بسلك الوظيفة العمومية منذ أزيد من 15 سنة إلى أن أحيل على التقاعد من تاريخ 1996/12/31 واحتغظ بـ بصفة استثنائية إلى غاية 1997/09/30 حسب القرار الذي أدلى بـه وكان مصنفا في السلم 9 الرتبة 10 وأنه يشترط في الترقي من السلم 9 إلى السلم 10 قضاء 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات في السلم 9 وأنه حصل على الأقدمية منذ 1996/09/17 وأثناء ممارسة وظيفته تم تسجيله بلائحـة المرشحين للترقية والمتوفرين على شروطها إلى غايـة

1996/12/31 طبقا للمرسوم رقم 2.85.742 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ملتمسا الحكم بأحقيته في الترقية إلى السلم 10 أسوة بزملائه أحمد الحليمي ومحمد حماني اللذين يتوفران على نفس الشروط وقد تمت ترقيتهما إلى السلم 10 ، وتخلفت الجهة المدعى عليهـا عن الجواب رغم التوصل فصدر الحكم المستأنف مستجيبا للطلب. حول السبب القائم على انعدام الصفة:

حيث تمسكت الجـهة المستأنفة بانعدام صفة الطالب منذ إحالته على التقاعد بتاريخ 1996/12/30 ولم تعد له صفة الموظف العمومي حتى يطالب بتسوية وضعيته. لكن، حيث إن صفة التقاضي أو المصلحة الشخصية تكمن في المطالبة بتسوية وضعية الموظف الطالب بشأن الحقوق التي تكرسها الضوابط التنظيمية أثناء فترة عمله التي لم تنته إلا في 1997/09/30 ويطلب ترقية تمسك بأنها كانت مستحقة منذ 1996/06/17.

## حول السبب الثاني:

حيث تعيب الجههة المستأنفة على الحكم المستأنف، عدم الارتكاز على أساس، ذلك بالإضافة إلى كون الترقية ليست آلية وأنها تخضع لضوابط ومعايير معينة، وكون الترقية بالاختيار تتم وفق نظام الحصيص المالي المعتمد، فإنه لا يمكن تطبيق المرسوم المتعلق بالترقية الاستثنائية المحتج به على المستأنف عليه لأنه أحيل على التقاعد بتاريخ 1996/12/31 الشيء الذي يترتب عليه حذفه من الأسلاك الإدارية، وأن مدة الاحتفاظ بـه استثنائيا إلى غاية 1997/09/30 لا تدخل ضمن الأقدمية المحتسبة في هذا الإطار، وأن المرسوم المذكور لم يتم العمل بـه إلا ابتداء من فاتح يوليوز 1997 أي بعد إحالته على التقاعد وأنه يستحيل تطبيق الترقية الاستثنائية عليه.

لكن، حيث إنه مما لا تجادل فيه الإدارة أن الطالب مسجل بجدول الترقي لسنة 1996 وأنه احتفظ بـه واستمر في عمله إلى غاية 1997/09/30، بمعنى أنه يتوفر على الشروط النظاميـة المطلوبة والمشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 2.00.738 المؤرخ في 6 نوفمبر 2000 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2969، والتي تنص على أنه : ״ تتم هذه الترقية على الشكل الآتي :

1- بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 دسمبر 1996، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 1997..........................

وبذلك بناء على ذلك يكون محقا في الاستفادة من الترقية الاستثنائية المشار إليها في
المرسوم المذكور ويبقى الحكم المستأنف فيما انتهى إليه سليما.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد مصطنى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان- عبد الحميد سبيلا- احميدو أكري وفاطمة الحجاجي وبمحضر المحــامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. .

## ■الترقية الاستثنائيـة بعد التقاعد

- إحالـة الطاعن على إدارتـه قصد العمل على تسويـة وضعيتـه الإداريـة والماليـة... نعم.

بتاريخ 2002/06/05 ، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الحكم الآتي نصه : بين:
السيد محمد رمضان الساكن بشارع الطائف رقم 21 بالحي الإداري ببني ملال. نائبه الأستاذ محمد رشيد بهيئة البيضاء.

## من جـهـة

وبين :

من جهـة أخرى

$$
\begin{aligned}
& \text { - الدولة المغربية في شخص الوزير الأول. } \\
& \text { - السيد وزير التربية الوطنية. } \\
& \text { - السيد وزير الاقتصاد والماليـة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربيـة } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإداريـة بالدار البيضاء } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم: } 312 \text { بتاريخ 2002/06/05 } \\
& \text { هلف رقم : 2001/271 غ } \\
& \text { محمد رمضان ضد وزير التربيـة الوطنيـة } \\
& \text { بـاسم جـلالة الملك }
\end{aligned}
$$

> القاعدة
> قضاء الطاعن مدة (6) سنوات في الإطار كمعلم للسلك الأول قبل إحالتـه على التقاعد مع حصوله على أعلى نقطة طيلة هذه المدة ... توفره على شروط الترقيـة ... نعم ... الاستجـابة للطلب... نـعم.

## الوقائـــــ:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه ذ. محمد رشيد بأنه اشتغل كمعلم بالسلم 9 وظل بـه حتى تاريخ إحالته على التقاعد بتاريخ 1998/01/01 مع أنه يستحق أن يسجل في السلم 10 ابتداء من 1997/09/17 أي قبل إحالته على التقاعد وأنه بمجرد علمه وإطلاعه على أنه لم يسجل بالسلم 10 تقدم بتظلم إلى السيد وزير التربية الوطنية قصد إنصافه توصل به بتاريخ 2001/02/14، لكن بقي بدون جواب مما يعتبر معه رفضا لطلب ترقيته إلى السلم 10 حسبما يقضي بذلك المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 31 /2000/10 الذي يحدد كيفية الترقية الاستثنائية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني بعدم تسجيله في السلم 10 بتاريخ 1997/09/17. وأرفق مقاله بالآتي :
---

- صورة مطابقة للأصل من إحالة ملف العارض على المعاش؛ صورة مطابقة للأصل من قرار وزير التربية الوطنية تتضمن وضعية العارض في لائحة الترقي بالاختيار؛
- صورة من قرار وزير التربيـة الوطنية يتعلق بالترقية؛ --- مقتضيات من المرسوم؛ -
وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي نيابة عن المدعى عليهـم أورد فيـها أن العارض يسند النظر للمحكمة في الشكل، أما من حيث الموضوع فإن المدعي قد حصر أوجه طعنه في كون القرار المطعون فيـه خرق مقتضيات المرسوم رقم 2.00.733 الصادر بتاريخ 2000/10/31 الذي يحدد بكيفية استثنائية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية

والجماعات المحلية لكن وكما جاء في المادة الأولى منه فإنه يمكن بصفة استثنائية لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 2000/12/31 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار وأن المعني بالأمر قد أحيل على المعاش
 لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.654 بتاريخ 1997/08/02 وأنه مادامت الإنتا الإدارة قد طبقت القانـون فإن الطعن الحالي يكون غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.
 الذي يتمثل في النقط الإدارية الممنوحة له دائما وبامتياز، أما ما يسميه المدعي عليه تاريخ
 العارض قد استوفاها بتاريخ 1997/09/17 والتمس الحكم له وفق مطالبهـ. والقاضي بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من نائب المدعي أوضح فيها ألما أن المرسوم المستدل
 1997/09/17 مصرحا بأنه ظل يمارس مـنـة التدريس حتى غاية 1997/12/31 وتوفر على شرط الترقية في 1997/09/17 وأن هذا المرسوم وإن أشار إلى موظفي وزارة التربية الوطنية فإنه يسري أيضا على المدد المشابهة وهذا ما أشار إليه المرسوم الصادر في 2000/10/31 في مادته الثانية وهو إن عبر بالموظفين فإنه يسري على الجميع بمن فيهم موظفو وزارة التربية الوطنية. أما بخصوص شروط الترقية فإن العارض يتوفر عليها حسب النقطة التي تمنح له بامتياز وبذلك يكون قد استوفى الحق في الترقية في 1997/09/17 مادام لم يتم إحالته على التقاعد إلا بتاريخ 1998/01/01 والتمس الحكم له وفق مقاله الافتتاحي. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرين بتاريخ 2002/04/26.
 وبعد المناداة على الطرفين أو من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد الاستماع بالجلسة إلى السيدة المفوض الملكي التي أكدت هستنتجاتها الكتابية
 قررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 2002/06/05.

## التعليل

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
حيث إن المقال قدم من ذي صفة ومصلحة وجاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية فهو إذن مقبول شكال.

في الموضوع:
حيث إن الطاعن يعتمد في أسباب طعنه على أنه مسجل كمعلم بالسلم 9 بأقدمية 1991/01/01، وأنه ظل به حتى تاريخ إحالته على المعاش بتاريخ 1998/01/01 بالرغم من أنه يتوفر على جميع شروط الترقية كما جاء بها المرسوم رقم 2.00.738 الصادر بتاريخ 2000/10/31 الذي يحدد بكيغية استثنائية شروط الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
وحيث تمسك السيد الوكيل القضائي بعدم أحقية الطاعن في الترقية الاستثنائية باعتبار أنه غير خاضع لمتتضيات المرسوم المستدل بـه الصادر في 2000/10/31، والذي الـي يـهـي فئـة

 عليهم أحكام المرسوم رقم 2.97.654 الصادر في 1997/08/06 .
وحيث إنه بغض النظر عن المرسوم الواجب التطبيق فإن الطاعن ظل مسجلا قبل إحالته على التقاعد في 1998/01/01 وبذلك يكون قد الـو استوفى شروط الترقية، كما أشارت إليهـا المقتضيات المنصوص عليها سواء في مرسوم غشت 1997 أم مرسوم أكتوبر 2000 بتحديد بصفة

استثنائية كيفية الترقيـة في الدرجـة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المـيات المحلية. وحيث إنه إذا كان المشرع قد ألزم الموظف بالقيام المهام التي عهـد إليه بالقيام بها على الوجه الأكمل تحت إمرة مسؤوليـه المباشرين وبكتمان السر المهُني فإنه بالمقابل قد ألزم الإدارة الما


 على كرامة هذا الموظف وإعمالا لمبدأ هساواة جميع الموظفين أمام القانون أو أمام الفرص المتاحة .

## المنطوق

وتطبيقا لمتتضيات الفصول 3 و7 و8 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.

## لهـذه الأسباب

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا : شكلا بقبول الطلب.

موضوعا باعتباره والحكم بإلغاء المقرر الضمني الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية القاضي بعدم ترقية الطاعن السيد محمد رمضان. وبإحالة الطاعن على الجهة الإدارية المعنية لتسوية وضعيته الإدارية والمالية. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه..........................

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 946 \text { ب/ ل المؤرخ في 2003/12/25 الادرئ } \\
& \text { ملف إداري عدد : 2046-4-1-2002 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد رمضان }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2003/12/25، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت
القرار الآتي نصه :

بين :
السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيدين وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحية ولمائبا ورزير التربية الوطنية والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط.

## المستأنفون

وبين:
السيد محمد رمضان الساكن بشارع الطائف رقم 21 بالحي الإداري ببني ملال. نائبه الأستاذ محمد رشيد المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى.

## المستأنف عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2002/08/30 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة

الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2002/06/05 في الملف عدد: 271-2001 غ.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2003/09/25 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2003/11/13

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2003/12/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن استئناف الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التربية الوطنية للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2002/06/05 في الملف رقم 271-2001 قدم وفق الظرف والشكل القانونيين وروعيت فيه شروط قبوله.

## وفي الجوهر :

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن المعني تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء التمس فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلفاء المقرر الضمني القاضي بعدم ترقيته إلى السلم العاشر مؤسسا طعنه على أنه اشتغل كمعلم بالسلم التاسع حتى إحالته إلى التقاعد بتاريخ فاتح يناير 1998 مع أنه يستحق ترقيته للسلم الحاشر منذ 1997/09/17 وقد تقدم بتظلم إلى وزير التربية الوطنية دون جدوى وأن مرسوم 31-10-2000 المحدد لكيفية الترقية الاستثنائية في الدرجة لموظفي الإدارات العمومية يجعله محقا في طلبه. وأجابت الإدارة بأن شروط الترقية حسب المرسوم المذكور مقيدة بالتوفر على الشروط المطلوبة قانونا لمكان الاستفادة من الترقية بالاختيار وأن الطاعن لا يتوفر على الأقدمية اللازمة فصدر الحكم مستجيبا للطلب بإلغاء المقرر الضمني بعدم ترقية المدعي.

في أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الوكيل القضائي للمملكة بأن المعني بالأمر أحيل على التقاعد ابتداء من فاتح يناير 1998 وبذلك لم يعد له الحق في المطالبة بأية ترقية عادية ولا استثنائية لأن مرسوم 2000/10/31 المحدد بكيفية استثنائية الترقية في الدرجة بالاختيار لم يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من 6 نونبر 2000 وإن نص على إمكانية الترقي دون التقيد بالحصيص الملي فإنه قيد ذلك بالتوفر على الشروط المطلوبة قانونا.
حيث إنه من الواضح أن الطاعن المستأنف عليه أحيل على التقاعد بتاريخ فاتح يناير 1998 فلم يكن من الممكن أن يطبق عليه المرسوم المؤرخ في 2000/10/31 المتعلق بالترقية الاستثنائية مراعاة لقاعدة عدم رجعية القانون وقد فقد صفة الارتباط بإدارته منذ سنة 1998 فلم يكن بذلك الحكم المستأنف على صواب عندما قضى بمشروعية ترقيته.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة

 الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

## ■ نقطة التفتيش

> المملكة المغربية
> وزارة العدل
> المحكمة الإدارية بوجدة
> قسم الإلغاء
> حكم رقم: 2000/143 بتاريخ 2000/06/14
> ملف رقم: 99/194
> الميسي الهادي ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 2000/06/14 ، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة الحكم الآتي نصه :
بين:
السيد الميسي الهادي، معلم بمدرسة حسان ابن ثابت ببني أدرار نيابة وجدة أنكاد. نائبه ذ هومي بوزيان المحامي بوجدة.

## من جهـة

وبين: المطلوبين في الطعن:

- الغول عبد الجبار مفتش في نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم وجدة. - السيد النائب الإقليمي بنغس الوزارة ونغس الإقليم.
- السيد وزير التربية الوطنية بالرباط.
- الوزير الأول بالرباط.
- العون القضائي للمملكة المغربية.
- بحضور السيد المفوض الملكي لدى المحكمة الإداريـة بوجدة.


## من جهـة أخرى

## الوقائـــــع :

بناء على القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية. وبناء على متتضيات المادتين 8 و20 من نفس القانون.

وبناء على متتضيات المسطرة المدنية.
وحيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بمقال لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1999/10/13 يعرض فيه أنه بتاريخ 1998/05/11 قام المتتش بتتنيشه وبدل أن يحتفظ له على الأقل بنتطة تغتيشه 20/18 حطمه وأعطاه نقطة 20/11 أي بانتقاص 7 نقط وبعد مطالبة العارض بتغتيش مضاد قام المتتش المذكور وبأمر من النائب الإقليمي بتاريخ 1999/5/25 بتغتيشه ومنحه نتطة 20/15 فتقدم بتظلم إلى السيد وزير التربية الوطنية توصل به مدير المدرسة بتاريخ 1999/07/05 لم يتوصل برد عن تظلمه إلا بتاريخ 99/09/22 لذلك يلتمس في الشكل قبول المقال لتقديمه وفق المتطلبات القانونية ويف الموضوع بإلغاء تقريري التنتيش الأول بتاريخ 1998/05/11 نتطة التتنيش 20/11 والثاني بتاريخ 1999/05/25 نتطة التتتيش 20/15 وأرفق مقاله بمجموعة من الوثائق ضمت للملف.
وحيث أدلى الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن السادة الوزير الأول ووزير


 المحكمة بعدم قبول الطعن الموجه ضدهما.

 وتنقيطه على ضوء ذلك مما يعني أن طعنه الحالي أصبح غير ذي موضوع لانعدام الامد الفائدة من

 مضاد الحكم بانعدام الجدوى من الطلب.

وحيث إنه بعد أن أصبحت القضية جاهزة أصدر القاضي المقرر أمرا بالتخلي والإبلاغ للأطراف لجلسة 2000/6/7 خلالهها حضر دفاع الطاعن وأكد ما سبق وتخلف الفريق المطلوب ضده رغم التوصل بالأمر بالتخلي ليومه وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي تلا مستنتجاته بالرأي القانوني الرامية إلى إلغاء القرار المطعون فيه فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2000/06/14 .

## وبعد المداولة طبقا للقانون

## التعليل:

حيث إن المحكمة بما لها من سلطة في تكييف حقيقة المنازعة تبين لها أنه وإن كان الطعن منصبا على نقطتين وكان واقع الأمر يؤكد أن النقطة الثانية 20/15 إنما حلت محل الأولى التي هي 20/11 بفعل التغتيش المضاد الذي خضع له الطاعن فإن الطعن القضائي يكون قد انصب حقيقة على النقطة الثانية فقط دون الأولى.

في الشكل :
حيث إن التظلم الإداري مقدم بتاريخ 1999/07/05 حسب تأشيرة الإدارة عليـه وجواب هذه الأخيرة صدر بتاريخ 1999/09/14 ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للطاعن وبالتالي يكون طعنه المقدم بتاريخ 1999/10/13 واقع داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع :

حيث يهـدف الطعن إلى إلغاء تقرير التغتيش الصادر عن المفتش المؤطر والقاضي بتخفيض نتطته من 20/18 إلى 20/15 للشطط في استعمال السلطة. وحيث استقر الفقه والقضاء على أن سلطة تنقيط الموظفين وإن كانت تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة إلا أنها تبقى مع ذلك خاضعة لرقابة القضاء الإداري متى كانت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو متى أعلنت الإدارة عن سبب إصدارها للقرار وردته لأسباب محددة ومعينة.

وحيث إن القاضي الإداري وهو في سبيل التحقق من صحة قيام الوقائع التي تشكل سبب القرار يتصدى لها من زاويتين فمن ناحية يبحث في وجودها أو عدم وجودها المادي ومن ناحية يتحقق من صحتها القانونية بالبحث فيها إذا كانت الوقائع المزعومة من طرف الإدارة هي نفسها الوقائع التي يشترط القانون قيامها لإضفاء المشروعية على المقرر الإداري المتخذ، ذلك أن رجل الإدارة في ممارسته لاختصاصاته المنوطة به يجب ألا يخضع في تصرفاته وقراراته لما تمليه عليـه الأهواء والميول، وإنما يجب أن يستند في كل ما يصدر من قرارات تدخل في نشاطه الإداري إلى أسباب واقعية تبرر اتخاذ قراراته حتى ولو كانت تلك القرارات تخضع لسلطته التقديرية بما يكفل تحقيق المصلحة العامة وأن لا يؤدي ذلك إلى الانحراف في استعمال السلطة لتحقيق أغراض شخصية حيادي على المصلى المصلحة العامة من خلال المقراد

الصادرة عنه.
وحيث يؤخذ من واقع النزاع ومستنداته أن الطاعن تعرض للتفتيش خلال سنة 1998 وحددت نقطة التفتيش 20/11 وعـــلى إثــر التظــلم مسـن التفتيش المذكور تم انتداب نغس المفتـــش في إطار التفتيش المضاد ليحدد نقطة التفتيش من جديد في 20/15 بدلا من 20/11 عن نفس السنة وهو المقرر المطعون فيـه.

وحيث إن التغتيش المضاد الذي يعتبر بمثابة تحكيم يجرى من طرف مفتش آخر أو لجنة تفتيش في إطار انتداب من طرف الجهة المختصة مع تحديد موضوع الانتداب وفقا للمسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن ولذلك ولما هو ثابت من أوراق الملف ومستنداته أن نفس المفتش الذي منح الطاعن أول مرة نقطة 20/11 هو نفس المفتش الذي أجرى عملية التغتيش المضاد ومنحه على إثر ذلك نقطة مغايرة حددت في 20/15 فإن الأمر لا يتعلق بالتفتيش المضاد الذي تتمسك الإدارة بمقتضياته، بل بتغتيش آخر غير منظم أجري من طرف نفس المفتش ليحيد عن موقفه المتخذ إزاء التفتيش الأول دون تعليل علما بأن التخفيض في النقطة في إطار التغتيش أو التغتيش المضاد يجب أن يتم في إطار تقرير مكتوب يتضمن أسباب ومبررات التخفيض.

ومؤدى ذلك فإن عملية التقتيش التي نتج عنها تخفيض النقطة بالنسبة للطاعن بالمقارنة مع السنوات السابقة لم يتم في إطار الضوابط القانونية المقررة سواء من حيث التفتيش المضاد أو من حيث إثبات مبررات تخفيض النقطة وأن تحديدها من طرف نفس المفتش في إطار نفس

الظروف والمعطيات وتباينها تغيد في القول بعدم مصداقية التنتيش ويبعث على الشك في سلامته وموضوعيته ويشكل قرينة على وجود الانحراف في استعمال السلطة حيادا على المصلحة العامة وحسن سير مرفق التعليم. وحيث إنه والحالة ما ذكر يبقى القرار موضوع الطعن مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة طبقا للمادة 20 من قانون 41-90 ويتعين التصريح بإلغائه. المنطوق وتطبيقا للفصول أعلاه.

لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل :
بقبول الطعن.
في الموضوع:
بإلغاء القرار الإداري الصادر عن معتش التعليم الابتدائي القاضي بتحديد نقطة التنتيش في 20/15 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاها.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإداريـة } \\
& \text { القرار عدد } 676 \text { المؤرخ في 2001/05/10 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 2000/1/4/1985 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد الميسي الهادي }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2001/05/10، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت الحكم الآتي نصه:

## بين:

السيد الوكيل التضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السادة الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي لنفس الوزارة بوجدة أنكاد والسيد مغتش التعليم بالنيابة الإقليمية بوجدة أنكاد، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة بالرباط.

## المستأنفون

## وبين:

السيد الميسي الهادي، معلم بمدرسة حسان ابن ثابت ببني أدرار نيابة وجدة أنكاد. نائبه ذ هومي بوزيان المحامي بوجدة والمقبول لدى المجلس الأعلى.

## المستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2000/11/16 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة
 الإدارية بوجدة بتاريخ 2000/06/14 في الملف عدد: 99/194 غ وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2001/03/13 من طرف المارية المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ بوزيان والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
بتاريخ 1993/09/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/05/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنـهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد فركت تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي لنفس الوزارة، بتاريخ 16 نونبر2000 للحرئ 20 للحكم الصادر عن إدارية وجدة بتاريخ 2000/06/14 في الملف عدد 99/194 والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مفتش التعليم الابتدائي القاضي بتحديد نقطة التفتيش في 20/15 مع ما يترتب عن ذلك قانونا بعلة الانحراف في استعمال السلطة، مقبول شكلا لاستيفائه الشروط

المطلوبة قانونا.
في الموضوع:
حيث يستغاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه خضع لتتتيش دوري من طرف المتتش، وبدل أن يمنحه نقطة 20/18 منحه نقطة 20/11 وبعد مطالبة العارض بتغتيش مضاد قام المفتش المذكور وبأمر من النائب الإقليمي بتغنيشه ومنحه نتطة 20/15، فتظلم إلى وزير التربية الوطنية الذي لم يجبه إلا بتاريخ 1999/09/22، ملتمسا إلغاء تقرير التتنيش، وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المطعون فيه حاليا.
حيث يعيب المستأنف على الحكم الصادر فساد التعليل الموازي لانعدامه، ،في اعتبار انحراف السلطة الذي يشوب قرار المفتش في منح النتطة المستحقة للمعني بالأمر، فاستنتاج المحكمة غير صحيح، إذ المفتش له حق زيارة المعلمين متى شاء وبشكل مغاجىء، واعتبار التنتيش الثاني تغتيشا مضادا ليس واقعيا إذ التنتيش المضاد أمرت به الإدارة وأنجز بتاريخ

1999/11/17 من طرف لجنة ضمت المفتشين الرئيسيين، اتضح من خلاله أن المعلم المعني بالأمر له مزاج يوحي بشيء من البرودة والانطواء، وسجل عليه نقصان في الإعداد، والتقويم التربوي، فاللجنة نفسها وقفت على مواطن الضعف في أداء المدعي لعمله التربوي، وسجلت نفس الملاحظات التي أثارها تقرير المفتش ، والمحكمة تجاهلت هذه الوقائع واعتبرت التفتيش المنجز بتاريخ 99/05/25 هو التفتيش المضاد ورتبت عليه نتائج غير مقبولة، ومقارنة نقطة التغتيش مع نقاط السنوات السابقة لا ينهض حجـة لصالح المعني بالأمر، فالمقدرة قد تنقص أو تزيد وكذلك الأمر بخصوص الإنتاج وأداء العمل فنقطة 20/11 برسم السنة الدراسية 98/97 هي التي يستحقها المعني الذي أبان عن ضعف وتراجع في المردودية. أما نقطة 20/15 فهي كذلك كانت على حسب مستوى المعني الذي تجاوز شيئا ما لوحظ عليه من تقصير خلال التفتيش الأول، فاستنتاج انحراف السلطة من وقائع غير سليمة ومحاكمة النوايا الباطنية للإدارة دون حجج يفرض الحكم بالبطلان، هلتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث أجاب المستأنف عليـه بمذكرة يؤكد فيهـا أن المحكمة لم تستنتج أي شيء بل اعتبرت التفتيش الثاني تراجعا من المفتش عن رأيه مقابل تظلم العارض ومطالبته بتفتيش مضاد التي لم تلب الإدارة طلبه إلا بتاريخ 99/11/17 بواسطة لجنة لم يعرف العارض أي شيء عن تقريرها ولم يطلع عليه هما يجعل التغتيش المضاد غير منجز لحد الآن، والوثيقة المدلى بـها لم تتم ترجمتهها من ترجمان محلف، وأن ما تضمنته مخالف لما تم بسطه بمقال الاستئناف، فتعليل المحكمة كان سليما وكافيا باعتماده المقارنة بين تقارير التفتيش الموالية فنقط العارض في تصاعد مستمر، فالسبب في حصول العارض على نقطة مخالفة للواقع هو الخلاف بينه وبين المفتش حول موضوع طرق التدريس، وقد حصل العارض على نقطة 20/18 في التغتيش الذي أجراه مغتش آخر بتاريخ 2000/01/22، مما يجعل الانحراف في استعمال السلطة ثابتا في حق المفتش ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ.

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

## فيما يخص الدفع بعدم قبول الدعوى:

حيث يدفع الوكيل القضائي بعدم قبول دعوى الإلغاء المقدمة من طرف المستأنف عليه على أساس أن موضوع الطعن ليس قرارا إداريا ولكن مجرد عمل مادي وإجراء تمهيدي المري وأن
 المركز القانوني للطاعن أو أن يمس بحق من حقوقه المكتسبة. لكن حيث إنه من الواضح أن قرار التنتيش المطعون فيه صادر عن سن سلطة إلمّ إدارية ولا يدخل في مجال تقييم عمل الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية وأن هذا يتخذ لا لا معيارا لإصدار قرارات إيجابية أو سلبية بالحياة الوظيفية للمعنيين بالأمر وخصوصا فيما يرجع لتجميدهم في الدرجات والرتب أو ترقيتهم من السلاليم الإدارية الشيء الذئي الـئي المني ألني مآل تقرير التنتيش المطعون فيه من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للموظف المعني بالأمر، مها يكون معه الطعن بالإلغاء الموجه ضده مقبولا.

## وفيما يرجع للموضوع:

وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف وكما لاحظ ذلك الحكم المستأنف أن المستأنف كان قد حصل على نتط ممتازة خلال حالات التنتيش المتكرر التي خضع لها ولها وأن التقارير
 يؤكد ذلك أن المقتش الذي منحه نقطة متدند مدنية عاد ليرفع من النتطة المذكورة على إثر إجراء تغتيش جديد بمبادرة من الإدارة، وحيث يستخلص من ذلك ألك أنه رغم ما نسب إلى إلى المعني بالأمر من نقائص وبرودة طبيعية فإن ذلك لم يكن مبررا لمنحه نقطة عددية الحبة تقل بكثير عما تعود الحصول عليه في إطار مراقبة نشاطه مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بإلغاء المقرر المطعون فيه واجب التأييد.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.


 أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## $\square$

## القاعدة

القرار الإداري الصادر بإنهاء التفرغ النقابي للطاعن استنادا إلى مراسلة موجهـة من جهـة ليست هي نفسها التي منح التفرغ لديها، يجعله مبنيا على معطيات غير صحيحة ومشوب بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب... إلغاؤه... نعم.

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإدارية بالرباط } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم: } 771 \text { بتاريخ 2004/06/08 } \\
& \text { هلف رقم : 02/110 غ }
\end{aligned}
$$

عبد المجيد بندحمان ضد وزير التربية الوطنية

## بـاسم جـلالة الملك

بتاريخ 2004/06/08، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه:

السيد عبد المجيد بندحمان، الساكن ب 189 شارع المسيرة الخضراء، القنيطرة.. نائبه الأستاذ نور الدين بوعليمي، المحامي بهيئة القنيطرة.

## من جهـة

وبين:
1 - السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط. 2- السيد الوزير الأول بصغته ممثلا للدولة بمكاتبه بالربالرباطباط الربا 3- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط. من جهـة أخرى

## الوقائـــــع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2002/04/08، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه ينتمي لسلك التعليم، وسبق وأن منح له وزير التربية الوطنية تفرغا نقابيا باعتباره منتميا للجامعة الوطنية لرجال التعليم. إلا أنه بتاريخ 2001/11/19 صدر قرار عن الوزير المذكور بإنهاء التفرغ النقابي الذي منح له مستندا في ذلك إلى مراسلة نقابة أخرى لا علاقة لها بالجامعة التي ينتمي إليها. وهو القرار الذي يعتبره مشوبا بتجاوز السلطة لكون الجامعة التي ينتمي إليها هي التي ينبغي أن تراسل الوزير وتخبره بإنهاء التفرغ النقابي، وأن مراسلة الجامعة الوطنية لقطاع التعليم التي اعتمد عليها الوزير في إصدار القرار المطعون فيه ليست لها الصفة في ذلك نهائيا، مما يكون معه غير مبني على أسس صحيحة. وأن الإدارة المدعى عليها كان عليها أن تتأكد من صفة باعث رسالة طلب إنهاء التفرغ النقابي، وأن الجامعة التي بعثت طلب إنهاء تغرغه هي جهة وهمية، في حين أن الجامعة التي ينتمي إليها أسست على أسس قانونية ولها وصل الإيداع لدى السلطات الإدارية والتضائية وتعاملت معها الإدارة على الإلى
 الجامعة المذكورة بإنشاء جامعات وهمية الغرض منها القضاء عليها وعرقلة نشاطها والنها والنيل من مكتسباتها باعتبارها جامعة نشيطة، مما اضطرها للجوء إلى التضاء الذي أكد أنها هي النقابة النقابة القانونية وليس غيرها، وأن المدعى عليها توصلت بمجموعة من الأحكام ابتدائية واستئنافية في الموضوع، ومع ذلك اعتمدت على مراسلة جامعة غير قانونية. لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه لاحقا من قرارات إدارية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي بصغته هذه ونيابة عن باقي المطلوبين في الطعن بتاريخ 2002/06/21، دفع فيها بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني، وخرق مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 41-90، لعدم تحديد وسائل الطعن. وفي الموضوع فإن الترخيص الممنوح للطاعن بشأن التفرغ النقابي يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة ولها أيضا الحق في إنهائه، وأنه من المبادىء العامة أن الإدارة لا تتصرف إلا بناء على أسباب منطقية ومبررة قانونا. والتمس لأجله الحكم بعدم قبول الطلب شكالا ورفضه موضوعا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 2003/04/17، التمس فيها رد دفوعات الإدارة المطلوبة في الطعن، والحكم وفق مقاله

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2003/07/03 تحت عدد 481، القاضي بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر. وبناء على محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2003/11/20، حضرها الطاعن وأكد مكتوباته السابقة، بينما تخلفت الإدارة المطلوبة في الطعن رغم التوصل. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه

بتاريخ 2004/01/16 الرامية إلى الحكم وفق ملتمساته السابقة.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2004/04/05. وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/05/11. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل، تقرر اعتبار القضية جاهزة. ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم برفض الطلب، فقررت المحكمة وضع القضية بالمداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

## في الشكل :

حيث دفع الوكيل القضائي بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني، ولعدم تحديد وسائل الطعن طبقا لما تنص عليه المادة 20 من قانون إحداث المحاكم الإدارية. وحيث إنه بالنسبة للدفع الأول، فإنه بالرجوع إلى متتضيات المادة 23 من القانون رقم 41-40 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، نجدها تنص على أن طلبات إلنا إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة يجب أن تقدم داخل أجل الجل ستين يوما يبتدىء من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر. ويجوز اللمارية المعنيين بالأمر أن
 رئيسه. وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما

يبتدىء من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا، وإذا التزمت
 بمثابة رفض له. وللمعني بالأمر حينئد أن يطعن في ذلك ألما أمام المحكمة الإدارية داخل الجا أجل 60 يوما يبتدىء من انتضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه.



 الممنوحة للطاعن من أجل رفع نزاعه أمام المحكمة، هما يكون معه الحد المد الأقصى الذي الـي ينبيني
 مقال الدعوى يتضح أنه قدم بتاريخ 2002/04/08، أي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه، مما يكون معه الدفع المثار بهذا الشأن غير مبني على أساس، ويتعين استبعاده.

وحيث إنه بالنسبة للدفع الثاني المستمد من عدم تحديد وسائل الطعن، فإنه من الثابت من مقال الدعوى أن الطاعن أسس طلبـه على على عدم تأسيس القرار المطعون فيه على ألمبا صحيحة، وهو ما يندرج في خانة عيب انعدام السبا السبب الذي يعد أحد وسائل الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية، والمنصوص عليها في المادة 20 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، مما يكون معه الدفع المذكور مغتتدا للجدية، وجدير بعدم الاعتبار. وحيث إنه أمام استبعاد الدفوع المثارة، واستيفاء الطلب لباقي الشروط الشدير الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.

## وفي الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ
 الآثار القانونية على ذلك، وشمول الحكم بالنغاذ المعجل.
وحيث استند الطاعن في طلبه إلى كون أن القرار المطعون فيه بني على معطيات الِيا صحيحة عندما اعتمد على مراسلة الجامعة الوطنية لقطاع التعليم، رغم أنه لا ينتمي إليها ولا تربطه بها أي علاقة، وليست هي الجامعة التي منح التفرغ النقابي لديها.

وحيث إن مسطرة إلحاق الموظف العمومي خارج سلكه الأصلي نظمتها مقتضيات النصل 48 من الظهير الشريف بتاريخ 1958/02/24 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي بالرجوع إليها نجدها تنص على أنه في حالة الإلحاق من أجل القيام بنيابة عمومية أو
 الإلحاق يحصل عليه بكامل الحق، وهو ما يستفاد منه أنه على خلا




 تتذرع بسلطتها التقديرية لإضفاء المشروعية على القرارات التي تتخذا التابها بهـذا الشأن، سيما عندما تكون موضوع منازعة في الأسباب التي بنيت عليها اليها وحيث إنه من الثابت من الرسالة الموجهة إلى الطاعن بتاريخ 1994/02/24 أنه تم إلحاقه لدى الجامعة الوطنية لرجال التعليم من أجل التفرغ النقابي، وذلك بلـكا بناء على الطلب الذي تقدمت به هذه الأخيرة إلى وزارة التربية الوطنية بموجب رسالئ الديا


 الرسالة التي بعثت بها الجامعة الوطنية لقطاع التعليم إلى الوزارة المذكورة المؤرخة فيا في 2001/08/04، تلتمس فيها التعجيل بإنهاء التفرغ لنقابيين سابقين، من بينهم الطاعن المنا

 لديها بداية. هذا في الوقت الذي يشير فيه الإشهاد الصادر عن الجا الكاتب العار العام للجامعة الوطنية
 أن هذا الأخير يعتبر عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لرجال التعليم ومتفرغا لديها
 خدماته أو أنهت تغرغه النقابي مطلقا.
وحيث إنه تبعا لذلك تكون الإدارة المطلوبة في الطعن عندما عمدت إلى إنهاء التفرغ النقابي للطاعن، قد استندت على مراسلة صادرة عن جهة لا تملك الصفة في طلب إنهاء

تفرغه لانتفاء أي علاقة تربطه بهها كما هو ثابت من القرار الذي مذحه ذلك التغرغ، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه مبنيا على معطيات غير صان صحيحة انعدام السبب، مما يتعين معه التصريح بإلغائه.
وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، يبقى غير مرتكز على أساس، لوجود مسطرة خاصة، كفل بهها المشرع لكل متضرر من قرار إداري إمكانية طلب إيقاف تنفيذه، إلى الم حين البت في طلب الإلفاء نصت عليها المادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث إلمدر للمحاكم الإداريـة، مما يتعين معه التصريح برده.

## المنطوق

وتطبيقا لمتتضيات المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية.

## لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 2001/11/19 تحت عدد312723، القاضي بإنهاء التفرغ النقابي للطاعن، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

بهـذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة.................................

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 957 \text { ب/ل المؤرخ في 2005/12/21 } \\
& \text { هلف إداري عدد : 2115-4-1-2004 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد عبد المجيد بندحمان }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2005/12/21، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين:
الوكيل التضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن السيدين الوزير الأول ووزير التربية
 بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
المستأنفون
وبين:
السيد عبد المجيد بندحمان، الساكن ب 189 شارع المسيرة الخضراء، القنيطرة. نائيه الأستاذ بوغليمي، المحامي بهيئة القنيطرة.

## المستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2004/08/23 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القاضي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكارئمة الإدارارية بالرباط بتاريخ 2004/06/08 في الملف عدد: 110-2002 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2004/10/14 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/09/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2005/11/14 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنتقدة بتاريخ 2005/12/21 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم زعيم تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

## في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم في 2004/08/23 ضد الحكم عدد 771 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في 2004/06/08 في الملف 110-02 غ القاضي بإلغاء الناء مقرر وزير التربية الوطنية 312723(193-11-2001) بإنهاء التفرغ النقابي للمعني إثر تبليغه في 2004/07/22 ، هو استئناف مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله. في الجوهر:

حيث إنه بمقال قدم في 2002/04/08 أمام المحكمة الإدارية بالرباط طالب المعني بالأمر بإلغاء مقرر وزير التربية الوطنية رقم 312723 بتاريخ 2001/11/19 القاضي بإنهاء تغرغه للعمل النقابي بالجامعة الوطنية لرجال التعليم معتبرا ذلك القرار مشوبا بالشطط لاستناده على رسالة صادرة عن نقابة لا ينتمي إليها هي الجامعة الوطنية لقطاع التعليم الوهمية، وبعد الدفع بعدم القبول لتقديم الطعن خارج الأجل تمسكت الإدارة بسلطتها التقديرية في هنح التفرغ النقابي أو إنهائه، صدر الحكم مستجيبا للطلب.
حيث تنعى الإدارة على الحكم المستأنف فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه عندما صرح بأنها لا تملك أية سلطة تقديرية في مجال منح التفرغ النقابي أو إنهائه والحالة أن النصل 48 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية قد أعطاها سلطة واسعة في منح الالتحاق وإنهائه دون أن

يفرق بين الإلحاق لدى الإدارات أو المؤسسات العمومية وبين الإلحاق لدى الهيئات النقابية عن طريق منح التفرغ النقابي. وحيث أنه من شأن هذه الوسيلة أن تنال من سلامة الحكم الذي لاحظ عن حق أن التغرغ النقابي لا يتأتى وضع حد له إلا متى وجدت مبررات تدعو لذلك.

وحيث الثابت من وثائق الملف أن الإدارة قد اعتمدت في إنهائها للنيابة النقابية للمدعي على الرسالة التي توصلت بها من نقابة منازع جديا في صفتهـا لا سيما أن المدعي أدلى بإشهاد من الكاتب العام للجامعة الوطنية لرجال التعليم تفيد أن المدعي هو عضو بمكتب الجامعة ومتغرغ لفائدتها ويمارس نشاطه النقابي بغعالية ومثابرة منذ تغرغه بتاريخ 1994/02/29 إلى يومنا هذا مما يكون معه السبب الذي اعتمدته الإدارة في إنهاء النيابة النقابية للمدعي سببا غير مجد ويكون بالتالي الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب.

## لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا - عبد الحميد سبيلا - فاطمة الحجاجي وحسن مرشان وبمحضر المحـامي العـام السيــد أحمـد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفـيسـة الحراق.

## التفرغ النقابي

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 2004/06/01 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه:
بين:

- السيد محمد برخوصي، الساكن ب 53 زنقة ابن أبي زرع، التنيطرة. - نائبه الأستاذ نور الدين بوغليمي، المحامي بالقنيطرة.


## من جهـة

وبين:

من جهـة أخرى

$$
\begin{aligned}
& \text { - الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط. } \\
& \text { - السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط. } \\
& \text { - السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { الدحكمة الإدارية بالرباط } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم: } 762 \text { بتاريخ 2004/06/01 } \\
& \text { ملف رقم : 01/464 غ } \\
& \text { محمد برخوصي ضد وزير التربية الوطنية }
\end{aligned}
$$

## الوقــــائع :

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28 نونبر 2001، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه فوجىء بتوقيف راتبه الشهري بتاريخ 2001/07/31 دون أن يعرف السبب، وبعد البحث تبين لـبين له أن وزير التربية الوطنية اعتبره في حالة انتطاع عن العمل منذ 16 نونبر 2000، موضحا أنه لم يسبق له أن انتطع عن العمل وأنه كان في وضعية إلحاق (تغرغ نقابي) لدى الاتحاد الوطني لنقابات العمال الأحرار منذ 30 يونيو 1998 ومازال يزاول مهامه النيابية كما هو ثابت من شن شهاد الحادة العمل المرفقة بالمقال، لذلك فهو يعتبر أن قرار إيقاف راتبه قد جاء مخالفا للقانون، فرفع تظلما بشأنه إلى السيد وزير التربية الوطنية الذي توصل به بتاريخ 2001/09/05 وظل بدون جواب المابر لذلك فهو يلتمس قبول طلبه شكلا والحكم موضوعا بإلغاء القرار المطعون فيه مع النفاذ المعجل. وبناء على المقال الإصاحي المدلى به من طرف الطاعن بتاريخ 2002/03/14 الرامي إلى الإشهاد على ذكر مراجع القرار المطلوب إلغاؤه الذي يحمل رقم St34007 القاضي بتوقيف راتبه.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2002/06/12 التي التمس فيها الحكم بعدم قبول الطلب لعدم وجود أي قرار إداري قابل للطعن، وفي الموضوع التمس الحكم برفض الطلب لكون الطاعن قد تم إنهاء تفرغه النقابي وأعادت الإدارة تعيينه بثانوية ابن بطوطة بالقنيطرة إلا أنه لم يلتحق بمقر عمله، فتم توجيه إنذار إلى العنوان المدلى به أثناء التوظيف من أجل الالتحاق بالعمل إلا إلا أنه تعذر إيصال الإنذار

المذكور، فتم إيقاف راتبه طبقا للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ 2003/02/04 التي أوضح فيها أن الإدارة كانت على علم بوجود شكاية بالنقابة التي راسلتها في شأن تغرغه ومع ذلكـ لم تلتزم الحياد، متمسكا أنه لم يكن يعلم بإنهاء تفرغه، ملتمسا لذلك الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 494 بتاريخ 2003/07/09 بإجراء بحث بمكتب السي القاضي المقرر.
وبناء على ما راج بجلسات البحث المنعقدة بتاريخ 2003/12/11, 2003/11/17 .
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ
2004/01/16 التي التمس فيها الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2004/03/10 .
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/04/20 التي تخلف عنهـا الأطراف رغم التوصل، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى الاستجابة للطلب، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار إيقاف راتب الطاعن منذ 2001/07/31. وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب لكون العمل المطعون فيه هو مجرد إجراء تمهيدي يسبق اتخاذ القرار الإداري طبقا لما جاء في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

لكن حيث إن صفة الإجراء التمهيدي التي يمكن الاعتراف بـها لإيقاف الراتب المنصوص عليه في الفصل 75 مكرر المشار إليه إنما تكون بالنظر إلى وضع الإجراء المذكور ضمن مسطرة اتخاذ قرار العزل بسبب ترك الوظيفة، وبالتالي فإن الصفة المذكورة لا تستقر لذلك الإجراء إلا إذا أعقبه إصدار قرار بالعزل بعد مرور ستين يوما على إيقاف الراتب، وأنه في الحالة التي لا لا لا لا لا لا تصدر فيها تلك العقوبة رغم مرور ذلك الأجل، فإن إيقاف الراتب يصبح قرارا منفصال وقائم الذات، ومؤثرا في المركز القانوني، ويمكن الطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء، خاصة وأنه في نازلة الحال يستشف من جميع أوراق الملف ومذكرات الأطراف أن الإدارة لم تصدر بعد قرارا بعزل الطاعن، لذلك يكون قرار إيقاف راتبه مستجمعا لمقومات القرار الإداري القابل للطعن، ويتعين بالتالي استبعاد الدفع المثار بهذا الصدد. وحيث إنه باستبعاد الدفع المذكور، يكون الطلب قد جاء مستوفيا لسائر الشروط المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار عدد ST34007 الصادر عن وزير التربية الوطنية بايقاف راتب الطاعن منذ 2000/11/10.

وحيث التمست الإدارة الحكم برفض الطلب لكون الطاعن قد امتنع عن الالتحاق بالعمل بعدما انتهى تفرغه النقابي، وهو ما نناه الطاعن مؤكدا أنه لا زال في في وضعية تفنغ نتابي وأن الجهة التي اقترحت وضع حد لذلك التفنغ تعد متطنلة على النقابة المتفغغ لديها وتم تقديم شكاية بالزور في مواجهتها وأن الإدارة عالة بكل تلك الوقائع . وحيث أن الثابت من مختلف وثائق اللمف وخاصة الرسالة عدد 1/2215 الصادرة بتاريخ 30 يونيو 1998 عن وزارة التربية الوطنية أنه تـت المواققة على منح الطاعن تغرغا نقابيا لدى الوا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الأحرار.

وحيث إن المتتضيات المتعلقة بالتفغغ النقابي تم تنظيمها بمتتضى النصل 48 في النقرة الثانية وفي البند الرابع من النقرة الثاثة. وحيث إنه طبقا لقاعدة توازي الشكليات، فإن إنهاء تفرغ الطاعن كان يتتضي تقديم طلب في شأن ذلك من طرف النقابة التي تم تفرغه هلائدتها، موقعة من طرف الجهاز النائ الذي يمثلها.

وحيث تمسكت الإدارة أنه تم وضع حد لتفرغ الطاعن بناء على الرسالة الصادرة عن
 الطاعن أن الشخص الموقع على تلك الرسالة لا يمثل النقابة التي ينتتي إليها موضحا أنها تم تقديم شكاية بالزور في مواجهته.
وحيث أدلى الطاعن تتضيدا لذلك الادعاء برسالة تحت رقم 195010 صادرة بتاريخ 7 التر نونبر 2000 موجهة من طرف وزارة التربية الوطنية إلى الشخص الموقع على طلب إنهاء التفرغ


 يمارس مهامه النقابية لدى تلك النقابة وأنها لم تطلب إنهاء تفغغه، الشيء الذي يجعل إنـل قرار

إنهاء تغرغه وإعادة تعيينه في المنصب النظامي غير مرتكز على أسس صحيحة، كما أنه ليس هناك ما يفيد أن الطاعن قد سبق أن علم بإنهاء تفرغه وتعيينه من جديد في منصب نظامي مما يجعل من واقعة عدم التحاقه بالمنصب الجديد إثر ذلك الإنهاء قد بني على وقائع غير صحيحة ويتعين لذلك إلغاء قرار إيقاف راتبه.

وحيث إن طلب النغاذ المعجل لا يستقيم وطبيعة دعوى الإلغاء التي تتميز بوجود مسطرة مماثلة هي طلب وقف التنفيذ.

## المنطوق

وتطبيقا لمتتضيات المواد 3-4-5-7-8-20-21 ,23 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إداريـة، والفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و ق م م. لهذه الأسبـاب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا. في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع: بإلفاء القرار عدد ST34007 الصادر عن وزير التربية الوطنية بإيقاف راتب الطاعن منذ 2000/11/10. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

> المجلس الأعلى
> الغرفة الإدارية
> القرار عدد 883 المؤرخ في 2005/11/30 ملف إداري عدد : 2199-4-1-2004
> الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد برخوصي

بتاريخ 2005/11/30، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستهها العلنية أصدرت
القرار الآتي نصه:
بين:
السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.

## المستأنفون

السيد محمد برخوصي، الساكن ب 53 زنقة ابن أبي زرع، القنيطرة. نائيـه الأستاذ بوعليمي نور الدين المحامي والمقبول لدى المجلس الأعلى.

## المستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2004/09/06 من طرف المستأنغين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة
الإدارية بالرباط بتاريخ 2004/06/01 في الملف عدد : 464-2001 غ.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2005/01/26 من طرف المستأنف عليه
بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بـها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
 ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المعني بالأمر تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2001/11/28 عرض فيه أنه فوجىء بتوقيف راتبه الشهري بتاريخ 2001/07/31 دون أن يعرف السبب وبعد البحث تبين أن وزارة التربية الوطنية اعتبرته في حالة الة انتططاع عن
 لنقابات العمال الأحرار منذ 1998/06/30 لذا يعتبر قرار إيقاف راتبه مخالفا للقانون وأنه رفع

 قرار إداري قابل للطعن وموضوعا التمس الحكم برفض الطلب لكون الطاعن الطن قد الـد وقع إنهاء



 في أسباب الاستئناف:

السبب الأول- خرق القانون:
حيث يعيب المستأنف (الوكيل القضائي) الحكم المطعون فيه خرقه متتضيات المادتين 8 20,

باعتباره يدخل ضمن الإجراءات التحضيرية التي لا تأثير لها مادامت تتعلق بإرادة المشرع الواردة في الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية. لكن حيث يتضح من خلال وثائق الملف أن إيقاف راتب المستأنف ضده قد تم بتاريخ 2001/07/31 وأنه رفع تظلما إداريا من أجل صرف مرتبه توصلت به الإدارة المستأنفة بتاريخ 2001/09/05 ولم تجب ولا نزاع في ذلك فأصبح طلبه مرفوضا ضمنيا بعد مرور 60 يوما عملا بنص المادة 23 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإن الطعن موجهه ضد قرار مؤثر في الوضعية القانونية للموظف وقابل للطعن بالإلغاء لأنه لم يتبع بأي قرار آخر فظل قرارا منغردا ومؤثرا بذاته هما يجعل ما أثير بدون أساس. في السبب الثاني، فساد التعليل الموازي لانعدامهـ :

حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعليل لأنه اعتبر الإجراء المتعلق بإيقاف الأجرة ( الخاصة بالطاعن) قرارا قابلا للطعن فيه بالإلغاء رغم أن المشرع لم يحدد أجلا معينا لاتخاذ قرار العزل عند تطبيق مسطرة الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية وإنما اكتفى باعتماده وسيلة لإثبات واقعة الانقطاع الإرادي عن الوظيفة وأن الإدارة قد أصدرت بناء على الحكم المستأنف مذكرة من أجل تمكين المستأنف عليه من أجرته من جديد. وحيث أن امتثال الإدارة إلى ما قضى به الحكم المستأنف بإصدار مذكرة لم يعزز بما يثبت تنفيذ تلك المذكرة مما يجعل المنازعة مستمرة وما أثير غير مقبول. لهـذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا مقررا فاطمة الحجاجي- حسن مرشان وابراهيـــم زعيـــم وبمحضـــر المحـــامي العام السيد أحمــد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحــــراقـ .

## ■ النقطة الإدارية

> المملكة المغربية
> وزارة العدل
> المحكمة الإدارية بوجدة
> قسم الإلغاء
> حكم رقم : 98/224 بتاريخ 1998/12/23
> ملف رقم : 98/148
> برمضان عمارة ضد وزير التربية الوطنية

بتاريخ 1998/12/23 ، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة الحكم الآتي نصه :
بين:
السيدة برمضان عمارة، أستاذة، ساكنة بطريق مغتية تجزئة توفيق ف 19/9 وجدة. نائبها الأستاذ بدر الدين عياد المحامي بوجدة. .

## من جـهـة

وبين:
السيد وزير التربية الوطنية بالرباط.
الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط.
السيد الوكيل القضائي للمملكة بكاتبه بالرباط.
السيد نائب وزير التربية الوطنية بوجدة.
السيد مدير إعدادية المكي الناصري بوجدة.
من جهة أخرى

قطاع التربية الوطنية
112
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

## 

بناء على القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث أنه بمقال مسجل بتاريخ 1998/10/07 تعرض فيه الطالبة السيدة برمضان عمارة بواسطة محاميها أنها تعمل أستاذة لللغة العربية بإعدادية باستور وأنه في أواخر شهر أكتوبر تم تكليفها بمهمة مؤقتة بمؤسسة المكي الناصري بوجدة وأنها تعرضت أثناء مزاولتها لعدلها لعدة مضايقات من طرف مدير المؤسسة المذكورة مضيفة بأن هذا الأخير اشتط في استعمال سلطته حين منحها نتطة سلوك 20/14 وهي النقطة التي تم إشعارها بها من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مع أنها ومنذ التحاقها بسلك التعليم وهي تحصل على نتطة سلوك جيدة بلغت ما بين 20/18 و 20/18,5 وذلك خلال السنوات المتراوحة ما بين 1988 1997 وأن جميع التقارير المنجزة من طرف المفتشين الذين قاموا بتغتيشها يشهدون لها بالجدية والانضباط ملتمسة إلغاء القرار القاضي بمنحها نقطة سلوك في 20/14 وحيث استدعي المطلوب ضدهم جميعا لجلسة 1998/11/11 فتوصلوا جميعا ولم يحضروا ولم يجيبوا عن المقال هما تقرر معه إعادة استدعائهم لجلسة 1998/12/09 مع إشعارهم بضرورة الجواب تحت طائلة اعتبار سكوتهم عن الجواب بمثابة إقرار ضمني بما جاء في الماء المقال طبقا لأحكام النصل 366 من قانون المسطرة المدنية فتوصلوا بهذا الإشعار ولم يجيبوا، كما تمت المناداة عليهم بالجلسة فلم يحضروا مما تقرر معه اعتبار التضية جاهزة وتم تأخيرها لجلسة 1998/12/16 قصد وضع المستجدات من طرف السيد المفوض الملكي الذي أوضح بأن إحجام الإدارة عن الجواب رغم إنذارها بذلك يعتبر تسليما منها بصحة الوقائع الواردة في مقال الطعن وظاهرها لا يبرر انحدار نتطة تقويم لفائدة الطاعنة عما اعتادت الحصول عليه مها يجعل القرار المطعون مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب الانحراف ومستوجب للإلغاء.

## التعليـــــ

حيث يهدف الطلب إلى إلغاء القرار القاضي بمنح الطاعنة لنتطة سلوك محدد في 20/14. وحيث إن من بين مهام النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمقتضى المراسيم الصادرة في هذا الإطار تنقيط مجموع الموظفين العاملين بتراب النيابة التي يرأسها وذلك على إثر توصله باقتراحات رؤساء المؤسسات والمفتشين.

وحيث إن ذلك يعني أن قرار تنقيط الطاعنة اتخذ من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية
الوطنية بوجدة وباقتراح من مدير مؤسسة المكي الناصري التي تعمل بـها الطاعنة المذكورة. وحيث إنه في إطار الفقه المقارن نجد أن مجلس الدولة الفرنسي وإن كان يحجم على الرقابة سابقا في مثل هاته الحالة إلى حدود سنة 1973 فإنه بصدور قراره المؤرخ في المي $1973 / 12 / 16$ المتعلق بقضية وزارة الصحة ضد السيد بارات تراجع عن موقفه هذا وأصبح يراقب قرارات
 والمباريات.
وحيث إن القضاء الإداري المصري اعتبر التقدير السنوي للموظفين قرارات إدارية وأخضعها لرقابته (حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 1958/11/19) وكذا الحكم الصادر عن الدحكمة الإدارية العليا بتاريخ 1962/5/6.
وحيث إن القضاء الإداري المغربي المتمثل في قرارات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عبر عن موقفه من التنقيط بمناسبة نظره في قضية تتعلق بالترقية حينما اعتبر " أن تقدير كفاءة الموظف يدخل ضمن الاختصاص العام للرئيس الإداري ولا يمكن الطعن فيه من الناحية المشروعية الداخلية بمناسبة إلغاء رفض الترقية إلا بالانحراف في استعمال السلطة وبالخطأ القانوني أو المادي" أنظر في هذا كله دراسة للأستاذ أحمد الباز بعنوان تقييم أداء الموظفين في التشريع المغربي التقدير العددي والوصفي المنشورة بمجلة الشؤون الإدارية عدد : 7 سنة 1987 صفحة 35.

وحيث إنه اعتبارا لما ذكر تكون هذه المحكمة وهي تنظر في هذا الطعن الموجه ضد قرار التنقيط المعتبر قرارا إداريا مختصة ويتعين البث فيـه وفق شكليات الطعن الـئ القضائي. في الشكل :

حيث إنه من المعلوم أن أجل الطعن القضائي منصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.

وحيث إنه لا دليل بـلملف يفيد تبليغ القرار المطعون فيـه للطاعنة أو علمهها اليقيني بـه في تاريخ ثابت قبل تقديم تظلمهـا من القرار المذكور.

وحيث إنه بالمقارنة بين تاريخ تحرير التظلم الذي يغترض فيه حصول العلم اليقيني بفحوى القرار وتاريخ تقديم الطعن وأمام سكوت الإدارة عن الجواب يتبين أن الطعن القضائي مقدم داخل الأجل القانوني. وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الطعن مستوف لباقي الشروط الشكلية مما يتعين معه

حيث يـهدف الطعن إلى إلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث استدعيت الجهـة المطلوبة ضدها وأنذرت بالجواب فلم تفعل رغم توصلها
القانوني.
وحيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية المحال عليهـا بمقتضى المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية تنص على أن المطلوب ضده في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال يعتبر موافقا على الوقائع المبينة فيـه.
وحيث إن الوقائع المذكورة تشير إلى أن الجهـة مصدرة القرار المطعون تضايق الطاعنة واشتطت في استعمال سلطتها بخفضها للنقطة العددية إلى 20/14 بدل 20/18,5 التي كانت لديهـا سابقا.

وحيث إنه بعدم إثبات الإدارة بما يفيد أسباب الانحذار بهاته النقطة رغم ما تؤكده الطاعنة من اتصافها بالجدية والانضباط يبقى قرارها معيبا بعيب الانحراف في السلطة خاصة وأن الطاعنة أدلت رفقة مقالها بتظلم يتبين منه أن نزاعا قائما بينها وبين مدير مؤسسة المكي الناصري وصل إلى حد رفع شكاية أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة. وحيث إنه من المعلوم أن الإدارة وإن كانت غير ملزمة تسبيب قراراتها إلا إذا وجد نص صريح يجبرها على ذلك فإنها ملزمة بتبيان هاته الأسباب أمام القضاء بمناسبة الطعن بالإلغاء. وحيث إنه لكل ذلك يكون قرار التنقيط المطعون فيـه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة طبقا لأحكام الفصل 20 من قانون المحاكم الإدارية ومعرضا للإلغاء.

## المنطوق

## لهذه الأسباب

إن الدحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وغيابيا في حق المطلوب ضدهم. في الشكل : بقبول الطعن.
في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. .

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { الحكم عدد } 1404 \text { المؤرخ في 1999/11/04 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 1999/1/4/338. } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد السيدة برمضان عمارة }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 11/04/ 1999، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين:
الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن السادة الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بوجدة ومدير إعدادية المكي الناصري بوجديرة باريدة والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبهه بوزارة الاقتصاد والماليـة بالرباط.

## مستأنف

وبين :

السيدة برمضان عمارة أستاذة ساكنة بطريق مغنية تجزئة توفيق ف 19/9 وجدة. نائبها الأستاذ عياد بدر الدين محام بوجدة.

## هستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1999/03/24 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بوجدة الصادر بتاريخ 1998/12/23 في الملف عدد: 98/148.
 بواسطة نائبها الأستاذ عياد بدر الدين والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1999/09/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1999/11/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن الاستيناف المقدم في 1999/03/24 سن طرف السيد الوكيل التضائي للمملكة لحكم المحكمة الإدارية بوجدة 224 الصادر في 1998/12/23 في الملف 148 .98 القاضي بإلغاء مقرر منح السيدة برمضان عمارة نقطة 20/14 عن السلوك، إثر تبليغه في 1999/02/24 قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.

في الجوهر :
حيث أنه بمقال قدم في 1998/10/7 أمام المحكمة الإدارية بوجدة طالبت فيه السيدة برمضان عمارة بسبب التجاوز في استعمال السلطة إلغاء مقرر منحها نقطة 20/14 عن السلوك برسم السنة الدراسية 98/97 بصغتها أستاذة اللغة العربية النقطة التي أشعرها بها الئها السيد

 تتراوح بين 20/18 و 20/15,5 خلال السنوات من 1988 إلى 1997 إلى أن تم إلحاقها بمؤسسسة المكي الناصري حيث تعرضت لمضايقات من طرف مديرها انتهت بمنحه لها لها النتطة المجا المذكورة، وبعد تخلف الإدارة عن الجواب رغم إعلامها صدر الحكم المستأنف مستجيبا للطلب.

وحيث أوضحت الإدارة في بيان استينافها أن الطاعنة هنذ أن عينت في 1997/10/21 بإعدادية المكي الناصري بوجدة لتعويض أستاذ للغة العربية انتخب مستشارا جماعيا أثناء تعيينه رفضت تسلم رسالة تكليفها بهذه المهمة وامتنعت من تعويضه مدة 18 يوما ما ما بين 1997/10/27 و1997/11/13 فأوفدت الإدارة مغتشين التزمت أمامهم وبمحضر مدير الإعدادية بالقيام بمهام تعويض الأستاذ المستشار الجماعي عند غيبته وأن تعمل 12 ساعة في الأسبوع بل 24 ساعة في مستوى دراسي واحد لكنها لم تنغذ ذلك وبقيت مصرة على رفض تعويض الأستاذ المستشار الجماعي أثناء تغيبه ابتداء من 1998/02/25 وبسببـه منحهـا مدير الإعدادية نقطة 20/14 عن سلوكها برسم سنة 1998 والتمست إلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب. وحيث تشبتت الطاعنة بطلبها والتمست تأييد الحكم المستأنف.
لكن حيث أن تقدير سلوك الموظف يرجع إلى السلطة التقديرية للإدارة التي ينتسب إليـها الموظف، وأنه في غياب أي انحراف في استعمال هذه السلطة يبقى المقرر المطعون فيـه مشروعا.

## لهـذه الأسباب

في الشكل: قضى المجلس الأعلى الاستيناف.

في الجوهر: إلفاء الحكم المستأنف والتصدي ورفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطنى مدرع - محمد بورمضان - أحمد دينية وأحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

■ التعويضات بعد التقاعد

## القاعدة

- استفادة الموظف من التعويضات الممنوحة للموظفين يكون مقابل عمل يؤديـه لفائدة الإدارة... نعم. - مطالبـة المدعي باستحقاق التعويضات الممنوحـة للموظفين في تاريخ لاحق لتاريخ إحالتـه على المعاش... الاستجابـة للطلب ... لا.

> وزارة العدل

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
قسم الإلغاء
حكم رقم: 593 بتاريخ 2004/11/22
ملف رقم : 2004/683 غ

المعطي ناصيري ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الحكم الآتي نصه :
بين:
السيد المعطي ناصيري الساكن بإعدادية عبد الخالق الطريس مبروكة، الدار البيضاء. نائبه الأستاذ امحمد بومزوغ المحامي بهيئة البيضاء.

## من جهـة

-     - 


## من جهـة أخرى

## الوقـــــــــع

بناء على المقال المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه لكتابة الضبط بتاريخ 08 أكتوبر2004 والمؤداة عنه الرسوم التضائية يعرض فيه أنه كان موظفا بوزارة التربية الوطنية بصغته مديرا لإعدادية بنيابة آنفا إلى أن تمت إحالته على التقاعد بتاريخ 2002/12/31 بمتتضى قرار وزاري مؤرخ في 2002/04/03، وبتاريخ 13 فبراير 2003 صدر بالجارين الجريدة الريد الرسمية عدد 5082 المرسوم رقم 2.02 .855 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 المتعلق بتحديد نظار
 وأن المادة 8 من المرسوم أعلاه جعلت تاريخ الاستفادة سن تلك الزيادة هو 01 شتنبر 2002 حيث ارتأت وزارة التربية الوطنية توزيع الزيادة المستحقة في التعويض إلى أربعة أقساط متساوية تدفع خلال أربع سنوات في فاتح شتنبر من كل سنة من 2002-2003-2004 وريارية نظرا لإكراهات مالية متعلقة بالميزانية العامة حيث استفاد العارض من الدفعة الأولى المخصصة لتاريخ 2002/09/01 لكن وعلى الرغم من استفادته من الشطر الأول بعد صدور مرسوم 2.03.743 وتاريخ 2002/05/04 بتغيير معاش التعويضات والمكافآت الخارين الخاضعة للاقتطاع من

 والتمس الحكم بإلغاء قرار وزارة التربية الوطنية بحرمانه من التعويضات المستحقة بمقتضى المرسوم رقم 2.02.855 والمرسوم رقم 2.02.860 والحكم على المدعي عليهم بتمكينه من حقوقه المستحقة له كاملة طبقا لمتتضيات القانون وتحميلهم الصائر. وأرفق طلبه بالوثائق التالية :

1/ صورة لشهادة التسجيل بالمعاش.
21 رسالة التظلم مع إشعار بالتوصل.
وبناء على عدم جواب المدعى عليهم رغم التوصل.
 المنعقدة بتاريخ 08 نونبر 2004 قدم خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية، فتقرر حجز القضية للمداولة.

## التعليل

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة ووفقا للشكليات المتطلبة قانونا فهو إذن مقبول
شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يرمي إلى إلغاء قرار وزير التربية الوطنية بحرمان المدعي من التعويضات المستحقة له بمتتضى المرسوم رقم 2.02.855 والمرسوم 2.02.860 وبتمكينه من حقوقه المستحقة كاملة.

وحيث حقا فإن المرسوم رقم 2.02.855 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 وإن كان قد قرر منح موظفي وزارة التربية الوطنية تعويضات عن التعليم والأعباء والتأطيـر والتدرج الإداري ابتداء مــن فاتح نونبر 2002 واشترط مرسوم 2.02.860 وتاريخ 10 فبراير 2003 الاستفادة من مبلغ التعويض على أربع سنوات بأقساط متساوية ابتداء من فاتح سبتمبر لكل من سنوات 2002 و2003 و2004 و2005 فإن التعويض يكون مقابل عمل يؤديه الموظف لغائدة الإدارة ويف حالة وزارة التربية الوطنية يكون مقابل التأطير والأعباء أو التعليم أو التدرج الإداري الماري موضون الماري المرسومين الواردين أعلاه ولا يمكن أن يستفيد منهم أي موظف من موظفي الوزارة إلا بمناسبة مزاولته لمهامه داخل دواليبها.

لكن وحيث إن المدعي قد أحيل على المعاش منذ نهاية دجنبر 2002 فإنه يكون من
 السنوات الثاثة الأخيرة الموالية لتاريخ إحالته على التقاعد لانتغاء أي علاقة للمدعي بالإدارة
 يكون معه طلب المدعي باستحقاق التعويضات الواردة بالمرسومين أعلاه كاملا حتى بخصوص السنوات 2003 و2004 و2005 غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

## المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
في الشرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا.

في الموضوع:
برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 731 \text { ب/ ل المؤرخ في 2005/10/19 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 723-4-1-2005 } \\
& \text { المعطي ناصيري ضد الدولة المغربية ومن معـها }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2005/10/19، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

## بين:

- السيد المعطي ناصيري الساكن بإعدادية عبد الخالق الطريس مبروكة، الدار البيضاء. - نائبه الأستاذ امحمد بومزوغ المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى. المستأنف


## وبين:

- السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد
 وتكوين الأطر والبحث العلمي والجاعل محل المخابرة ورئ معه بمكاتبه بوزارة الماليالية والخوصصة بالرباط.
- السيد الخازن العام للمملكة بالرباط.


## المستأنف عليـهـ

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2005/03/21 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ
2004/11/22 في الملف عدد : 683-2004 غ.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2005/06/13 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بـها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

$$
\text { وبناء على الأمر بالتخلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في } 28 \text { شتنبر } 1974 .
$$

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2005/09/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه بواسطة مقال مؤرخ في 2004/10/08 تقدم به المدعي أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء عرض فيه أنه كان موظفا بوزارة التربية الوطنية بصغته مديرا لإعدادية بنيابة أنفا إلى أن تمت إحالته على التقاعد بتاريخ 2002/12/31 وبتاريخ 2003/02/13 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5082 المرسوم رقم 2.02.855 الصادر بتاريخ 2003/02/10 المتعلق بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين المين للنظام المار الأساسي
 من تلك الزيادة هو فاتح شتنبر 2002 حيث ارتأت وزارة التربية الوطنية توزيع تلك الزيادية على أربعة أقساط متساوية تدفع خلال أربع سنوات وأنه استفاد من الدفعة الأولى المخصصة لتاريخ فاتح شتنبر 2002 لكن وعلى الرغم من استفادته من الشطر الأول بعد صدور مرسوم 2.03.743 بتاريخ 2005/05/04 بتغيير وتتميم معاش التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش إلا أن الإدارة قررت حرمانه من باقي التعويضات المستحقة دون موجب
 والحكم بتمكينه من حقوقه المستحقة له كاملة طبقا للقانون وبعد توصل الإدارة المدعى عليها وعدم جوابها صدر الحكم برفض الطلب ( حكم المحكم المدة الإدارية عدد 593 بتاريخ 2004/11/22 في الملف عدد 683-2004).

## في الاستــنـاف :

حيث عاب المستأنف الحكم المطعون فيـه باعتباره ما يطالب به وكأنه يتعلق بالزيادة في الأجور في حين إنما هو كمكافأة تكميلية للأجرة التي يتقاضاها عن السنوات الماضيـة وأن تعليل المحكمة كان خاطئا حين اعتباره أن العلاقة انتفت بينه وبين الإدارة وهو ما يتنافى مع روح المرسوم الرامي للتعويض ملتمسا إلغاء الحكم.
وحيث توصلت الجهـة المستأنف عليهـا بنسخة من مقال الاستئناف ولم ترد. لكن حيث أنه إذا كان للموظف العمومي حق مكتسب في تقاضي التعويض الذي يحدده القانون عن المهام كالتعويض عن التعليم فإن ذلك مشروط بأن يكون هستمرا في أداء الوظيفة المخصص لها ذلك التعويض وبالتالي إذا انقطع عنها إما بالإحالة على التقاعد أو بغير ذلك من الأسباب القانونية للانقطاع فينتهي حقه المذكور من تاريخ الانقطاع وأن الحكم المستأنف كان على صواب عندما أورد في تعليالته أن المدعي ( المستأنف) وابتداء من إحالته على التقاعد منذ دجنبر 2002 لا يكون من حقه الاستفادة إلا من التعويض الخاص بسنة 2002 دون أن يمتد ذلك إلى السنوات المــوالية لتاريخ الإحالة عــلى التقــــاعد ولا وجود للخرق المحتج بـه. لهـذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية ( في المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا مقررا - فاطمة الحجاجي- حسن مرشان وابراهيــم زعيـــم وبمحضـــر الدحـــامي العام السيد أحمــد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحـــراق.

```
■ التعويضات في حالة الرخص المرضيـة
    المملكة المغربية
    وزارة العدل
        المحكمة الإدارية بالرباط
            قسم الإلغاء
        حكم رقم : 55 بتاريخ 1997/02/06
        ملف رقم : 95/272 غ
        سلام بن علي العيادي ضد وزير التربية الوطنية
```


## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 1997/02/06، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :
بين:
السيد سالم بن علي العيادي، الساكن بحي الغتح رقم 192 أمل 5 الرباط. نائباه الأستاذان العيادي والبقالي الطاهري، محاميان بطنجة.

## من جهـة

وبين:
السادة: وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير الأول والوكيل القضائي للمملكة.

من جهـة أخرى

## الوقــــائع :

بناء على المقال المقدم أمام هذه المحكمة من طرف الطاعن بواسطة نائبيه بتاريخ 1995/12/14 المعغى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون الذي يعرض فيه بأنه يطعن بالإلغاء

 من رخصة مرض عادية، وأنه توصل بالمقر الإداري المطعون فيه بتاريخ 1995/10/17، ملتمسا إلغاءه لخرقه مقتضيات الفصل 97 من قانون 1985/10/04 المتعلق بالنظام الألدارية النساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي بتاريخ 1996/04/25 التي ورد فيها أنه يجب التمييز بين العمل الإداري والتدريس فيما يخص تطبيق مقتضيات الفصول 38 إلى 43 من النظام الأساسي العام للوظيغة العمومية وأن التعويضات التي يتحدث عنها الطاعن تتعلق بالتأطير والأتعاب والتعليم، ملتمسا رفض الطلب. وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف الطاعن بتاريخ 1996/06/13 التي أشار فيها إلى أنه قياسا على استفادة الموظف من أجره كاملا خلال العطلة السنوية فإنه يستفيد من مرتبه كاملا خلال العطلة المرضية، عملا بمتتضيات الغصل 28 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبناء على المذكرات المتبادلة بين الطرفين. وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 1996/12/12 . وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1997/01/23 . وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم، أعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي الذي أكد ما ورد في تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم بإلغناء القرار الإداري المطعون فيه، فضم إلى ملف الدحكمة التي قررت حجز التضية للمداولة لجلسة اليوم قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

## التعليل

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

> في الشكل :

حيث قدم الطلب على الصفة وداخل الأجل القانوني وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول.

## وفي الموضوع:

حيث يـهدف الطلب إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الإدارة المطلوبة في الطعن لا تنازع في كون
الرخصة المرضية التي استفاد منها الطاعن لا تتعدى ثلاثة أثهر.
وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة
 الرخصة الإدارية، وأنه طبقا للفصل 43 من نفس القانون، فإنه يتقاضى مرتبه كاملا، إذا لم تتعد الرخصة المرضية التي استفاد منها ثلاثة أشهر، كما في نازلة الحالة الة ، لالة ،
 مخالفة القانون حينما قضى باقتطاع التعويضات المذكورة من مرتب الطاعن، ويتعين لذلك التصريح بإلغاء هذا القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلكـ الكـي

## المنطوق

وتطبيقا لمتتضيات القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية.

## لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا .
في الشكل : بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1995 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { الحكم عدد } 594 \text { المؤرخ في 1999/05/20 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 97/1968 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد سلام بن علي العيادي }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 1999/05/20، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين:
الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد الوزير الأول والسيد وزير التربية
 معه بمكاتبه بوزارة المالية والتجارة والصناعة التقليديـة بالرباط.

## المستأنف

السيد سلام بن علي العيادي، الساكن بحي الغتح رقم 192 أمل الرباط. نائباه الأستاذان محمد عبد السلام العيادي ومحمد علي البقالي الطاهري، محامياميان بطنجـة ومقبولان لدى المجلس الأعلى.

## المستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1997/10/23 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة
 1997/02/06 في الملف عدد : 95/272 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بـها بتاريخ 1999/02/03 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام العيادي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهـا في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إداريـة.
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1999/05/20 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد الصايغ تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن الاستيناف المقدم من طرف الوكيل التضائي نيابة عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 23 أكتوبر 1997 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية عدد: 55 بتاريخ 6 فبراير 1997 في الملف 95/272 غ القاضي بإلغاء قرار الاقتطاع من راتب الطاعن سلام بن علي العيادي بسبب رخصة مرضية مقبول لتوفره على جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 1995/12/14 تقدم سلام بن علي العيادي بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيا ألما أنه يعمل كأستاذ للتعليم الثانوي بثانوية أبي ذر الغغاري بالرباط. وأنه بعد إطاعها على حسارياط

 درهم عن شهر أبريل 1995 مبلغ 1766,17 درهم وأنه بعد مكاتبة وزارة الترار التربية الوطنية حول هذه الاقتطاعات أجابته بأن ذلك راجع إلى الرخصة التي استغاد منها بريبا بربّ مرضه إلا إلا أن
 الإدارية حكما بإلغاء قرار الاقتطاع وهو الحكم المطعون فيه من طرف الوكيل القضائي نيابة عن وزارة التعليم بمقال تضمن أسباب الاستيناف بلغت نسخة هنه إلى المستأنف عليه. وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرق مبدأ المساواة بين الموظفين وانعدام التعليل وخرق النصلين 26 و43 من قانون الوظيفة العمومية ذلك أن مقتضيات الفصل 26 المذكور تنص على أن الأجرة تشتمل على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات

والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية وأن الفصل 43 ينص على أنه لا يمكن أن تتعدى مدة الرخصة المعطاة لأجل مرض عادي ستة أشهر يتقاضى فيهـا الموظف راتبه كاملا مدة ثلاثة أشهر ونصفه عن الثالثة الباقية مع بقاء جميع التعويضات العائلية وأن الراتب الكامل المنصوص عليه في الفصل 43 والمشار إليه في الفصل 26 هو جزء من الأجرة وليس الأجرة كلها، كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف إذ أن الأجرة تتكون من المرتب ومجموعة من التعويضات وأن استحقاق هذه الأجرة لا يكون إلا إذا كان الموظف مزاولا لعمله بصفة فعليـة وأنه في حالة المرض لا يستحق إلا المرتب أو الراتب الذي يتكون من عنصرين هما الراتب الأساسي والتعويض عن الإقامة لا غير دون التعويضات الأخرى التي لا تدخل ضمن الراتب باستثناء التعويضات العائلية.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على أنه يعتبر الموظف، في وضعية القيام بوظيفته إذا كان مرسما في رتبة ما ومزاولا بالفعل مهـام أحد المناصب المساوية لرتبته، ويعتبر قائما بالعمل الإداري طيلة رخص الأمراض وطيلة الرخص الإداريـة وينص الفصل 43 من نغس القانون على ما يلي : لا يمكن أن تتعدى مدة الرخصة المعطاة لأجل مرض عادي ستة أشهر يتقاضى فيـها الموظف راتبه كاملا مدة ثلاثة أشهر ونصفه عن الثلاثة الباقية هع بقاء جميع التعويضات العائلية. وحيث أنه باستقراء هذه الفصول يتبين بأن الموظف في حالة المرض المحدد المدة يتقاضى راتبه وأن مفهوم الراتب حسب هذه المقتضيات هو كامل ما يتقاضاه الموظف أثناء القيام بعمله من مبالغ مالية تصرفها خزينة الدولة والتي تشمل جميع المستحقات من راتب أساسي وتعويضات مختلفة وأن المتتضيات المتمسك بخرقها في الفصل 26 إن كانت تنص على أن أجرة الموظف تشمل المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية فإن عبارة المرتب الواردة فيها غير الراتب الذي تضمنـه الفصل 43 المشار إليه والذي يستحقه الموظف كاملا في حالة رخصة المرض المحددة المدة فيكون تبعا لما ذكر الحكم الذي قضى بإلغاء القرار الذي تضمن عدم صرف الطاعن ( المستأنف عليه) راتبه كاملا عن رخصة مرضية تقل عن ثلاثة أشهر في محله وواجب التأييد.

## لهذه الأسباب

> قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع - محمد بورمضانـي السعدية بلمير وأحمد الصايغ و بمحضــر المحــامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.


الحقوبات التنٔوبيـــــ:

## القهقرة من الرتبـة

> المملكة المغربية
> وزارة العدل
> المحكمة الإدارية بغاس
> قسم الإلغاء
> حكم رقم : 782 بتاريخ 2000/11/7 ملف رقم: 232 غ/2000
> محمد زوهري ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 2000/11/7،أصدرت المحكمة الإدارية بفاس الحكم الآتي نصه :
بين:
السيد محمد زوهري الزنقة 2 رقم الدار 4 جنان العراقي باب الخوخة فاس. نائبه ذ. محمد المصباحي المحامي بغاس.

## من جهـة

وبين :
6- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
7- وزارة التربية الوطنية في شخص السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه
بالرباط.
8- نيابة وزارة التربية الوطنية بغاس المدينة في شخص السيد النائب.
9- السيد الوكيل التضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهـة أخرى

## الوقــــــــع :

بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2000/7/11
 بواسطة دفاعه ذ.محمد المصباحي المحامي بناس أنها يطعن بكل قوراه المي المي القرار الصادر عن المجلس التأديبي المنعقد بغاس بتاريخ 2000/5/2 في الملف التأديبي عدد 1/6987 والقاضي باتخاذ عقوبة القهقرة من الرتبة في حقه وأن المقال مقبول شكالد لوقوعه علا على الصفة وداخل الآجال القانونية باعتباره لم يبلغ بالحكم المطعون فيه إلا بتاريخ 2000/5/20 حسبما يستفاد من شهادة التسليم رفتته وأنه مغتش بالطور الأول من المار التعليم الأساسي، وبناء على التقارير الإدارية تم مثوله أمام المجلس التأديبي المنعقد بغاس
 بالتزاماته المهنية وأنه يجيب على ذلك بأنها ومنذ التحاقه بارية بسلك الوظيفة العمومية " التعليم" بتاريخ 1968/10/01 أي لمدة 32 سنة لم يثبت ولما ولو مرة مرة واحدة مثوله أمام

 المتابعة لا أساس لها من الصحة خاصة وأنها جاء جاءت بناء على الشكاية الكيد الكيدية المقدمة
 استغسارات نظرا لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية سواء على المستوى الإداري الوا أو التربوي.


 القانون وعكس ما أخذ عليه في هاته النقطة بالذات قام بإنجاز 66 تقريرا بالمدارس التي يشرف عليها خلال السنة الدراسية 99/98 ومنح خلالها المعلمين المشتكين إما نتط امتياز أو زيارات. وأنه وبناء على متتضيات النظام الأساسي الخار الـاص بماريا

 في هذه النقطة (عقدة مفتش على نفسيته) يعتبر من باب التطاول والتنقيص من قيمة ومعنوية شخصه والذي كرس حياته لخدمة الأسرة التعليمية همه الوحيد هو مر مراعاة واحترام الميكانيزمات التي تحكم السلوكات التي تمارس داخل المؤسسات التعليميمية والتي تغترض فيها الاتزان والمسؤولية ونكران الذات. وأنه يلتمس استبعاد مؤاخذته في

هذه النقطة طالما أنها لم تعتمد على وسائل إثباتية هلموسة كما سبق أن فصلها في المذكرة الجوابية الموجهة للسيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 2000/5/2، والتمس لذلكـك
 باتخاذ عقوبة القهقرة من الرتبة في حق المدعي وما يترتب عنار المنه من آثار لأنه لم يتم
 المتضمنة للقرار المطعون فيه ومجموعة من المذكرات والمراسلات.
الإجراءات:

بناء على الأمر باستدعاء الطرفين للحضور إلى الجلسة العلنية المنعقدة يوم 2000/09/12 والتي توصل لها الطرفان بالاستدعاء ولاء وتخلفوا ولإنوا وقررت المحكمة إنذار
 المدعي وأكد المقال وتخلف المدعى عليهم رغم توصلهم بالإنذار بالجواب وقرّي المحكمة التأخير لجلسة 2000/10/31 لإحالة الملف على السيد المفوض الملكي لمالمي مستنتجاته وبهذه الجلسة حضر ذ. المصباحي عن المدعي وأكد المقال وتخلف المديلـئى المدعى
 كان لجهة الإدارة الاعتماد على رأي المجلس التأديبي قبل إصدارها لقرارتها مسطرة التأديب التي حركتها فإنه يتعين عليها أن تبرر هذا الإنيا الرأي بالحجا توافرت لدى ذلك المجلس والتي استخلص منـها التها الأفعال المنسوبة إلى الموظف المعنيا بالأمر، وأن المسجل من الرسالة عدد 111424 والمتعلق موضوعها بتبليغ الحكم الصالي الصادر عن المجلس التأديبي أن عقوبة القهقرة التي طالت المدعي مبنية على رأي المي المجلس التأديبي المنعقد يوم 2000/5/2 بدون تضمين القرار المذكور لمضمون هذا الميا الرأي والئي الأدلة


 سبب صحيح من الناحية القانونية ومتسما بالتجاوز في المتر استعمال السلطة مقترائرحا الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه.

وبعد إقفال باب المناقشة قررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 2000/11/7.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

## التعليل

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2000/05/02 في الملف التأديبي عدد 1/6987 والقاضي باتخاذ عقوبة القهقرة من الرتبة
في حق المدعي بما ترتب عنه من آثار.

حول القبول
حيث قدم المقال ممن يجب بواسطة محام وضد الجهة مصدرة القرار ووفق الشروط المطلوبة لإقامة الدعوى وداخل أجل الطعن المقرر قانونا مما يتعين معه التصريح بقبول الطلب شكلا.

## حول الموضوع:

حيث نعى المدعي على القرار المطعون فيه عدم قيامه على مبدإ المشروعية وافتقاره
إلى سبب صدوره.
وحيث بلغ المقال الافتتاحي إلى كافة المدعى عليهم وتم استدعاؤهم لجلسة 2000/9/12 وإشعارهم بالجواب لهذه الجلسة فلم يقدموا أي جواب كما أنهم لم يدلوا
 سكوتهم عن الجواب رغم دعوتهم الصريحة إليه إقرارا قضائيا منهم بصحة ما نعاه المدعي على القرار المطعون فيه.

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والمبلغ للمدعي تحت موضوع " تبليغ الحكم الصادر عن الدجلس التأديبي" يتبين أنه صادر عن السيد الديد وزير الدير التربية الونية الونية
 رأي المجلس التأديبي المنعتد بتاريخ 2000/5/2 وقضى باتخان الناذ سلطة التأتأديب في حق المدعي عقوبة القهقرة من الرتبة.
وحيث أن سلطة التأديب التي بنت قرارها على رأي المجلس التأديبي لم تضمن في قرارها المطعون فيه الأسباب التي بنت عليها اليا هيئة التأديب رأيها وأيا والذي تبنته الجهة مصدرة القرار، ولا أدلت بهذه الأسباب بمناسبة الطعن الماثل بالرغم من

إشعارها وإنذارها بالجواب مما يجعل المقرر المطعون فيـه المتبني لاقتراح هيئة المجلس التأديبي تصرفا غير مؤسس على سبب صحيح من الناحية القانونية ومتسما بالتالي
 الاستجابة له.

## المنطوق

لهـذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري.
في الشكل:
بقبول الطلب.
في الموضوع:
بإلغاء القرار المطعون فيـه الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والمبلغ
للمدعي بمقتضى الرسالة عدد 111424 وتاريخ المدن المدر المدر والقاضي باتخاذ عقوبة القهقرة من الرتبة في حق المدعي بما ترتب من آثار.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بفاس.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { قرار عدد } 479 \text { المؤرخ في إي } \\
& \text { ملف إداري عدد : 136-4-1-2001 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد زوهري }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 02 /2002/05، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت القرار الآتي نصه :

الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الورية السيد الوزير الأول ومن السادة وزير التربية الوطنية ونائبي وزارة التربية الونية الوطنية بـياس الماس المدينة وفاس الجديد دار الدبيبغ والجاعل محل المخابرة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط.

## المستأنفون

## وبين :

زوهري محمد الساكن بالزنقة 2 رقم الدار 4 جنان العراقي باب الخوخة فاس.

## المستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2001/01/5 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه
 الإدارية بغاس بتاريـخ 2000/11/7 في الملف عدد: 232-2000 غ. المائ. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانيانون رقم 41-90 الصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارينارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2002/04/09.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2002/05/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهما.


إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنغة بتاريخ 2000/12/06 وأن الطعن وقع بتاريخ 2001/01/05 فيكون داخل الأجل، وبما أنه مستوف لكافة الأوضاع الشكلية فهو مقبول.

في الجوهر :
حيث تتحصل وقائع النازلة من خلال أوراق الملف والحكم المطعون فيـه الصادر عن المحكمة الإدارية بغاس بتاريخ 2000/11/7 في الملف 232-2000 أن المستأنف علئلـيه تقدم بمقال أمام المحكمة المذكورة يطعن من خلاله في القرار الصار المادر عن ونـئ وزير التربية


 إليه والمتجلية حسب الإدارة في التصرفات اللاأخلاقية واللامسؤولة كلها غير غير ثابتة خاصة وأنها جاءت بناء على شكايات كيدية مقدمة من طرف بعض المعلمين الذين



حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك الـن أن
 المبررة في اتخاذ القرار موضوع الإلغاء، وإن كان القرار المطعون فيهه بالإلغاء هو مجرد رسالة إخبار المعني بالأمر بالعقوبة المتخذة في حقه بناء على الما اقتراح المجلس الماء التأدأديبي
 على مواقفه المهنية وسلوكه الاندفاعي ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيهه وبعد التصدي رفض الطلب.

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه من خلال دراسة معطيات الملف ووثائقه يتبين أن المستأنفة لم تستطع الإدلاء بجوابها أثناء المرحلة الابتدائية وصدر الحكم المطعون فيه معتبرا عدم الجواب بمثابة إقرار قضائي منها بصحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون، لكن مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن المستأنفة أبرزت السبب الذي اعتمدتي الإدارة في اتخاذ القرار المطعون فيه، وأن المجلس هن خلال وثائق الملف خاصة الشكايات المتواردة من عدة جهات على الإدارة وبصفة جماعية تثبت التصرفات السيئة للمستأنف عليه مع رؤسائه ومرؤوسيه وطغيان المزاجية والذاتية على مواقفه المهنية وسلوكه الاندفاعي فهذه الوقائع ثابتة من خلال الشكايات المذكورة والتي تجسدت في وقائع معينة ثابتة في المكان والزمان وبذلك فإن القرار المتخذ في حقه يكون مبنيا على سبب صحيح وثابت، وبالتالي يصح النعي الذي نعته المستأنفة على الحكم المطعون فيه، ويبقى جديرا بالاعتبار الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد بورمضان أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## التوقيف المؤقت عن العمل

## القاعدة

تبني السلطة التي لها حق التأديب العقوبة المقترحة من طرف المجلس التأديبي دون إبراز العلل والأسباب المعتمدة في ذلك يجعل القرار المتخذ من طرفها على

النحو المذكور موسوما بالتجاوز في استعمال السلطة... إلغاؤه... نعم.

المصطفى بن محمد بودرسة ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 2002/06/05، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش الحكم الآتي نصه:

السيد المصطنى بن محمد بودرسة أستاذ بإعدادية سيدي واصل آسفي،

$$
\text { الساكن رقم } 8 \text { زنقة } 14 \text { مايو حي المستشفى آسفي. }
$$

نائبه الأستاذ ادريس اكشيرة الّمحامي بهيئة آسّفي.

## من جهـة

1 - الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط. 2 - السيد وزير التربية الوطنية بالرباط.
3- السيد المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآلسفي.
4- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهـة أخرى

$$
\begin{aligned}
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإدارية بمراكش } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم: } 58 \text { بتاريخ 2002/06/05 } \\
& \text { ملف رقم: 01/116 غ }
\end{aligned}
$$

## الوقـائــع :

بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2001/10/15 والمعفى من الرسوم القضائية والذي يعرض فيه الطاعن الماعن أنه يعمل أستاذا بإعداديادية سيدي واصل بآسفي وبتاريخ 2001/06/07 أحيل على الدجلس التأديبي بدعوى أنها كان وراء الشكاية التي تتدمت بها ولا السيدة بورة السعدية إلى السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية نيابة عن ابنتها وداد بنعياد والتي مغادها أن أن هذه الأخيرة تعرضت للتحرش الجنسي حسب تعبيرها من طرف السيد مدير الإعدادية وقد باشينا لجنة مكونة من ثلاثة مغتشين بحثا في الموضوع بمقر المؤسسة المذكورة المدرة بتاريخ 2001/02/02 حيث استمعت إلى المدير الذي أنكر ما نسب إليه وكذا إلى التلميذة التي أكدت شكاية والدتها موضحة أنها بالفعل تعرضت مرتين لممارسات لا أخلاقيا الماية من طرف المدير غير أنها ما لبتت أن تراجعت عن أقوالها مالها وعما جاء في شي شكاية والداء الدتها ووجهت بتاريخ 2001/02/05 اعتذارا إلى رئيس جمعية آبيا آباء وأولياء التلاميذ تؤكد فيه
 الأخرى باعتذار أوضحت فيه أن ما صرحت به حفير حفيذتها لا أساس له من من الصحة الما ولم تتعرض لأي سلوك مشين من طرف مدير الإعدادية، موضحا أنهه لما أحيل على ألى المجلس التأديبي بالتاريخ المشار إليه أعلاه نفى ما نسا نسب إليه مؤكدا أن التلميذة وداد

 العقوبة المتترحة من طرفه إلى السيد وزير التربية الوطنية الذي تبناها وأصدر على إلثر الدر ذلك قرارا يقضي بإقصائه المؤقت عن العمل هع الحرما التعويضات العائلية لمدة شهر واحد وهو القرار الذي يلتمس الحـي الحكم بإلغائه مع تمكينه من أجرته عن مدة الإقصاء معللا طلبه كما يلي :

1- أن القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون ذلك:
$\checkmark$
$\checkmark$
 المنتدبة من طرف المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي؛

『 أن المجلس التأديبي لم يبحث بكل دقة في مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه خاصة وأن الخبر قد شاع بين تلاميذ المؤسسة وأطرها وسكان الحي؛ ل أن السيدة بوضرة خديجة لا تتوفر على الصفة والما الشكاية لكونها لم تتقدم بها ولكون التلميذة المعنية بالأمر لها وليها الذي يتصرف باسمها.
2-خرق حقوق الدفاع : ويتجلى في رفض السيد النائب الإقليمي لآسفي وقبل انعقاد المجلس الاستماع إلى بعض الشهود وضمنهم التالاميذ الذين شاع الخاع الخبر بينهم داخل المؤسسة التعليمية بعلة أنه لا يمكن استدعاء أطفال قاصرين والحال أن قرار الرفض يجب أن يتخذ في المجلس التأديبي.
وأجاب السيد الوكيل القضائي بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وباقي المطلوبين في الطعن بأن الطاعن قام بتحريض فتاة قاصرة لاتهام يشتغل فيها بالتحرش الجنسي بها، ونظرا لخطورة هذه التها التهمة فقد أوفدت نيابية وزارة التربية الوطنية لآسفي لجنة إلى المؤسسة للتحري والتي انتهت في تقريرها إلى ما

يلي:
-نفي مدير المؤسسة نفيا قاطعا ما نسب إليه؛ ؛ -نني جميع العاملين بالمؤسسة ما نسب للمدير؛ -تراجع التلميذة عما نسبته إلى المدير في الشكاية المرفوعة من طرف أمهـا ؛ - اقتراح نقل الطاعن لاستقرار الأوضاع بالمؤسسة. موضحا أن مبدأ الطاعة يعتبر من أهم الواجبات الملقاة على عاتى العمومي عملا بمقتضيات الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية الذي الني يوجب تحري اللباقة الأدبية في التعامل مع الرؤساء والامتناع عن القيام بأي عمل أو فعل أو قول يعد

 الدجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2001/6/7 وبعد تمكينه من الدفاع عناع عن نغسه اقترح بإجماع أعضائه عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من الأجر باستارئ المتثناء التعويضات
 المطعون فيه مبررا وصادرا وفق الشكل المتطلب قانونا وبناء على أسباب صحيحة والتمس اعتبارا لذلك الحكم برفض الطلب. وأدلى الطاعن بمذكرة تعقيب أكد فيها طلبه والتمس الحكم وفقه.

وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ بصفة قانونية إلى الطرفين.
وبناء على إدراج القضية في جلسة 2002/05/29 وتخلف الطرفان رغم التوصل وأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي فأكد مستنتجاته الكتابية الرامية إلى ملاحظة أن المجلس التأديبي لم يمتع الطاعن بمعتضيات الفصل 67 من قانون الوظيفة العمومية الذي يعطيه الحق في إحضار الشهود والاستماع إليهم بخصوص ما نسب إليه كما أن ما بني عليه القرار المطعون من أسباب وعلل تتسم بالعمومية ويكتنفها الغموض مما يجعله موسوما بالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين التصريح بإلغائه فتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة 2002/06/05. وبعد المداولة طبقا للقانون.

## التعليل

في الشكل :
حيث إن الطعن قدم داخل الأجل القانوني وممن له الصغة والمصلحة ووفقا للشروط المتطلبة فيتعين قبوله شكا.

في الموضوع:
حيث إن طلب الطاعن يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والقاضي بإقصائه مؤقتا عن العمل مع الحرمان من كل أجر باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر واحد وذلك للأسباب والعلل الموما إليها آنفا.

وحيث برر المطلوب في الطعن القرار المذكور بكون المعني بالأمر قد قام بتحريض تلميذة لاتهام هدير إعدادية سيدي واصل بآسفي، والتي يعمل بها كأستاذ بالتحرش بها جنسيا..

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة إلى التقرير المؤرخ في 2001/02/05 والمتعلق بالزيارة التي قامت بها لجنة مكونة من ثلاثة مفتشين إلى الإعدادية المذكورة يتضح أن التلميذة وداد بنعياد أكدت عند الاستماع إليها بتاريخ 2001/02/02 أنها كانت فعلا

ضحية تحرش جنسي من طرف المدير حيث تعرضت لممارسات لا أخلاقية من طرفه مرتين غير أنها بتاريخ 2001/02/05 حضرت مرة ثانية لدى اللجنة المذكورة رفقة
 بالأمر عما نسبته للمدير والتي أكدت فيها بأنها قامت بذلك بإيعاز من طرف الطاعن. وحيث إن ما ورد في رسالة التلميذة المذكورة يعد اتهاما للطاعن وتشكيكا في سلوكه إزاء رئيسه المباشر يقتضي الاستماع إليه بشأنه وتمكينه من إبداء أوجه دفاع وعند الاقتضاء إجراء كافة التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر بما في ذلك
 التضائي بما يثبت أن المجلس التأديبي اتخذ قرارا بشأنه كما أنه لم يدل بتقرير هذا
 تتمكن من مراقبة مدى جدية وصحة الأسباب والعلل المعتمدة بخصوص العقوبة
 غير مرتكز على أسباب تبرره الشيء الذي يجعله هوسوما بالتجاوز في الميا استعمال السلطة


## المنطوق

وتطبيقا للفصول 1-2-3-50-329-333 إلى 336 من قانون المسطرة المدنية وقانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا: في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاهاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 20 \text { المؤرخ في 2004/01/08 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 74-4-1-2003 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد المصطفى بن محمد بودرسة }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2004/01/08، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت القرار الآتي نصه :

بين:
الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والشباب وعن السيد النائب الإقليمي لنغس الوزارة بنيابة آسفي، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.

## المستأنفون

## وبين:

السيد المصطفى بن محمد بودرسة أستاذ بإعدادية سيدي واصل آسفي، الساكن

$$
\text { رقم } 8 \text { زنقة } 14 \text { مايو حي المستشفى آسفي. }
$$

نائبه الأستاذ ادريس اكشيرة المحامي بآسفي والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2003/01/08 من طرف المستأنفين المذكورين

 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2003/05/13 من طرف الماريخ المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ ادريس اكشيرة والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2003/11/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
2004/01/08
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي بصغته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية فيّي مواجهـة الحكـم عدد 58 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف عدد 116 وتاريخ 2002/06/05 قد روعيت شروط قبوله شكالا. في الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف أن السيد بودرسة وضع

 الشكاية التي قدمت ضد مدير الإعدادية التي يعمل بها منا من أجل التحرش الجنس المني

 الوكيل القضائي بأن الطاعن قد قام بتحريض تلميذة لاتهام مدير الإعدادية بالتائر المار


 الطلب فصدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي.

## فيما يخص سبب الاستـئناف:

حيث يعيب الطرف الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الإدارة للتأكد من كون واقعة الوشاية حقيقية أرسلت لجنة بتاريخ 2001/02/02 خلصت إلى أن المستأنف عليه هو من كان وراء الوشاية المرفوعة ضد مدير الإعدادية بالإضافة إلى أنه عرض على المجلس التأديبي وأن العقوبة صدرت في حقه بإجماع الأعضاء بما فيهم ممثلو الموظفين والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب.

لكن حيث إن الإدارة هي الملزمة بإثبات سبب قرارها وأن المجلس التأديبي يجب أن يعطي رأيه معلا حسب نص الفصل 69 من ظهير 1958/02/24 المكون
 به الإدارة في المرحلة الاستئنافية وبنت عليه قرارها أنه لا يشير إلى اعتماد الداده على أي بحث معين ولا حدد حتى تاريخ الفعل موضوع المتابعة ولا سند إثباته وهو مار مار الا
 للطاعن فكان الاستئناف بدون أساس.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد

 السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

## ■ التوقيف المؤقت عن العمل

المملكة المغربيـة
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بغاس
قسم الإلغاء
حكم رقم : 2002/374 بتاريخ 2002/7/2
ملف رقم : 2001/136 غ
محمد ربيعي ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 2 يوليو 2002 أصدرت المحكمة الإدارية بغاس الحكم الآتي نصه :

> بين:
نائبه ذ/ حاط روحو محمد المحد ربيعي أستاذ بثانوية بئر أنزران صفرو

## من جهـة

وبين:
من جهـة أخرى

## الــوقائــع:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ


 لمدة شهرين مع حرمانه هن كل أجره ماعدا التعويضات العائلية وأن هذا القرار كان تعسفيا ولم يحترم الشكليات المنصوص عليها بالظهير المؤرخ في 1958/2/24 وموضوعا أن المدعي ينني كونه انتطع عن العمل أو تغيب بدون عذر مقبول وأنه كان يمارس عمله بالقسم إلى أن أصيب بضعف في البصر حال دون ممارسة العمل بالقسم وبإذن من
 المجلس التأديبي بتاريخ 96/12/15 وانعقد المجلس التأديبي الذي الدي كلف بإلفي بإثبات الضعف الحاصل بالبصر وذلك بإحالته على خبرة طبية مضادة وأنه تم تسليمه شهادة تثبت عجزه عن الرؤيا التامة مما يخوله الحق في عدم ولوج القسم وثم توجيه هذه الشهادة إلى الجهات الإدارية التابع لها المدعي ويبقى بذلك غير منقطع ولا يمكن اعتباره كذلك وأنه بعد إصابته بضعف البصر أصبح يستفيد من الظهير الشريف عدد 182246 المؤرخ في 1982/7/7 وعوض أن تأخذ الإدارة بوضعية الحالة بدأ يخضع لضغوطات وتعسفات بدأت باقتطاع شهرين من راتبه سنة 1998 وكذا القرار موضوع الطعن ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن نائب وزارة التربية الوطنية عدد 32140 بكل ما ترتب عنه من آثار وأدلى بنسخة من القرار ووثائق أخرى.
الإجراءات

وبناء على إدراج التضية بجلسة 2001/6/19 حضر ذ. حاط روحو وأكد الطلب
وتخلف السيد وزير التربية الوطنية وتقرر التأخير لجلسة 2002/7/24 التي اعتبرت فيها المحكمة القضية جاهزة وتناول الكلمة السيد المفوض الملكي الذي اقترح إجراء بحث وتقرر حجز التضية للمداولة لجلسة 2001/7/31 .

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ حضرها المدعي ودفاعه وحضر ممثل الوكالة القضائية وأوضح المدعي أنه كان يزاول مهـامه بالقسم وأثناء مزاولته لمهامه بدأت تظهر عليه علامات ضعف البصر واستعمل النظارات وأنه بعد مكاتبته للنيابة طالبته بتحديد وضعيته الصحية وحضر ممثل نيابة صفرو الذي أوضح أن توقيح القرار من طرف نائب نيابة فاس الجديد دار الدبيبغ أن لهذه النيابة تفويضا من الوزارة قصد تسيير المجالس التأديبية الموجودة بنيابة فاس وبما أنها هي الأصل فقد تم تغويض هذا الاختصاص لنائبها وأوضح ممثل النيابة أن المدعي كان يرفض القيام بمهام التدريس وأن النيابة لم تتوصل بأي كتاب يفيد إعفاء المعني بالأمر من القسم وبالتالي كان ملزما بالقيام بمهامه وأن المثول أمام المجلس التأديبي كان بصفة قانونية نظرا لعدم احترام المدعي لأوقات العمل وامتناعه من الالتحاق بالقسم وأكد كل منهما ما سبق.

وبناء على مذكرة السيد الوكيل القضائي المؤرخة في 2001/11/2 والتي يعرض فيها أن الملف الإداري للطاعن يزخر بالإشعارات بالتغيب التي كان يوجههها مدير مؤسسة بئر انزران للسيد النائب واستدل بمجموعة اشعارات بتواريخ مختلفة تبتدىء من 2000/6/1 إلى 2000/10/4 وأن الطاعن لم يكن يبال بـهذه الاستفسارات ولم يكن يضع أي حساب لوضعيته كموظف بمرفق حيوي وأنه يتغيب حسب إرادته وأن تصرفات الطاعن لاقت استنكارا من طرف الطاقم التربوي وتقدموا بطلب من أجل تحديد وضعية زميلهم وأن طلبه المتمثل في الاستفادة من ظهير 1982 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر لا تتيح له التغيب عن العمل وأن الظهير يتحدث عن الإحـالة على التقاعد بالنسبة لضعاف البصر وأن الطاعن لا يستفيد من هذا الظهير والتمس رفض الطلب.

وبناء على مذكرة دفاع المدعي والتي يعرض فيهـا أن المدعي يثير دفعا شكليا يتعلق بعدم اختصاص نيابة فاس الجديد دار الدبيبغ في إصدار القرار التأديبي موضوع الطعن خصوصا وأنه صادر وموقع من طرف هذه النيابة في حين أن المسألة تتعلق برجل تعليم تابع لنيابة صغرو مما يستوجب إلغاء القرار موضوع الطعن، وموضوعا مؤكدا جميع الدفوعات الواردة بالمقال ملتمسا الاستجابة للطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية للسيد الوكيل القضائي والتي يعرض فيها أن ادعاء المدعي بعدم اختصاص نيابة فاس الجديد دار الدبيبغ ينقد قوته بمجرد الإطاع على الملى



 اللجان المتساوية الأعضاء وأن نيابة صغرو تابعة لإقليم فاس دار الدار الدبيبغ وتنعئد المجالس التأديبية المتعلقة بالموظفين العاملين بها، وأكد دفوعاته السابقة والتمس رفض الطلب.
وبناء على تبادل المذكرات والردود صدر الأمر بالتخلي والاستدعاء لجلسة

 الملكي الذي اقترح قبول الطلب شكا إلا وإلغاء المقرر المطعون فيه على أساس الماس أن القرار المرار صدر على جهة غير مختصة ذلك أن القرار المستدل به يفيد من المن تعيين الوني الوزير لأعضاء


 بمتتضيات الفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية وأن القرار اتخذ من جهـة غير الور مور مؤهلة قانونا لإصداره وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2002/7/2.

## التعليل

حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم بإلفاء القرار الصادر عن نائب وزارة التربية
الوطنية عدد 32140 بما ترتب عنه من آثار.

> حول القبول:

حيث أن الطلب قدم على الشكل والصفة المتطلبين وداخل أجل الطعن القضائي المنصوص عليه بقانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية هما يتعين التصريح بقبوله هن هذه الزاوية.

حيث نعى الطاعن على القرار المتخذ صدوره عن جهة غير هختصة وانيرّا وانعدام صحة الوسائل المعتدة بالقرار ومخالتنه لدرجة العقوبات التأديبية.
 يمكن إثارتها تلقائيا من طرف قاضي الإلناء فإن نعي الطاعن على القرار هذا العيب

حيث تركزت دفوع السيد الوكيل القضائي بكون نيابة فاس الجديد دار الديبيبغ منوض لها بمتتضى الوثائق المدل بها حق احتضان المجالس التأديبية للنيابات التابعة لنغوذ إقليم فاس.
وحيث أنه باستقراء هاته الوثائق ولا سيما قرار السيد وزير التربية الوطنية رقم
 يتبين أن موضوعه منحصر في تعيين ممثلي الموظفين في حضيرة الئيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولا يتعداه إلى منح النيابات المحتضنة لهاتها المجالس السار اختصان اليار إيقاع العتقبة التأدييية بالوظنين التابعين لها وأن قرار ننس الوزير الصادر بتاريخ

 حق التأديب ذلك أن هذا الحق حسب القوانين الجاري بها العمل موكول العول لسلطة التسمية عملا بمقتضيات الفصل 65 نن قانون الوظيفة العمومية عملا كذلك بالمبالبدأ القانوني أن سلطة التسية هي التي لها حق التأديب في إطار نظرية توازي الإشكال.

 بالسلك الثاني وتابع لنيابة وزارة التربية الوطنية بصفرو كما أن ما تا تضسن هذا القرار منـ تعلق موضوعه بتبليغ حكم تأديبي وتأكيد مصدره في متن القرار المذكور على صدور الـير قرار عن مجلس تأديبي والحالة أن هاته الهجالس لا تصدر قرارات تأديبية ويقتصر دورها
 بمقتضيات قانون الوظيغة العمومية يجعل القرار في جميع صوره وعلله مشوبا بعيب

عدم الاختصاص والمؤدي بالضرورة إلى إلغائه بما ترتب عن ذلك من آثار ودونما حاجة إلى مناقشة بقية وسائل الطعن المثارة.

## المنطوق

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا. في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2001/3/26 من السيد
 عنه من آثار. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { قرار عدد } 108 \text { المؤرخ في 2004/01/28 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 2160-4-1-2002 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد ربيعي }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2004/01/28، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت القرار الآتي نصه :

الوكيل القضائي للمملكة بصغته نائبا عن السادة الوزير الأول ووزير التربية الوطنية

 بالرباط. المستأنفون

محمد ربيعي بثانوية بئر انزران بصفرو.

## المستأنف عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2002/10/24 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف القرار الصارئ
المحكمة الإدارية بغاس بتاريــخ علم الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. الملف عدد: 136-01/02 غ.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصا الصادر بتنغيذه الظهير
الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2003/12/22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2004/01/28

## وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احميدو أكري تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل :
حيث إن الاستئناف المتدم في 2002/10/24 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الوزير الأول ووزير التربية الوطنية، للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بغاس بتاريخ 2002/07/02 في الملف عدد 136-2001 القاضي بإلغاء القرار موضوع الطعن، مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.

في الجوهر :
حيث إنه بمقال مقدم في 2001/5/4 طالب محمد ربيعي - بسبب الشطط في استعمال السلطة- إلغاء القرار عدد 32140 الصادر عن نائب وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2001/03/02 القاضي بإقصائه عن العمل لمدة شهرين مع حرمانه من كل أجره ما عدا التعويضات العائلية ناعيا عليـه عدم احترامه الشكليات المنصوص عليهـا في ظهير 1958/02/24 وانعدام السبب موضحا أنه بعد إصابته بضعف البصر أصبح يستفيد من الظهير الشريف عدد 182246 المؤرخ في 1982/7/7 وأنه عوض أن تأخذ الإدارة وضعيته بعين الاعتبار أصبح عرضة لضغوط وتعسفات بدأت باقتطاع شهرين من راتبه سنة 1998 وبإحالته على المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2001/03/02 الذي اقترح العقوبة موضوع القرار المطعون فيه ، وأجاب الوكيل القضائي بأن ملف الطاعن يزخر بالإشعارات بالتغيب التي كان يوجههـا مدير مؤسسة بئر انزران للنائب واستدل بمجموعة إشعارات بتواريخ مختلفة، وأن ظهير 1982/7/7 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر لا تتيح له التغيب عن العمل وأن الظهير يتحدث عن

الإحالة على التقاعد بالنسبة لهم وأن الطاعن لا يستفيد من هذا الظهير والتمس رفض الطلب، فصدر الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه.

حيث تعيب الأطراف المستأنفة على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر قرار وزير التربية الوطنية رقم 98-116 وتاريخ 1998/01/7 منحصرا في تعيين ممثلي الموظفين في حضيرة اللجان الإداريـة المتساوية الأعضاء ولا يتعداه إلى منح النيابات المختصة لهاته المجالس اختصاص إيقاع العقوبة التأديبية بالموظفين التابعين لها، مع أن اللجنة المنعقدة بتاريخ 2001/03/02 لم تقرر أية عقوبة في حق المستأنف عليه، وإنما فقط اكتفت باقتراح العقوبة التي اتخذت في حقه، وتم تبليغهها للمعني بالأمر عبر نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة فاس الجديد دار الدبيبغ، وأن القرار المؤثر في وضعية الطاعن صدر عن الجهـة التي لها حق التأديب وبالتالي فهو غير مشوب بعيب عدم الاختصاص كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف. لكن، حيث أنه وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف، فإن القرار موضوع الطعن صدر عن نائب وزارة التربية الوطنية بغاس الجديد ويخص ربيعي محمد أستاذ السلك الثاني التابع لنيابة إقليم صفرو، كما أن ما تضمنه هذا القرار هو تبليغ عقوبة تأديبية صادرة عن مجلس تأديبي، والحالة أن هاته المجالس لا تصدر قرارات تأديبية بل يقتصر دورها على اقتراح العقوبات بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة للموظفين المحالين عليهـا عملا بمقتضيات قانون الوظيفة العمومية وتضمن القرار المطعون فيه عبارة يتعين عليكم استئناف العمل بعد انتهاء العقوبة دون تنصيص على تبنيها من طرف الجهة المختصة ويبقى القرار عدد 33323 الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 2001/05/17 المحتج به غير معزز بما يفيد تبليغه إلى المستأنف عليه ولا محل للاحتجاج بـه لتصحيح العيب الذي شاب المقرر موضوع الطعن، مما يبقى معه مشوبا بعيب عدم الاختصاص وبتي الحكم المستأنف سليما.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس

 السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

## ■ الإعفاء من المهام كإجراء تأديبي

## القاعدة

يعتبر إعفاء الطاعن من مهامـه كناظر ثانوية إلى أستاذ للسلك الثاني بمثابـة جزاء الـاء تأديبي مقنع متى الـي
 معينا.
عدم سلوك واتباع الاجراءات المقررة لتأديب الموظفين العموميين يجعل قرار الإدارة متضمنا لجزاء تأددل . مقنع ه متسما حالشطط ف، استعمال السلطـة

المملكة المغربيـة
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
قسم الإلغاء
حكم رقم : 282 بتاريخ : 1995/12/27 ملف رقم : 95/231 غ
شاكر محمد ضد وزير التربية الوطنية ومن معه

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 27 دجنبر 1995 أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء الحكم الآتي نصه : بين
شاكر محمد ناظر ثانوية، ثانوية عبد العزيز الفشتالي نيابة عين الشق الحي


من جـهـة

$$
\begin{aligned}
& \text { وزير التربية الوطنية- الكتابة العامة } \\
& \text { المديرية العامة للشؤون التربوية } \\
& \text { مديرية التعليم الثانوي }
\end{aligned}
$$

قسم التسيير التربوي والإدارة التربويـة لمؤسسات التعليم الثانوي
من جـهـة أخرى

## الوقائـــــع ع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه والمودع بكتابة
ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1995/08/08 والذي جاء فيـه أنه يعمل ناظر ثانوية عبد العزيز الفشتالي نيابة التعليم الحي الحسني عين الشق منذ تاريخ 1991/09/05 . المدة التي اشتغل بـها كان مثالا للأخلاق العالية والتغاني في العمل وني وأنه بتاريخ 1995/07/10 توصل بقرار من وزارة التربية الوطنية مضمن تحت عدد 18901 وتاريخ
 مادة الاجتماعيات وأن القرار المذكور اعتمد في محتواه على عناصر واردة في تقرير
 المؤسسة. وفعلا وبتاريخ 95/06/01 حلت بالمؤسسة لجنة نيابية وأبلغت المدير خبر توقيفه عن العمل واقفلت مكتبه.

ووفقا للتشريع والنصوص القانونية المعمول بهها، كان من المفروض أن يتولى تسيير شؤون المؤسسة غير أن المفاجأة كانت أكبر عندما بلغ بقرار الإعفاء وتعيينه في مهـمة تدريسية دون مراعاة الأضرار المادية والمعنوية التي يمكن أن يتعرض إنير إليهـا العارضا
 يمكن اعتبارها لإعفاء أي مسؤول من مـهامه. فالرجوع إلى المؤاخذة الأولى وهي التـئ التحرش بإحدى الاستاذات جنسيا بدعوى استدعائها لمشاهدة شريط أذاعته القناة التلفزية " ت. ف . 5" فإن الشاكية لم تستطع إثبات مزاعمها في حين أن العارض أثبت سوء سلوكها وعدم امتثالها لما يغرضه عليها واجبهـا الوظيفي.
أما الزعم الثاني المتعلق بعدم إخبار النيابة بما كان يقوم به مدير الثانوية فإن العارض أثبت بأنه لم يكن على علم بتصرفاته، وأنه بمجرد وقوع ما يستحق التبليغ فإنه قام بواجبه الذي يفرضه عليـه ضميره المهنني وبذلك فإن المؤاخذتين المعتمد عليـهـهما
 مـهام النظارة قرار تعسفي لا يستند على وقائع موضوعية. لذلك فإن العارض يلتمس
 العارض من مهام النظارة وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة والبت في الصائر وفق القانون.

$$
\begin{aligned}
& \text { وأرفق العارض مقاله بالوثائق التالية : } \\
& \text { 1- قرار وزير التربية الوطنية عدد } 28.901 \text { وتاريخ 95/06/30 } \\
& \text { 2- قرارالتعيين في مـهام النظارة نسخة طبق الأصل } \\
& \text { 3- رسالة الطاعن موجهـة لنيابة التربية بعين الشق الحي الحسني. } \\
& \text { 4- رسالة موجهـة لوزير التربية الوطنية مؤرخة في 95/09/17 } \\
& \text { 5- تقرير حول سلوك أستاذ مؤرخ في 95/12/15 } \\
& \text { 6- جواب القناة الفرنسية ت.ف. } 5 \\
& \text { 7- صورة من صفحات كتاب التشريع الإداري المدرسي } \\
& \text { 8- صورة للقانون الأساسي لتسيير المؤسسات التعليمية } \\
& \text { 9- مجموعة بطاقات التنقيط }
\end{aligned}
$$

وبناء على جواب وزير التربية الوطنية الذي ورد فيـه أنه في غضون الموسم الدراسي 1995/1994 ، وبالضبط خـال أواخر شهر ماي من نغس الموسم تقدمت مجموعة من الهيئة التعليمية بثانوية عبد العزيز الفشتالي بطلب مقابلة النائب الإقليمي لهـذه الوزارة بعين الشق الحي الحسني، وخلال هذا الحـا اللقاء الذي تم صباح يوم



 اللاأخلاقية والملاحظات الإدارية تم على إثرها مطالبة المصلحة المركزية بإجراء تغتيش عام على المؤسسة. وقد أسفر هذا التغتيش على إدانة كل من المدير والناظر والمتتصد والقيم على الخزانة. وعملا على تطهير هذه المؤسسة وإبعاد الشبهات عنها اتخذت، اعتمادا على تقرير التفتيش، إجراءات تمثلت في إعفاء مدير الثانوية من مههامه والسيد محمد شاكر من مههامه كناظر للثانوية والذي ورد اسمه بنص التقرير كمشارك في التصرفات اللاأخلاقية وعدم تبليغه المسؤولين بتصرفات المدير. كما تم إبعاد المقتصد ونقل قيم الخزانة بالإضافة إلى إجراءات أخرى لا مانصا مجال لذكرها لما لعدم
 وسكوته المتعمد عن التبليغ بالتصرفات اللاأخلاقية لزملائه المسؤولين معه بالمؤسسة

حيث أقر بأشياء كان الواجب يفرض عليه بصفته المسؤول الثاني التبليغ عنها في حينها لتقويم الوضع والحفاظ على السير المعنوي والمادي للمؤسسة التربوية. وإن إجراء الإعفاء الذي اقترحه تقرير التنتيش واتخذ في حق العارض ومن معه يعد أقل ما ما يمكن المكن
 يذهب بعيدا في اقتراح العقوبة المناسبة في حق المعنيين بالأمر باعتبارهم رجال
 تدخل في نطاق السلطة التقديرية المخولة للإدارة التي كلنته بها اللـا خارج إلطاره ولو لمجرد التقييد في لوائح الأهلية.
وبناء عليه فإن إعفاء العارض من مهام نظارة الثار الثانوية لا يعد إجراء تأديبيا لكونه لم يمس وضعيته النظامية كأستاذ للسلك الثاني ولم إلماء يصدر في حقه أي قرار إلمار تعسفي حيث تم تعيينه من جديد في إطاره الأصلي. ومهما يكا يكن من أمر فإنه بالإطلاع على الإلى
 إعفاء العارض من مهمته لذلك فإن العارض يلتمس رفض طلب العـير الطاعن وأرفق وزير

التربية الوطنية تقريره بالوثائق التالية :
1- صورة من تقرير التتنتش ؛
2- صورة لقرار إعفاء مدير الثانوية من مهامه الإدارية؛
3- صورة لقرار إعفاء الطاعن من مههامه الإدارية؛
4- صورة لمراسلة وزير التربية الوطنية بشأن نقل السيد محمد أوباري.
وبناء على تعقيب المدعي الذي ورد فيه أن سلوك الطاعن كان سلوركا
 علمه بما يجري قام وبلغ المسؤولين وحول ما ما ادعته ضده إحدى إحدى المدرسات فلا الحا أساس له من الصحة والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي. وبناء على وثائق الملف الأخرى.
وبناء على استدعاء الطرفين بصفة نظامية.
 لخليفة عن المدعي. وتخلف وزير التربية الوطنية رغم توصله وتلا السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي الذي يرى فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه على اعتبار أن القرار

المتخذ في حق المدعي لا يعدو أن يكون إلا إجراءا تأديبيا مقنعا بغطاء السلطة التقديرية لإدارة.

فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 95/12/27

## وبعد المداولة طبقا للقانون

التعليل
في الشكل :
حيث إن المقال جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما أن الطعن في القرار الإداري وقع داخل الأجل القانوني. في الموضوع:
حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية عدد 28.901 وتاريخ 30 يونيو 1995 القاضي بإعفاء الطاعن من مهام النظارة وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة.

حيث إنه من خلال مراجعة وثائق الملف ومحتوياته سيما جواب السيد الونا وزير
 التنتيش الذي قامت به الوزارة لثانوية عبد العزيز الغشتالي بتاريخ 30 ماي 1995 والذي ثبت من خلاله قيامه ببعض التصرفات اللاخلاقية داخل المؤسسة وعدم إلباريلاغ المسؤولين بالسلوك السيء لمدير المؤسسة المذكورة.
 المجلس التأديبي قصد تمكينه من الدفاع عن نفسه أو اتخاذ أي إجراء تأديبي في مواجهته.
وحيث إن الفقه الإداري خلال دراسته لقضاء التأديب والعقوبات الإدارية تحدث عما يسمى بالعقوبات التأديبية المقنعة ذلك أن مبدأ شرعية العقوبة كما ذهب لذالـك الـك ذ/ الطماوي يقوم على أساس اختيار عقوبة بذاتها من بين العيأ العقوبات التيا المشرع وإذا وضعنا في الاعتبار أن الإجراءات التأديبا التديبة معقدة وتستغرق وقتا طويلا فإن الإدارة تتجه في كثير من الأحيان إلى التهرب من العار العقاب التأديبي عني إجراء مما تملكه يحقق لها التخلص من الموظف المخطئ دون استيفاء إجراءات

التأديب. فالعقوبة التأديبية المقنعة إذن هي إجراء مؤلم تتخذه الإدارة ضد الموظف دون أن توجه إليه اتهاما معينا.
ويف إطار حديثه عن هذا النوع من العقوبات يرى روني شابي أن الإدارة قد تلجأ للعقوبة المقنعة متى كانت وسائل الإثبات ضد الموظف لا تسعفها اليا فتتخذ بذلك بـلك بعض الإجراءات التي يكون لها نغس النتائج التي تحقتها العقوبة الإدارية المرغوب فيها لإيها (روني شابي القانون الإداري ( الصفحة 306 الجزء الثاني) . وقد اعتبرت المار المحكمة الإدارية العليا في مصر على أن نقل الموظف من الإطار الإداري إلى الإلطار الإلى الكتابي لا
 وظيفة فنية إلى وظيغة كتابية ولو في الدرجة ذاتيا الوظيغة وينطوي على جزاء تأديبي مقنع مما لا يجوز توقيعه إلا بقرار من الدا السلط التأديبية المختصة ( مذكور في القضاء الإداري. قضاء التيأ التأديب. الكتاب الثاب الثالث للأستاذ محمد سليمان محمد الطماوي الصفحة 335 وما بعدها).
وحيث إن نقل الطاعن من مؤسسة لأخرى وإعفاءه من مهامه كناظر الثان الثانوي رغم أنه لم يمس وضعيته النظامية كأستاذ للسلك الثاني فإن هذا النا الإجراء الناء الإداري ينا
 وزير التربية الوطنية بواسطة المفتشية العامة للوزارة. وقد كان على الئى الوزارة متى تبار تبث لها أن الطاعن قد ثبت في حقه بعض المخالفات الإدارية أن تقوم بعرضه على المجا التأديبي حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وذلك وفقا للمقتضيات المنصوص عليها فيا في
 العمومية. أو أن تلجأ لاتخاذ العقوبات التأديبية التي يخولها القانون توقيعها من غير استشارة المجلس التأديبي.
وحيث إن الإجراء المتخذ ضد الطاعن هو إجراء مؤلم اتخذته الإدارة في مواجهرانهته دون أن توجه إليه اتهاما معينا وأن ظروف الأحوال الإد تبين أن نية الإدارة الصريحة اتجهت إلى عقاب الموظف دون اتباع الإجراءات التأديبية المقررة في القانون وأندأن النقار النقه والقضاء الإداري استقر على أن العقوبات التأديبية المقنعة تجعل القرارات المات الإدارية الصادرة بشأنها متسمة بالشطط في استعمال السلطة وقابلة للإلغاء. وهو الوصف الذير الذير الواري يمكن أن ينعث به قرار وزير التربية الوطنية عدد 28.901 وتاريخ 1995/06/30 في حق السيد شاكر محمد مما يتعين معه التصريح بإلغائه.

وحيث إن كل قرار إداري صدر من جهـة غير مختصة أو لعيب في شكله أو

 المادة العشرين من قانون إحداث المحاكم الإدارية. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
وتطبيقا لمتتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 85 سيما الفصل 65 وما يليه منه.

## لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علينا ابتدائيا وحضوريا في حق المدعي وبمثابة - حضوري في حق المدعى عليهم في الشكل : بقبول الطلب. في الموضوع: بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية عدد 28.901 الصادر بتاريخ 95/06/30 بشأن إعفاء السيد شاكر محمد من مهام نظارة ثانوية عبد العزيز الغشتالي. تحميل المدعى عليه المصاريف بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 707 \text { المؤرخ في 1999/06/10 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 96/1/5/261 } \\
& \text { الوكيل التضائي للمملكة ضد شاكر محمد }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 1999/06/10، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلساتها العلنية أصدرت الحكم الآتي نصه :

الوكيل القضائي للمملكة بصغته نائبا عن السيد وزير التربية الوطنية، والجاعل

مستأنف
وبين:
السيد شاكر محمد ناظر ثانوية عبد العزيز الفشتالي بنيابة عين الشق الحي
الحسني.
نائبه الأستاذان محمد اليطنتي ومحمد القدوري محاميان بالرباط مقبولان لدى المجلس الأعلى.

## مستأنف عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1996/03/13 من طرف المستأنف المذكور أعلاه
 الإدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 1995/12/27 في الملف عدد: 95/231 غ. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1996/06/20 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ محمد القدوري والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الصصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بير بتنغيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/09/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1999/4/5.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1999/06/10

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش. وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة وداخل الأجل القانوني باعتبار أن المستأنف وزير التربية الوطنية بلغ بالحكم المطعون فيه يوم 1996/02/15 واستأنغفه بتاريخ 1996/03/13 فيكون لذلك الطلب مقبولا شكلا.

في الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها الحكم عدد 282 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 1995/12/27 في الملف 95/231 غ أن المعني بالأمر سبق
 التعليم بالحي الحسني عين الشق منذ تاريخ 1991/09/05 وأنه كان مثالان للألأخلاق العالية والتفاني في عمله بشهادة جميع الأطر والموظفين الذين عملوا معه وأنه بتاريخ 1995/07/10 توصل بقرار من وزارة التربية الوطنية مضمن تحت عدد 28/901 مؤرن المارن في 1995/06/30 يعفيه من المهام الإدارية ويعينه كأستاذ للسلك الثاني بثانيارية المارية ابن الهيثم وأن المقرر المذكور اعتمد في محتواه على عناصر واردة في تقرير الماري التفتيش العام المؤرخ في 1995/06/01 والبحث الذي الـي قامت به لجند لمنة نيابية بسبب الشكاوى الموجهـة للسيد نائب نيابة الحي الحسني عين الشق حول الممارسات اللاأخلاقية لرئيس المؤسسة- وأن المؤاخذتين الموجهتين للعارض من طرف المسؤولين لا تمت للوا لواقع
 الأولى، فإن الأستاذة التي أدعت استدعاءها من طرفه لتشاهد معه شريطا أذاعنا
 سلوكها ، أما الزعم الثاني المتعلق بعدم إخبار النيابة بما كان يقوم به السيد مدير

الثانوية، فإنه أثبت بأنه لم يكن على علم بتصرفاته وأنه بمجرد وقوع ما يستحق التبليغ فإنه قام بواجبه، وأن قرار الإعفاء من مهامها تعسني وليا ولا يستنه
 والمهني، والتمس الحكم بإلغائه لعدم قانونيته، وأجاب وزير التربير التية الوطنية أنهـ من خلال قراءة تقرير التنتيش العام، سيتبين أن المدعي تبثت في حقه مؤاخذات أخلاقية تمثلت في تحرشه بإحدى الأستاذات وسكوته المتعمد عن التبليغ الماني بالتصرفات اللاأخلاقية لزمالائه المسؤولين معه بالمؤسسة، وأن إجراء الإعفاء الذي اقترئ الأترحه تقرير
 إحالتهم على المجلس التأديبي ثم أن إنهاء المهام التي تتخذ بشأن موظف مار الدا تدخل
 1995/12/27 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء قرار وزير التربية الوراير الونية المطعون فيـه وهو الحكم الذي استأنغه هذا الأخير معيبا عليه خرقه مقتضيات النارية الفصل 345 سن قانون المسطرة المدنية والإخلال بالمبادىء العامة، الحاري وسوء فهم النصوص وتحريف نوايا الإدارة وانعدام التعليل. ففيما يخص السبب الأول: فقد أورد المستأنف أن الحكم المستأنف جاء خاليا الإشارة إلى تلاوة التقرير من طرف المقرر أو عدمه.
لكن حيث إن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المدر المحتج محاكم الاستئناف ولا تلزم المحاكم الإدارية بتطبيقه مما يكون معه السبب المستدل به غير مقبول.

وبالنسبة للسبب الثاني والثالث والرابع مجتمعة والمتمثل في إخلال الحكم بالمبادىء العامة وسوء فهم النصوص وتحريف نوايا الإدارة إذ يعيب المستأنف على الماء الحكم أن المحكمة استخلصت من مبررات ودوافع الإدارة لاتخاذ قرار الـار الإعفاء ألن المن نيتها قد اتجهت إلى معاقبة المستأنف عليه وأن إعفاءه من مهام النظارة ينار ينطوي على عقوبة تأديبية مقنعة في حين أن التكليف بمـهمة النظارة ليس حقا مكتسبا وهو يدخل يلم نطاق السلطة التقديرية للإدارة تبعا لما تتتضيه مصلحتها العامة ثم أن العقوبة المقنعة

 الإدارية أن تقوم بعرضه على المجلس الـتأديبي فإنه ليس هناك أي نص قانوني يلزا

الإدارة بالمتابعة ويبقى لها المجال لتقدير ملاءمة المتابعة، مضيغا بأن قرار الإعفاء لم يمس بحقوق المستأنف عليـه إذ لم يصحبه انتقاص من وضعيته النظامية إطارا ودرجـة ورتبة.

لكن حيث إن للإدارة الحق في أن تسند مهمة ما إلى موظف خارج إطاره الأصلي
 القضاء، لأن مثل هذا التكليف لا يتعلق بالدرجات والرتب والأقدمية بعدر ما يتعلق بالثقة والطمأنينة على حسن سير المرفق موضوع التكليف، ولا يحق للموظف متى ولى وقع

 تصرفت في نطاق القانون وفي حدود صلاحيتها، دافعها في ذلك مصلحة المرفق، ولم يثبت المستأنف عليه وجود انحراف للإدارة في استعمالها السلطة، مما يكون معـه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم برد برف الطلب.

## لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المار الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى الـالـى درع- محمد
 بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## ■الإعفاء من مهـام الحراسة العامة

## القاعدة

- التكليف بمهمةة لا ينتج للمعني بـه حقوقا مكتسبة لا يمكن المساس بهـا - يكون قرار الإدارة بإعفاء الطاعن من مههام الحراسة العامة لعدم توفره على الشروط الشخصية والموضوعية المؤهلة للقيام بالمـهمة قرارا مشروعا الإنـ
- وضع حد للتكليف بالمهمة يترتب عنه بالضرورة إرجاع الطاعن إلى شغل الوظيفة التي كان يتقلدها قبل التكليف.

كاظم محمد ضد وزير التربية الوطنية

## بـاسم جـلالة الملك

بتاريخ 2000/02/10 ، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير الحكم الآتي نصه:

السيد كاظم محمد، الكائن بثانوية الحسن الثاني العيون- الصحراء المغربية-. نائبه الأستاذ الناجم كوغربو المحامي بهيئة أكادير.

## هن جـهـة

وبين -
من جهـة أخرى

$$
\begin{aligned}
& \text { المحكمة الإداريـة بأكادير } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم : 2000/07 بتاريخ 2000/02/10 } \\
& \text { ملف رقم: 98/55 غ }
\end{aligned}
$$

## الوقائـــع :

بناء على المقال الذي تتدم به الطاعن أعلاه بواسطة محاميه الأستاذ الناجم كوغربو إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1998/09/10 المعفى من الرسون الموم القضائية
 عرف بإخلاصه وتغانيه مما رشحه لتولي مهام الحراسة الحا
 وذلك بحصوله على أعلى نتطة بدون منافس، والتى والتحق بالعيون ومارس مهـامها الجديد الجديدة كحارس عام للخارجية بثانوية المصلى حيث ظل مجدا مجدا ومخلى إلصا في عمله كعادته إلى أن
 قرار الإعفاء باللجنة النيابية في شان رجال الإدارة المتترح إعفاؤهم بتاريخ 1998/12/08 وهو القرار الذي يعتبره العارض مخالفا للقانون ومتسما بالشطط في استعمال السلطة وأن القرار قد صدر بتاريخ 1998/04/16 وبادر العارض إلى التظلم لدى وزير التاري
 القانوني ومن حيث أسباب الطعن أن قرار الإعفاء صدر بتاريخ 1988/04/16 واستارين الوتند

 أن الأمر يتعلق بخطأ مادي في تاريخ تقرير اللجنة النيابية وسلمنا جدلا بألأن التاريخ
 سوى بتاريخ ما بين 22 و26 أبريل 1997 وهو التفتيش الذي ترتب عنه تنبييه العارض حسب التنبيه المؤرخ في 1998/01/22 ولم يقع بعد ذلك أي تغتيش للعارض إطلاقا باستثناء زيارة تنقدية وليس تغتيشية في شهر يونيو 1997 ومن تم فإنه لا يعقل ألا أن يترتب عن ننس تقرير اللجنة النيابية توجيه تنبيه إلى العارض وفي ننس الوقت إعناؤهو
 كون اللجنة النيابية غير مشكلة بصفة قانونية كما أنه من المبادىء المعرووفة أنه لا يسوغ إصدار أي عقوبة ضد موظف عمومي إلا بعد مواجهته بأخطائه المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن حقوقه أمام المجالس التأديبية أو غيرها.
 إعلام، وأنه هما يؤكد تناقض مختلف المصالح المعنية بالقرار المطعون فيه أن النائب

الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالعيون الذي ورد في قرار الإعفاء أنه بدوره قد اقترح إعفاء العارض من مهامه هو نتسه سبق وأن منح العارض أعلى العـلى نتطة في الموسم الدراسي 97/96 وهي (20/19) وأن العارض قد تضرر من القرار المطعون فيه وأنه لم يقبل



 الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القار القار مدليا مدار باليا بصورة طبق الأصل
 التنبيه المؤرخ في 1998/01/22 وصورة من إشعار بالتنتيط. وبناء على استدعاء الطرفين بصفة قانونية.
أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة مسجلة بتاريخ 1998/12/17 جاء فيها بأن التكليف بمهمة الحراسة العامة للخارجية بالمؤسسات التربوية يقتضي توفر مجموعة من الشروط بمثابة عناصر تقديرية تدخل في تحديدها المؤهلات المهنية سواء المتعلقة بالانضباط والسلوك أو الفعالية والمردودية، وتعتبر هذه الشروط بمثابة مقاييس
 التربوية المؤهلة للقيام بمهام الحراسة العامة وأن التكليف بمهمة الحمرارية الحراسة العارية العامة للخارجية يعتبر مجرد انتداب يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة بصريح النقرة
 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ومن حيث أسباب ومبررات الإعفاء فإن القرار قد اتخذ بعد وقوف لجنة التفتيش العام في الغترة ما بين 22 و26 أبريل 1997 على العديد من الهفوات والأخطاء والخروقات والتي أقر بها الطاعن أمام الـيا اللجنة التي
 للمرة الثانية فلم تسجل أي تغيير في عمله ولاحظت مدى تقصيره في القيام بمهام الحراسة العامة كما تقتضيها مقتضيات الفصل 80 من المرسوم الخاص بالنظا لموظفي وزارة التربية الوطنية والضصل 20 من مرسوم 72/02/11 الخاص بالنظام

الأساسي لمؤسسات التعليم الثانوي وأن قرار الإعفاء يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة كما سبقت الإشارة إلى ذلك وهو ما أكده النقه والقضاء الإداريين ملتمسا لذلك الحكم برفض الطلب مدليا بصورة لتقرير لجنة التفتيش العام. ثم عقب الطاعن بواسطة محاميه بمذكرة مسجلة بتاريخ 1999/02/24 جاء فيها بأن لجنة التغتيش المستند على تقريرها في إصدار القرار المطعون فيه مشكلة بصغة غير إلمار قانونية إذ يلاحظ غياب مدير المؤسسة أثناء تواجد اللجنة المذكورة كما أن المسمى " بلا" كانت وضعيته تنحصر في تنتيش المخابر الفزيائية فهو بذلك إما أستاذ ليس بالضرورة ضمن أعضاء لجنة التنتيش أو مغتشا بالغعل وتكون اللجنة مكونة بذلك من مغتتين خلافا للمذكرة رقم 7 التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص مؤكدا بذلك مقاله ملتمسا الحكم وفقه.

ثم رد الوكيل القضائي بمذكرة مسجلة بتاريخ 1999/04/15 أكد فيها بأن قرار الإعفاء تم استنادا إلى التقرير المنجز بتاريخ 1997/10/07 إثر الزيارة الثانية التي قامت بها لجنة التفتيش وليس استنادا إلى تقرير الغترة ما بين 22 و26 أبريل 1997 مما ينفي كون الطاعن تمت معاقبته عن نغس المخالفة مرتين بالتنبيه ثم الإعفاء كما جاء في مقاله كما أن اللجنة التي أجرت التنتيش كانت مشكلة بصفة قانونية ومن ذوي الاختصاص والدراية بالميدان مما يكون معه القرار مشروعا ملتمسا لذلك الحكم وفق جوابه مدليا بصورة للتقرير المنجز بتاريخ 1997/10/07. وبناء على هستنتجات الطاعن التي أرفقها بقراري تعيينه بثانوية المسيرة الخضراء بتزنيت تم تعيينه كحارس عام بمدينة العيون. وبناء على الإجراءات المنجزة في النازلة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2000/01/27 تخلف عنها نائبا الطرفين وسبق الاحتفاظ بتوصلهما فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أدلى برأيه القانوني الرامي إلى الحكم برفض الطلب فقررت المحكمة المدية حجز القضية للمداولة لجلسة 2000/02/10.

# وبعد المداولة طبقا للقانون ومن طرف نفس الهيـئة التي ناقشت القضيـة. التعليـل : 

من حيث الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يدل على تاريخ توصل الطاعن بالقرار فيكون تاريخ علمه اليقيني بالقرار وأسبابه هو الترسيخ الوارد بتظلمه الموجـه للسيد وزير التريد بارية الوطنية وهو 1998/05/12.

وحيث إن عدم جواب الإدارة عن تظلم الطاعن يجعل الطعن المقدم بتاريخ
1998/09/10 مقدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومصلحـة مما تكون معه الشروط المتطلبة قانونا قد تم استيغاؤها ويتعين بالتالي الحكم بقبول الطعن شكالا. في الموضوع:
حيث إن الطعن يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 33/196 بتاريخ 1998/04/16 عن السيد وزير التربية الوطنية بإعفاء الطاعن من مهـامه كحارس عام للخارجيـة بثانويـة المصلى بالعيون ابتداء من تاريخ القرار مع تعيينـه أستاذا للسلك الكـ الـن
 استعمال السلطة مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث رد المطعون ضده بأن التكليف بمـهمة حارس عام هو مجرد انتداب يدخل

 وأن إعفاء الطاعن من مهام الحراسة العامة جاء إثر تقرير أنجزته لجنة التفتيش العام لا بعد عقوبة تأديبية مما يكون معه الطعن في غير محله.
وحيث أن الطعن منصب على القرار برمته فيما قضى به من إعفاء الطاعن من مههام الحراسة العامة وأيضا ما قضى بـه من تعيينه كأستاذ بمدينة العيون. وحيث إنه فيما يخص الإعفاء من مـهام الحراسة العامة من الثابت من وثائق الملف أن الطاعن كان يعمل كأستاذ للفلسفة بثانوية المسيرة الخضراء بتزنيت وتم تعيينه كحارس عام بثانوية المصلى بالعيون بمقتضى القرار الصادر بتاريخ
.1994/12/13

وحيث إن تعيين الطاعن كحارس عام لا يشكل ترقية في أدراج السلم الإداري وإنما هو انتداب للقيام بمهمة يعهد للإدارة اللجوء إليه وفق الضوابط والما والمعايير القانونية التي تخدم الأهداف التربوية التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها وذلك باشتراط مؤهلات وكفاءات يتعين توفرها في الموظف المنتدب حتى يتأتى له القيام بالمأمورية على الوجه المطلوب.

وحيث إن قيام الإدارة بإعفاء الطاعن من مهام الحراسة العامة بعد ثبوت عدم كفاءته للقيام بها إثر زيارة للجنة التنتيش لا يشكل مساسا بحق مكتسب كما أنه لا يعتبر عقوبة تأديبية في حقه تستدعي عرضه على مجلس تأديبي كما جاء في طعنه. وحيث إن إعفاء الطاعن من مهام الحراسة العامة يكون والحالة ما ذكر من من صميم السلطات المخولة للإدارة لتصريف نشاطها وتحقيق المصلحة العامة ولا يشكل عقوبة تأديبية بمغهوم الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية مما يكون معه طلب إلغائه في غير محله.

وحيث إنه فيما يخص تعيين الطاعن كأستاذ للفلسفة بثانوية الحسن الثاني بمدينة العيون فقد سبقت الإشارة إلى أن الطاعن كان يشغل نفس المنصب قبل تكليفه بمهام الحراسة العامة لكن بمدينة تزنيت.

وحيث إنه لئن كان من حق الإدارة استعمال سلطتها التقديرية، والتي لا تعتبر على كل حال سلطة مطلقة، في اختيار ما يتناسب والقيام بمهام الحراسة العامة أو تسيير مؤسساتها التعليمية، فإنه ليس من حقها تعيين الموظفين حيثما شاءت بنفس السلطة التقديرية التي لها في الحالة الأولى.
وحيث إن الإعفاء من المهمة يقتضي إرجاع الموظف المجرد من المهمة إلى شغل الوظيفة التي كان يتقلدها قبل التكليف وذلك حق مكتسب لا يمكن المساس به إلا وفق القوانين ومراعاة لحقوة الموظف.
وحيث أن تعيين الطاعن بمدينة العيون كأستاذ لمادة الفلسفة بعد إعفائه من مهمة الحراسة العامة يشكل تجاوزا في استعمال السلطة ذلك لأن الطاعن ما كان ليقبل

الانتقال من مدينة تزنيت إلى مدينة العيون لولا المهمة التي أسندت إليه ويقتضي مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة إرجاعه إلى مقر عمله السابق. وحيث إن قرار تعيين الطاعن كأستاذ للسلك الثاني بمدينة العيون يكون والحالة ما ذكر في غير محله ويتعين بالتالي إلغاؤه.

## المنطوق

وتطبيقا لمتضيات قانون 90-41 ومرسوم 1985/10/04 وظهير 1958/02/24.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا : بقبول الطعن شكلا.

في الموضوع:
بإلغاء القرار الإداري رقم 33/196 بتاريخ 1998/04/16 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية جزئيا فيما يتعلق بتعييين الطاعن العارين أستاذا للسلكا الفلسفة بثانوية الحسن الثاني بالعيون وتسوية وضعيته طبقا للقانون. وبرفض باقي الطلبات.
وبتبليغ نسخة من هذا الحكم للأطراف. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاها.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 87 \text { المؤرخ في 2004/02/04 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 2000/1/4/658 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد كاظم }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2004/02/04، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير التربية الوطنية والشباب والسيد نائب وزائب وزارة التربية الوطنية والشباب بالعيون، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بورارارة المارة المالية والخوصصة بالرباط.

## المستأنف

## وبين:

السيد كاظم محمد، الكائن بثانوية الحسن الثاني العيون- الصحراء المغربية-. نائبه الأستاذ الحسين الملكي، المحامي بالرباط والمقبول للترافع لدى الدجلس الأعلى.

## المستأنف عليه

بناء على المقال الاستئنايف المرفوع بتاريخ 05 هاي 2000 من طرف السيد الوكيل
 المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2000/02/10 في الملف عدد 98/55 غ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2000/12/13 من طرف المستأنف عليه بواسطة الأستاذ الحسين الملكي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 47 من القانون رقم 90-41 المحدثة للمحاكم الإدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبالغ الصادر بتاريخ 2004/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/02/04. وبناء على المناداة على الأطراف وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هي هذه الجار الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي بصغته هذه ونيابة عن الدولة المغربية ومن معها بتاريخ 2000/05/05 ضد الحكم الصاريد الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت رقم 07/ 2000 بتاريخ 2000/02/10 في الملف 98/55 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكالا وحيث يتعين قبول الاستئناف الفرعي هو الآخر لاستيفائه جميع الشروط الشكلية. في الجوهر :
حيث يستفــاد من معطـــيات الملـف ومن ضمنــــــهـا الحكم المستأنف أنه بتاريخ 1998/09/10 تقدم السيد المعني بواسطة دفاعه بمقال عرض فيه أنه كان يعمل كأستاذ للفلسفة بمدينة تزنيت ثم عين حارسا عاما للخارجية بماريدينة المارينة العيون بناء على قرار وزارة التربية الوطنية منذ الموسم الدراسي 94/93 إلا أنه بتاريخ 1998/04/16
 اللجنة النيابية الحامل لرقم 33/196 فبادر بتاريخ 1998/05/12 إلم مكاتبة اليراء السيد وزير الورير التربية الوطنية هتظلما وتوصل السيد الوزير برسالتالته بتاريخ باريخ 1998/04/25 إلا إلا أنه لم
 شأن رجال الإدارة المتترح إعفاؤهم بتاريخ 1998/12/08 بمعنى أن قرار الإعفاء استند


 22 و26-04-1997 وهو التنتيش الذي ترتب عنه تنبيه العارض حسب التنبيه المرفق

ثم لم يقع أي تنتيش آخر إلا فيما يتعلق بزيارة تغتدية في شهر يونيو 1997 لذلك فإنه
 نفس الوقت فضلا على أنه من المبادىء العامة أنه لا يسوغ إصدار أية عقوبة ضد
 نفسه الذي اقترح الإعفاء سبق له أن أعطى العارض أعلى نتطة عن الموسم الدأ الدراسي وهي 20/19 الشيء الذي يجعل قرار الإعفاء مشوبا بالشطط في استعمال الاريا السلطة وقد

 ثانوية الحسن الثاني وتمتيعه بكل ما يترتب عن ذلك قان انونا ولا والحكا والحكم بإرجاع الحالة إلى
 الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإلغاء القرار المطعون فيه جزئيا فيما يتعلعا بتعيين المدعي أستاذا للسلك الثاني لمادة الفلسفة بثانوية الحسن الثانياني ورانيا وتسوية وضعيته طبقا للقانون ورفض باقي الطلبات وهو الحكم المستأنف من طرف السياني

الوكيل القضائي ومن معه أصليا ومن المدعي فرعيا. في أسباب الاستئناف الأصلي :
حيث يعيب المستأنغون الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه
 بأنه إذا كان من حق الإدارة استعمال سلطتها في اختيار ماليار ما يتناسب والتا واليام
 الإعفاء من التكليف بمهمة يقتضي إرجاع الموظف إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل التكليف وهو حق مكتسب لا يمكن المساس به. وأن هذا التعليل فاسد لكون الئل المان المادة 24
 بتوظيغه الوزير المختص أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين
 الموظفين بعد إنذاره. ولكون المحكمة قضت بإعادة المستأنف عليه لمقر عمله بمدينة تزنيت لا يمكن الاستجابة إليه لأن منصبه القديم تم ملؤه بمجرد تكليفه وليفه بالحراس
 أية روابط تربطه بتزنيت وأن تكليفه بمهمة الحراسة تم بعد موافقته وتحديد مقر عمله

الجديد مما يعني وعيه بما يترتب عن إعفائه من المهمة كما أن إعفائه من الحراسة اقتضى إعادته إلى ممارسة الوظيفة السابقة على التكليف وهو ما ما تم بالغعل فضا الما أن

 هدف القرار تحقيق مصلحة عامة التي تقدم على المصلحة الخاصة، ومن فالمحكمة اعتبرت عدم إرجاع المستأنف عليه إلى مدينة تزنيت بعد إلئن إعفائه تجاوزا في
 ينافي متتضيات الفصلين 8 و9 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المارين المحاكم الإدارية أوامر للإدارة. لذلك كان عليها إما التصريح بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم شرعيته أو رفض الطلب مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض
في أسباب الاستئناف الفرعي :

حيث يعيب المستأنف فرعيا الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لعدم جعل

 وزير التربية الوطنية في حين أن القرار المطعون فيه صدر ووقع مجردا الاريا عن أي تنويض


 أسباب جدية يؤكد شططا في استعمال السلطة تحت غطاء السلطة التقديرية وسلطة



 ونغسية تدخل في اختصاصه كأستاذ للفلسفة، ومن جها الورا أخرى فالقرار المطعون فيه جمع عقوبيتن تأديبيتين أولهما إعفاء العارض من مهامامه كحارس عام وثارينا النيهما نقله وتعيينه كأستاذ للسلك الثاني لمادة الغلسفة بثانوية الحسن الثانيا الثيا بالعيون والمانيا ألغت هذا القرار جزئيا وبالتحديد في الشق الثاني منه بعدما كونت قناعتها بعدم

مشروعيته لذلك يتعين جعل الإلغاء شاملا للقرار برمته طالما أن الطعن بالإلغاء المقدم من طرف العارض ضد القرار برمته.
حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الطعن منصب على القرار الإداري عدد 33/196 المؤرخ في 1998/04/16 عن السيد وزير التربية الوطنية القاضي بإعفاء المستأنف عليه من مهامه كحارس عام للخارجيـة بـارية بثانويـة المصلى بالعيون ابتداء من تاريخ القرار وتعيينه كأستاذ للسلك الثاني لمادة الفلسفة بثانوية الحسن الثاني بنفس المدينة بسبب التجاوز في استعمال السلطة. وحيث إن تكليف المدعي بمهمة الحارس العام هو إجراء تتخذه الإدارة في

 إطار سلطة الإدارة علما أنه في نازلة الحال الإدارة أعفت الطاعن إثر تقرير أنجز الـن في حقه من طرف لجنة التفتيش العام خاصة وأن تعيينه كحارس عام لا يشكل ترقية في أدراج السلم الإداري مما يجعل الحكم المستأنف القاضي في شقه المتعلق بـهذا الشأن برفض الطعن مصادفا للصواب.
وحيث تبين من دراسة الملف أن الطعن منصب على القرار الإداري برمته. وحيث إنه بمجرد تعيين المدعي المستأنف عليه كحارس عام أصبح تابعا
 تزنيت أية رابطة قانونية.
وحيث إن الفصل 24 من قانون الوظيفة العمومية المحتج بـه ينص على أن للإدارة كامل الصاححية في تحديد مقر العمل وإن الموظف إذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين فيـه فإنه يحذف من قائمة الموظفين. وحيث إنه إذا كان الإعفاء من التكليف يقتضي إعادة المعني بالأمر لممارسة وظيفته السابقة على التكليف فإن ذلك لا يعني إرجاعه إلى مقر العمل الذي كان يعمل به قبل التكليف وهو ما تم فعلا في نازلة الحال.

وحيث إن المحكمة عندما قضت بإلغاء القرار المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق بتعيين الطاعن كأستاذ للفلسفة في السلك الثاني من الثانوي والحال أن دور قاضي الإلغاء يقتصر على مراقبة مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيها وإلغاء ما يثبت عدم

مشروعيته منهها دون أن يعوض القرار الملنى تاركا للإدارة ترتيب ما يجب ترتيبه من آثار قانونية على هذا الإلغاء تكون قد خرقت المادتين 8 و20 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف جزئنيا 8 المانيا فيما قضى من إلغاء جزئي للقرار الإداري المطعون فيـه والحكم تصديا برفض الطعن. لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وبإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إلغاء القرار الإداري المطعون فيه جزئيا بخصوص
 وتسويـة وضعيته طبقا للقانون والحكم تصديا برفض الطعن والتأييد في الباقي. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة


 المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## ■ الإعفاء من مهام مدير مؤسسة تعليميـة

## القاعدة

من المتقق عليه فقها وقضاء، أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب، وأن هذا
 اعتبر تصرفها تجاوزا في استعمال السلطة يبرر الإلغاء.

وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء
حكم رقم: 369 بتاريخ: 97/04/22
ملف رقم: 96/651 غ
محمد بن حاجي ضد وزير التربية الوطنية باسم جـلالة الملك
بتاريخ 22 أبريل 1997 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه:
بين الطاعن:
محمد بن حاجي هدير سابق لثانوية ابن سينا بالرباط الساكن بزنقة القاضي أحمد بناني رقم 2 بالرباط.
نائباه : الأستاذان محمد الجراري وعبد الرحيم بن بركة محاميان بالرباط
من جهـة
وبين المطلوبين في الطعن:

- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول. - والسيد وزير التربية الوطنية بالرباط،

من جهـة أخرى.

## الوقــائــعـع

 المذكور حوله والرامي إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 96/10/15.
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الإدارة المطلوبة في الطعن وعدم جوابها رغم توصلها ومنحها أجلا كافيا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 97/03/17 .

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 97/04/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور نائب الطاعن الذي
أكد ما جاء في المقال. في حين تخلف الطرف المطلوب في الطعن رغم التوصل.
وبعد الاستماع إلى السيدة المفوض الملكي في تلاوة تقريرها الكتابي - الرامي إلى


وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث قدم الطلب على الصغة المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني، كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية لذلك فهو مقبول.

في الموضوع:
حيث يستفاد من المقال أن الطاعن يشغل منصب مدير ثانوية ابن سينا بالرباط، ويف أواخر أكتوبر 1996 توصل برسالة من طرف الميدر الميد مدير التعليم الثانوي نيابة عن
 مديرا للثانوية المذكورة أعلاه. وبما أن هذا القرار استند إلى تقرير التفتيش العام بتاريخ
 وبالتالي يبقى القرار المطعون فيه منعدم التعليل. ولا يستند إلى أي سبب ولأجل ذلك فهو يلتمس الحكم بإلغائه.

وحيث إن الإدارة المطلوبة في الطعن لم تدل بأي جواب في الموضوع رغم مذحها أجالا كافيا وإنذارها بالجواب الشيء الذي يشكل قرينة على إقرارها بالوقائع الواردة بالمقال.

وحيث إن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيـه انعدام التعليل، وانعدام السبب.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من انعدام التعليل، فإنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتعليل قراراتها. إلا أنها تكون ملزمة بهـذا التعليل أثناء جوابهـا على الطعون المقدمة ضد تلك القرارات.

وحيث إن الإدارة لم تجب على مقال الطعن وبالتالي يبقى قرارها غير معلل مما تكون معه الوسيلة مبنية على أساس ويتعين اعتمادها.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من انعدام السبب والمتمثلة في كون القرار المطعون فيه استند إلى تقرير التفتيش العام في حين أن هذا التقرير لم يبلغ إلى الطاعن
 الواردة في تقرير التغتيش المذكور، إلا أن الإدارة المطلوبة في الطعن الم الم الم تدن المدل بهـذا التقرير كما أنها لم تبين المعطيات المضمنـة بـه .
وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء، أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على المى الم
سبب، وأن هذا السبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره، على الإدارة إثبات ذلك، وإلا اعتبر تصرفها تجاوزا في استعمال السلطة يبرر الإلغاء.
وحيث إنه تبعا لذلك وما دامت المعطيات التي بني عليها القرار المطعون فيه غير
 المذكور مبنيا على مجرد عموميات يكتنفهها الغموض مما تكون معه هذه الوسيلة أيضا مبنية على أساس ويتعين اعتمادها.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لانعدام التعليل والسبب الشيء الذي يستوجب معه الحكم بإلغائه.

## المنطوق

وتطبيقا للمواد 23.20.8.7.5.4.3 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.

## لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علينا ابتدائيا و غيابيا :
في الشكل : بقبول الطلب،
وفي الموضوع: بإلفاء القرار الإداري الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 11/15/96 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

> المجلس الأعلى
> الغرفة الإدارية
> القرار عدد 695
> المؤرخ في 1998/07/02
> ملف إداري عدد : 97/1064
> الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد بن حاجي

بتاريخ 1998/07/02، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت الحكم الآتي نصه :

بين:
الوكيل القضائي للمملكة بصغته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير

المالية والاستثمارات الخارجية بالرباط.
المستأنف
وبين:
السيد بن حاجي محمد الساكن بزنقة القاضي أحمد بناني رقم 2 الرباط. نائبه الأستاذ محمد القدوري محامي بالرباط ومقبول لدى المجلس الأعلى.

## المستأنف عليه

## الوقائـــــع:

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1997/05/27 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الوكيل التضائي والرامي إلى استئئناف حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 1997/04/22 في الملف عدد: 96/651 غ. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1997/09/26 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ محمد القدوري والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصاريار باري بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/09/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1998/04/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1998/07/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذئ المناد الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاشا

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصغته نائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية في مواجهة الحكر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 22 أبريل 1997 في الملف رقم المرير المرير والذي قضى بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 1996/10/15 مقبول شكا لتوفره على سائر الشروط الشكلية.

حيث يؤخذ من أوراق الملف وفحوى الحكم المستأنف أن المستأنغ عليه تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشغل منصب مدير ثانوية الين ابن سيناء بالرباط إلـ إلى أواخر شهر
 بصفته مدير الثانوية المذكورة مستندا إلى تقرير تنتيش أجري يور 25 أبريل تحيل تحت رقي

 إلغاءه بسبب الشطط في استعمال السلطة وبعدما بلغت نسان نسخة المقال إلى الجهة المدعى عليها ولم تجب حسب تنصيصات الحكم المطعون فيه أصدرت المحكمة حكهـا بالاستجابة للطلب.

وحيث بينت المستأنغة أوجه استئنافها والتمس المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنغ مركزا بصغة خاصة على مناقشة تقرير التنتيش الذي سبق على أساسه، إعفاءه من مهامه.

حيث إن من جملة ما يعيبه المستأنغ على الحكم المطون فيه نتصان التعليل ذلك أن التكليف بههمة لا يمنح صاحبه حقا مكتسبا يخول المطالبة بالاحتياظ بها إلذ إن أن الإدارة من حقها أن تختار الشخص المناسب والأهل لتحمل المسؤولية وأنها بالنتيجة يمكن الوا وضع حد للإعفاء إذا اقتضت المصلحة ذلك.
حيث إن إعفاء المستأنغ عليه من المهام التي كان مكلفا بها لم يترتب عليه أي تتهقر في الدرجة ولا تسبب في حرمانه من ترقية كان سيحصل عليها

وحيث من الواضح أن الإدارة تتوفر على السلطة التتقيرية لتسيير المصالح الإدارية
 القرارات مادامت لاتمس حتقوه الأساسية التي ينص عليها النظا لانطام الأساسي للوظاينة العهومية ومادام لم يثبت أن الإدارة قد انحرفت في استعمال سلطتها التقديرية.

وحيث يستنتج من كل ما سبق أن المقرر المطعون فيه بإعفاء المستأنف عليه من التكليف بإدارة ثانوية ابن سيناء بمدينة الرباط وما نتج عنه لا يكتسي أي شطط في استعمال السلطة ما دام يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة، وأن الحكم المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك يكون معرضا للإلغاء. لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى في الشكل بقبول الاستئناف. وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى درع- محمد
 بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## الإعفاء من مهام مدير مؤسسة تعليميـة

## القاعدة

صدور مرسوم بنقل الاختصاصات التي كانت تمارسها مديرية داخل وزارة معينة إلى مديرية ذات تسمية جديدة ... استمرار الأولى في ممارسة نفس الاختصاتصاتيات يجعل قراراتها مشوبة بالتجاوز في استعمال السلطة... إلغاؤها...نـعم.

$$
\begin{aligned}
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإدارية بالرباط } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم: } 1273 \text { بتاريخ 2004/11/30 } \\
& \text { ملف رقم: 03/299 غ } \\
& \text { العيد الرافعي ضد وزير التربية الوطنية } \\
& \text { باسم جـلالة الملك }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2004/11/30، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه : بين : - السيد العيد الرافعي، مدرسة أحمد القاسمي، التقدم.

- نائبه الأستاذ محمد الصبار، المحامي بـهيئة الرباط.


## من جـهـة

## وبين:

- السيد مدير العمل التربوي، بمقر الكتابة العامة لوزارة التربية الوطنية والشباب.
- السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والشباب بالرباط. - السيد وزير التربية الوطنية والشباب بمكاتبه بالرباط.
- السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
- السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط.
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط. من جـهـة أخرى


## الوقـائــــــع :

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2003/08/05، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض فيـه الطاعن بواسطة نائبه أنه كان يشغل منصب مدير مدرسة أحمد القاسمي منذ 2001/09/01 وأنه تم إعفاؤه من مـهامه الإدارية وأن قرار الإعفاء يتسم بتجاوز السلطة لعيب عدم الاختصاص طلم الما أن مديرية
 إضافة إلى خرق المادة 16 من القرار الوزيري المؤرخ في 2001/05/28 والمس بحق الدفاع وانعدام السبب، لذلك فهو يلتمس إلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية. وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهـة المطلوبة في الطعن، فلم تجب رغم إمهـالهـا أجـلا كافيا.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2004/03/23 تحت عدد 265 بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر. وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2004/06/03 . وبناء على المذكرة المدلى بـها من طرف الطاعن بتاريخ 2004/06/03 الرامية إلى تأكيد ما جاء في المقال الافتتاحي، وأرفقها بمجموعة من الوثائق. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ 2004/06/17 الرامية إلى تأكيد ملتمساته.

وبناء على إمهال الجـهة المطلوبة في الطعن لعدة مرات فلم تستجب. وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجـة بملف المحكمة. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2004/08/04. وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/11/09 التي تخلف عنها الأطراف رغم التوصل، وألفي بالملف مذكرة الوكيل القضائي الرامية إلى الحكم برفض الطلب، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى الحكم برفض الطلب، فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار إعفاء الطاعن من مهام تسيير مدرسة أحمد القاسمي التي توجد بالمنطقة الحضرية التقدم بالرباط.
وحيث أسس الطاعن طلبه على أربع وسائل هي: عيب عدم الاختصاص، ومخالفة القانون، والمس بحقوق الدفاع وعيب السبب.

في الوسيلة المستمدة من عيب عدم الاختصاص:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه اتسامه بعيب عدم الاختصاصر، موضحا أن القرار صدر بتاريخ 2003/04/22 عن هدير العمل التربوي، وأنه بالرجوع
 بالجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 2002/07/25 يتبين أنه لا يتضمن مديرية المارية العمل
 مقتضيات المرسوم السابق ويكون القرار صادرا بالتالي عن جهـة لم تعد قائمة. وحيث إنه هن بين الأسس التي يقوم عليها ركن الاختصاص فيا في القرار الإداري
 وأنه متى تدخل القانون أو اللائحة بحذف السلطة الإدارية التي كانت تمارس ذلكـ
 الاختصاص يجعل قراراتها مشوبة بعيب عدم الاختصاص الزاريني.



 الصادر في 2002/07/25 بشأن المتصاصات وتنيا نسخ في المادة 31 منه متتضيات المرسوم السابق، كما أن المادة 4 منه لم تتضمن أية

إشارة إلى وجود مديرية العمل التربوي هذا فضلا عن كون الاختصاصات التي كانت
 البشرية حسبما يتبين من المادة 26 من المرسوم الجديد، مما يجعل من قرار الإعفاء


 31 منـه.

وحيث إنه تأسيسا على ذلك يكون القرار غير مشروع ويتعين الحكم بإلغائه.
وحيث إنه بثبوت صحة هذه الوسيلة فلا حاجـة لمناقشة باقي الوسائل المثارة في
مقال الطعن.

## المنطوق

وتطبيقا لمتتضيات المواد 3-4-5-7-8-20-21 ,23 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمادتين 4 و31 من المرسوم رقم 2.02.382 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة التربية الوطنية، وقانون المسطرة المدنية ، ولا سيما الفصول 1 و3 و32 و50 منه.

## لهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا .
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 845 \text { المؤرخ في 2005/11/23 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 219-4-1-2005 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد العيد الرافعي }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2005/11/23، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

## بين:

الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد الوزير الأول وعن السيد وزير

 معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط. المستأنفون

وبين:
السيد العيد الرافعي، مدرسة أحمد القاسمي، التقدم.
نائبه الأستاذ محمد الصبار المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الأعلى.

## المستأنف عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2005/01/24 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه
 المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004/11/30 في الملف عدد : 299-2003 غ. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2005/03/09 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إداريـة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بـها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2005/10/10

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2005/11/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المدعي وبواسطة مقال مؤرخ في 2003/08/05 وضع مقالا أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض أنه كان يشغل منصب مدير مدر مدرسة " أحمد القاسمي" منذ فاتح شتنبر 2001 وأنه تم إعفاؤه من مـهامه الإدارية من طرف مداط مديرية


 المادة 16 من القرار الوزيري المؤرخ في 2001/05/28 وكذلك المس بحقوق الدفاع وانعدام السبب لذا يلتمس إلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ في 2003/04/22 مع ما ما يترتب على المى ذلك قانونا وبعد عدم جواب الإدارة وإجراء بحث المار بمكتب القاضي المار المقرر صدر الحكم مستجيبا للطلب حكم المحكمة الإداريـة بالرباط 1273 بتاريخ 2004/11/30 في الملف (2003-299

## في أسباب الاستـئناف لارتباطها :

حيث يعيب المستأنف (الوكيل القضائي) حكم المحكمة الإدارية بالرباط بأنه قضى بقبول الطعن على الرغم من كونه لم ينصب إلا على مجرد رسالة إخبار وهي لا الا تدخل الـا
 مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون 41-90 الأمر الذي سيعرض حكمـها للإلغاء لهـذا السبب بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه صدر عن جهـة مختصن 80

المرسوم 2.02.382 المحتج به من طرف المستأنف عليه إلا أن وزير التربية طالب
 للاستمرار في تطبيق متتضيات المرسوم رقم 2.96.956 المتعلق باختصاصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية.

الجوابية المدرجة بالملف بتاريخ 2005/07/07.

لكن من جهـة حيث إن القرار المطعون فيه صدر من إحدى المديريات التابعة لوزارة

القانوني الذي كان عليه الموظف الطاعن وهو بالتالي قرار قابل للطعن بالإلغاء.
وحيث إنه من جهة ثانية بالرجوع إلى متتضيات المرسوم 2.02.382 المؤرخ في 2002/07/17 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 2002/07/25 يتبين أنه لا يشير إلى مديرية العية العمل التربوي ضمن هياكل الوزارة المذكورة وأن المرسوم المذكور قد نص في مادرته 31 على نسين المرين المرسوم
 وهو ما يفيد أن المديرية المكلفة بالعمل التربوي قد تم إلغاؤها بمقتضى المرسوم المحتج به والمشار إليه أعلاه بل أنه أسند اختصريد المداصاتها الموارد البشرية وبالتالي يبقى صدور قرار إعفاء المستأنف عليه أليه من من مديرية المارية العمل
 ولم يعد لها وجود وهو التعليل الوارد ضمن الحكم المستأنف. وحيث إنه فيما يخص الرسالة المحتج بها والحاملة لرقم 558 وتاريخ 9 مارس 2004 والتي تمسكت الجهة المستأنفة بأنها تحمل ترخيصا استثنائيا من الوزير الأول لوزير التربية الوطنية للاستمرار في تطبيق مقتضيات المرسوم 20.96 .956 والذي وقع نسخه فإن هذه الرسالة لا تتضمن أي ترخيص بتمديد المديد أي اختصاص وإنما تلار تتعلق
 لإثبات تمديد الاختصاص المدعى به.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المارئ السيد رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد مصطفى مدرياطرع والمستشارين السادة: عبد
 الحـــــاقي العام السيد أحمـد المـوساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

## الإحالة الحتميـة على التقاعد بناء على المرض

## القاعدة

- إن من المتفق عليـه فقها وقضاء أن لكل قرار إداري من سبب، والسبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره، وعلى الإدارة إثبات ذلك وإلا اعتبر تصرفها هتسما بتجاوز السلطة، وموجبا للتصريح بإلغائـه.

> وزارة العدل
> المحكمة الإدارية بالرباط
> قسم الإلغاء
> حكم رقم : 427 بتاريخ 1999/06/10
> ملف رقم : 97/1256 غ

ارهوني لزعر بديعة ضد وزير التربية الوطنية
بـاسم جـلالة الملك
بتاريخ 1999/06/10 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :

السيدة ارهوني لزعر بديعة، الساكنة برقم 23 زنقة ابن البناء القنيطرة. نائبها الأستاذ أحمد فاوت بن جامع، محام بالقنيطرة.

## من جـهـة

وبين: - - الوزير الأول بمقر الوزارة الأولى بالرباط. من جـهـة أخرى

## الوقائــع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1997/08/18، المعفى من الرسوم القضائية بعوة القانون، تعرض فيه الانيه الطاعنة بواسنة



 بالقسم، مما دفعها إلى توجيه رسالة إلى كل من السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ

 تقديم ملفها الصحي مطالبة بإحالتها إلى التقاعد النسبي، وبتاريخا 1996/12/27
 تحدد المدة التي يتطلبها العلاج، وبتاريخ 1997/01/06 وجهت الطائبر الطاعنة رسالة إلى هذا الأخير شهادة طبية تثبت بأن مرضها مزمن ويحتاج إلى الراحة وعدم الإرهاق ، مها إليا


 ابتداء من 1997/02/25 دون الأخذ بعين الاعتبار الدفوعات والوثائق المقدمة من طرفها، وقد تركز الطعن على وسيلة واحدة تتمثل في اتسام القرار المذكور بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون لتجاهله الوقائع والشهادات المعترف بها المان، ذلك أن الدجلس التأديبي استند إلى كثرتها دون النظر إلى ما إذا كانت مبررة أم لا لا لأجله تلتمس التصريح بكون الطلب مرتكز على أساس والحكم تبعا لذلك بإلغاء القرار موضوع الطعن.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السيد الوكيل التضائي للمملكة بتاريخ 1997/12/17 والتي أسند فيها النظر للمحكمة لمراقبة شكليات المكار المقال، ملتمسا في الموضوع، الحكم برفض الطلب لكون القرار موضوع الطعن في محله وليس فيه خرا للقانون، أو انحراف في استعمال السلطة ما دامت التصرا التصرفات الصادرادرة عن الصن الطاعنة والمتمثلة في التملص من أداء واجبها التربوي عن طريق إكثارها من الشواهد الطبية التي

بلغت مدتها 238 يوما تتنافى مع الواجب والضمير المهني الذي يجب أن يتحلى به
 المجسدة في طلبها المقدم إلى الإدارة من أجل إحالتـها لإلىا على التقاعد النسبي، مما يعني أن مركزها القانوني لم يمس، وأن حقوقها بقيت محفوظة. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب الطاعنة بتاريخ 1998/11/26 الرامية إلى رد الدفوعات الواردة في المذكرة الجوابية أعلاه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 1998/12/23 التي أكد فيها ما جاء في كتاء الماباته السابقة. وبناء على تكليف الإدارة بالإدلاء بالفحص الطبي المضادة إلا أنها لم تغعل رغم توصلها وإمهالها الأجل الكافي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
 وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة في 1999/05/27.
 بالأمر بالتخلي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة. وبعد الاستماع إلى السيد المفوض الملكي في تلاوة تقريره الكتابي الرامي إلى الاستجابة للطلب، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 1999/06/10 المرضيرة وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث قدم الطلب داخل الأجل القانوني، وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية، لذلك فهو مقبول.

في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 20 يونيو 1997، القاضي بإحالة الطاعنة على التقاعد الحتمي ابتداء من 1997/05/22، وذلك للعلل المبسوطة أعلاه.

وحيث أجاب السيد الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الإدارة المطلوبة في الطعن ملاحظا بأن العقوبة المقررة بموجب القرار موضوع الطعن كانت هي رغي الـبة المبا الطاعنة
 مركزها القانوني لم يمس وأن حقوقها بقيت محفوظة، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وحيث تركز الطعن على وسيلة واحدة تتمثل في اتسام القرار المطعون فيـه بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب.
وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة بعدما أصبحت غير قادرة عن العمل بسبب خضوعها لعملية جراحية على عمودها الفقري، اضطرت إلى إلى تقديم ملفها الفا الصحي للإدارة بالإضافة إلى طلب يرمي إلى منحها التقاعد النسبي، وأن السيد النائب الإقليمي قرر بعد ذلك إخضاعهـا للفحص الطبي المضاد.
وحيث إن المحكمة سعيا منها للتوصل إلى الحقيقة والتأكد مما إذا كانت الشواهد الطبية المدلى بهها من طرف الطاعنة والتي اعتبرها القرار موضوع الطعن ذريعة من جانب هذه الأخيرة للتملص من العمل بالقسم مبررة أم لا، بادرت إلى تلى تلكليف الإدارة الما

 المذكورة مبررة بالفعل.
وحيث إنه تبعا لذلك يكون السبب الذي استند إليه القرار موضوع الطعن في اتخاذ

 صحية لا تسمح لهـا بأداء واجبهـا التربوي على النى النحو المعتاد. وحيث يتضح من استقراء القرار المطعون فيه أنه علل العقوبة المتخذة في حق الطاعنة على أساس ظروفها الصحية وعدم قدرتها على مزاولة مهنـة التعليم. وحيث إن الظروف الصحية المبررة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال سببا لإحالة الموظف على المجلس التأديبي ومعاقبته من أجلها، المـل بل كان على المـلى الإدارة في
 تستجيب لطلبهـا هذا أو تسند إليها مـهام أخرى تناسب ظروفها الصحيـة، مما جعل القرار المطعون فيه قد بني على وقائع لا تعتبر في حد ذاتهها مخالفة تأديبية تستحق عليها الطاعنة العقاب.

وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أنه لا بد لكل قرار إداري من سبب، والسبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره، وعلى الإدارة إثبات ذلك وإلا اعتبر تصرفها متسما بتجاوز السلطة وموجبا للتصريح بإلغائه.
وحيث إنه بالاستناد إلى هذه المعطيات، تكون الوسيلة المعتمدة في الطعن مرتكزة
 لعيب انعدام السبب.

## المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإداريـة علنيا ابتدائيا حضوريا : في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1997/06/20 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 61 \text { المؤرخ في 2001/01/18 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 1999/1/4/1067 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد ارهوني بديعة }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2001/01/18، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

## بين:

الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير التربية الوطنية، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط. المستأنفون

السيدة ارهوني لزعر بديعة، معلمة، الساكنة برقم 23 زنقة ابن البناء القنيطرة. نائبها الأستاذ أحمد فاوت بن جامع المحامي بالقنيطرة والمقبول لدى المجلس الأعلى.

## المستأنف عليها

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1999/08/19 هن طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل التضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 1999/6/10 في الملف عدد: 97/1256 غ. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2001/11/29 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ أحمد فاوت والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2000/12/04 . وبناء على الإعلام بتعيين التضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن سيمو تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 19 أغسطس 2000 ضد حكم المحكمة الإداريـة بالرباط عدد 427 الصادر بتاريخ 1999/6/10 في الملف عدد 97/1256 غ والقاضي بإلغاء قرار السيد وزير التربية الوطنية الصادر بتاريخ 1997/6/20 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

في الشكل :
حيث إن مقال الاستئناف مقبول لاستيفائه سائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته ومن بينها الحكم المستأنف أن السيدة لزعر
 محاميها الأستاذ أحمد فاوت بن جامع بتاريخ 1997/08/18 تعرض فيـها أنه بعدما خضعت لعملية جراحية على عمودها الفقري وأصبحت غير قادرة على العمل بالقسم وجهـت رسالة إلى كل من السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1996/06/27 وإلى الوري السيد النائب الإقليمي بتاريخ 1996/07/02 ملتمسة الاحتفاظ بـها كمعلمة احتياطية نظرا الوا لظروفها الصحية إلا أنها لم تتلق أي جواب فاضطرت إلى تقديم ملفها الصحي مطالبة بإحالتها إلى التقاعد النسبي وبتاريخ 1996/12/27 توصلت برسالة الصالة من السيد النـي النائبي الإقليمي طالبهها فيـها بموافاة النيابة بشهادة الئنية طبية تحدد المدة التي يتطلبهها العلاج، وبتاريخ 1997/01/06 وجهت الطاعنة رسالة إلى هذا الأخير مرفوقة بالشهادة الطبية

المطلوبة تثبت أن مرضها مزمن ويحتاج إلى الراحة وعدم الإرهاق مما دفع السيد النائب الإقليمي إلى إخضاعها لفحص طبي مضاد الذي ألكد الكد بأن الشواهد الطبا الطبية المقدمة من طرف الطاعنة مبررة طبيا غير أن الطاعنة فوجئت باستدعاديائها للمثول أمام المجلس التأديبي الذي اتخذ في حقها عقوبة الإحالة الحتمية على التقاعد ابتداء من 1997/02/25 دون الأخذ بعين الاعتبار للدفوعات والوثائق المقدمة من طرفها مما يجعل القرار متسما بتجاوز السلطة لمخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه. وبعد الإجراءات والمناقشات صدر الحكم المشار إلى منطوقة أعاها
وحيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامهـ،
ذلك أن المحكمة اعتبرت الشواهد الطبية غير المصادق عليها من طرف الإدارة مبررة


 وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها الأستاذ فاوت أن الفصل النسل 43 من الظهير الشريف الصادر في 1958/02/24 ينص على أن الموظف محق في رخصة المرض الثابت والتي يمكن تمديدها ستة أشهر طيلة مدة أرة اثنى عشر (12) شهرا، ومن جهة أخرى فالغترة ما قبل تاريخ 1996/4/15 والتي تدعي الوزارة بأنها
 الإدارة، فإن هذه الأخيرة لم يسبق لها توجيه أية ملاحظة للعارضة بشأنـها مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع ورفض مقال الاستيناف وتأييد الحكم المستأنف. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه من الثابت من مستندات الدعوى وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف أن

 التقاعد النسبي ومستدلة بعدة شواهد طبية لتعزيز ملتمسها.
 حقيقة الأمر وأنها تأكدت بالفعل من عجز المعنية بالأمر عن الاستمرار الار في العا القيام بمـهمة التدريس التي تتطلب مجهودا بدنيا خاصا لم يعد متوفرا للمستأنف عليها إلا أن الإدارة لجأت بعد ذلك إلى استعمال حقها في اتخاذ عقوبة الإحالة الحتمية على

التقاعد وهي العقوبة الخاصة المنصوص عليهـا في مقتضيات الفصل 66 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية معللة موقفها هذا بكون المعنية بالأمر قد أكثرت من التغيب الغير المبرر في الفترة السابقة على إدلائها بالشواهد الطبية التي تلثي التبا عن الاستمرار بالمهمة التربوية والحالة أن الإدارة قد كان عليهـا إذا كانت تصر على الـى أن المستأنف عليها لا زالت قادرة على العمل أن تسند إليها مـهام أخرى خارج مـهـمة التدريس أو على الأقل أن تستجيب لطلبها الرامي أن الإدارة قد كان عليها إذا كانت تصر على أن المستأنف عليهها لا زالت قادرة على العمل أن تسند إليها مـهام أخرى الانى
 التقاعد النسبي مما يكون معه المقرر الصادر في حق المستأنف عليها والـنا والقاضي بإحالتـها الحتمية على التقاعد كعقوبة خاصة متمسا بالشطط في استعمال السلطة.

## لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: الحسن سيمو - محمد بورمضان -أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش أعضد ألمضاء وبمحضر المحامي المدي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## الإحالة على المعاش عن طريق الخطأ

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإدارية بقاس } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم : } 601 \text { بتاريخ 2000/09/16 } \\
& \text { ملف رقم: } 296 \\
& \text { البراهمي محمد ضد وزير التربية الوطنية } \\
& \text { باسم جـلالة الملك }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2000/09/16، أصدرت المحكمة الإدارية بغاس الحكم الأتي نصه :
بين:
السيد البراهمي محمد أستاذ بالسلك الأول بإعدادية ابن خلدون تازة
نائبه ذ/ الحسن بوعياد المحامي بقاس.

## من جهـة

## وبين:

- وزارة التربية الوطنية في شخص السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط.
- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط. - السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط. من جهـة أخرى


## الوقــــــــــــع :

بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ
 البراهمي محمد بواسطة دفاعه ذ الحسن بوعياد المحاريا المي بغاس أنه توصل من وزارارة

 مرتكز على أساس قانوني فقد تقدم المدعي بواسطة محاميه برسالة تظلم ألما أمام السيد


 مواليد 1942. وأن قرار الإحالة على المعاش المطلوب إلغاؤه اتخذ على ألـيار ألـي كون المدعي من مواليد سنة 1939 بناء على عقد الإديار المداد موجود المد الوظيفي. وفي هذا الصدد فقد أشار المدعي إلى أنه سبق وأن وجه إلى إلى الوزارة عدة رساد عن طريق السلم الإداري يلتمس فيها تصحيح وضعيته الميار باعيا بملف توظيفه بأي عقد ازدياد تشير أنه من مواليد 1939 من جهـة كـر كما أنه أوضح منـ من
 هلفه الإداري تشير إلى أنه من مواليد 1942. وأنه ليس من المعقول مبدئئيا أن تقوم
 جوهرية كتحديد سن طالب الوظيفة. وأن المدعي لم يسبق له أن قام بأية مسطرة قضائية أو غيرها لتغيير سنه بدفتر حالته المدنية حتى يمكن معه الموقي الموع في هذا
 مصلحة الموظفين الإداريين وهيأة التأطير التربوية. وأن دهشته كانت كبيا كاريرة لما لما اخبر

 وأنه يستخلص من مراجعة عقد الازدياد للمدعي أن اسم أبيه هو عامر الامر بن الطيب والاس
 الازدياد المضاف للملف الإداري للمدعي أن اسم الأب هم عمرو بن أحمد أحمد واسم الأم هو أمينة بنت محمد من قيادة اغيوة عمالة تاونات. وأنه يستنتج من ذلك ألأن خطأ المأ ماديا

وقع للإدارة إذ تم وضع عقد ازدياد موظف آخر يحمل نفس الاسم الشخصي والعائلي
 الموظف الآخر. وأن المدعي وجـه رسالة أخرى إلى السيد الوزير بناء على هذه المعلومات
 لم يكن مبنيا على أسس قانونية. هلتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع إشفاع الحكم بالتنفيذ المؤقت وتحميل المدعى عليهـم الصائر.
وأرفق المقال بالقرار المطعون فيـه وإخبار بالإحالة على التقاعد ورسالة تظلم مع وصل التسليم، نسخة من عقد الازدياد صورة من بطاقة التعريف الوطنية وثلاث ونـر شواهد مدرسية وصورة من دفتر الحالة المدنية. كما أدلى بقرار التعيين. الإجراءات
وبناء على الأمر باستدعاء الطرفين للحضور بالجلسة العلنية المنعقدة يوم
 لمواصلة إجراءات البحث والتقرير فيـها.
وبناء على مذكرة جواب السيد الوكيل القضائي بصفته هاته وبالنيابة عن باقي المدعى عليهـم والتي أوضح فيهـا أن المدعي قد أدلى عند انخراطه في سلك التـي التعليم بعقد
 للتقاعد بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية الخاتياضين المدين لنظام
 من القانون رقم 71.12 .0 الصادر بتاريخ 1971/12/30 رودية وأن الفصل الثاني من نفس القانون أكد بصريح العبارة وعلى أنه ״ لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة فيما اليتع العـلق بتحديد سن الموظفين والأعوان العاملين بـها أو سن من تنتقل إليهم حقوقهم الم الم الم المعاشات التي يستحقونها إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامهـا المدلى بـها حين
 نظام المعاشات وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك. ويعني ذلك أن في مجال النزاعات المرتبطة بتحديد سن تقاعد الموظفين والمعايير المعتمدة لذلك فإن العبرة تظل بتاريخ الازدياد المحتفظ بـه في ملفات المات الإدارة بمقتتضى الما عقود الازدياد المدلى بها وقت التوظيف أما ما عداها من أوراق معدلة للبيانات الخالـاصة

بسن أولائك الموظفين فكما أنها لا تكسبهم أي حق فهي مجردة من أية قيمة قانونية،

 تحت عدد 58864 وأن قرار تسمية المدعي في إطار المعلمين يحمل نفس التأثشيرة ونغس


 الإحالة على المعاش للتشكيك في صدقية العقد ليس من شأنه النيل منه. والتمس رفّ رفض الطلب، وأرفق هذه المذكرة بنسخة من عقد الازدياد ونسخة من قرار التعييين. وبناء على مذكرة تعقيب دفاع المدعي والتي أكد فيها كل ما تضمنه المقال مضيفا أنه وقت توظيفه أدلى بنسخة من بطاقة سوابقه مؤرخة في 1960/11/30 تبين بصفي واضحة سن المدعي بالإضافة إلى إسمي أبيه وأمه، ، ولا يعقل مبدئيا أن تقوم الإدارة بقبول أي ملف توظيفي أو أية وثيقة تحتوي على مثل هذا التناقض فيما يخص نتطا
 مادي وقعت فيه الإدارة أو كان ناتجا عن عدم ضبطها وانـا ومراجعتها للوثائق المدلى بها أمامها. ملتمسا الاستجابة لأقصى ما ورد بمقالهـ وأرأرفا وأرفق هذه المذكرة بصورة طبق الأصل من بطاقة السوابق.
وبناء على باقي الإجراءات المتخذة في النازلة اعتبر المقرر القضية جاهزة وأصدر أمرا بالتخلي والاستدعاء للطرفين لجلسة 2000/09/12 هع إحالة الملف على السيد المفوض الملكي لوضع مستنتجاته. وبهذه الجلسة توصل الطرفيرفان بالألأمر بالتخلي والاستدعاء وقررت المحكمة إسناد التقرير في القضية إلى ذ. برادة وتخلف الطرفان
 شفويا والتي اقترح فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك لاعلـي العتماد الإدارة في إصداره على عقد ازدياد أجنبي عن المدعي وبالتالي متسم بعيب السبب وبالتالي بالتجاوز في استعمال السلطة.

وبعد إقفال باب المناقشة قررت المحكمة حجز التضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 2000/9/19 ثم قررت تمديد المداولة لجلسة 2000/09/26.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

## التعلــــيل

حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم بإلغاء القرار المؤرخ في 1999/8/2 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والقاضي بإحالته على المعاش ابتداء من 1999/12/31. حول القبول:

حيث قدم المقال ممن يجب بواسطة محام وضد من يجب ووفقا للشروط المطلوبة لإقامة الدعوى وداخل أجل الطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري مما يتعين معه التصريح بقبول الطلب شكلا.

## حول الموضوع:

حيث أسس المدعي مقاله للمطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه على مخالفته للقانون باعتبار أنه من مواليد سنة 1942 في حين أنه تمت إحالته على التى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني اعتمادا على وثيقة عقد ازدياد وجدت أنه خطأ بملفه الإداري. في حين تركزت دفوع السيد الوكيل القضائي في الدفع لمتتضيات الفصل الثاني من قانون 71.12 .0 المحدد لنظام رواتب التقاعد المدنيـة والذي يمنع الاحتجاج على الإدارة إلا بعقود الولادة المدلى بهها حين التوظيف. وأن عقد ازدياده الموجود بملفه الإداري هو الذي أدلى به حين توظيفه.
وحيث أنه من الثابت من عقد الازدياد المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية في إحالة الطاعن على التقاعد أن هذا العقد يتعلق بالمسمى الأبرهم محمد المزداد سنة

 يحمل اسم البراهيمي محمد المزداد بغياتة إقليم تازة من والده عامر بن الطيب ورالدي رحمة بنت مولاي أحمد سنة 1942 وهذه المعلومات تحملهـا الشهادات المات والدات المدلى بـها للوزارة عند توظيفه. كما أن كناش حالته المدنية والمنجز سنة 1960 يتضمن

.1960/11/30

وحيث إنه من المسلم به أن المدعي كان يتوفر على رقم تأجير خاص به والذي

 لو لاحظ الاختلاف الحاصل في الهوية الكاملة انطلاقا من طريقة كتابة الإسم العائلي
 إيداع الطاعن لعقد ازدياده الخاص به غير ذلك المحتج به عليه.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الشخص الراغب في التوظيف يكون ملزما بملإ
بطاقة المعلومات المتضمنة للبيانات المشار إليها أعلاه والتي تعتبر بدورها حجة عليه. وحيث إن الإدارة المدعى عليها تكون بذلك قد اعتمدت في إصدارها للقرار
 الإدلاء ببطاقة المعلومات المعبأة سن طرف المدعيا ألمني عند توظيفه.
وحيث إن متتضيات الفصل 2 من القانون 71.12.0 المشار إليه أعلاه لا تنطبق على حالة المدعي مادام أن عقد الازدياد بملفه الإداري أجنبي عنه بكا

 الطعن متسم بعيب السبب وبالتالي بالتجاوز في استعمال السلطة الأمر الذي يعرضه للإلغاء.

## المنطوق

لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية

$$
\text { والحامل لرقم } 1123783 \text { وتاريخ 1999/08/02. }
$$

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بغاس.

$$
\begin{aligned}
& \text { الدجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { قرار عدد } 362 \text { المؤرخ في 2002/03/21 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 2001/1/4/144 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد البراهمي }
\end{aligned}
$$

بتاريخ2002/03/21، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين:
الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والجاعل المخابرة بمكاتبه بورائبارة المبارة الاقتصاد

والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط. مستأنفا

البراهمي محمد أستاذ بالسلك الأول بإعدادية ابن خلدون تازة النائب عنه الأستاذ الحسن بوعياد المحامي بغاس والمقبول لدى المجلس الأعلى.

## هستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2001/1/5 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الميخ الإدارية بغاس الصادر 2000/9/15 في الملف عدد: 99/296 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2001/9/12 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ الحسن بوعياد والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2002/02/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2002/3/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره بهذه الجلى الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:
حيث إن الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنف بتاريخ 2000/12/8 حسب طي
 المصدرة للحكم فيكون الطعن قد وقع داخل الأجل وبما أنه هستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول من هذه الناحية.

وفي الجوهر :
حيث يستغاد من أوراق الملف وفحوى الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة





 عقد ازدياد موظف آخر يحمل نفس الاسم الشخصي والعائلي بملفه تشير إلى أنه هن
 1939، وبعد جواب الإدارة الذي تمسكت فيه بمتتضيات الفصل الأول من من القانون رقم 71.12.0 الصادر بتاريخ 1971/12/30 الذي يحدد سن التقاعد في 60 سنة، والفصل
 والأعوان العاملين، إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها الائلـا المدلى بها حنا حين التوظيف، انتهت المسطرة بصدور الحكم الذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن وزير

التربية الوطنية تحت فساد التعليل وخرق القانون، ذلك أن المعتمد به قانونا هو العقد الذي أدلى به المستأنف عليه عند انخراطه في سلك التعليم، وأنه حسب العنه العقد المتواجد
 التقاعد بني على هذا الأساس، وعلى واقعة وصوله سن التقاعد المحدد في في 60 سنة، والتمس إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطلب. وحيث أجاب المستأنف عليه بمذكرة مؤرخة في 2001/9/12 ضمنها أن الإدارة سواء في المرحلة الابتدائية أم من خلال مقالها الاستئنئنائ اكتيا


 الشخصي بدون عمله وبدون أن يكون له أي إرادة في إلحاق الا

 الإدارة يحمل بيانات غير حقيقية وبمقارنة بين هذا العقد والازدياد الحقيقي الحيا للمعني
 ومحل ولادته قيادة باب مرزوقة، عمالة تازة، في حين ألدين يشير عـد
 ومحل الولادة قيادة ارغيوة، عمالة تاونات، وأضاف إنه أدلى للإدارة زيادة على عقد ازدياد حقيقي بنسخة من بطاقة سوابته المحررة سن طرف الإدارارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 1960/11/30 أي بنغس تاريخ التوظيف تبين بصفة واضحة ازديادن الياده سنة
 الحقيقي، لذلك التمس رد كل أسباب الاستئناف والتصريح بردهن.
وحيث اعتمدت الجهة المستأنفة في طعنها على خرق مقتضيات النصلين الأول

 السبب لو أن المستأنغة أسست قرارها المطعون فيه بالإلغاء، على عقد الما المدياد الماد الطاعن
 إحالة المستأنف عليه على التقاعد، بناء على عقد ازدياد يتعلق بالمسمى البراهيمي

محمد المزداد سنة 1939 بقلعة رغيوة إقليم تاونات من والده عمرو بن أحمد ووالدته أمينة بنت محمد، في حين أن المستأنف عليه وحسب جميع الوثائنق المئن المدلى بها بما فيها عقد ازدياده الحقيقي الذي يحمل اسم البراهيمي محمد المزداد سنة 1942 بغياته

 فإنه لا يمكن الاحتجاج عليه بمقتضيات القانون المذكور أعلاه، مادام عقد الازدياد
 المستأنف مبني على أساس وأن ما انتهي إليه مصادف للصواب مما يتعين تأييده.

## لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعالاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس

 وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## ■ توقيف الراتب

## القاعدة

إنذار الموظف بالرجوع لعمله تطبيقا لمقتضيات المادة 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية لا يترتب عنه أي أثر قانوني إذا ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف بأن الحالة العقلية للمعنى بالأمر لم تكن سليمة وقت توجيه الإنذار إليه.

وراره انید
المحكمة الإدارية بأكادير
قسم الإلغاء
حكم رقم: 97/44 بتاريخ 1997/10/23
ملف رقم: 95/27 غ
عبد الباقي هناضل ضد وزير التربية الوطنية
باسم جـلالة الملك
بتاريخ 1997/10/23 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير الحكم الآتي نصه :
بين:
السيد عبد الباقي مناضل القاطن بدوار امسرا قيادة إفران الأطلس الصغير دائرة بويزكارن عمالة كولمين.

من جهـة

1 - وزير التربية الوطنية بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط. 2- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط. 3- العون القضائي للمملكة بمقر وزارة المالية بالرباط. من جهـة أخرى

## الوقائــــع :

تقدم العارض إلى كتابة الضبط لهذه المحكمة بواسطة دفاعه بمقال يعرض فيه بأنه يطعن بمقتضاه صراحة بالإلغاء ضد قرار السيد وزير التربية الوطنية الصادر بتاريخ
 الثالثة الرقم الاستدلالي 241 مع الاحتفاظ له بحقوقه في المعاش مع الأمر بإرجاع المبالغ التي صرفت له على شكل منح أثناء تكوينه بمركز تكوين المعلمين بتزنيت من
 هنذ 91/01/10، وأن القرار المذكور يشكل تجاوزا في استعمال السلطة بمفهوم المادة 20
 بالشطط في استعمال السلطة ومخالف للقانون ولقد بادر العارض إلى اللجوء للتظلم الإداري موضحا الأسباب التي جعلته يتوقف عن أداء مـهامه من 90/9/10 إلى .94/10/21

إلا أن الإدارة اعتبرت أن القرار في محله ورفضت التظلم بعلة عدم الالتحاق بالعمل بعد انتهاء مدة صلاحية الشواهد الطبية وهو 91/1/9 ، وفيما يخص وسائل الطعن فإن المطعون فيه خرق حقوق الدفاع إذ لم يبلغ العارض بكيفية قانونية بقرار العزل إذ نقل له بواسطة مؤسسته بعد شفائه الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يشترط توجيه الإنذار للمعني بالأمر قبل اتخاذ قرار العزل، وحتى على فرض توجيه الإنذار لهذا الأخير كما جاء في قرار العزل فإن
 91/2/22 وبالإضافة إلى ما ذكر فإن العارض غير أهل لأي تصرف قانوني لطبيعة المرض الذي ألم به ومن جهـة أخرى فإن الإدارة خرقت مقتضيات الفصلين 38 و44 وما بعده من النظام الأساسي للوظيفة العمومية فالفصل الأول ينص في فقرته الثانية على اعتبار الموظف قائما بالعمل الإداري طيلة مدة الرخص المرضية والرخص الإدارية كما نص الفصل 44 المذكور على أنه تعطى رخصة لمدة طويلة لموظف مصاب بداء السل أو بمرض عقلي مع الاحتفاظ بكامل المرتب خلال المد السنوات الثلاث الأولى وبالرجوع للشواهد الطبية يتبين بأن العارض عانى من مرض عقلىي وعصصبي مما يجعله معفيا من
 بين 90/9/10 و1994/10/21 ، إلا أن الإدارة لم تحترم المقتضيات القانونية المشار

إليها أعلاه ولم تعر أي انتباه لحالة العارض المرضية وقررت عزله من الوظيفة خرقا للمقتضيات القانونية مما يجعل قرارها مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ملتمسا إلغاءه هع ما يترتب على ذلك قانونا وتم إرفاق المقال بمجموعة من المستندات. وحيث أجاب الوكيل القضائي بمذكرة يلتمس فيهـا عدم قبول الطعن من حيث الشكل لأن الطاعن من جهتهه ، لم يبين في المقال تاريخ تبليغه بالقرار المطعون فيـه أو علمه اليقيني به، والمحكمة لا يمكنهها ضبط آجال الطعن إلا من خلا خلال المال بيان تاريخ

 لأنه قد تم خارج الأجل القانوني الذي ينتهي في 1994/12/22 وهو تاريخ انتضاء أجل
 عن تظلمه داخل الأجل القانوني فإن له أجل ستين يوما من تاريخ الجواب لتقديم

 العودة إلى العمل داخل أجل سبعة أيام وتمديد رخصته المرضية بعد أن انتهـى مغعول
 المكتب الوطني للبريد عدد 319 ش.ر.ع 92 بتاريخ 1992/5/7 تفيد بأنه غادر محل
 بالإدلاء بعنوانه الكامل للإدارة وإخطارها بأي تغيير يطرأ عليه، وأنه إذا كانـا كانت
 ونتائج هذا التصرف وتتحلل الإدارة من عبء إثبات واقعة التبليغ وهذا ما درج علصن المجلس الأعلى في العديد من قراراته منها القرار عدد 4 الصادر بتاريخ المار $1988 / 01 / 14$ في الملف الإداري عدد 86/7221 ملتمسا ملاحظة كون الطاعن قد أخل بواجبه لأنه لم يطلح الإدارة على مقر وجوده وقت تغيبه، وأن قرار العزل مشروع وغير مشوب بأي شطط ورفض طلب الإلغاء لعدم ارتكازه على مستند قانوني صحيح وتم إرفاق المذكرة الجوابية بصورة شمسية من رسالة مؤرخة ب: 92/5/7 صادرة عن المندوبية المية الإقليمية
للبريد بكولميم.

وحيث عقب دفاع المدعي بمذكرة مع طلب تسوية الوضعية يعرض فيهـا بأن الطاعن لم يبلغ إطلاقا بقرار عزله ولم يكن وقتها متمتعا بأهلية التصرف على فرض

تبليغه بالقرار المذكور الشيء الذي يكون معه تاريخ العلم اليقيني بالقرار هو تاريخ رفعه للتظلم للإدارة بتاريخ 94/11/11 وقد سبق للمجلس الأعلى أن أق أقر هذا المبدر المدأ في القرار عدد 469 الصادر بتاريخ 1978/11/24 ملف إداري عدي عدد 6065 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31 الصفحة 116 حيث جاء 1978 فياء فيه ما يلي: ما لم لم تدلي الإدارة بما يثبت تبليغ الغير بالقرار المطعون فيه أو بما يفيد علمه به علما يقينينيا بسائر عناصره، فإن تاريخ تحرير رسالة التظلم من هذا القرار يعتبر منطلقا لبدء تاريخ علمه بالقرار
 القانوني غير صحيح لأنه لا يمكن للإدارة الادعاء بصدور جواب الإبا سلبي عنها فيا في الوقت
 قانون 41/90 وأضاف بأن الإدارة خرقت متتضيات الفصل المذكور والذي أجل الطعن بعد رفض التظلم هو ستون يوما من تاريخ تبليغ الجواب بالرابر بالمض ولئ وليس من تاريخ الجواب وفي جميع الأحوال فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه يمكن أن أن يندرج ضمن دعاوى تسوية الوضعية الغردية للموظفين لكون إلغائه يستوجب تسويا الوضعية المادية والإدارية ويبقى أجل رفع الدعوى غير ذي موضوع وبالتالتالي فالطعن

 فرض ثبوته لا يغني عن وجوب إثبات تبليغه احتراما لمتتضيات الفصل 75 مكرر المذكور وقد أكد ذلك عدة قرارات للمجلس الأعلى هنها القرار عدد 2 الصادر بتاريخ 90/1/4 ملف إداري عدد 88/4819 منشور في قضاء المجلس الأعلى عدد 45 صغحة
 تاريخ شفائه والعارض فاقد لقواه العقلية ويدخل ضمن المنصوص عليهم في الفصل 134 من مدونة الأحوال الشخصية وفيما يخص طلب تسوية الوضعية فإن العارض يلتمس من المحكمة الحكم بتسوية وضعيته المادية والإدارية من تاريخ صدور قرار العزل المطعون فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحيث أدلى الوكيل القضائي بمذكرة تعقيبية يعرض فيها بأن الطاعن سبق له أن أدلى للإدارة بأربع شواهد طبية تبرر غيابه خلال الفترة الممتدة من 90/9/17 إلى 91/1/9 إلا أنه ابتداء من التاريخ الأخير توقف عن الإدلاء بأية وثيقة تبرر عدم التحاقه بعمله ولذلك طلب منه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بكولميم بمقتضى

الرسالة عدد 545 بتاريخ 91/1/18 أن يوافيه بشهادة طبية في حالة ما إذا كان لا يزال تحت العلاج أو بشهادة استئناف العمل إلا أن الطاعن لم يعر للرسالة المالما المككورة أي


 للبريد عدد 319ش رع 92 والتي سبق الإدلاء بها للمحكمة الشيء اللار الذي الإي تكون معه


وفيما يخص الدفع بكون الطاعن لم يكن متمتعا بأهلية التصرف حتى على فرض

 الافتتاحي والتي تبرر عدم الالتحاق بالعمل بتاريخ 91/1/9 فإنها مؤرخة ب بالماري : 1994/10/21 والحال أن تقدير شرعية القرار الإداري تكون في إطار إلار الظرار الطار والملابسات التي صدر فيها حسبما ذهب إليه القضاء الإداري المغربي في عدة قرار قرارات
 في الملف عدد 7/94/18 غ، أما بالنسبة للشواهد الأربعة التي أدلى بها الطار الطاعن للإدارة
 مختص في الأمراض النفسية والعصبية مما يثير الشك حول قيمتها الاثباتية ولا يخرجها عن شواهد المجاملة ومن جهة أخرى فإن طلبات إلغاء المقررات الإدارية بسبب تجاوز السلطة المحدودة حصرا في الفصل 20 هن قانون 41/90 هي المعغاة من أداء الوجيبة القضائية حسبما يظهر من مقتضى الفصل 22 من نفس القانون، أما الدعاوى المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين فلا تدخل ضمن دعاري الدار الإلفاء ويتعين أداء الوجيبة القضائية، أما بخصوص القرار المتخذ في حق الطاعن فإنار إنه مشروع لكون الإدارة لم تكتف بإصدار الإنذار بل حاولت تبليغه للطاعن في عنوانه الشار الشخصي الديا الذي

 قبل اتخاذ قرار بالعزل، وبخصوص متتضيات الغصريد 38 الغار من قانون الوظيفة العمومية فإن الطاعن كشف عن الإدلاء بما يبرر غيابه ابتداء من 91/1/9 رغم مطالبته بالإدلاء

بأية شهادة طبية تبرر استمرار غيابه، أما الشهادة المرفقة بعريضته والتي أوهم


 الأمد في حالة إصابته بأمراض خاصة، فإن المعني بالأمر هو الذي المي يتعين عليه الإدلاء بالشواهد التي تثبت أن حالته الصحية تستلزم ذلك وألن ألن إغفاله القيام بذلك الـك لا لا يعني
 طبقا للفصل 44 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ملتمسا ملاحظة كون الألون الإدارن الارة قد متعت الطاعن بالضمانات المنصوص عليها في الفصلين 38 و44 من قانون الوظيا

 وحيث عقب دفاع المدعي بمذكرة مؤرخة في 96/2/7 يؤكد فيها دفوعاته السابقة مسندا النظر للمحكمة وملتمسا الحكم بأقصى ما ورد في تلك المذكرا المكرات وأضاف بأنه أدى الرسوم التضائية.
وبناء على قرار المحكمة عدد 8 بتاريخ 96/5/16 والذي قضى تمهيديا وقبل البت في جوهر الدعوى بإحالة الطاعن على النحص الطبي وانير النتداب رئيس مستشفيى

 يتعذر عليه معها ممارسة وظيفته كرجل تعليم.

لوثائق الملف كما تم إشعار الطرفين بالإطلاع عليها بكتابة الضبط والمار وامهلا للإدلاء
 للسيد المفوض الملكي والذي التمس بمقتضاه قبول الدعوى وفي الموضوع الحكي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا لمانـا من تسوية الوضعية الإدارية والمالمالية
 وبناء على قرار التخلي والإبلاغ الصادرين بتاريخ 97/8/18.
 وتخلف الوكيل التضائي رغم التوصل بالأمر بالتخلي لجلسة اليوم وأعفي المستشار

المقرر من تلاوة تقريره بإذن من الرئيس ودون معارضة الطرف الحاضر وأكد السيد
 والنطق بالحكم في جلسة 97/10/23 .

## وبعد المداولة طبقا للقانون

## التعليل :

حيث إن الدعوى قدمت ممن له الصفة والمصلحة وطبقا للشكليات القانونية مما تعين معه الحكم بقبولها شكلا.
حيث أن الطاعن يهـدف من دعواه الحكم بإلغاء قرار السيد وزير التربية الوطنية المؤرخ ب 92/9/15 بعزله من وظيغته كمعلم من الدرجـة الثالثة السلم الثامن الثامن مع مـا يترتب على ذلك قانونا من تسوية وضعيته الإدارية والمالية. وحيث استند الطعن على كون قرار العزل صدر مخالفا للقانون لاسيما الفصول 38، 44، 45 و75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ويشكل تجاوزا في استعمال السلطة بمفهوم المادة 20 من قانون 41/90 بالإضافة لخرق حقوق الدفاع. حيث أن حيثيات قرار العزل المؤرخ ب 92/9/15 مبنية على كون الطاعن غادر مقر عمله بدون عذر منذ 1991/1/10 ولم يلتحق بـه رغم تبليغه بتاريخ 91/2/22 برسالة

$$
\text { مؤرخة ب 91/2/20 ومسجلة تحت عدد } 1516 .
$$

وحيث تمسك دفاع الطاعن بكون موكله لم يسبق له أن بلغ بالإنذار للرجوع للعمل بكيفية قانونية من طرف الإدارة بالإضافة إلى أنه غير أهل لأي تصرف الـي
 ذلك على الشواهد الطبية المرفقة بالمقال.
وحيث أنه بالرجوع لوثائق الملف لا سيما الشهادة الطبية المؤرخة ب 94/10/21
 يتبين بأن الطاعن كان مصابا بعياء هستيري طيلة الفترة الفاصلة بين الارين و94/10/21 وبأن غيابه عن العمل تلك المدة كان مبررا بحالته الصحية. وحيث إن إدعاء الإدارة بكونها لم تطلع على الشهادة الطبية المشار إليها أعلاه إلا بملف المحكمة وبأن الشهادة المذكورة صادرة بتاريخ 94/10/21 لا يؤثر فئر الا مصداقيتها ومضمونها الذي لم يكن موضوع طعن من طرف الإدارة والذي يفيد بأن

الطاعن أصيب بحالة هستيريا وهي من الأمراض العقلية التي يستحيل معها ممارسة أي تصرف قانوني سليم وذلك طيلة فترة غيابه عن العمل.
وحيث يستفاد أيضا من تقرير الخبرة الطبية التي أنجزتها الدكتورة الصيفي
 94/10/21 وريعرته برته حالته الصحية والعقلية إذ عانى في الغترة المذكورة من حالة هبوط هستيري ووهن فكري سبب له النفور من جميع أشكال النشاط.
 ذي أثر قانوني لأن هذا الأخير غير مؤهل قانونا نظرا لطبيعة المرض العقلي الذي ألم

وحيث أنه تطبيقا للمادتين 38 و44 من قانون الوظيغة العمومية فإن الموظف
يعتبر قائما بالعمل الإداري طيلة رخص الأمراض، كما تعطى رخمى رخصة لمدة طويلة للموظفين المصابين بداء السل أو بمرض عقلي أو بالسرطان أو بمرض النخاع الاري


 معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من من آثار قانونية. المنطوق
وتطبيقا لمتتضيات قانون41/90 وظهير 58/2/24 المتعلق بالوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: بإلغاء قرار السيد وزير التربية الوطنية المؤرخ ب: 1992/9/15 بعزل
الطاعن من عمله مع ما يترتب على ذلك قانونا.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 218 \text { ق ت المؤرخ في 2000/12/07 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 98/1/5/1016 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد عبد الباقي مناضل }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 07 /2000/12، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت القرار الآتي نصه :

بين:
الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السير السيد
 بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
المستأنفون
وبين :
السيد عبد الباقي مناضل القاطن بدوار امسرا قيادة إفران الأطلس الصغير دائرة بويزكارن عمالة كولمين.
نائبه الأستاذ أحمد الضارفي المحامي بهيئة أكادير والمقبول لدى المجلس الأعلى. المستأنف عليه

بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 98/10/9 من طرف السيد الوكيل القضائي

 والقاضي بإلغاء قرار السيد وزير التربية الوطنية المؤرخ في 92/9/15 بعزل الطاعن مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 99/2/23 من طرف المستأنف عليه بواسطة محاميه الأستاذ أحمد الضاريف، والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بـها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2000/11/02 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/11/30

> وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهمما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد حنين تقريره.
> وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 98/10/9 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 97/10/23 في المدي القضية عدد : 95/27 غ جاء على الصفة ومستوف للشروط الشكلية فهو مقبول شكالا. في الموضوع :
حيث يستفاد من الحكم المستأنف والأوراق الأخرى الموجودة بالملف، أن المستأنف عليه تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير مؤشر عليـه بكتابة ضبطهـا بتاريخ 95/3/16 عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء ضد قرار السيد وزير التربية الوطنية الصادر بتاريخ 92/9/15 القاضي بعزله من وظيفته كمعلم من الدرجـة الثالثة السلم

 ومختل شكال ومشوب بالشطط ومخالف للقانون، وأنه تقدم بتظلم إداري أوضح فيه الأسباب التي جعلته يتوقف عن أداء مـهامه من 90/9/10 إلى 94/10/21 ، إلا أن
 صلاحية الشواهد الطبية وهو 91/1/9 ، وأنه يؤسس وسائل طعنه أولا على خرق الألى حقوق الدفاع لعدم تبليغه الإنذار طبقا للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على عكس ما جاء في القرار بكونه بلغ بـه بتاريخ 91/2/22 لأنه بذلك التار التاريخ

لم يكن أهلا لأي تصرف قانوني لطبيعة المرض الذي ألم به، وثانيا بخرق متتضيات

 الفصل 44 المذكور وما بعده ينص على أنه تعطى للموظف المصاب بدلمد بداء السل الم أو مرض عقلي رخصة طويلة الأمد... وأن الشواهد الطبية المرفقة بالمقال تثبت بأنه كان مان مصابا
 الغترة ما بين 90/9/10 إلى 94/10/21 تاريخ آخر شهادة، وثالثالثا بأن القرار باطل


 به، والمحكمة لا يمكن لها ضبط ذلك إلا من خلا
 تم خارج الأجل القانوني الذي ينتهي في 94/12/22 وهو تاريخ إنتضاء أجل ألارل 60 يوما
 دعوى الطعن لم ترفع إلا بتاريخ 95/3/16 ، وفي الموضوع فإن الإدارة استعملت جميع الوسائل للبحث عن الطاعن قصد إنذاره بالعودة إلى العمل داخل ألاري



 يتحمل تبعة ونتائج هذا التصرف وتتحلل الإدارة من عبء إثبات ولات واقعة التبليغ وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى، لأن الطاعن أخل بواجبه ولم يطلع الإدارة على مقر

 انتدبت للقيام به رئيس هستشفى الأمراض العقلية بإنزكانان، وبعد إنجار إنجاز الخبرة وتجهيز التضية مسطريا أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والمستأنف إلى هذا المجلس من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة، بمقتضى المقال المشار إليه أعلاه الذي بلغت نسخة منه للمستأنف عليه.

## في السبب الأول:

حول خرق معتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41:
حيث يتمسك المستأنف بأن المحكمة اعتبرت أن الدعوى قدمت وفق الشكليات
 ولو تمت مجاراة المستأنف عليه بأن تاريخ علمه اليقيني بالقرار هو تاريخ الـنا التارين التظلم الذي قدمه بتاريخ 94/10/24 فإن أجل 120 يوما المنصوص عليها في المارية المادة 23 من القانون رقم 90-41 ستنتهي بمتم يوم 95/02/23 وحتى لو إحتسبنا أجل ستين يوما الموالية المالية
 ورود الجواب خارج الأجل، فإن أجل الطعن سينتهي في 95/2/26، في حين أن الطعن لم يقدم إلا بتاريخ 95/3/16 بعد مرور ما يفوق 20 يوما الحا

 يكون دفعها مبنيا على أساس ، وبذلك تكون المحكمة الإدارية على صواب عندما قبلت الطعن من الناحية الشكلية. في السببن الثاني والثالث :
حول سوء التعليل الموازي لانعدامه، ، وخرق مقتضيات الفصول
38 و 44 و75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية :
 لعمله طبقا للفصل 75 مكرر من القانون المذكور لا يترتب عنه أي أثر قانوني إذا ثبت الما للمحكمة بأن الحالة العقلية للمعني بالأمر لم تكن سليمة وقت توجيه الإنذار إليه، هو
 يتمتع بأهلية التصرف وذلك من تاريخ 91/1/9 إلى تاريخ 92/9/15 الذي المانيان المذ فيه قرار
 العمومية، وأول التزام ملقى على عاتق الإدارة إنضباط الموظف للاستعمال الزمني ونير وضبا حضوره وغيابه ومردوديته، ،وغياب الموظف بدون الئى مبرر مشروع يبرر تطبيق متتضيات إنيات
 لا تسهح له بتسلم الإنذار، وبأن الشهادة الطبية التي أدلى بها والتي تفيد إصابته بحالة

هستيريا ووهن فكري سبب له النفور من جميع أشكال النشاط مؤرخة في 94/10/21 بعد مرور سنتين وثمانية أشهر من صدور قرار العزل، وبأن المحكمة عللت حكمهـا في الت الشق الثاني بكون الفصلين 38 و44 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية يبيحان إعطاء رخصة طويلة للموظفين المصابين ببعض الأمراض كحالة المستأنف عليه، ، إلا أن المحكمة لم تكلف نغسها مقارنة النصوص المطبقة على المعني بالأمر ولو فعلت لا تضح لها أن هذا الأخير كان في وضعية غير قانونية مما يبرر القرار المتخذ في حقه ، ذلك أن الوضعيات القانونية الأربع الممكنة هي المنصوص عليهـا في الفصل 37 من القانيرن المنرن الأساسي المذكور، وبأن الفصل 44 منه الذي ينص على منح رخصة لمدة طويلة يوجب تقديم ما يبرر إعطاء هذه الرخصة في حينه وليس في وقت لاحق ، وبأن الفصل 38 من نفس القانون يشترط في فقرته الثانية الحصول على رخصة إلى إدارية أو طبية لاعتبار الموظف مستمرا في عمله.
لكن حيث إن الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يوجب إنذار الموظف بضرورة العودة إلى عمله خلال السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه قبل إتخاذ قرار العزل.

وحيث إن الحكم المستأنف لم يعتمد فقط على الشهادة المؤرخـة في 1994/10/21 وإنما أسس ما قضى به كذلك على الخبرة الطبية التي أمرت بهـا المحكمة الإدارية بواسطة الدكتورة الصيفي ربيعة الاختصاصية في الأمراض النفسية الطبيبة بمستشفى تابع لوزارة الصحة العمومية مخصص للأمراض العقلية وقد أكدت أن غياب الطاعن عن عمله خلال الغترة من 1990/9/10 إلى 1994/10/21 بررته حالته الصحية والعقلية الصـة حسبما هو مغصل في التقرير الطبي المذكور فكانت المحكمة على صواب عندما اعتبرت أن الإنذار بالالتحاق بالعمل الذي وجه إلى الموظف بتاريخ 1991/9/21 وهو في حالة العجز الصحي المذكور هو إنذار لا يشكل عدم الامتثال له امتناعا عن الالتحاق بالعمل يبرر تطبيق الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية في حقه أما ما أشار إليه الحكم المستأنف بخصوص الأمراض التي تخول للموظف حق الاستفادة من الرخص الطويلة الأمد فيبقى تعليالا زائدا يستقيم الحككم بدونه.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السارين السيد

 العام السيد الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العغاط.

توقيف الراتب

## القاعدة

- يعتبر قرار توقيف الأجرة المترتبة عنه عقوبة العزل الصادر خلافا لمقتضيات الفصل 75 المكرر من قانون 24-2-1958، قرارا مشوبا بعيبة مخاريبة القانون... إلغاؤه... نعم.

$$
\begin{aligned}
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإدارية بأكادير } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم: 2002/114 بتاريخ 2002/12/26 } \\
& \text { ملف رقم: 2002/73 غ } \\
& \text { بديعة أبا كريم ضد وزير التربية الوطنية } \\
& \text { باسم جـلالة الملك }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2002/12/26 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير الحكم الآتي نصه :

السيدة بديعة أبا كريم، معلمة الكائنة رقم 1 بلوك 1 زنقة مراكش الحي الصناعي أكادير.
نائبها الأستاذ كاسي عبد القادر الكائن، بمكتب الأستاذ عبادي عبد اللطيف اعمو محام بهيئة أكادير، 7 شارع الجيش الملكي بأكادير.

## من جهـة

> - -

من جهـة أخرى

## الوقائــــــع :

بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية بديعة أبا كريم إلى هذه المحكمة بتاريخ 2002/10/11 بواسطة محاميها في إطار المساعدة القضائية الأستاذ كاسي عبد المدا القاريد القادر
 2002 تعرض فيه أنها تطعن بالإلغاء في القرار الصادر عن السيد وزير الـرادر التربية الوطنية تحت عدد 114035 بتاريخ 2001/07/02 المتعلق بعزل العارضة من الصن سلك الوظية الونة العمومية، وأنه جاء مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة. في الشكل:
إن القرار المطعون فيه لم يبلغ إلى العارضة لحد الآن كما أنها تتمتع بالمساعدة

 فيه وبذلك فإن الطعن الحالي مقدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا. في الموضوع:
إن العارضة التحقت بسلك الوظيغة العمومية بصغتها معلمة منذ سنة 1991 بحيث تم تعيينها بالمدرسة الابتدائية بآيت جرار بأيت ملول نيابة انزكان آيت ملول، وأنها تعاني من تدهور في حالتها الصحية بحيث أنها مصابة بمائبا بمرض نفسي جد مستعصي يؤدي إلى فقدان الوعي والسقوط في حالة غيبوبة الشيء الذي يحتم عليها الخضوع لفحوصات طبية والمثول للراحة من أجل تلقيها العاجا العات اللات اللازمة وما يستوجب ذلك من الانتطاع عن العمل بناء على تعليمات الأطباء، وأنها في كل كل مرا تنقطع عن العمل بسبب حالتها الصحية المزرية إلا وكانت تدلي لرئيسها المباشر في شخص مدير المؤسسة التعليمية لأيت جرار بشواهد طبية إلا أنها أبان الدخان الدول المانيا المدرسي
 أنه صدر في حقها قرار بالعزل من طرف السيد وزير التربية الوطنية. في وسائل الطعن:
إن قرار العزل المتخذ في حق العارضة جاء مؤسسا على أنها غادرت عملها ولما ولم
 2000/5/29، وبالرجوع إلى قرار توقيف أداء الأجرة المتخذ في حق العراضة يتضح إن

السبب المعتمد في اتخاذ قرار العزل هو توقفها عن العمل منذ 2000/5/8، وان العارضة سلمت بتاريخ 2000/5/4 شهادة طبية لمدير مؤسسة أيت جرار مدتها 10 أيام ابتداء من 2000/4/28 وسلمت لنفس الجهـة شهادة طبية ثانية مدتها 7 أيام تبتدىء من تاريخ 2000/05/17، وأنها واصلت عملها بعد انتهاء مدة الاستشفاء إلى غاية نهاية الموسم الدراسي 1999/2000 ، كما أنها واصلت عملها طيلة الموسم الدراسي لسنتي 2000/2001 إلى أن اتخذ في حقها قرار العزل عند بداية الموسم الدراسي 2001/2002

## في عدم سلوك مسطرة التأديب:

ينص الفصل 66 من ظهير 58/2/24 على أنه لا يتم اتخاذ العقوبات في حق الموظف إلا بعد استشارة المجلس التأديبي التي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها الحق في التأديب، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيهها، والغصل 67 من نفس الظهير ينص على أن للموظف الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي وتقديم ملاحظاته الكتابية والشفاهية وأن يستحضر الشهود وإحضار دفاعه للمثول أمام المجلس التأديبي، وفي هذه النازلة فإن غياب العارضة عن العمل كان بسبب ظروفها الصحية المتدهورة وأن ذلك الغياب كان معللا بمجموعة من الشواهد الطبية التي سلمت للمصالح المختصة، وأمام عدم استدعائهها أمام المجلس التأديبي لإبداء أوجـه دفاعهـا فإن القرار الصادر في حقها يتسم بالشطط في استعمال السلطة ويناسب إلغاؤه.

## في مشروعيـة غيـاب العارضة عن العمل :

إن غياب العارضة عن عملهـا كان بسبب تدهور في حالتها الصحية لإصابتها بمرض نفسي مزمن وما يستلزم ذلك من الخضوع لمجموعة من الفحوصات الطبية وزيارة المراكز الاستشفائية والامتثال للراحة، فكل مدة كانت العارضة تتغيب عن العمل بسبب مرضها إلا وكانت تسلم الشواهد الطبية لرئيسها المباشر ولم يكن غيابها بدون سبب مشروع، وأن اتخاذ الإدارة لقرار العزل في حق العارضة يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة مما يناسب معه إلغاؤه.

- وأرفق المقال ب: قورار العزل.
- نسخة من رسالة التظلم الموجهة إلى السيد وزير التربية الوطنية.
- صورة من قرار بإيقاف الأجرة.
- قرار المساعدة القضائية.
- اشهادين صادرين عن مدير المؤسسة التعليمية بوضع شواهد طبية تتعلق بالعترة الواردة في قرار العزل.
- شهادة طبية صادرة عن الطبيبة النفسية المعالجة حاليا مؤرخة في 2002/7/2 تصف فيها حالتها النفسية.
- شهادة طبية مؤرخة في 2000/6/13 تحمل مدة العجز 15 يوما.

وبناء على الأمر باستدعاء الأطراف وتبليغ المدعى عليهم نسخة من المقال قصد الجواب لجلسة 2002/11/28 حضرها الأستاذ عثمان الحادك عن الحا الأستا المدعية وتخلف المدعى عليهم رغم التوصل وأكد الحاضر المقال فأمهل السيد المفوض الملكي للإدلاء بالرأي القانوني لجلسة 2002/12/12 حضرها المألدا الأستاذ عموش عن
 بمستنتجاته الكتابية بالرأي القانوني الرامي إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فقررت
 وبعد المداولة طبقا للقانون.

المحكمةة:
حيث إن الدعوى ترمي إلى الحكم بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية عدد 114035 بتاريخ 2001/07/02 بعزل الطاعنة عن عملها الوظيفي وتوقيف أداء أجرها مع ما يترتب على ذلك قانونا.

في الشكل:
حيث أن الطعن قدم من ذي صفة ومصلحة ولا يوجد بالملف ما يفيد توصل الطاعن بالقرار الطعين وبواسطة محام مما يجعل الطلب مقبولا شكال.

حيث برر هصدر القرار الطعين قراره بعلة توقف الطاعنة عن العمل وترك الوظيفة بتاريخ 2000/5/8.
وحيث تخلف المطلوبون في الطعن رغم توصلهم بنسخة من المقال دون أن يبرروا تخلفهم بأي عذر.
وحيث ثبت للمحكمة من الشهادتين الطبيتين المدلى بهما في الملف الأولى المؤرخة
 المؤرخة في 2000/6/13 الصادرة عن الطبيبة صباح السرفاتي أن الطاعنة كانت في حالة مرضية تبرر توقفها عن العمل.
وحيث ثبت للمحكمة كذلك من الإيصالين بالاستلام المدلى بهما في الملف أن الإدارة المشغلة للطاعن توصلت بشهادتين طبيتين الأولى بتاريخ 2000/05/04 مدتها عشرة أيام والثانية بتاريخ 2000/05/17 مدتها سبعة أيام.
وحيث أنه بمقتضى الفصل 38 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما عدل وغير بقانون رقم 10/97 " يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته... طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية...".

وحيث ينص النصل 75 المكرر من ظهير 1958/2/24 عدل وغير بقانون 10/97
 الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئد كما لو تخلى عن المن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي".
يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، انذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة الة رفض استئناف عمله .. ... إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة ... وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الاريا النصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيغة.
وحيث أنه لا يوجد بالمف ما يثبت أن الإدارة سلكت في حق المدعية المتتضيات القانونية أعلاه.

وحيث إنه اعتبارا لذلك يكون القرار الطعين قد صدر خلافا للقانون مما يجعله مشوب بالشطط في استعمال السلطة وبالتالي الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

## المنطوق

> وتطبيقا لمتتضيات قانون 41-90.

حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا غيابيا في حق المدعى عليهم. في الشكل :
قبول الطلب.
في الموضوع:
بإلغاء قرار عزل الطاعنة وتوقيف أجرتها مع ما يترتب على ذلك قانونا. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 906 \text { المؤرخ في 2003/12/11 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 876-4-1-2003 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد أبا كريم بديعة }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2003/12/11، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوبير الويد الوزير الأول والسيد وزير التربية الوطنية، والجاعل محل المخابرة معلا بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.

## المستأنفون

## وبين:

السيدة بديعة أبا كريم، معلمة الكائنة رقم 1 بلوك 1 زنقة مراكش الحي الصناعي أكادير.
نائبها الأستاذ كاسي مولاي عبد القادر المحامي بأكادير والمقبول لدى المجلس

> الأعلى.

## المستأنف عليها

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2003/4/23 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه
 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2002/12/26 في الملف عدد: 73غ 2002
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2003/07/04 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ كاسي مولاي عبيد المار القادر والرامية إلىا وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2003/10/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2003/11/20

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الماد الرايسي. وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
بما أن الحكم المستأنف بلغ للجهـة المستأنفة ( الوكيل القضائي عن الدولة) بتاريخ 2003/03/27 فإن الطعن المقدم في 2003/4/23 يكون واقعا داخل الما لأجل القانوني وأنه مستوف لباقي الشروط الشكلية لذلك فهو مقبول. في الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن بديعة أبا كريم تقدمت بتاريخ 2002/10/11 بمقال تطعن فيه بالإلغاء من أجل التعسف في استعمال السلطة في القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية تحت عدد 114035 بتاريخ

 كان يحتم عليها الخضوع لفحوصات طبية ويستوجب الانقطاع عن العمل وفي كل مرة كانت تنقطع عن العمل بسبب حالتهها الصحية كانت تدلي لرئيسها المباشر بشواهد طبية إلا أنها إبان الدخول المدرسي لسنة الم 2001 المئ المؤسسة بدعوى أنه صدر في حقها قرار بالعزل من طرف السيد وزير التربية الوطنية وأن قرار العزل جاء مؤسسا على كونهها غادرت عمله الما ورا ولم تستأنفه رغم الرسالة الإدارية الموجهة إليها بوجوب الرجوع إروع إلى العمل بتاريخ 2000/5/29 والسبب المعتمد في قرار العزل هو توقفها عن العمل منذ 2000/05/08 والطاعنة سلمت بتاريخ

2000/05/04 شهادة طبية لمدير المؤسسة التعليمية أيت جرار مدتها 10 أيام ابتداء من 2000/04/28 وسلمت لنفس الجهة شهادة طبية ثانية مدتها 7 أيام تبتدىء من تاريخ ألماريخ
 الدراسي 2001-2000 إلى أن اتخذ في حقها العزل عند بداية الموسم الدراسي 20022001 وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب أصدرت المحكي المكمة الإدارية حكمها
 الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الوزير الأول ووزير التربية

## فيما يتعلق بالسبب الأول :

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 23 من قانون 41-90 فرغم أن المدعية تدعي أنها لم تتوصل بالقرار بعد إلا أنها صرحتا فـت في مقالها الصفحة "2" بأنها إبان الدخول المدعنة طرف مدير المؤسسة من الالتحاق بالعمل بدعوى أنه صدر في حقها قرار بالعزل من طرف وزير التربية الوطنية وأن الدخول المدرسي يبدأ سويا في 2001/09/15 من كـل سنة وحتى مع التسليم بإدعائها عدم توصلها بالقرار فإنها علما 2001/9/15 إضافة إلى ذلك فإن القرار صدر بتاريخ 2001/07/02 وني نـنس التاريخ وجهـت رسالة إلى مديرية التأجير وأداء المعاينات من أجل إيقاف راتبهـا الشهري مما

 الإدارة بتاريخ 2002/8/6 والمدة الفاصلة بين العلم اليقيني بالقرار الذي حصل بتاريخ
 التظلم والمحكمة اكتفت بالقول بأن الطاعنة لم تتوصل بالقرار وتقدمت بتظلم دون أن تعمل على مراقبة تاريخ رفعه ومقارنته بتاريخ رفع الطلب بالطعن مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيـه

لكن حيث إن الإدارة ( وهي الملزمة بإثبات صحة قرارها) لم تدل لا بما يثبت تمام تبليغ قرار العزل المطعون فيه إلى المعني بالأمر ولا بما يثبت قلم قبل ذلك تبليغ
 الطاعنة أن تتمسك بأن مجرد إشارتها في مقال افتتاح الدعوى إلى أنها فوجئت أبان

الدخول المدرسي لسنة 2001-2002 بمنعهها من طرف مدير المدرسة من الالتحاق بالعمل وعللت ذلك بأنها لم تكن توصلت من قبل بالإنذار بالعودة إلى العمل ولم تثبت الإدارة خلاف ذلك ولا يكفي احتجاجـها بأن الدخول المدرسي يبتدىء من 15 شتنبر لأن هذا العنصر لا يشكل حسب ظروف النازلة المعروضة تاريخ بداية العلم اليقيني ولا يجوز أن يواجه بـه الموظف الذي لم يثبت سبتية تبلين الإنذار المذكور إليه بالإضافة
 كما أنه لا محل لاحتجاج الإدارة برسالة 2001/07/02 لبداية العلم اليقيني لأن هذه الرسالة هي التي وجهتتها إلى مدير التأجير وأداء المعاشات ولم ترات ترفق بما يدل على على علم الطاعنة بها فكان ما أثير بدون أساس.

## فيما يتعلق بالسبب الثاني :

حيث تعيب الإدارة الحكم المستأنف بخرق قاعدة الصفة عملا بالمادة الأولى من قانون المسطرة المدنية والفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية ذلك أن الطاعنة فقد الصـد صفتها كموظفة بمجرد عزلها وأصبحت بعد ذلك منعدمة الصفة. لكن حيث إن قرار عزل الموظف لا تأثير له على حقه في التقاضي فكان ما أثير غير مقبول.

## فيما يتعلق بـالسبب الثالث بفرعيـه :

حيث تعيب الإدارة الحكم المستأنف بعدم مراعاة المادة 2 من المرسوم رقم 2.99.1219 ذلك أن الموظفة المعنية بالأمر لم تدل بالشواهد الطبية لتبرير غيابها إلا بعد مرور الأجل المحدد في الفصل المذكور ( يومان من تاريخ التوقف عن العمل...) كما تعيب على الحكم المستأنف خرق الفـد الحصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية الذي يعطي للإدارة صلاحية اتخاذ عقوبة العزل في حق الموظف الذي يتعمد ترك
 مجلس تأديبي.
لكن حيث إن عدم ثبوت تبليغ الإنذار بالعودة إلى الوظيفة كما سبقت الإشارة إليه عند الجواب عن السبب الأول يجعل الاحتجاج بمعتضيات الفصل الون 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية بدون محل كما أن السبب الذي يبر الجبر إلغاء قرار العزل المطعون



## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات


 الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس

## ■ العزل بناء على الانقطاع عن العمل

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإدارية بفاس } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم: } 91 \text { بتاريخ 2003/04/22 } \\
& \text { ملف رقم: 2001/156 غ } \\
& \text { بوجمعة الملولي ضد وزير التربية الوطنية } \\
& \text { باسم جـلالة الملك }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2003/04/22، أصدرت المحكمة الإدارية بغاس، الحكم الآتي نصه:
بين:
السيد بوجمعة الملولي مهنته معلم عنوانه حي المستقبل الرقم 91 تازة العليا. نائبه ذين/ حسان بل الأخضر وعبد الكريم دودوح المحاميان بتازة.

## من جهـة

$$
\begin{aligned}
& \text { 10 وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط. } \\
& \text { 11 الوكيل التضائي للمملكة الرباط. } \\
& \text { 12- الوزير الأول ممثلا للدولة المغربية الرباط. }
\end{aligned}
$$

من جهـة أخرى

## 

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2001/5/18 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي

 ابتداء من 1998/9/16 واستند قرار العزل على متتضيات الفصل 75 من القانون المنظم

 القرار خرق مقتضيات الفصل 75 من ظهير 58/02/24 ذلك أن القرار المذكور يعترف صراحة أنه تعذر تبليغ رسالة الإنذار بالرجوع إلى العمل وأن العبرة بالإجراءراء


 إثبات تبليغ هذا الإنذار هما يجعل القرار متسما بالشطط في استعار المعمال السلطة وكذلك عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أي أساس واقعي سليم ذلك ألنـ أن المدعي يشغل رئيس

 بصفة قانونية وأن هذه التغيبات قانونية ومستندها ظهير 1976 وأنه يدلي بمراسير
 التعويضات العائلية. ملتمسا إلغاء القرار الصادر بتاريخ 2001/03/02 تحت المت عدد

1/6162 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية وأدلى بالوثائق.
وبناء على مذكرة السيد الوكيل القضائي النائب عن السيد وريد ورير الير التربية التية الوطنية
 مكرر من ظهير 1958/02/24 كما وقع تعديله وتتميمه بتاريخ 1997/8/2 . السيد بوجمعة قد انتطع عن عمله بتاريخ 1998/9/16 دون أن يدلي بأيأية ونير ونيقة تبرر
 ترك الوظيغة وقد اضطرت الإدارة إلى استفساره عن انتطاعه عن عمله والتمست منه العودة إلى عمله لتبرير غيابه داخل الآجال القانونية وأن هذا الاستفسار تم وفق

مقتضيات الفقرتين الثانيـة والثالثة من الفصل 75 مكرر وذلك بتوجيه الإنذار إلى المعني
 بتوقيف راتبه الشهري بتاريخ 2001/1/18 بعد انتضاء أجل الشهرين أصدرت قرارها بعزله وأن الطاعن قام بمغادرة عمله بتاريخ 1998/5/16 ولم يقم بعدها بالعودة إلى عمله واكتفى بالاستشهاد ببعض الوثائق المتعلقة بحضور الاجتماعات المتعلقة بتسوية ملف التعويضات العائلية وهي كلها لا تعني بالضرورة أن الطاعن عاد مباشرة إلى عمله وهذا الاستيناف ترتب عنه آليا عرض المعني بالأمر أمام أنظار المجلس التأنيا لأديبي، والتمس رفض الطلب.
وبناء على محضر البحث المؤرخ في 2001/10/24 والذي حضره المدعي وأوضح أنه

 وضعيته العائلية علما بأنه أحيل على المجلس التـلـد بالقرار المتخذ في حقه إلى أن فوجىء بقرار العزل وأن تغيباته كانت مبررة. وبناء على جلسة البحث التكميلي والتي تخلف لها السيد الوكيل القضائي الذي لم يدل بالملف التأديبي للطاعن رغم تكليفه بذلك.
وبناء على تبادل المذكرات والردود صدر الأمر بالتخلي والاستدعدعاء لجلسة 2002/04/15 تخلف لها دفاع الطرف المدعي وباقي المدعى عليهم فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتناول الكلمة السيد المفوض الملكي الذي اقترح ثبوت الطعن شكا
 وأن المدعي سبق وأن أحيل على المجلس التأديبي وبالتالي عدم تحقق العلم اليقيني بغحوى القرار سيما وأن إيقاف الراتب لم يعرف بسببـه إلا بعد صدور قرار العزل. وموضوعا إلغاء القرار المطعون فيه لعدم ارتكاز القرار على سند صحيح سيما المراسلات التي تمت بين وزير التربية الوطنية والطاعن حول ملف التعويضات العائلية أمر يوضح أن المدعي بقي يعمل دون انقطاع. وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2003/4/22

## التعليـل

حيث يهـدف طلب المدعي إلى الحكم بإلغاء قرار العزل بتاريخ 2001/3/2 تحت رقم 1/6162 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية.

## حول القبول

حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ولاسيما قرار العزل المستدل به يتضح أن المدار المدعي قد توصل به بتاريخ 2001/3/21 وأن رفعه للدعوى كان بتاريخ الماري
 تحقق إيقاف الطاعن عن العمل منذ يناير 2001 وحرمانه من أجرته سيما وأن المدعي سبق له أن استدعي لحضور المجلس التأديبي المنعقد على التوالي بتاريخ 1999/4/29 و 2000/2/21 مما يحول دون علمه اليقيني بفحوى القرار وأسبابه طالما أن أن القرار المطعون فيه اعتمد مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون 1958/2/24 كما وقع تعديله مها يبقى معه الطلب قدم على الشكل والصفة المتطلبين قانونا ويتعين التصريح بقبوله من هذه الزاوية.
حول الموضوع :
حيث يؤسس المدعي منازعته في القرار المطعون فيه خرق الإدارة لمتتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية وذلك لعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني المني سليم. حيث تركزت دفوع السيد الوكيل القضائي أن الطاعن غادر عمله بدون مبرر مما

حملها إلى سلوك مسطرة الغصل 75 مكرر.
حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المدعي ينكر توصله بأي إنذار من إلنـ المن
 الموظف المتغيب بدون عذر مقبول قصد الرجوع إلى عمله وأن إخلالهـا بهذذا الإجراء يجعل التصرف المترتب عنه غير قانوني.
حيث أن عدم استدلال الإدارة بما يفيد توصل المدعي بالإنذار بالرجوع إلى العمل
 أنه لم ينتطع عن العمل وقد سبق أن استدعي للمئن للمثول أما أما المجلس التأديبي لمرتين وذلك بتاريخ 1999/4/29 و2000/2/24 وأن مثل هذا الإجراء يعني أن الطاعن كا كان الـن متواجدا بالمؤسسة التي يعمل بها وما يؤكد هذا التواجد تلك الرسا الرسالة المستدل بها منا من طرفه والموجهة إليه من طرف السيد وزير التربية حول تسوية ملف التعويضات العائلئلية اليارية

 المدعى عليها بالإدلاء بالملف التأديبي للطاعن لمعرفة أسباب إحالته على المجلس

المذكور ومآل هاته الإحالة وما إذا كانت تتعلق بمغادرة مكان العمل أو مخالفات منسوبة إلى الطاعن قبل اتخاذ قرار العزل.
وحيث أن إحجام الإدارة عن الإدلاء بما كلفت بـه بما يجعل أن قرار العزل المتخذ في حق الطاعن مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وحليفه بذلك الإلغاء. المنطوق
لهذه الأسباب

> إن المحكمة الإداريـة وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الموضوع: بإلغاء قرار العزل الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 2001/3/21 تحت عدد 1/6162 ولما ترتب عنه من آثار.

بهـذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بغاس.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { قرار عدد } 79 \text { المؤرخ في 2005/2/2 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 2196-4-1-2003 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد بوجمعة الملولي }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2005/2/2، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

الوكيل القضائي للمملكة بصعته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والشباب والجاعل مالئل محل المخابرة بمكاتبه السيد وزير المالية والخوصصة بالرباط.

## المستأنفين

## وبين:

بوجمعة الملولي الكائن بحي المستقبل الرقم 91 بتازة العليا ينوب عنه الأستاذ أحمد العزوزية المحامي بتازة والمقبول لدى المجلس الأعلى المستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2003/07/16 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكـم المدر الصادر عن المحكمة الإدارية بغاس بتاريــخ 2003/04/22 في الملف عدد : 156 غ-2001. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بـها بتاريخ 2004/7/19 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد العزوزية والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بـها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إداريـة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2005/01/05 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2005/02/02 ,
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم في 2003/07/16 من طرف الوكيل التضائي للمملكة أصالة ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والشباب

 تبليغه في 2003/06/19 قدم في الظرف والشكل المكار المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.

في الجوهر :
حيث إنه بمقال قدم في 2001/05/18 أمام المحكمة الإدارية بغاس طالب بوجمعة الملولي بسبب التجاوز في استعمال السلطة إلغاء مقرر وزير التربية الوطنية
(2001-2-2) بعزله ابتداء من 1998/09/16 من وظيفته كمعلم بمدرسة خالد بن الوليد والذي توصل به 2001/3/23 ناعيا عليه اتخاذه في إطار الفصل 75 مكرر من ظهير 1958/02/24 دون إثبات توصله بالإنذار بالرجوع إلى العمل أو تعذر ذلك علك الـى الإلى الإدارة وتغاضيه عن تبرير تغيباته بحضور اجتماعات المجلس البلدي لتازة بصغته رئيسا له اله عملا بمتتضيات ظهير 1976 . وبعد جواب الإير الإدارة أنه على إثر تغيبات الطاعن الغير الغير
 إلى العمل أجاب عنه برسالة في 1998/10/5 بسبق التماس الترخيص له بالتغيب التيب دون جواب فأحيل على المجلس التأديبي الذي اقترح في 2000/3/21 إنذاره لالتزامه أمامه باستيناف عمله ولما لم ينضبط وبتي مستمرا في تغيبه عن العمل تم إيقاف راتبـ اتبه ابتداء
 خلال جلسة البحث بأن راتبه توقف قبل توصله بمقرر العزل بحوالي شهرين وسبق

عرضه على المجلس التأديبي خلال مايو 2000 وبعدم توصله بالمقرر المتخذ في حقه صدر الحكم المطعون فيه مستجيبا للطلب.
وحيث تنعى الإدارة على هذا القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه فيما ذهب إليه من أنها لم تدل بما يفيد توصل الطاعن بالإنذار بالرجوع إلى العمل والحى والحال العال أنه
 إنذاره بالرجوع إلى عمله وتماديه وعرضه على أنظار المجلس التأديبي تم توقيف راتبه أخيرا.
لكن حيث ارتكز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم وعلل تعليال كافيا عندما استبعد تطبيق آثار الإنذار باستيناف العمل في إطار الفصل 75 مكرر لإنكار الطاعن توصله به وعدم إثبات الإدارة لتوصل الطاعن به فضار عنا عن إثبات الطاعن تواجده بالمؤسسة لسبق توصله بالمؤسسة باستدعاءين للمثولا في 1999/04/29 و 2000/02/24 بمثل توصله بالمؤسسة برسالة من وزير التربية بشأن تسوية وضعيته لاحقة لتاريخ نفاذ مقرر العزل. لهذه الأسباب
في الشكل: المجلس الأعلى الاستئنى.
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألعارياه الماه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيـئة الحاكية الماكة متركبة من رئيـس النـرفة الإداريــة (القسم الأول) السيد مصطنى مدرع والمستشارين السادة:
 وبمحضر المحامي العام السيد أحمد المـــوساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

## ] العزل بناء على الانقطاع عن العمل

## القاعدة

إن مراقبة القاضي الإداري لا تتقتصر فقط على الوجود الفعلي للوقائع التي كانت وراء اتخاذ القرار بل تمتد إلى التكييف القانوني لهذه الوقائع .
إن الطاعن بعدم التحاقه بمقر العمل المحدد له، يكون قد ارتكب مخالفة مهـنيـة، إلا أن اعتباره في حالة ترك الوظيفة على الرغم من تحقق استمرار تردده إلى مقر
 من طرف الطاعن، التي كانت تستلزم عرضه على أنظار المجلس التأديبي وليس تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيغة العمومية. إلغاء قرار العزل الصادر فى إطار الفصل المذكور - نعم-.

المحكمة الإدارية بالرباط قسم الإلفاء
حكم رقم : 55 بتاريخ 2002/5/29
ملف رقم : 2001/128 غ

قسي عبد الغني ضد وزير التربية الوطنيـة بـاسم جحلالة الملكك
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :

> بين :

$$
\text { نائبه الأستاذ عبد عبد اللطيف الغني الساكن شار المارع محمد القري رقم } 80 \text { الصويرة. }
$$

## من جـهـة

وبين :

- السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
- السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط.
- السيد النائب الإقليمي بالنيابة الإقليمية لمدينة الصويرة. - السيد رئيس قسم التدبير المندمج للموظفين بمكاتبه بوزارة التربية الوطنية بالرباط.
- السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط. - السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط. من جهة أخرى


## الوقـــــئع:

بناء على المقال المسجل لدى هذه المحكمة بتاريخ 2002/11/22 والذي يعرض فيه الطاعن أنه سبق له أن التحق بسلك التعليم بتاريخ 1984/9/16 والتحق بمجموعة مدارس الحرارثة بتاريخ 1993/09/16 وبقي بهـذه المؤسسة إلى أن فوجىء بالسيد مدير المؤسسة يقدم على مخالفة التنظيم التربوي المعمول بـه وذلك بـلك بأمر تلاميذ القسم الأول الذي يعمل بـه ، بمغادرة المؤسسة على أن يعودوا في اليوم الموالي صحبة المستوى الثاني وذلك بتاريخ 2001/2/19 لذلك بادر الطاعن إلى مراسلة النائب الإقليمي وعمل على إشعار وزير التربية الوطنية بالوضعية التي أصبحت عليهـا المؤسسة وظل
 السلطات التربوية، وأنه بتاريخ 2001/03/16 فوجىء بكتاب من طرف السيد النائب تحت موضوع " إنذار بوجوب العودة إلى مقر العمل، مما دفع به إلى توجيه تظلمين، الأول إلى السيد النائب والثاني إلى السيد الوزير قصد التذكير بكونه لم ينتطع عن عمله
 شهادة طبية وتغيب عن العمل لمدة خمسة أيام، غير أن مدير المؤسسة رفض تسلمـلمها
 النائب، وبتاريخ 2001/04/03 حصل الطاعن على شهادة العمل من لدن مدير المؤسسة وبتي ملتزما بمقر عمله إلى غاية 2001/04/09 حيث توصل ملى من النـ السيد النائب بإنذار يخبره فيه، أنه انقطع عن عمله بتاريخ 2001/04/03 ويطلب منه العودة إلى مقر عمله في ظرف 7 أيام، وظل مواظبا على عمله إلى غاية 2001/06/30 تاريخ توقيع محضر
 استأنف الطاعن عمله ووقع محضر الدخول المدرسي (2001-2002) وذلك بمركز الحرارثة وشرع يعمل إلى أن فوجىء بتاريخ 2001/11/08 بقرار يشعره فيهـا وزير

التربية الوطنية بعزله من الوظيفة العمومية بناء على كونه تعمد الانتطاع عن مزاولة المهام المنوطة به منذ 2001/04/03 ، ونظرا لكونه لم ينتطع قط عن عـن عمله والم وأن الإدارة على علم وبينة بكونه ظل يؤدي عمله إلى غاية الدخول المنا المدرسي الجديد (20012002) وأنها على بينة من كونه يتقاضى أجرته بانتظام إلى غاية شتنبر 2001 ، هما

 بالشطط في استعمال السلطة ويلتمس لأجل ذلك التصريح بإلغائه.
وبناء على مذكرة جواب السيد الوكيل القضائي بصفته هذه ونائيا عن
السيدين وزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي لنفس الوزارة الونيرة بنيابة الصويرة، التي ذكر
 وأن الإدارة وجهت له إنذارا تحثه فيه على ضرورة العودة إلى عمله تحت طائلة تطبيق الجزاء المنصوص عليه في الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيار الواريفة العمومية، وأن
 ترك الوظيغة واحترام الضمانات التأديبية فإن قرار العزل المتخذ من بن طرف الإلدارارة يكون مشروعا، والتمس لأجل ذلك التصريح برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب الطاعن التي أكد فيها أنه من خلد ألال الوثا


 وحصل على شهادة طبية بتاريخ 2001/4/10 واستأنف عمله بتاريخ 2001/4/16 ووقع محضر الخروج بعد انتهاء الموسم الدراسي، كما وقع المذكرات الوزارية المتعلقة بتنظيم العمل عن الموسم الدراسي (2001-2002) وظل يتقاضى مرتبه بانتظام إلى غاية
 لأجل ذلك يلتمس إجراء بحث بين الطّ الطرفين وعند الاقتضاء استدعاء الشهود الموقعين
في الإشهادات المدلى بها.

وبناء على مذكرة السيد الوكيل التضائي الإضافية التي أوضح فيها أنها
 المتعلقة بمعالجة الأقسام المكتظة الحاصلة بغرعية اجهيرة التابعة لنفس المجموعة

المدرسية " الحرارثة" وذلك بضم المستوى الأول الذي يدرسه الطاعن المتكون من 12
 العسري وتكليف الطاعن بتدريس المستوى الأول بالفرعية عير انه رفض الالتحاق بـريهذ

 إداريا، مما يجعله في وضعية ترك الوظيفة ويكون بذلك قرار العزل المتخذ في حقه مشروعا.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي الكتابية التي جاء فيها أن المحكمة وهي في صدد فحص مشروعية القرار المطعون فيه ستجد نفسها الميا أمام تحديد

 حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه لوجود عيب في سببهه، أما إذا تبين لها أن نية الون متخذ القرار اتجهت إلى تحقيق هدف أو أهداف ألحا أخرى بعيدة المدا يجب أن يتوخاها وهي المصلحة العامة، فإن القرار يعتبر معيبا في هذه الحـي الحالة بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
وبناء عن الأمر بالتخلي المبلغ للطرفين والإعلام بالإدراج بجلسة 2002/5/22 وفيها حضر نائب الطاعن وبعدها أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية تلارية المرير حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة يومه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

## التعليل

في الشكل:
حيث إن عريضة الطعن قدمت مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهي
مقبولة.
وين الموضوع:
حيث إن الدعوى ترمي إلى الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد القرار الإداري الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 2001/10/3، القاضي بعزل الدار الطاء الطاعن والتشطيب عليه من أطر الوزارة المذكورة.

وحيث ثبت من القرار المطعون فيه أنه اتخذ بناء على مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيغة العمومية بسبب انتطاع الطاعن عن مزاولة المهام المنوطة به منذ 2001/4/3 وعدم التحاقه بعمله رغم رسالة الإنذار التي توصل بها
بتاريخ 2001/4/10

وحيث إن الثابت من أوراق الملف، أن الطاعن كان يعمل كمعلم رسمي بمركزية المجموعة المدرسية الحرارثة، وأنه لمواجهة إشكالية الأقسام المكتظة التي تلئي تعرفها



 وظل ملازما له إلى غاية توقيع محضر الخروج بتاريخ 2001/7/3 ، ليعود مع بدر بداية
 في 2001/10/8 .لمكية التي ظل متواجدا بها إلى غاية توصله بقرار العزل موضوع الطعن الحالي وحيث لئن كان الطاعن بعدم التحاقه بمقر العمل المحدد له، قد ارتكب مخالفالفة


 المطعون فيه يشكل خطأ من جانب الإدارة في التكييف القانوني للمخالفة المالمرالمرتكبة من طرف الطاعن، وكان يتعين لذلك إحالة هذا الأخير على أنظار المجلس المان الـنا التأديبي لإخلاله بواجبه المهني، وليس تطبيق متتضيات الفصل 75 مكرر من القانير الونون المار المشار إليه أعلاه في حقه، الأمر الذي يكون معوه قرار العار العزل المتخذ في إطار الفصل المذكور مشوبا بعيب مخالفة القانون ويتوجب لذلك التصريح بإلغائه. المنطوق

## وتطبيقا لمتتضيات القانون رقم 90/41 المنظم للمحاكم الإدارية لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علينا ابتدائيا وحضوريا تصرح: في الشكل: بقبول الدعوى
وفي الموضوع: بالحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { الحكم عدد } 107 \text { المؤرخ في 2004/01/28 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 2002/1/4/2149 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد قسي عبد الغني }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2004/01/28، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

## بين:

الوكيل القضائي للمملكة بصغته نائبا عن السادة الوزير الأول ووزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحـة والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمدينة الصويرة، ورئيس قسم التدبير المندمج بوزارة التربية الوطنية، والجاعاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط. المستأنفون

السيد قسي عبد الغني الساكن بشارع محمد القري رقم 80 الصويرة. نائبه الأستاذ غفار عبد اللطيف المحامي بمراكش والمقبول لدى المجلس الأعلى

## المستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2002/10/16 من طرف المستأنغين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف القرار الصار المادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2002/05/29 في الملف عدد : 01/128 غ. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بـها بتاريخ 2003/12/23 من طرف المستـأنف عليـه بواسطة نائبه الأستاذ غفار عبد اللطيف والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بـها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إلماء إلمارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

 ،2004/01/28
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهما . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد ألحادا الحمد احمدن الحميدو تقريره في هذه الجلسة

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الراد المايسي. وبعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل :
حيث إن الاستيناف المقدم في 2002/10/17 من طرف الوكيل القضائي

 بإلغاء القرار المطعون فيه، ، مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط

حيث إنه بمقال مقدم في 2002/11/22 طالب قسي عبد الغني (المستأنف عليه) - بسبب الشطط في استعمال السلطة- إلغاء قرار وزير التربية الوطنية المؤرخ في 2001/10/03 القاضي بعزله والتشطيب عليه من أطر وزارة التربية الوطنية، ، موضحا الـنا أنه التحق بسلك التعليم سنة 1984 ، والتحق بمجموعة مدارس الحرارثة برارية بتاريخ 1993/09/16 ، وأنه بتاريخ 2001/03/16 فوجىء بكتاب من النائب الإقليمي ينذره
 الوزير يذكرهما بأنه لم ينقطع عن عمله أبدا، وظل ولم مواظبا على الحـلى الحضور إلى مقر عمله




 ظرف 7 أيام وظل منقطعا عن عمله إلى غاية 2001/06/30 تاريخ توقيع محضر الخروج الذي لم يضم توقيعه إلا بتاريخ 2001/07/03 وعاد بتاريخ 2001 2001/09/07 ليستأنف عمله ووقع محضر الدخول المدرسي (2001-2002) وظل يتقاضى أجره إلى غاية شتنبر

2001 حين توصل بقرار عزله، ناعيا على القرار اعتماده وقائع غير صحيحة
 الجهة المطلوبة في الطعن بأن الطاعن ترك الوظيفة ابتداء من 2001/04/03 وأن الإدارة وجهتت له إنذارا بالرجوع إلى العمل تحت طائلة تطبيق متتضيات الطند النصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيغة العمومية، وبعد تبادل الردود صدر الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار موضوع الطعن. حيث توصل المستأنف عليه بالمقال الاستئنافي بواسطة دفاعه ولم يدل بأي جواب حول الوسيلة الوحيدة المعتمدة في الطعن. حيث نعت الجهة المستأنفة على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه




 عملا آخر ولم يلتحق به، وأن ألتعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف غير سليم والتمست إلغاءه وتصديا الحكم برفض الطلب. حيث صح ما نعته المستأنفة على الحكم المستـأنف، ذلك أن المنـ المستأنف عليه (الطاعن) كان عليه أن يستجيب لمقرر نقله ويلتحق بمقر عمله الجديد ثم يق يقوم عند الاقتضاء بممارسة الطعن بالإلغاء وأن استمراره في تجاهل قرار النقل يعني ترك الون الوظيف
 للوظيفة العمومية، وبذلك فإن المحكمة الإدارية عندما اعتبرت المرت استمرال الورار الموظف فير في
 على المجلس التأديبي قبل عزله، تكون ركزِّت قضاءها على أسس غير سليمة.


قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.



 السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

## العزل بناء عن الانقطاع عن العمل

المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بوجدة
قسم الإلغاء
حكم رقم : 05 بتاريخ 2005/01/13
ملف رقم: 2003/90 غ
أحمد بنغانم ضد وزير التربية الوطنية

باسم جـلالة الملك
بتاريخ 2005/01/13؛، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة الحكم الآتي نصه : بين

السيد أحمد بنغانم، - معلم- عنوانه بحي السلام طريق عوينت السراق ب 16 رقم 19 وجدة.
نائبته ذة كريمة دادي المحامية بهيئة وجدة.

## من جهـة

## وبين:

- وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها بمقره بالرباط.
- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمقره بالرباط. - نيابة وزارة التربية الوطنية بجرادة في شخص النائب الإقليمي بجرادة - الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط. من جهـة أخرى


## الوقائــــع:

بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة من طرف الطاعن بواسطة نائبته
 بتاريخ 2003/05/12 تحت عدد 1/9224 القاضي بعزل الطاعن المذكور من وظيفته والحكم بإرجاعه مع صرف راتبه ابتداء من تاريخ توقيفه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بـها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والشية ولمباب ولمباب والنائب الإقليمي لوزارة
 لمشروعية القرار المطعون فيـه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بهها من طرف الطاعن بواسطة نائبته بتاريخ
2004/03/08 الرامية إلى استبعاد دفوع الجـهـة المطلوبة في الطعن والحكم وفق الطلب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2004/06/02 الرامية إلى تأكيد ما جاء في مذكرته الجوابيـة أعلاه. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2004/06/17 القاضي بإجراء بحث بغرفة المشورة، حول الإنذار الموجـه إلى الطاعن في إطار الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية.

وبناء على محضر البحث المنجز بتاريخ 2004/09/24 والمتضمن لتصريحات الأطراف الحاضرة.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بـها من طرف الوكيل القضائي بتاريخ 2004/10/01 الرامية إلى تأكيد جميع الدفوع المحتج بـها بموجب المدبا بلمكرة الجوابية والتعقيبية. وبناء على مذكرتي المستنتجات المدلى بهـما من طرف نائبة الطاعن بتاريخ 2004/10/08 وتاريخ 2004/11/16 الراميتان إلى تأكيد الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدرجـة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2004/11/25
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/12/30 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهمما، وحضور ذة الفاخوري عن نائبة الطاعن في حين تخلف الوكيل القضائي للمملكة ولا دليل على توصله بالأمر
 الملكي تقريره الكتابي الرامي إلغاء القرار المطعون فيه تم وضع الملف في المداولة لجلسة 2005/01/13

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني فهو لذلك مقبول.

في الموضوع:
حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن الطاعن يعمل معلما تابعا لوزارة التربية الوطنية، وبتاريخ 2003/05/12 أصدر السيد وزير التربية الوطنية قرارا تحت عدد 1/9224 قضى بعزله (أي الطاعن) من وظيغته، وبما أن هذا القرار قد أسس على واقعة ترك الوظيفة ابتداء من تاريخ 2002/11/11 والحال أنه بهـذا التاريخ كان مريضا وأدلى بشهادة طبية تثبت مرضه إلى السيد مدير المؤسسة التعليمية التي كان يعمل بـها وبعد ذلك التحق بعمله ليشتغل يومين ثم أدلى بشهادة طبية أخرى، وبير وبعد أن استمر في عمله في مؤسسته الأصلية مجموعة مدارس الفلاح، كلف بتاريخ 2003/03/04 بمـهمة
 2003/03/05 إلى غاية 2003/07/09 ومن جـهـة أخرى فإنه لم يتوصل بأي إنذار ليستأنف عمله علما أنه كان قد استأنفه أصلا، وهو ما يجعل القرار المذكور غير قانوني وغير معلل ولأجل ذلك التمس الحكم بإلغائه كما هو مبين أعلاه. وحيث أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن بواسطة الوكيل القضائي للمملكة ملاحظة أنه بمجرد توقيع الطاعن لمحضر الدخول المدرسي للموسم الدرا الدراسي 2003/2002 تغيب عن عمله وقدم تبريرا لذلك بشواهد طبية الأولى مدتهـا 15 يوما من
 2002/10/01 إلى 2002/10/10 والثل 2002/10/20 والثة مدتها 10 أيام من 2002/10/11 إلى 2002/10/20 ، ولم يستأنف عمله يوم 2002/10/25/21 ، فوجه له إنذار بالعودة بتاريخ 2002/10/25 أشعر بواسطته بانقطاعه عن العمل ابتداء من 2002/10/21 ، وإثر ذلك

التحق بعمله يوم 2002/10/29 إلا أنه بعد عطلة عيد المسيرة التي بدأت يوم


 إلى مكتب السيد المكلف بتسيير مصلحة الموارد البشرية ونبهـه إلى إلى ضرورة الالتحاق بعمله في أجل أقصاه 60 يوما تحت طائلة اتخاذ قرار عزله من الوظيريفة العمومية، ونظرا لتغيباته غير المبررة والاضطراب الذي أحدرا تكليفه بمهمة التدريس بمجموعة مدارس لبخاتا 2003/03/05 إلى 2003/07/09 وأشعر بضرورة موافاة الإدارة بمحضر الالتحاق إلا أنه استمر في الانقطاع عن العمل ولم يلتحق بمقر عمله الأصلي ولا بمعر العمل الذار الذي كلف الإلف بالتدريس به مؤقتا، وبعد توصل الإدارة من إدارة المؤسسة الأصلية الألية والمؤسسة التي كلي
 تحت رقم 1/9224 ، وبما أن هذا القرار هو قرار مشروع نظرا لثبوت الأفعال المنسوبة إلى الطاعن فقد التمست (الإدارة) الحكم برفض الطعن بالإلغاء المقدم بشأنه. وحيث عقب الطاعن بواسطة نائبته ملاحظا أنه كان يدلي بالشار بالشواهد الطبية التي تبرر تغيباته وأن السيد المكلف بتسيير مصلحة الموارد البشرية كان يرن الم
 فائضتين منذ ثلاث سنوات وكان وان بالإمكان تعيين إحداهما لتنوب عنه أثناء فتاء فترة



 هنعه المكلف بتسيير الموارد البشرية من ذلك وألغي استئنافه لعمله معللا ذلك بألـأنه قد

 مراعاة أقدميته داخل النيابة التي تصل سبع سنوات ورغم ذلك فلك فقد التحق بعمله ووقع

 التبادل مع أحد المعلمين وبعد ذلك التحق من جديد بفرعنهية ازوايخ وهو ما يدل على التعسف في حقه.

والتمس لكل هذه العلل استبعاد كل الدفوع الواردة في الجواب أعلاه لعدم
 الطعن مؤكدة ما جاء في جوابهها المبسوط أعلاه.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها ألما أن الطعن قد
أسس - حسب ما يستشف من الوقائع الواردة بالمقال- على ثلاثة وسائل وهي :
2- 1- انعدام السبب. التعليل.

3- مخالفة القرار المطعون فيه للقانون.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الأولى المستمدة سن انعدام التعليل فإنه بعد
إطاع المحكمة على القرار المطعون فيه تبين لها أن الإدارة المطلوبة في الطعن قد بيلت الـينت في صلبه العلة التي جعلتها تتخذ القرار المذكور، مما تبقى معله هذه الوسيلة المدار الميلة غير ذات جدوى ويتعين استبعادها.
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الثانية المستمدة من انعدام السبب والمتمثلة في عدم
 بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها تبين لها أن القرار المطعون فيه قد الما اتخذ بتاريخ 2003/05/12 ومن بين التعليلات الواردة فيه أن الطاعن الماعن المذكور قد تعدي الانقطاع عن العمل بتاريخ 2002/11/11 وتم إنذاره بمتتضى إنذار مؤرخ فئ في 2002/11/21 من أجل استئناف عمله ونظرا لتعذر تبليغه لرسالة الإنذار الإنذار تم الأمر بإيقاف أجرته بتاريخ 2003/02/03 الشيء الذي جعل الإدارة تتخذ قرار العزل طبقا لمتتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. لكن حيث إن الإدارة المطلوبة في الطعن وقبل اتخاذها لقرار العزل بتاريخ
 بمجموعة مدارس لبخات- كفايت- وذلك بمقتضى قرار السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والشباب بجرادة وأن الطاعن المذكور قد التحق بعمله الجديد بتد بتاريخ
 العون القضائي الذي أنجز بناء على أمر قضائي وقد تم إخبار النيابة المبابة بمقتضى الإرسالية الموجهة إليها من طرف المدير المذكور بتاريخ 2003/03/11 تحت عدئ

60 يوما لا أساس له مما يشكل قرينة على صحة ما ادعاه الطاعن بمحضر البحث بخصوص عدم إسناد أي مهمة له من طرف المصلى المصلحة المختصة بالنيابة الإلقليمية بعد تاريخ 2002/11/21 وهو تاريخ انتهاء الرخص المرضية كما تثبت ذلك الشهادية
 وحيث إنه أمام هذه المعطيات تكون واقعة مغادرة الطاعن لعمله وعدم استئنافه له داخل أجل 60 يوما من تاريخ إيقاف أجرته غير ثابتة مما تكون معه هذه الوسيلة مبنية على أساس سليم ويتعين اعتمادها
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الثالثة المستمدة من مخالفة القرار المطعنون فيه للقانون فإنه بغض النظر على أن الإدارة المطلوبة في الطعن لن تبين الكيفية التي تعذر
 بملاحظة غير مطلوب لا يفيد التوصل ولا يفيد تعذر التوصل فإن اتخاذها الانها لقرار العزل في إطار الغصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والحال الحال أن الطاعن قد التحق بعمله قبل اتخاذ القرار المذكور وأنة السيد مدير المؤسسة أخبر النير النيابة بهذا

الالتحاق كل ذلك يجعل القرار المذكور مخالفا للمقتضيات القانونية الونير الواجبة التطبيق. وحيث إنه تبعا لذلك تكون الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم ويتعين اعتمادها.
وحيث إنه أمام صحة هاتين الوسيلتين يبقى القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيبي مخالفة القانون وانعدام السبب مما يستوجب معنـ مالئ الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

## المنطوق

وتطبيقا لمتتضيات ق الفصول 3-4-5-7 و8 من القانون رقم 41-90 المحدث
للمحاكم الإدارية.

## لهذه الأسباب

> حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وغيابيا :

 بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 611 \text { المؤرخ في 2006/07/19 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 2005/1/4/921 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد أحمد بنغانم }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2006/07/19، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت القرار الآتي نصه :

## بين:

السيد الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة في شخص السير السيد الوزير الأول وعن السيدين وزير التربية الترية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث
 بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
المستأنفين
وبين:
السيد أحمد بنغانم، الساكن بحي السام طريق عوينت السراق 16 رقم 19 وجدة.
نائبته ذة كريمة دادي المحامية بوجدة والمقبولة لدى المجلس الأعلى.

## المستأنف

## عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2005/03/24 من طرف المستأنغين المذكورين أعلاه
 المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2005/01/13 في الملف عدد: 2003/90 غ.
 عليه بواسطة نائبته الأستاذة كريمة دادي والرامية إلى تأييد الحكم. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف بتاريخ 1993/09/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في في وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2006/07/19

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد الصايغ تقريره في هي هذه الجـد الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
حيث استأنف الوكيل التضائي الحكم عدد 05 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2005/01/13 في الملف 03/90 غ وأن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا لقبوله.

وفي الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد أحمد بنغانم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيها، أنه يعمل معلما بوزارة المارة التربية
 وأدلى بشواهد طبية ودون أن يتوصل بأي إنذار بالرجوع إلى العمل، وبعد المدل المناقنشة أصدرت المحكمة الحكم المستأنف قضى بإلغاء قرار العزل المطعون فيه. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الوكيل القضائي الحكم المستأنف بخرق متتضيات الفصل 75 مكرر من القانون العام للوظيغة العمومية، ذلك أن الطاعن ( المستأنف عليه) تغيب عن عمله منذ 2002/11/11 وقد وجهت إليه الإدارة إنذارا بالرجوع إلى العمل بتاريخ 2002/11/21 واتبعت ذلك بإيقاف أجرته إلا أنه حضر إلى مكتب الموظفين المكلف بالموارد البشرية ونبههه إلى ضرورة الالتحاق بالعمل داخل أجل أقصاه 60 يوما تحت

طائلة اتخاذ قرار العزل، وتم تكليفه بمهمة التدريس بمجموعة مدارس ليخاتا ابتداء من 2003/03/05 إلا أنه لم يلتحق بعمله فقررت الإدارة التخلي عنهـ. لكن حيث أنه بالرجوع إلى المحضر المحرر من طرف العون القضائي بناء على أمر قضائي المدلى به في الملف والمؤرخ في 2004/10/06 يتضح أنـه انـنـ انتقل إلى مجموعة مدارس لبخاتا فاستجوب مديرها حول التحاق السيد أحمد بنغانم بعمله فصرح له بأن
 وجهـت إلى نائب وزارة التربية الوطنية الشيء الذي لم يجادل فئ فيـه المستأنف بمقبول. وحيث أن اعتماد الإدارة على مسطرة سابقة لاتخاذ قرار العزل بعد التحاق الموظف المعني بمقر عمله الجديد يجعل القرار المتخذ مخالفا للقانون ويكون الحكم الذي قضى بإلغائه في محله وواجب التأييد.

## لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيماطيما أحمد الصايغ مقررا- فاطمة الحجاجي- عبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي الحار العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

## العزل في حالة المرض

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإدارية بمراكش } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم : } 10 \text { بتاريخ 1996/04/03 } \\
& \text { ملف رقم: 94/94 } \\
& \text { بنعبيد محمد المختار ضد وزير التربية الوطنية } \\
& \text { باسم جـلالة الملك }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 1996/04/03 أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش الحكم الآتي نصه :

السيد بنعبيد محمد المختار الساكن بالمسيرة رقم 2 رقم 73 الحي الحسني
مراكش.

نائبه ذ. محمد أيت الفقير المحامي بهيئة مراكش.

## من جهـة

وبين:
1 - السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط. 2- السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط.

3- السيد نائب وزارة التربية الوطنية نيابة سيدي يوسف بن علي مراكش. 4 - الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.
من جهـة أخرى

## الوقـائـــــــع :

بناء على المقال الذي تقدم به الطاعن بواسطة محاميه بتاريخ 1994/12/15 والذي يطعن بمقتضاه بالإلغاء ضد قرار السيد وزير التربية الوطنية الصادر بتاريخ 1994/12/05 التاضي بعزله.
وبناء على مذكرته ببيان أوجه الطعن والتي جاء فيها بأنه يعمل كمعلم تابع
 إطار التبادل الثقافي ومارس بها إلى تاريخ 1989/9/16 حيث رجـ إلـا لإصابته بمرض الحساسية فقد تعذر عليه نهائيا استئناف عمله لأن الن حالته الصحية الصارية لا تستحمل الاستمرار في العمل فراسل السيد النائب الإقليمي قصد تمتيعه بمنصب إداريا إديا مناسب لوضعه الصحي بدون جدوى فبقي يستفيد من رخص الإي


 إلى التظلم بدون أي جواب ويعتمد كوسائل للطعن.

1) إن عقوبة العزل عقوبة قاسية وغير منصفة وسابقة لأوانها ذلك أن الن القرار علل بأنه غادر مقر عمله يوم 1993/01/18 ولم يلتحق به رغم إنذاره إلا أنه كان متواجدا
 رخصة طبية ولم يتوصل بأي إنذار مضيغا بأنه لم يراع ترتيب العقوبات في حقه. 2) قرار العزل خرق حقوقه وضماناته كموظف بعدم احترامه للإجراءات والضمانات التي تحمي الموظف.
ويلتمس لأجله إلغاء القرار المذكور والحكم بإرجاعه إلى عمله وبصرف أجرته منذ تاريخ العزل.
وبناء على مذكرة جواب السيد الوكيل القضائي والتي يدفع فيها أولا بعدم بيان
 للمحاكم الإدارية ويعرض في الموضوع بأن الطاعن ترك وظيغته بدون أي عذر منـر الـنذ

 تصرفت في إطار القانون مضيفا بأن مبدأ احترام تدرج العقوبات لا ينطبق على النازلة.

وبناء على مذكرات الطرفين وباقي وثائق الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي وإبلاغ الطرفين به مع الإعلام بإدراج القضيـة بجلسة 1996/03/20 وفيها اعتبرت القضية جاهزة وبعد إعفاء المقرر من تلاوة تقريره أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي فبين أن الطاعن أصيب بمرض وأدلى إلى بشواهد طبية إلى
 تنتج أثرها القانوني فاعتبرت الإدارة الطاعن متغيبا بصورة غير قانونية مما دفعها إلى إلى تطبيق الفصل 75 في حقه وأصدر قرار العزل الذي يعتبر قرارا معدوما لانعدام ركن السبب لأن الفصل 75 يطبق لترك المنصب وليس للغياب القانوني مضيفا بأن المدير
 مما يجعل القرار غير مشروع.
فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
التعليل
في الشكل:
حيث دفع الوكيل القضائي بعدم تضمين الطاعن أسباب ووسائل الطعن بمقال الدعوى مستدلا بقرارات للمجلس الأعلى تتعلق بعدم قبول طلب النقض لعدم بيان الوسائل والمطالب بعريضة النقض وهو استدلال في غير محله لوجود الفارق لأن مقال الطعن بالإلغاء المرفوع إلى المحكمة الإدارية يخضع للمصا للقواعد المتعلقة برفع المقالات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وليس لقواعد تقديم عريضة النقض التي تنظمها الفصول 355 وما يليه من ق م م.
وحيث أن القواعد المتعلقة برفع المقالات المنصوص عليـها في قانون المسطرة المدنية التي تحيل عليهـا المادة 7 من قانون إحداث المحكمة المدا الإداريـة لا تمنع من تقديم الطاعن مذكرة بيان وسائل وأوجه الطعن بعد تسجيل المقال خال خاصة وأن الطاعن التمس بالمقال حفظ حقه في الإدلاء بهـذه المذكرة فيما بعد مرفقة بالوثائق بعد ضمان وان المبادرة بضمان حقه في الطعن بالإلغاء داخل الأجل. وحيث ثبت أن الطاعن بلغ بالقرار موضوع الطعن حسب طي التبليغ بتاريخ 1994/09/13 وأنه قدم تظلما منه إلى السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1994/10/05

الذي توصل به بتاريخ 1994/10/13 حسب الإشعار بالاستلام بقي بدون أي جواب مما يكون معه الطعن بالإلغاء مقدما داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 23 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية.
وحيث أن المقال مستوف لباقي الشروط الشكلية الأخرى فيتعين قبوله.
في الموضوع:
حيث أن الطلب يرمي إلى الطعن بالإلغاء ضد القرار رقم 415227 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1994/12/05 القاضي بعزل الطاعن ابتداء من .1993/02/26

وحيث يعيب الطاعن من ضمن ما يعيبه على القرار المطعون فيه ضمن وسائل الطعن المفصلة أعلاه عدم توصله بأي إنذار قصد الالتحاق بالعمل. وحيث جاء في رد الوكيل القضائي بأن الطاعن امتنع من تسلم الإنذار الموجه إليه وأدلى لإثبات ذلك بكتابة من رئيس المصلحة الجهوية الـوية للبريد بمراكش مؤرخ في 1994/04/15 جاء فيـه بأن الطاعن لم يكن موجودا بمحل سكناه عند مرور موزع البريد
 لسحبهـا رغم الإشعار الثاني الموجـه إليه في هذا الصدد.

## المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.

## لهـذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا : في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع: بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1994/12/05 تحت عدد 415227 القاضي بعزل الطاعن ابتداء من 1993/02/26. بهـذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .........................

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { الحكم عدد } 39 \text { المؤرخ في 2000/01/27 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 1996/1/5/859 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد بنعبيد محمد المختار }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2000/01/27، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

## بين:

الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن السيد الوزير الأول والسيد وزير
التربية الوطنية
والسيد نائب وزارة التربية الوطنية لنيابة سيد يوسف بن علي بمراكش، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والاستثمارات الخارجية بالرباط.

## مستأنف

وبين:
السيد بنعبيد محمد المختار الساكن بالمسيرة رقم 2 رقم 73 الحي الحسني مراكش. مستأنف

## عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1996/08/08 من طرف المستأنف المذكور أعلاه
 الإدارية بمراكش الصادر بتاريخ 1996/04/08 في الملف عدد: 94/34.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيديذه الظهـير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1999/12/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش. وبعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل :
حيث إن الاستيناف المقدم في 1996/08/08 من طرف الوكيل القضائي ضد الحكم
 94/94 والمبلغ له بتاريخ 1996/07/11 جاء وفق اله الشاء الشروط المتطلبة وداخل الأجل القانوني فهو مقبول شكالا

في الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد بنعبيد محمد

 1984/09/16 تم إلحاقه للعمل بالمملكة العربية السعوديـة وخلال إقامته هناك أصيب بمرض الحساسيـة ضد الغبار والطباشير وأنه منذ رجوعه إلى المغرب وهو يعاني من تأزم في التنغس واشتد مرضه حيث تعذر عليه بصفة نهائية استئناف عمله بالمؤسسة التي التحق بـها بمدرسة الشهداء بمراكش، وأنه أصبح يضطر إلى الاستفادة من الرخص

 رسالة العزل من السيد وزير التربية الوطنية دون أن يكون قد تون توصل بأي إنذار أو
 1994/10/18 ولم تجب، وأضاف بأن القرار علل بأن الطاعن غادر مقر عمله ولم يلتحق به رغم رسالة الإنذار الموجههة إليه من السيد النائب الإقليمي إلا أنه كان متواجدا يوم 1998/01/19 بمقر عمله ولم يستغد من رخصة طبية إلا بتاريخ 1998/01/19 لمدة 10 أيام وأن مدير المدرسة رفض تسلم الشهادة الطبية فقام الطاعن

بإيداعها بالنيابة الإقليمية بمراكش ولم يتوصل بأي إشعار أو استدعاء من لجنة الخبرة المنتدبة لإجراء الفحص المضاد ولم تمنح له أية ضمانات كموظف ولم ولم يستمع إليهه من طرف لجنة تأديبية والتمس إلغاء قرار العزل والحكم بإرجاعه إلى عمله وصرف أجرته وبعد جواب الوكيل القضائي بأن الطاعن لم يبين أسباب طعنه بمقاله وبأنه امتنع من
 المحكمة حكمهـا بإلغاء قرار العزل وهو الحكم المستأنف. في أسبـاب الاستــُناف :

فيما يتعلق بالسبب الأول للاستئناف.
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيـه بخرق القانون وذلك أن المحكمة عندما
 تضمين مذكرة بيان وسائل أوجـه الطعن ولو خارج الأجل مادام المعني بالما بأمر قد طلب حفظ حقه في بيانها بواسطة مقال مجرد تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 28 من قانون المحاكم الإدارية الخاص بأجل الطعن.
لكن حيث إن المحكمة بينت في تعليلها بأن مقال الطعن بالإلغاء إلى المحكمة الإدارية يخضع للقواعد المتعلقة برفع المقالات المنصوص في قانون المسطرة المدنية وليس
 المدنية وأنه ليس هناك فعال ما يمنع من تقديم الطاعن لمذكرة ببيان وسائل أوجـه الطعن
 قد تبتت القانون سليما ولم تخرق أي متتضى قانوني. بـالنسبـة للسبب الثاني للاستـئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق مبادىء القانون وفساد التعليل ذلك أنه سبق له في جوابه أن أثار بأن تعذر احترام الشكليات الجوهريـة المتعلقة بالتبليغ ناتج عن فعل الطاعن مما يجعل تصرف الإدلاء يترتب عنه خرق لـرا لهذه الشكليات سيما وان الموظف ملزم بالإدلاء بعنوانه ليتسنى لها مراسلته والاتصن الالـال بـه في أي وقت.
لكن حيث أن توجيه إنذار للطاعن في نطاق الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي


مضمون الإنذار والذي لا يتحقق إلا بتوصل المعني بالأمر بهذا توصال قانونيا، إذ ثبوت

 فلا عبرة بهذا الإنذار ولا يمكن أن ينتج أي أثر وبالتالي لا يمكن ترتيب قرار العزل عليه.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى في الشكل بقبول الاستئناف.
ويي الجوهر بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعالاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المارية السيد

 اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.


## ■ التنقيل من أجل المصلحة العامة

- إن المحكمة لا تراقب الإدارة في سلطتها التقديرية وإنما لها أن تبا تبحث الما في الخطا

 ف، ، استعمال السلطة ه هـكون مع ضا للالغاء - نعد-.

بتاريخ 1997/10/28، أصدرت الدحكمة الإدارية بوجدة الحكم الآتي نصه :

من جهة
بين:

- السيد مدير مركز المعلمين والمعلمات بوجدة.
وبين:
- المندوب الإقليمي لوزارة التعليم بوجدة.
- السيد رئيس قُسم التسيير التربوي والإدارة التربوية لمؤسسة التعليم الثانوي
بالرباط.
- السيد وزير التعليم بالرباط. - السيد العون القضائئي للمملكة.
- السيد الوزير الأول أترباط.

من جهـة أخرى

$$
\begin{aligned}
& \text { السيد السمغيني محمد بثانوية زينب النفزاوية بوجدة. } \\
& \text { نائبه ذ. بوبكر"نور الدين المحامي بوجدة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإدارية بوجدة } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم : 97/805 بتاريخ 1997/10/28 } \\
& \text { ملف رقم: 96/971 غ } \\
& \text { السمغيني محمد ضد وزير التعليم ومن معه }
\end{aligned}
$$

> السلطة التقديريـة:
> للقضاء حق البحث في الخطأ الذي يشوب السلطة التقديريـة القاعدة

## 

بناء على القانون رقم 41-90 الصادر بتاريخ 1993/9/10 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

وبناء على ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 1958/02/24 يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وحيث إنه بمقتضى مقال مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1996/12/16
غير مؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه الطاعن أنه يطعن في القرار الصادر بتاريخ 1996/07/22 عن وزير التربية الوطنية القاضي بنقله من مركز تكوين المين المعلمين بوجدة
 تأديبي يعبر عن رغبة الإدارة في نقله تعسفيا رغم مؤهلاته العلمية ولكون المان هذا جاء تعسفيا ولم يبرر المصلحة العامة التي كانت وراءه لأجله يلتمس في الأخير إلغاء قرار التعيين القاضي بنقله مع النفاذ المعجل.
وحيث أجاب السيد الوكيل القضائي أصالة عن نفسه ونيابة عن السيد الوزير

 الإدارة لسد الفراغ التربوي الذي تعاني منه ثانوية زينب النفزاوية بورية بوجدة، وألنا وأن الطاعن

 الملاءمة لمصالح الإدارة مما يجعل هذه الأخيرة قد تصرفت في إطار القانون ملتمسا في الختام الحكم برفض الطعن لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إنه بعد تبادل المذكرات بين الطرفين واستوفيا مان الها لهما من دفا
 الجلسة ليوم 1997/10/21 وفيها تخلف الطرفان رغم توصلهما القانوني بالاستدعاء حسب شهادتي التسليم المدرجتين بالملف، ثم تناول الكلمة السيد المفوض الملكي ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه ومدليا بمستنتجات كتابية تؤكد ذلكـ التكا تم تقرر بعد ذلك حجز القضية للمداولة فيها ليوم 1997/10/28.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

## التعليل

في الشكل :
حيث إن القرار بلغ للطاعن بتاريخ 1996/09/16 ثم رفع هذا الأخير بشأنه



 يجب قانونا وبواسطة محام ووفق باقي الإجراءات الشكلية المقررة قانونا مما يستوجب قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى إلغاء قرار التعيين القاضي بنتل الطالب الأستاذ السمغيني محمد واعتماد قرار التعيين المؤرخ في 1995/09/16 مع النفاذ المعجل. وحيث أجابت الإدارة بأن إصدارها للقـــــرار محل الطعن يدخل فـــــي نطاق سلطتها التقديرية لتحقيق المصلحة العامة التي تجلت في الناريا الفراغ التربوي التي تلعانيانيه
ثانوية زينب النفزاوية التي تم نقل الطاعن إليها.

وحيث إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ذهبت إلى وجوب مرا القرار الإداري من ناحية الوجود المادي للوقائع التي تستند إليها الإدارة في قراراتها أي أن من واجب المحكمة أن تتأكد من صحة الوقائع المائع المادية للقرار وهي عملية المية تدخل في صميم المراقبة القضائية لمشروعية القرار ولا تندمج إلا في إلا إطارها ما ما دام أن أن المحكـي لا تبحث في تقدير الإدارة نفسه بقدر ما تبحث في الخطأ الذي يشوب هذا التقدير من أجل تحقيق المصلحة العامة.

وحيث إنه ونحن بصدد مناقشة وقائع هذه النازلة فإن المحكمة ثبت لها منا من خلال الإطلاع على مذكرات الطرفين والحجج المدلى بها أن قرار نقل الطاعن من من مركز
 في معرض جوابها بسبب الغراغ التربوي الذي تعاني منه هذه المؤسسة ( ثانوية زينب
) والحال واقع الأمر ليس كذلك إذ أن ثانوية زينب النفراوية لا تعاني من أي خصاص في أساتذة الفلسفة ( تخصص الطاعن حسب القرار) لكونها تتوفر على أربعة مدرسين
 بالثانوية هي 52 ساعة أسبوعية تم توزيعها خلال السنة الدراسية 1996-1997 على المالى
 الأستاذ الطاهري عبد القادر 14 ساعة 3) الأستاذة رمضاني جماذيلة 14 الأنيد 10 ساعات 4) الأستاذ السمغيني محمد ( الطاعن) 14 ساعة وهذا ما ورد في جوا جواب الطاع الطاعن المؤرخ في


 وبالتالي يستخلص من هذا أن ثانوية زينب النفزاوية لا تعاني من الانيا أي فراغ الواغ تربوي أو خصاص في عدد أساتذة الفلسفة ما دام أن عدد الساعات الواجب إنجا إنجازها من طرف كل أستاذ للسلك الثاني هو 21 ساعة أسبوعيا (18 ساعة منصوص عليها أليا في التشريع التربوي و3 ساعات تطوعية استجابة للنداء الملكي).
وحيث إنه بعدم ثبوت الوجود المادي للوقائع التي أسس عليها الإدارة قد أخطأت في تقديرها من أجل تحقيق المصلحة العامة طلما أن حصص الطـد

 مقابل ذلك أية فائدة ويكون القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في الئتيا استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه تمشيا مع اجتهادات المجار الملس الأعلى في هذا الصدد نذكر المر منها سبيل المثال قراره عدد: 22 الصادر بتاريخ 8 مايو 1970 المنشور في مارئ مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد: 16 وتاريخ أبريل 1970 ص: 90 والقرار عدر 190 المدر 490 في الملف الإداري رقم 74759 المنشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد : 37-38 وتاريخ يونيو 1986 ص. 186.

وحيث إنه بخصوص الطلب المتعلق باعتماد قرار (التعيين) المؤرخ في 1995/09/16 فإن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص قضاء الإلناء الذي ينحصر دوره في إلغاء القرارات المشوبة بالتجاوز في استعمال السلطة ولا يتعداه إلى إعطاء الأوامر للإدارة

لاتخاذ أمر معين طالما أن القضاء الإداري وهو يبت في مثل هذه النزاعات فإنه يلغي ولا يدير مما يحتم رفضه.
وحيث إن النغاذ المعجل لا مجال له في دعوى الإلغاء ما دام أن المشرع فتح إمكانية المطالبة بإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء طبقا لأحكام المادة 24 من قانون 41-90 مما يستوجب رفضه. المنطوق وتطبيقا للقوانين المشار إليها أعلاه.

## لهذه الأسباب

أن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تصرح: في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية تحت عدد 8/1924 وتاريخ 22 يوليوز 1996 القاضي بتعيين الطاعن بثانوية زينبا بوجدة أنجاد ابتداء من تاريخ 1996/09/16 مـع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

# المجلس الأعلى <br> الغرفة الإدارية <br> $$
\text { القرار عدد } 596 \text { المؤرخ في 2000/04/20 }
$$ <br> ملف إداري عدد : 98/1/5/102 

الوكيل القضائي للمملكة ضد السمغيني محمد
بين :

السيد الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن السادة الوزير الأول ووزير
 تكوين المعلمين بوجدة. ورئيس قسم التسيير التربوي والإدارة التربوية المارية لمؤسسات التعليم الثانوي بالرباط والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة والاستثمارات الخارجية بالرباط.
المستأنفون

السيد السمغيني محمد أستاذ مادة الفلسفة والغكر الإسلامي بثانوية زينب النغزاوية
بوجدة.

نائبه الأستاذ ميمون رحو المحامي بوجدة والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف

## عليـه

بتاريخ 2000/04/20، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت الحكم الآتي نصه: بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1997/12/31 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه

 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1998/04/06 من طرف المستأنف علأن عليه بواسطة نائبه الأستاذ ميمون رحو والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الغصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف بتاريخ 1993/09/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

$$
\text { وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في } 28 \text { شتنبر } 1974 .
$$

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2000/01/06 .


وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتنصر الداودي تلرايريره المادي في هذه الجلسا والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 25 غشت1997 من طرف الوكيل التضائي بصغته هذه وبصغته نائبا عن الوزير الأول ووزير التران التربية الوطنية والنائب الإقليمي
 عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 1997/10/28 في الملف 96/971 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

## وفي الجوهر:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 1997/10/28 في الملف 96/971 أنه بناء على مقال مؤرخ في
 والمعلمات بوجدة بسبب الشطط في استعمال السلطة في قرار نتله من المركز المير المذكور إلى
 الإدارة في نقله تعسفا رغم مؤهلاته العلمية ورغم أن قرار النقل المذكور لا تبرره المصلحة العامة.

وحيث تمسكت الإدارة في جوابها بأن القرار المذكور اتخذ في إطار تحقيق المصلحة العامة لمجموعة من الأسباب تتمثل حسب الإدارة في عدم قدرته على التكيف برار بهرا المركز نتيجة عدم اندماجه مع طاقم تأطير وتدريس علوم التربية وعلم الننس خاصن وأن خلافات وقعت بينه وبين مدير المؤسسة كما حصل نفور للطلبة منه بسبب

تصرفاته اللأخلاقية وأن الإدارة إنما هدفت من نقل المعني بالأمر إلى وضع حد للفوضى والخافات بينه وبين هيأة الإدارة والتدريس التي انعكست سلبا
 أساتذة في مادة الفلسفة والفكر الإسامي وهي المادي المادة التي أسندت إليه. وبعد المناقشة وتبادل المستنتجات بين الطرفين قضت المحكمة الإدارية وفق الطلب بعلة أن قرار النقل غير مبرر على اعتبار أنه ثبت للمحكمة من ظروف النزاع وملابساته أنه لا يوجد أي خصا خلا الوكيل القضائي الحكم المذكور.
وحيث أعاد التمسك في مقال استئنافه بنفس الأسباب والمبررات المثارة أمام المحكمة الإدارية مركزا على الخصوص على انعدام التعليل في الحكم المذكور ما دامت المحكمة قد ركزت قضاءها لإلغاء مقرر النقل على سبب الإصرصا واحد هو أن الثانوية التي نقل إليها الطاعن لا تعاني من أي فراغ تربوي أو خصاص في في عدد أساتذة الفلسفة مهـمشة بذلك باقي الأسباب الموضوعية الأخرى وخصوصا منها ما يتعلق الما بسلوك المعني بالأمر اللأخلاقية إضافة إلى تغيباته المتكررة مما قد يؤثر على المى حسن سير المركز الما

 المخصصة للفلسفة والبرامج الأسبوعية وتوزيعـها على الأساتذة العاملين بهـا لتستخلص من ذلك كله عدم وجود أي خصاص والحالة أن مراقبة استعمال الزمن أحيانا لا يعطي فكرة عن الحصص الحقيقية فضلا عن كون تقليص الحصص قد يؤدي إلى تحقيق مردودية أكثر وأشمل وأن الأمر في جميع الأحوال لا يتعدى مجرد فرضيات. لكن حيث إن قرار نقل الموظفين إذا كان يخضع فعلا للسلطة التقديرية للإدارة كما تنص عليه مقتضيات الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإن ذلك مشروط حسب الاجتهاد القضائي بعدم ثبوت انحراف الإدارة في استعمال هذه السلطة.

وحيث إن مظاهر الانحراف في هذا المجال كما استقر عليه اجتههاد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى هتنوعة ومن أهم صورها أن يكون قرار النقل يغلف عقوبة تأديبية كان من المفروض أن تنزلها الإدارة في حق الموظف التابع لـنـا

على المجلس التأديبي ولكنها تتعمد بدل ذلك إصدار قرار بنقله من مصلحـة إلى أخرى أو من مرفق إلى مرفق آخر أو حتى من مدينة إلى مدينة أخرى.
وحيث إنه في النازلة الحالية فإن الإدارة تؤكد في أجوني
أن الطاعن المستأنف عليه قد اتخذ في حقه قرار النقل المطعون فيه لقيامه بتصرفات لا أخلاقية تسيء إلى المؤسسة التي كان يعمل بـها ولتكرر تغيباته وعدم احترام رئيسه المباشر والفوضى التي يحدثها داخل المؤسسة التي كان يعمل بهـا.
وحيث إن ذلك يعني أن مبررات النقل الحقيقية ليست هي السعي إلى تحقيق
 وسلوكاته المنافية للأخلاق والحالة أنه كان من واجب الإدارة في هذه الحالة أن تتابعه
 كمدرس، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي ألغى القرار المطعون فيـه واجب التأيميد. بناء على هذه الحيثيات والعلل التي تعوض العلل التي أسس عليها الحكم المستأنف.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.



 الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## $\square \square$ التنقيل من اجل المصلحة العامة

> المملكة المغربية
> وزارة العدل المحكمة الإداريـة بمكناس
> قسم الإلغاء
> حكم رقم : 3/2002/87 غ بتاريخ 2002/7/18
> ملف رقم : 3/2002/65 غ
> حمريـة محمد ضد وزير التربيـة الوطنيـة

بتاريخ 2002/7/18، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس الحكم الآتي نصه :
بين :
السيد حمرية محمد، 125 تجزئة النصر 2 طريق سفيطا مكناس.
نائبه الأستاذ برواكي إدريس المحامي بمكناس.
من جـهـة
وبين:

- السيد وزير التربية الوطنية بالرباط.
- السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمكناس الإسماعيلية. - السيد الوكيل القضائي للمملكة. من جـهـة أخرى


## الوقــــائع :

بتاريخ 22 ماي 2002 تقدم المدعي بواسطة نائبه ذ. برواكي بمقال، معفى من

 يعاني الأمرين جراء انتقالات تعسفية بين هذه الأخيرة وإعداديات أخرى إلئر بعمالة
 صهريج السواني. وبتاريخ 2001/9/10 تم نتله إلى إعدادية محمد عبده، ليتم بعد ذلك، أي بتاريخ 2002/1/7 نتله إلى إعدادية ابن رشد. ورين وهذه الانتقالات تمت كلها
 "المصلحة العامة" يمس باستقراره العائلي والشخارضي، الشارئ ويكلفه متاعب شتى إنى خصوصا فيما يتعلق بالسكن، ورغم تظلمه لدى الجهة هصدر القرار إلا أن تظلمه قوبل باريل بالرفضا والعارض يؤكد على أن هذا الانتقال لا علاقة له إطاقا بما الما ادعاه السيد النائب

 إلى كفاءة. لذا يلتمس الحكم بإلغاء قرار نتله من إعدادية المارية صهريج الصواني إليار إلى إعدادية ابن رشد بتاريخ 2002/1/3، وأرفق المقال بأربع قرارات إدارية بالنقل، وتظلمين. وأدرجت القضية بجلسة 2002/6/27 حضرها نائب المدعي ذ. البرواكي، في حين تخلف جميع المدعى عليهم عن الجواب رغم توصلهم قبل تاريخ الجلسة بأربعة وعشرين يوما، كما هو مستفاد من شواهد التسليم المضمنة باللفـ. وتقرر تأخير القضية لجلسة 2002/7/6 بقصد تقديم السيد المفوض الملكي مستنتجاته في النازلة. وبهـة المذه الجلسة أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي انتهىى في تقريره إلى اقتراح الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. إثر ذلك حجزت القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة .2002/7/18

# وبعد المداولة طبقا للقانون. 

في الشكل :
حيث إن المقال قدم وفق الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا لذلك يتعين قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة
 من إعدادية صهريج السواني إلى إعدادية ابن رشد، للأسباب المفصلة في المقال.
 الجواب رغم توصلهم جميعا بنسخة من المقال قبل تاريخ الجلسة بأربعة وعشرين يوما، كما هو مستفاد من شهادات التسليم عدد : 2320، 2319 و1902. وحيث يدفع المدعي في مقال طعنه بأن نقله أربع مرات متتالية، وأحيانا في أوقات وجيزة، دون طلب منه، يمس استقراره العائلي والشخصي ويكلفه متاعب شتى خصوصا على مستوى السكن، متمسكا بكون القرار المطعون فيه يكتسي طابع التعسف

الذي يمكن أن يعهـد إليـه بالمهمة التي تم نقله من أجلهـا.
 العادي والضروري للمرفق العمومي، ومن جملته مرفق التعليم، اتخاذ القرارات اللازمة
 المعنية، ونقلهم لتغطية الخصاص الذي قد يلحق بمؤسسة معينة، تحقيقا للمصلحـة العامة، إلا أن اتخاذ هذه القرارات رهين باحترام القواعد الموضوعية والأعراف المتعارف عليها مهـنيا التي تحكم مسألة النقل، والتي تتداخل فيهها مجموعة من المحددات.

وحيث إن الجهـة المدعى عليها، رغم تبليغها بنسخـة من المقال، لم تجب على الدفوع الواردة بهه ولم توضح تجليات المصلحة العامة التي يستهدفهـها هذا القرار، وتوقف تحقيقها على نقل المدعي دون غيره من باقي الموظفين.

وحيث إنه اعتبارا لذلك، وتطبيقا للقاعدة المقررة في المادة 366 من قانون المسطرة
 الطعن المثارة بشأنه ، مشوبا بعدم الشرعية ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه.

## المنطوق:

لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري في حق الجهة المدعى عليها.

في الشكل:
بقبول الدعوى.
في الموضوع:
بإلغاء القرار الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، نيابة الإسماعيلية مكناس بتاريخ 2002/1/3 والقاضي بنقل الطاعن من إعنار إعدادية صهريج السارية السواني إلى إعدادية ابن رشد مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاها.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { قرار عدد } 558 \text { المؤرخ في إلئرية } \\
& \text { ملف إداري عدد : 2187-4-1-2002 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد حمرية }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2003/07/24، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت القرار الآتي نصه :

الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن السيد وزير التربية الوطنية
 المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباطاط. المستأنف

وبين :
السيد حمرية محمد 125 تجزئة النصر 2 طريق سفيطا مكناس. نائبه الأستاذ ادريس بركاوي المحامي بمكناس

## المستأنف عليـه

## الوقائـــــعـع

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2002/11/11 من طرف المستأنف الوكيل القضائي
بصغته هذه ونائبا عن السيد وزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي لوزارة الونار التربية

 الإدارية بمكناس والصادر بتاريخ 2002/07/18 في الملف عدد: 65-200-3 غ غ وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2003/04/23 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ ادريس برواكي والراميارية إلى رفض الطلب الما وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية المارية.

$$
\text { وبناء على الأمر بالتخلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في } 28 \text { شتنبر 1974 الصادر في 2002/01/20. }
$$

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة المندة بتاريخ
2003/07/24.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره بهذه الجلسة واليد الاستماع
إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن استئناف الوكيل القضائي بصغته نائبا عن وزير التربية الوطنية والنائب
 الإدارية بمكناس بتاريخ 2002/07/18ئ الملف عدد 65-2002 مقبول شكار لتوفره على الإلى سائر الشروط الشكلية.

وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن حمرية محمد تقدم

 عين أستاذا للسلك الأول معيد بثانوية ابن الهيثم بمكناس الميار المنزه منذ سنة 1988 وأنه تعرض طيلة حياته الإدارية لانتقالات متعددة دون سبب يذانية الانكر وأن نتله لأكثر من مرة ويي أوقات وجيزة بدعوى المصلحة العامة يعتبر تعسفا وبعد المناقشة صدر الحـر الحكر بالاستجابة للطلب وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي الذي تمسك المك في
 هي العنصر المحرك والأساس وأن النيابة الإقليمية هي المؤهلة للاستخدام الأمثل والعقلاني لكافة مستخدميها.
حيث أنه من الواضح أن الطلب ينصب على إلغاء مقرر نقل المدعى من إعدادية صهريج الصواني إلى إعدادية ابن رشد المتواجدتين داخل الدائرة الترابية لولاية مكناس الإسماعيلية.

وحيث أن الطعن في مقرر الانتقال المتعلق بموظف عمومي لا يمكن إلا إذا اثبت الطاعن أن الإدارة قد انحرفت في استعمال سلطتها التقديرية وي النازلة المعرنـ المروضة فإن الطاعن اكتفى بأن مقرر النقل لا يرتكز على أساس دون أن يبين أو ئرية ألثبت أن الإدارة
 طيلة حياته الإدارية لا ينم في حد ذاته عن انحراف في استعمال السلطة.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعالاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد

 الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

## التنقيل من أجل المصلحة العامة

نقل الأطر التعليمية ليس من اختصاص النائب الإقليمي

## القاعدة

عدم اختصاص النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في إصدار قرارات نقل الأطر التعليمية.
إن قرارات نقل الأطر التعليمية من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى من


 وتنظيم وزارة التعليم الابتدائي والثانوي- لم يصدر بعد وبايلتا الإقليمي القاضي بنقل الطاعن يكون مشوبا بتجاوز السلطة لعيب عدم الاختصاص.

> وزارة العدلبـة

المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء
حكم رقم: 582 بتاريخ 1998/06/11
محمد الطويل ضد وزم: 97/1345 ولتربية الوطنية
بـاسم جـلالة الملك
بتاريخ 1998/06/11، أصدرت المحكمة المإدارية بالرابط الحكم الأتي نصه :
السيد محمد الطويل الساكن بالعمارة 20 رقم 101 إقامة ديار سلا. نائبته الأستاذة لطيفة إوزان المحامية بهيئة الرباط.

## من جهـة

- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط. - وزارة التربية الوطنية في شخص السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط.
- السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسلا. - السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط. من جهـة أخرى


## 

بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 1997/11/12 من طرف الطالب، والرامي إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عادر عن السيد النائب الإنبا الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسلا بتاريخ 97/9/4 تحت عدد 2426 والقاضي بنتقل الطاعن من إعدادية الشهيد عبد العزيز بن شقرون إلى إعدادية وادي المخارن المارن ابتداء من .1997/9/16

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة
 الطلب شكال واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه. وبناء على المذكرات التعقيبية والأوراق الأخرى المدرجة باللمف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 98/5/12. وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 98/4/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور نائبة الطاعن التي ألدي أدلت
 إلحاق الطاعن لدى الوكالة الموريتانية المغربية للتعاون ابتداء من 1990/9/16، كما ألفي باللمف طلب السيد الوكيل القضائي للمملكة يرمي أيضا إلى العدول عن الألمر بالتخلي، وقد أرفقه بمذكرة تعقيبية، إلا أن المحكمة قررت بعد المداولة رفض الطلبين معا، واعتبار القضية جاهزة.
وبعد أن أكدت السيدة المفوض الملكي ما جاء في تقريرها الكتابي الرامي إلى كون الطلب مرتكز على أساس قررت المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 1998/6/11 .

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بكون الطعن قدم خارج الأجل القانوني استنادا إلى قول الطاعن في مقاله بأنه فوجىء بتاريخ 97/9/4 بقرار إداري وهو ما يعني علمه بذلك القرار هنذ التاريخ المذكور، ورغم ذلك لم يتقدم بعريضة الطعن

إلا بتاريخ 97/11/12 أي بعد ما يزيد عن 68 يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار هلتمسا لهـذه العلة الحكم بعدم قبول الطلب شكالا
وحيث عقب الطاعن ملاحظا بأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 97/9/4 ولم يرد على إدارة المؤسسة التي يعمل بـها إلا بتاريخ 97/9/16 ، وبار وبمقارنة هذا التاريخ مـع تاريخ تقديم الدعوى الذي هو 97/11/12 يكون الطلب مقدما داخل الأجل القانوني ولأجل ذلك فهو يلتمس الحكم باستبعاد الدفع المثار بهـذا الصدد.
وحيث إنه بعد إطلاع المحكمة على القرار المطعون فيه تبين لها أنه صدر فعلا
 97/9/12 وأن علم الطاعن به لا يمكن افتراضه إلا عند التحاقه بالمؤسسة يوم 97/9/16

وحيث إن مارد في المقال بواسطة نائبة الطاعن من كونه فوجىء بتاريخ 97/9/4

 مصدر القرار وهو أمر يبقى من قبيل الاحتمال.

وحيث إنه تطبيقا للقاعدة القائلة " ما احتمل واحتمل سقط بـه الاستدلال" لذا
وما دامت الإدارة المطلوبة في الطعن لم تدل بما يفيد تاريخ تبليغ الطاعن بالقرار المطعون فيه ومادام عبء الإثبات يبقى على عاتقها يتعين استبعاد الدفع المثار بـهذا الصدد.

وحيث إنه أمام استبعاد هذا الدفع يكون الطلب قد قدم على الصفة المتطلبة قانونا، وداخل الأجل القانوني كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية فهو لذلك مقبول.

في الموضوع :
حيث يستفاد من المقال أن الطاعن يعمل أستاذا للغة الفرنسية السلك الثاني من التعليم الأساسي منذ تاريخ 1964/11/3، ثم عمل ملحقا بالبعثة الثقافية المغربية بموريتانيا لمدة عشر سنوات، وبعد ذلك عين بإعدادية الشهيد عبد العزيز بن شقرون
 انتقالات بعلة أنه آخر من التحق بها رغم مدة الأقدمية التي يتوفر عليها، وقد كانت

هذه الانتقالات موضوع وقفة احتجاجية من طرف هيئة التدريس بالإعدادية المذكورة كما قام الممثلون النقابيون بإجراء عدة اتصالات مع السيد النائب الإن الإقليمي لفض المشكل، إلا أن ذلك ظل بدون جدوى، إذ عمد السيد النائب إلى إصدار قرار بتاريخ
 أن هذا القرار قد جاء ضد رغبة الطاعن الذي لم يتقدم بأي طلب للانتقال كما أنه جاء
 يشمل آخر من التحق بالمؤسسة. وأنه بالرجوع إلى ملفه الإداري يتضح أنه قضى بلم بـه زهاء عشر سنوات من العمل، وهناك من الأساتذة من التحق بهـا بنتفس التاريخ إلا أنهـم
 شروطا أخرى يتعين اعتبارها عند الإقدام على اتخاذ قرار النقل كالنقطة الإدارية وآخر
 قد خرق مبدأ المساواة أمام القانون، ومن جههة أخرى فإن القرار المذكور قد جاء كإجراء
 تكون حالة الانحراف في استعمال السلطة قائمة، ولأجل كل ما فا ذكر فهو يلتمس الحـي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيـه كما هو مبين أعلاه. وحيث أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بأن النقل أو الانتقال يعودان لصاححية الإدارة الساهرة على تسيير المرفق العمومي، ولا
 مجال للحديث على أنها خرقت مقتضيات الفصل 64 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، أما بخصوص الإدعاء بخرق مبدأ المساواة الماة أمام القانون فإن الطاعن التحق
 الالتحاق بنفس التاريخ وليس بتاريخ 1990/9/16 ، لذا فإن ذكره للأستاذة بأنها آلخر من التحق لا يستند إلى أي أساس مادامت هذه الأخيرة قد التحقت قبله بتاريخ
 على الطاعن، مؤكدة بأن قرار النقل لا يشكل إجراءا تأديبيا. وأن ادعاء واء وجود الانحراف في استعمال السلطة ليس له ما يبرره، ولأجل كل ما ذكر فهر فـي تلتمس الحكم برفض الطلب.

وحيث عقب الطاعن ملاحظا بأنه ولئن كان قرار نقله يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة فإنـه لم يراع الشروط المبينة في مقاله ملتمسا استبعاد الدفوع المثارة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق ما جاء الـي في مقاله.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطاعن أسس طلبه على ثلاث وسائل وهي : 1-عدم تعليل القرار المطعون فيـه.
2- مخالفة القرار المطعون فيـه للقانون ومسه بمبدأ المساواة.
3-الانحراف في استعمال السلطة.
لكن حيث إنه بغض النظر عن مدى صحـة هذه الوسائل فإن المحكمة تثير
 الذي يمكن إثارته تلقائيا ذلك أن القرار المطعون فيـه قد صدر عن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسلا، والحال أن قرار نقل الأساتذة من مؤر فؤسسة تعليمية إلى أخرى لا يدخل ضمن اختصاصاته، نظرا لعدم وجود نص قانوني أو
 1975/10/17 بشأن إحداث نيابات لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي وتحديد حالة
 فيما يتعلق باتخاذ قرارات النقل الخاصة بالسادة الأساتذة كما أنه من خلال الإطلاع

 2.75.837 بتاريخ 1976/1/14 بشأن اختصدئ الماصات وتنظيم وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قد نص في فصله الرابع عشر على " أن نواب وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
 وتحدد اختصاصات مصالح الأكاديمية ونيابات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في
 الابتدائي والثانوي ويؤشر عليهه وزير المالية والسلطة الحكرال الحومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

لكن حيث إن هذا القرار لم يخرج بعد إلى حيز الوجود رغم صدور مرسومين


الأول صدر بتاريخ 94/11/21 تحت رقم 2.94.763 والثاني صدر بتاريخ 1998/2/4 تحت عدد 2.96 .956 ، وقد جاء في المادة 25 من المرسوم الأول بأنه " ". 21 وناريخ تحدث المصالح الخارجية ويحدد تنظيمها الداخلي واختصاصاتها بقرار السلطة الحكوهية
 الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية... " ثم جاء فئ في المادة 36 من المرسوم الثاني " ". على أنه يحدد تنظيم المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية واختصاصاتهاريا المارية بلمرار
 ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعاقلات مع البرلمان مع مراعاة أحكام المرسوم عدد 2.75.674 بتاريخ 1975/10/17 المتعلق بإحداث المدر النواب كـراب كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.75 .837 بتاريخ 2.75 .674 بيخ 1976/1/19
وحيث يتضح من سرد هذه المتتضيات أن اختصاصات السادة النواب بنيابات
وزارة التربية الوطنية تحدد بمقتضى قرار للسلطة الحكومية كما هو مبين في المرا المراسيم الثلاثة السالفة الذكر، إلا أن هذا القرار ما زال لم يخرج بعد إلى حيز الوجود- كما هو مبين أعلاه.

وحيث إنه ما دام الأمر كذلك فإن السادة النواب يبقى من اختصاصهم فقط تطبيق السياسة المدرسية وتنفيذ مقررات السيد الوزير.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات تكون قرارات نقل الأساتذة من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى من اختصاص السيد وزير التربية الوطنية، وليس من اختصاص السيد النائب الإقليمي الذي يبقى دوره محصورا في تنفيذ قرارات السيد الوزير ما دام قرار السلطة الحكومية المحدد لاختصاصاته لم يصدر بعد كما ذكر أعلاه.
وحيث إنه أمام صحة هذه الوسيلة المثارة تلقائيا وبدون حاجـة إلى مناقشة باقي
الوسائل المثارة في عريضة الطعن يكون القرار المطعون فيـه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب عدم الاختصاص مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك الـك المنطوق
وتطبيقا للمواد 3-4-5-7-8-20 و23 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم

## لهذه الأسبـاب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا : في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسال بتاريخ 1997/9/4 تحت عدد 2426 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { الحكم عدد } 410 \text { المؤرخ في 1999/04/15 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 98/850 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد الطويل }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 1999/04/15، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت الحكم الآتي نصه :

بين:
الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الونير السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية وعن السيد النائب الإقليمي لوزاريارة التربية الوطنية بسلا، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط. المستأنف

وبين:
السيد محمد الطويل الساكن بالعمارة 20 رقم 101 إقامة ديار سال.
نائبه الأستاذ لطيغة أوزان محامية بالرباط.
المستأنف
عليـه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 98/08/17 من طرف المستأنغين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل التضائي للمملكة والرامي الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 98/06/11 في الملف عدد : 97/1345 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 98/12/04 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذة لطيفة أوزان والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1999/04/15
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
 إلى ملاحظات المحامي العام الميد عبد اللطيف بركاش.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
بتاريخ 17 غشت 1998 استأنف الوكيل القضائي عن الدولة المغربية ووزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسالا الحكي الحكم عدد 582 الصادر
 مقرر النقل من ثانوية بنشقرون بسال إلى ثانوية وادي المخازن المارن بنغس المدينة.
 وجاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونيا مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع:
يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن المعني بالأمر تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه يشتغل كأستاذ بثانوانوية عبد العزيز بنشقرون بسلا منذ سنة 1995 وأنه بتاريخ 97/9/17 توصل من الإن النائبائب الإقليمي بقرار يتضمن نقله للعمل بإعدادية وادي المخازن بحي كريمة بارية بسالا إلا أن هذا القرار المار لم يراع النظم والقوانين والأعراف الواجب الاعتماد عليا عليها في اليانيا اتخاذ مثل هذا القرار وأن العارض يرى أن الغاية من نقله لا تعدو أن تكون إلا إبعادا له بسبـ الا بار نشا
 وبعد الإجراءات ومناقشة القضية وتمسك الوكيل القضائي نيابة عن وزير الورير التعليم بصحة القرار أصدرت المحكمة الإدارية الحكم المطعون فيه بعلة أن النائن النائب الإقليمي ليس له الاختصاص لاتخاذ مثل هذا القرار واستأنف الوكيل القضائي الحكي الحكم المذكور بمقال تضمن أسباب الاستئناف بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليه الذي ألديلى بمذكرة جواب.

## وبعد المداولة طبقا للقانون :

فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه.
حيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى بنقل الطاعن الذي يعمل بمؤسسة عبد العزيز بنشقرون إلى إعدادية وادي المخازن اعتمد نائب وزارة المار التربية الوطنية بسلا في إصداره على أن المصلحة العامة تقضي ذلك.

وحيث أنه بالرجوع إلى القانون رقم 2.75.674 المؤرخ في 75/10/17 والمعتبر كمرسوم والذي ينظم تسيير مصالح نيابات التعليم، يتبين بأن النائب الإقليمي يسهر على تطبيق السياسة المدرسية وعلى تنفيذ مقررات السيد الوزير ويتولى لهـذه الغايـة تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال ومصالح مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لنيابته.

وحيث أن نقل الطاعن من إعدادية عبد العزيز بنشقرون إلى إعدادية وادي
 وادي المخازن اقتضه المصلحة العامة والذي لم يثبت الطاعن الما الما أن النائب الإقليمي مصدر الما القرار قد انحرف عن هذه المصلحة في اتخاذ القرار المطعون فيه.

وحيث أن المحكمة الإدارية عندما لاحظت في حكمها المطعون فيـه بأن النائب الإقليمي ليست له صلاحية اتخاذ هذا القرار والحال أن القانون المشار إليه يخوله ذلك الما وقضت بإلغاء القرار المطعون فيـه تكون قد ركزت قضاءها على أسس غير سليمة الشيء الذي يتعين معه إلغاء ما حكمت بهـ.

## لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات

 بورمضان- السعدية بلمير وأحمد الصايغ وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## التنقيل من أجل المصلحة العامة

## القاعدة

قرار نقل الموظف يدخل في إطار السلطة التقديرية للوزير - عدم إثبات
الانحراف في اتخاذه رفض الطعن - نعم -.

> المملكة المغربية
> وزارة العدل
> المحكمة الإدارية بوجدة
> قسم الإلغاء
> حكم رقم: 97/468 بتاريخ 1997/04/09
> ملف رقم: 97/14 غ

بوبكر عمراوي ضد وزير التربية الوطنية

## بـاسم جـلالة الملك

بتاريخ 1997/04/09، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة الحكم الآتي نصه :

السيد بوبكر عمراوي، الساكن ظهر المحلة زنقة 15 رقم الدار 36 وجدة. نائبه الأستاذان الطيب بنعلي وعبد القادر بوشخاشخ المحاميان بوجدة.

## من جهـة

و - من جهـة أخرى

# الوقــــــــع : <br> بناء على القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية. وبناء على الفصل 8 و20 من نغس القانون. 

وبناء على المقال المقدم من طرف المدعي لدى كتا كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1997/01/14 بواسطة دفاعه والذي يعرض فيـه أنه يطلب إلغاء المقرر الوارد في المدر المذكرة
 بركان برسم السنة الدراسية 96-97 موضحا في الشكل بأنه لم يبلغ بالمقرر المذكور وقد
 مرور شهرين من ذلك التاريخ لم تجب عن ذلك وفي الموضوع أوضح بأنه بعد نجاحـه في امتحان التخرج من المركز الوطني لتكوين مغتشي التعني


 طلب انتقال حتى يدرج في لائحة انتقالات معيبا على المقرر بالشطط في استعمال السلطة ملتمسا إلغاءه مرفقا مقاله بالمستندات المضيمنة بالـة بـا
 المطعون ضدها رغم التوصل فأخرت القضية لإشعارها بالجواب تحت طاع المائلة إمكانية اعتبار عدم جوابهها بمثابة إقرار بما جاء فـاء في المقال.
وبجلسة 1997/03/19 حضرها دفاع الطاعن وتخلفت الجهـة المار المطعون ضدها
 تقريره بالرأي القانوني في النازلة موضحا أن الطعن قدم داخل الأجل القانوني طالما الما أن

 الجهـة المطلوب الطعن ضدها قد استدعيت مرتين وأشعرت بالجواب غير أنـيا


 أن الإدارة لم تبد السبب الصحيح في اتخاذ قرارها ولم تثبته أمام المحكمة عندا
 القضية للمداولة لجلسة 1997/04/09

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

## التعلــيل

في الشكل :
حيث إن الطاعن أوضح في مقاله أنه لم يبلغ بالمقرر المطعون فيه وأنه وجـه تظلما
 رسالة التظلم المدرجة بملف النازلة، وتوصل بـه بتاريخ 1996/11/08 كما يستفاد ذلك من الإشعار بالاستلام الحامل لطابع مصلحـة الضبط لوزارة التربية الوطنية الموجود
 تظلمه داخل الأجل القانوني المنصوص عليـه في المادة 23 من القانون 41-90 . وحيث إن الطاعن بعد ذلك قام بتسجيل طعنه أمام هذه المحكمة بتاريخ 1997/01/14 مما يجعله مقدما داخل الأجل القانوني المشار إليه في المادة المذكورة أعلاه.

وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الطعن مقدم من ذي صفة ومصلحة وعلى من يجب قانونا ومستوفي لباقي الإجراءات الشكلية مما يتعين قبوله.

في الموضوع:
حيث يـهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيـه وما يترتب عن ذلك من آثار، بعلة عدم تقديمه لأي طلب للانتقال.
وحيث إن الإدارة بعدم جوابهها على المقال تكون قد أقرت بما جاء في مقال الطاعن وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين أنه يعتمد على معتضيات المد الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية وفي كونه لم يتقدم بأي طلب انتقال الـي
لكن حيث أن الفصل 64 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ينص على أنه " للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته" مما يعني أن قرارات نقل الموظفين تدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة تحقيقا للمصلحـة العامة من جهـة وحسن سير العمل الإداري من جـهـة أخرى.

وحيث إنه وإن كانت الفقرة الثانية من نفس الفصل المذكور تنص على أنه يجب أن تراعي في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يـهمهم الأمر ضمن الحدود

الملائمة لمصالح الإدارة" فإن الطاعن اكتفى بالقول بأن مقرر النقل الذي اتخذ في حقه لا
 عدم المشروعية ودون أن يثبت أن الإدارة كانت تقصد من وراء ألحاء نتله الإساءة إليه أو الإضرار بمصالحه.
وحيث إن الفقه والتضاء يرجحان حسن سير المرفق العمومي على المصلحة الشخصية للموظف ويجعلان عبء إثبات انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية في النقل على كاهل الموظف وهذا ما درج عليه المجا

 الملف الإداري عدد 10117/92 الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وأن الطاعن لم يثبت انحراف الإدارة.
وحيث إنه اعتمادا على ما ذكر فإن قرار نقل الطاعن قد اتخذ في إطار المشروعية
 مما يتعين معه رفض الطلب.

## المنطوق

لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وغيابيا. في الشكل: بقبول المقال. في الموضوع: برفض الطعن.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 358 \text { المؤرخ في 1999/04/08 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 1997/1/5/1361 . } \\
& \text { بوبكر عمراوي ضد وزارة التربية الوطنية ومن معها }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 1999/04/08، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

## بين:

السيد بوبكر عمراوي الساكن بظهر المحلة زنقة 15 رقم 36 وجدة. نائبه الأستاذ الطيب بنعلي المحامي بوجدة والمقبول لدى المجلس الأعلى. المستأنف

وبين:
الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية بالريا
 والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية بالرباط.

## المستأنف عليهم

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1997/8/7 من طرف المستأنف المذكور أعالاه بواسطة نائبه الأستاذ الطيب بنعلي والرامير إلمارئلى استئناف حكم المحكمة الإدارية

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1998/01/6 من طرف المنارين المستأنف
 وبناء على الأوراق الأخرى الملى بها فيا في الملف.
 الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في الميرن الماء 1999/01/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1999/04/08
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث يتوفر مقال الاستئناف المقدم سن طرف بوبكر عمراوي بتاريخ 7 غشت
 97/14 على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكالا.

في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم أمام

 أنكاد إلى دائرة نغوذ نيابة بركان برسم السنة الدرد الدراسية 96-97 موضحا
 التربية الوطنية) بتاريخ 1996/11/7 ورغم مرور شهرين من ذلك التكاريخ التاريخ لم تجب عن ذلك وفي الموضوع أوضح بأنه بعد نجاحه في امتحان التحان التخرج من المركز الوطني لتكوين



 الانتقالات معيبا على المقرر الشطط في استعمال السلطة وبعد إجراء المسطرة والمناقشة أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.

وحيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعليل وعدم سالمته، ذلك أولا أن الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 64 المذكور ترتبطان، فإذا كان لوزير التربية الوطنية حق نقل العارض فإن ذلك مقيد ومشروط بتقديم هذا الأخير لطلب الانتقال فقد جاء في الفقرة المشار إليها، ويجب أن ترا فراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمهـا

 الانتقال إليهها وإنما تم نقله بمقتضى مجرد مذكرة تحرئ تحمل رقم 117 تتنافى في شكلها ومضمونها مع مسطرة الحركة الانتقالية التي تجرى عادة في نـهايـة موسم دراسي عندما
 يشكل شططا في استعمال السلطة مشيرا إلى اجتهاد المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 1986/07/20 في الملف 7272 في قضية عبد العزيز بلخو ضد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ثانيا فيما يخص السلطة التقديرية والمصلحة العامة في نقل الموظفين أنها مشروطة ومقيدة باستشارة الموظف المعني بالأمر وتبرير المصلحة
 بنيابة بركان تاوريرت، ثالثا أن ما جاء في القرار المطعون فيه من أن الطاعن الحد لم الم يبين أن الإدارة كانت تقصد من وراء نقله الإساءة إليه أو الإضرار بمصالحار المانه يفتقر إلى التعليل ولا يرتكز على أساس قانوني لعدم بيان السند القانوني الذي يوجب على الِّى العارض بيان
 عمله بنيابة وجدة- أنكاد إلى نيابة بركان تاوريرت إذ يتكبد مصاريف التنقل ومشاقه
 رابعا أن القرار المطعون فيه خرق مبدأ المساواة بين الموظفين فنقله دون إجراء حركة انتقالية ودون تطبيق معايير في حق جميع مغتشي نفس المادة بنغس النيابة خرية خرق لمهذا المبدأ مشيرا إلى عدة اجتهادات قضائية منها قرار المجلس الأعلى بتاريخ الما ويتجلى الخرق المذكور في كون الإدارة أحدثت بنيابة وجدة أنكاد حركة انتقالية لسنة 1998/1997 حول منصب شاغر بنيابة وجدة أنكاد لمفتشي التعليم الثانوي مادة العلوم الثيزيائية وقد أسند المنصب لشخص آخر والحال أن هذا المنصب قد حرم هنه المستأنف في الموسم الدراسي 96-97 دون حق.

لكن حيث أن مدار النقاش هو معرفة ما إذا كان مقرر النقل المتخذ في حق المستأنف غير مشروع وغير مبرر بالمصلحة العامة ويقصد منه الإساءة للطاعن أو الإضرار
 مراعاة مبدإ المساواة بين الموظفين، وعلى من يقع عبء إثبات كل ذلك. وحيث في النازلة فإنه يتضح من عناصر الملف بما في ذلك الحكم المستأنف أن
 أنكاد بصفته مفتش مادة العلوم الغيزيائية إلى دائرة نفوذ نيابة بركان تاوريرت بموجب المذكرة رقم 117.
وحيث بغض النظر عن أن حسن سير المرفق العام يفرض تغليب المصلحة العامة في ذلك على المصلحة الشخصية للموظف الذي تم نقله من مركز أو مصلحـة إلى مركز أو مصلحة أخرى فإن المستأنف هو الذي يقع عليه عبء إثبات أن نقله في غياب طلب منه وخارجا عن حركة انتقالية لمفتشي التعليم شابه انحراف من الإدارة في استعمال المال سلطتها التقديرية في ذلك وخرق لمبدإ المساواة واستهـداف الإضرار بمصالحـهـ المـه وحيث بالإضافة إلى عدم إثبات المستأنف ما ادعاه في جانب الإدارة بـهذا الخصوص وكما اتضح ذلك لقضاة الدرجة الأولى فإن حسن توزيع العمل فيما بين الموظفين في نفس المس الما المجال الذي يعمل بـه المستأنف وسد الخصاص في الموضوع بالمنطقة التي نقل إليـها يجعلان قرار نقله متسما بالمشروعية ولا يعيبه انحراف في استعمال السلطة الما من طرف الإدارة.
وحيث أصاب الحكم المستأنف فيما انتهىى إليه من رفض الطلب مما يتعين معه
تأييده.

## لهـذه الأسبـاب

> قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس
 محمد بورمضان - السعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام الماريد الميد عبد المد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

■ التنقيل لعدم الاختصاص

> المملكة المغربية
> وزارة العدل
> المحكمة الإدارية بمكناس
> قسم الإلغاء
> حكم رقم: 98/54/3 3 غ بتاريخ 1998/09/23
> ملف رقم: 3/97/102
> ثريا نظيف ضد وزير التربية الوطنية

بتاريخ 1998/09/23 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس الحكم الآتي نصه :

السيدة ثريا نظيف، الساكنة بزنقة المعري عمارة 28 الشقة 12 مكناس.
نائبه ذ. محمد ناجح المحامي بمكناس.

## من جهـة

## وبين:

- النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعمالة مكناس المنزه.
- وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط.
- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

من جهـة أخرى

## الوقـــــــــع :

بناء على مقال افتتاح الدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ
 بواسطة نائبها ذ. محمد ناجح أنها تعمل كأستاذة بالسلك الثانياني في مانيا مادة الإنجليزية
 بمكناس، غير أنه ابتداء من السنة الماضية بدأت تتعرض لعدة مضايقاريقات إذ تم تكليفها


 فوجئت بتوصلها بقرار نقلها بصفة رسمية من ثانوية الأميرة للأمينة بمكناس إلى ثانوية

 مدير المؤسسة والمفتش كما أن القرار المذكور فيه خرق للقانون إذ أنها لم تطلب الانتقال والقانون يستوجب في حالة النقل من أجل المصلحة العار العامة أن ينصب قرار المر النقل على المنى آخر من التحق بالمؤسسة، والحال أنها لم تكن آخر من التحقت بالمؤسسة.


 لهذه المتتضيات، كما تعيب على القرار المطعون فيه افتقاره لسبب يحمله.
 قانونية، وأرفقت المقال بنسخة من قرار النقل ونسخة من التظلم ووثائق أخرى.
 الإقليمي هو المكلف بصغته ممثلا للسيد الوزير ومعوضا من قبله بتسييير مصالح النيا النيابة وذلك في حدود الاختصاصات المعهودة له بمتتضى القوانين وخاصة المرين المرسوم رقم 2.75.67 والمرسوم رقم 2.85.742 لذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص في في غير محله ، لالها وأضاف الفصل 64 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية لا يستلزم موافقة الموظف الما عندما تقتضي المصلحة العامة نتله من مصلحة إلى ألخرى ألما أو مكان إلى إلى آخر، كما كما أنه خلافا لما جاء في مقال الطعن فإن نيابة مكناس المنزه عمدت إلى ترتيب أساتذة اللغة

الإنجليزية حسب إلحاقهم بثانوية الأميرة للأمينة، نظرا لوجودها بجوار ثانويـة المولى الم اسماعيل وقد أسفر ذلك عن ترتيب المدعية في آخر اللائحة لكونها كانت آخر من

 الذي تعانيـه ثانوية مولى اسماعيل والتمس الحكم برفض الطلب. وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية والتي أكد فيهـا على أن منوبته ليست آخر من التحق سواء على مستوى نيابة مكناس المنزه أو على مستوى المؤسسة فلـي
 تعمل بنيابة مكناس المنزه، وثانيا أنها تعمل بجدول حصد حصص من فئة "أ" ومعها بيا بنفس المؤسسة من يعمل بجدول حصص من منئة "ب" وأضاف بـئن بأن المدعية تعمل كأستاذة
 تحتوي على أقسام أدبية تشكل اللغة الإنجليزية مادة أساسية فيـها بينما ثانوية مولاي اسماعيل تشتمل على أقسام علمية تشكل اللغة المذكورة مادة ثانوية فيهها والتمس الحكم بما ورد بمكتوباته السابقة.
وأرفق مذكرته بنموذج بلائحة المدرسين الفائضين ونسخة من مذكرة رقم 19
ونسخة من مذكرة رقم 115.
وبناء على باقي المذكرات؛ والتي لم تأت بجديد.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 98/7/14.
وبناء على الإعلام بإدراج القضيـة بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 98/9/9. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد الاستماع إلى السيد المفوض الملكي في تلاوة مستنتجاته الكتابية الرامية إلى اقتراح الحكم وفق الطلب، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأدرجتهها بالمداولة
والنطق بالحكم لجلسة 1998/9/23.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت وفق الشروط المتطلبة قانونا لذلك فهي مقبولة شكلا.

في الموضوع:
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 97/381 الصادر بتاريخ 1997/10/21 عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعمالة مكناس المنزه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث تعيب طالبة الإلغاء على القرار المطعون فيه كونه صدر عن النائب الإقليمي
 له اتخاذ القرار المطعون فيه.

وحيث إن النائب الإقليمي وإن كان يعتبر همثلا لوزير التربية الوطنية داخل الإقليم فيما يخص التسيير الإداري والتربوي فإنه لا يملك حق النـي النقل الرسمي لموني
 الوطنية ذلك أن الوزير المذكور هو الذي له صاحيارية القيام بهذا الإجراء على اعتبار كونه المالك لسلطة التعيين، وإعمالا لمبدأ توازنية الاختصاص فإن من يملك المّك سلطة التعيين هو الذي يملك سلطة النقل.

وحيث إنه تبعا لذلك وأمام عدم تقديم النائب الإقليمي للسند الذي الني يسمح له بالتيام بهذا الإجراء فإن القرار المطعون فيه وبغض النظا بشأنه يعتبر مشوبا بعيب عدم الاختصاص ويتعين الحكم بإلغائه. وتطبيقا للمادة 7 و8 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.

## لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: بإلغاء القرار الإداري عدد 97/381 الصادر بتاريخ 1997/10/21 عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعمالة مكناس المنزه مع ما ترتب عن الماريخ دلك من

آثار قانونية. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعاه.............................

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { قرار عدد } 1445 \text { المؤرخ في 99/11/11 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 98/1/5/1131 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد ثريا نظيف }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 99/11/11، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

## بين:

الوكيل التضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية وعن السيد النائب الإقليمي لوزارية الويار التربية

الوطنية بمكناس المنزه والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد بالربارباط. المستأنفون

## وبين:

السيدة نظيف ثريا، أستاذة السلك الثاني/ الساكنة بونقة المعري عمارة 28 شقة
12 مكناس.
نائبها الأستاذ محمد ناجح المحامي بمكناس.
المستأنف

## عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1998/11/4 من طرف المستأنفين المذكورين أعالاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل التضائي للمملكة والرامي إلى استئئناف حكم المحكيرئ الإدارية بمكناس الصادر بتاريـخ 1998/09/23 في الملف عدد: 97/102 غ.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1998/12/30 كم طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ محمد ناجح والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1999/10/25
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1999/11/11

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد الصايغ تقريره في هذه الجلسة والـا ولاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالفصل 45 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية والذي بمتتضاه يجب الماني أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الإدارية خلال ثلاثين يوما من تبليغها.

وحيث إنه بمقال استئناي قدم بتاريخ 4 نونبر 1998 أمام كتابة ضبط المحكمة الإدارية بمكناس استأنف الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الونير الدولة الونير المغربية الوبية في شخية الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوية الونية الونية الونية بمكناس المنزه حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 54 الصادر بتاريخ 1998/9/23 في المارئلف 3/97/102 لوزارة التربية الوطنية بمكناس المتضمن نقل الطاعنة ثريا نظيف منا للاأمينة بمكناس إلى ثانوية مولاي اسماعيل بنغس المدينة.

وتمسك في مقال الاستئناف الذي بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليها بائها بعدة أسباب وأجابت ثوريا نظيف بمذكرة بواسطة محاميها تثير كون الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني، وبلغت هذه المذكرة إلى الوكيل التضائي الذي تونيا توصل بها 1999/9/2 حسب الثابت من شهادة التسليم ولم يتقدم بأي تعقيب.

وحيث تشهد الصورة المطابقة للأصل من شهادة التسليم باللمف أن الحكم المطعون
 بتاريخ 30 شتنبر 1998 مما يكون معه الاستئناف المقدم بشأن الحكم المذكور بتاريخ 4

نونبر 1998 قد وقع خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه وهو بذلك غير مقبول.

## لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف شكال.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من الحـئ رئيس

 اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## ■ التنقيل لعدم الاختصاص

> المملكة المغربية
> وزارة العدل
> المحكمة الإدارية بغاس
> قسم الإلغاء
> حكم رقم: 99/3566 بتاريخ 1999/07/21
> هلف رقم : 98/284 غ
> مريـة المدغري ضد وزير التربيـة الوطنية

بتاريخ 1999/07/21، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس الحكم الآتي نصه :

السيدة مرية المدغري الساكنة بعمارة برادة 5 زنقة فلسطين أكدال المدينة الجديدة بغاس.

نائبها الأستاذ إدريس المرزوقي المحامي بغاس.

## من جـهـة

وبين:

- السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لعمالة فاس الجديد دار الدبيبغ بغاس.
- السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط. - الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط. - الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط. من جهـة أخرى


## الوقائــــع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بغاس بتاريخ 1998/12/10 معفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي عليا عرضت
 1978/11/21 كأستاذة السلك الأول في العلوم الطبيعية بإعدادية للانزهة بالربارباط
 بطلب منها أصدر السيد وزير التربية الوطنية قرارا آخر يقضي بنقلها بنغس الصنا إعدادية الإمام علي بغاس ابتداء من 1980/06/17 وأنه في بداية الية السنة الدراسراسية الدية خلال شهر شتنبر 1997 عندما التحقت كعادتها بإعدادية الإمام علي طلب منها منها مدير المؤسسة الالتحاق مؤقتا بإعدادية الزهور بمنغلوري بأمر من السيد النائب وأنها فوجئت

 بالمستشفى عدة مرات وعند إخبار السيد النائب الإقليمي بحالتها

 السنة الدراسية الحالية في 1998/9/16 رجعت إلى إعدادية الإمام علي لأنها تابعة لـابيا لها فأخبرها مدير المؤسسة بعدم وجود إسمها ضمن لائحة الأساتذة ولما اتصلت بما بمندوب التعليم أمرها بالالتحاق بإعدادية الزهور مما يعد ضماريا
 السيد النائب الإقليمي للتعليم وأنه أجابها بتاريخ 1998/11/24 يوضح فيها موقنا
 الصادر بتاريخ 1995/10/17 بشأن إحداث نيابات لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي لما لما يتطرق في مقتضياته إلى اختصاصات السادة النواد النواب فيما يتعلق باتخاذ قرارات المات النقل
 الأخيرين الصادرين بتاريخ 1994/11/21 و 1998/2/4 كما باعتبار أنها ليست احتياطية وأقدم من غيرها ولم تتقدم بارية بأي طلب انتقال وأن السيد النائب لم يوضح كيف سمح لأساتذة بانتقالهم للتدريس بإعداديا لألـاية الإمام علي وسرعان ما تراجع عن تعيينهم مثل الأستاذة علال التي عادت إلى إعدادية الإمام علي وبذلك

فإن قرار نقلها فيه خرق لمبدأ المساواة أمام القانون لأجله تلتمس المنوب عنها الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربيـة الوطنيـية

 تعيين ونقل مع شهادة طبية وجواب.
الإجراءات

بناء على الأمر باستدعاء الطرفين للحضور إلى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
 والتقرير فيهـا.
وبناء على المذكرتين الجوابيتين المؤرختين تباعا في 4/7 و5/27 من سنة 1999


 الانتقال لا يدوم سنة كاملة وأن الإعدادية التي انتقلت إليهـا الطاعنة قد عرفت التحاق ما لا يقل عن 14 أستاذا وأن السيد النائب مختص باتلا لألخاذ قرار بتغيير المواقع الوظيفية للموظفين الموضوعين رهن إشارته وهي المهممة التي تقتضي تعويض المتغيبين لأسباب مشروعة كنقص الأطر في بعض المؤسسات كما في نازلة الحال



 السيدة مرية المدغري قد فرضته ظروف المدلـد إعدادية بكامل مقوماتها من أساتذة على اختلاف تخلما للمعايير المعمول بهها على الصعيد الوطني والمتجلية في اختيار المتيار الأساتذة من بين الاحتياطي النظري المتوفر في الإعداديات المتواجدة بتراب النيابية كما أن المدالجا القضاء لا
 ليس إلا قرارا تأكيديا لقرار النقل الذي والما وافقت عليه عند توقيعها لمحضر الالتار التحاق وأن الاحتجاج بكون زميلة لها نقلت معـها وتم إعادتها إلى إعدادية الإمام علي لا أساس لـا له

مادام رجوعها قد تم في إطار المصلحة العامة والتماس الحكم بعدم قبول الطلب وإلا فالتصريح برفضه وأرفتت المذكرة المؤرخة في 1999/3/31 بنسخ من رسالة للسيد النائب ومحضر التحاق.

وبناء على المقال الإصالحي مع المذكرة التعقيبية المودع بكتابة ضبط هاته
 الخصوص أنه ورد بالمقال أن تاريخ القرار الإداري صدر بتاريخ 1997/09/16 بينما الحقيقة هو أنه صدر بتاريخ 1998/09/16 الذي علمت فيه المنوب عنها لألاريا بوضعيتها وتظلمت بشأنه لدى السيد النائب الإقليمي كما أن العلم بالقرار يجب أن يمتد إلى إلى جميع أسباب هذا القرار وظروفه وليس إلى جزء منه وإلا بماذا يفسر السيد النائب
 الورقة التي جعلتها تعتبر نفسها في مهممة مؤقتة بإعدادية الزهور وأن القرار الوحيد



 الإمام علي لما سلمهها شهادة العمل المذكورة وأن نقل الأساتذة من مؤسسة إلى أخرى لا يدخل ضمن اختصاصاته وتتعلق المذكرة الوزارية عدد 110 بتعيين المتخرجين الجدد
 وجعله 1975/10/17 وكذا الغلط المطبعي الوارد في السطر الأول من الصفحـة 5 من المقال والذي هو 1998/9/16 عوض 1997/9/16 وتبعا لذلك الحكم بإلغاء قرار نقلها الذي اتخذه في حقها السيد نائب التعليم في تاريخ 1998/09/16 وإرجاعهها إلى إعدادية الإمام علي بدلا من إعدادية الزهور وأرفقت هاته المذكرة بنسخ من محضر الدخول المدرسي وشهادة عمل.
وبناء على الأمر بالتخلي المتخذ في القضية المعتبرة جاهزة للحكم فيهها وتبليغ

 بمناسبتها وفي الجلسة المذكورة تخلف الطرفان رغم التوصل فأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي الذي بسط شفويا مستنتجاته الكتابية معترحا من خـلالهـا الحكم بعدم

قبول الطعن شكال لالتحاق الطاعنة بإعدادية الزهور بتاريخ 1997/06/16 وتم التنصيص فيـه على تعلق الأمر بانتقال من إعدادية الأمام علي بغاس الجديد وهو ما

 للمداولة والنطق بالحكم بجلسة يومهـ.
حول القبول الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

حيث دفع السيد الوكيل القضائي للمملكة بكون الطعن مقدم خارج الأجل القانوني بناء على قاعدة العلم اليقيني بوجود القرار مستنتجا علم الطاعنة من الـي واقعة توقيعها على محضر التحاقها إلى مقر عملها الجديد.

 يشمل جميع عناصر القرار المطلوب إلغاؤه بما فيها تاريخ صدوره والجهة التي التي صدر عنها والأسباب التي دعتها إلى إصداره والميسر من خلالها السبيل لتهايلهياء الـياء الدفاع بشكل لا لبس فيه أو غموض.
وحيث أنه بالإطلاع على مستندات القضية يتبين أن محضر التحاق التحاق المدعية

 هذا الانتقال غير المفصوح عن دواعي اتخاذه من نيابة وزارة التربية الترالية الوطنية لغاس
 إعدادية الإمام علي هي مقر عمل المدعية بمناسبة شهادة العار العمل التي سلمتها لها لـاته
 هذا المسلك على أن الإدارة المذكورة التي جعلت الميار المدعية المية في وضعية يستحيل عليها في

 جميع الأحوال فإن مجرد تأخر العلم بالقرار المنتقد بغعل الإدارة يكفي للحيلولة دون

احتساب ميعاد الطعن إلا من تاريخ حصول ذلك العلم الذي هو الموسم الدراسي لسنة

 من إعدادية الإمام علي إلى إعدادية الزهور بغض النظر عن تاريخ اتخاذه لألنا لأن العبرة تظل في هذا الخصوص بواقعة تحقق العلم بفحوى قرار النقل في غياب أي تبليغ بـ وهي هسألة دلت معطيات المنازعة على تأخر تحققها لموسم دراسي كامل لأسباب لا يد فيهـا لصاحبة الشأن.

## حول الموضوع :

حيث ان حاصل الطلب الحكم بإلغاء قرار نقل المدعية إلى إعدادية الزهور من إعدادية الإمام علي وارتكز موقف جهـة الإدارة بصدده على أن إصدارها للمقرر المذكور



$$
\text { المذكور رقم } 110 \text { وتاريخ 1996/8/2. }
$$

فيما يخص مشروعيـة المقرر المطلوب إلغاؤه:

لكن حيث إنه من جههة فإن الثابت من المذكرة رقم 110 المحتج بـها أن موضوعها متعلق بتعيين المتخرجين الجدد في حين أن المدعية ليست حديثة العـهد بالتدريس بل تؤكد أوراق الملف على أن أول ارتباط لهـا بالإدارة يعود إلى سنة 1978
 الانتقال المحلية وتوزيع الاحتياطيين بعد تغطية المناصب الشاغياني وليس الثانوي الذي تنتمي لأسلاكه المدعية باعتبارها أستاذة للسلك الأول لم تتقدم بأي
 عليه حتى يكون هنالك محل لمناقشة المعايير المتمسك بـها لتبرير النقل المطعون فيه خاصة مع تخلف الأوراق المحتج بـها في الخصوص عن إثبات تعلق نتائج الحركة
 إعدادية الزهور من بين 14 أستاذا في مادة الطبيعيات المتواجدين في حالة المد فيض في في مجموع مؤسسات السلك الثاني من التعليم الأساسي التابعة إلى النيابة المذكورة بمناسبة الدخول المدرسي 1998/1997.

وحيث إنه من جهـة أخرى فإنه إذا كان نواب وزارة التربية الوطنية مكلفون
بتطبيق السياسة المدرسية وتنفيذ مقررات الوزير والقيام بمراقبة وتنشيط وتنسيق أعمال
 ذات الصلة باختصاصات وتنظيم وزارة التعليم الابتدائي والثانوي فإن هاته المصادر
 الموظفين بل تكتفي بالإحالة على قرار لوزير التربية الوطنية لتحديد اختصا لارية الحاصات ونيابات الوزارة وأنه بمعرفة أن هذا القرار الحامل لرقم 99-13 وتارئ بتغويض الإمضاء الذي استند إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في
 يصدر بالجريدة الرسمية عدد 4663 إلا بتاريخ 8 فبراير 1999 فإن انتقال المدعية

 مختصة.

وحيث أن مؤدى ما ذكر صيرورة قرار نقل المدعية من إعدادية الإمام علي إلى إعدادية الزهور بغاس تصرف مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة مما عرضه للإلغاء بجميع ما يترتب عن ذلك من آثار.

## المنطوق

## لهـذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن السيد النائب الإقليمي


 السيد محصل الضرائب بقباضة فاس البطحاء. بهـذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 151 \text { المؤرخ في الإن } \\
& \text { ملف إداري عدد : 1999/1/4/1404 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد مرية المدغري }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2001/02/01، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

## بين:

الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن السيد وزير التربية الوطنية والسيد


محل المخابرة بمكاتبه السيد بوزارة المالية والخوصصة بالربالـياط.
المستأنفون
وبين:
مرية المدغري- الساكنة بعمارة برادة 5 زنقة فلسطين أكدال المدينة الجديدة بغاس. نائبها الأستاذ ادريس المزروقي المحامي بغاس والمقبول لدى المجلس الأعلى. المستأنف عليها

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1999/10/14 هن طرف المستأنفين المذكورين أعلاه
 المحكمة الإدارية بغاس بتاريـخ 1999/07/21 في الملف عدد: 98/284 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2000/12/04 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ ادريس المرزوقي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على النصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

$$
\text { وبناء على الأمر بالتخلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في } 28 \text { شتنبر } 1974 \text { الصادر في 2000/12/11 . }
$$

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/02/01 , وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن سيمو تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على الاستئناف المقدم من السيد الوكيل القضائي نيابة عن وزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لعمالة فاس الجديد دار الوار الدبيبغ بتاريخ
 1999/07/21 في الملف عدد: 98/284 غ والقاضي بإلغاء قرار النائب الإقليمي لوزارة المدية التربية الوطنية بنيابة فاس الجديد دار الدبيبغ بنقل السيدة مرية المدغري من إعدادية الإمام علي إلى إعدادية الزهور مع ما يترتب عن ذلك قانيدنا الـنـا

في الشكل:
حيث إن الحكم الاستئنافي بلغ للجهة المستأنغة بتاريخ 1999/09/16 ووقع الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 1999 فيكون أجل الشهر المنصوص عليه قانونا قد احترم، وبالتالي يصبح معه الاستيناف مقبولا .

في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أن السيدة ماريا المدغري تقدمت في المرحلة الابتدائية بمقال بواسطة نائبها بتاريخ 1998/12/10 المانيان المرض
 العلوم الطبيعية بإعدادية للانزهة بالرباط بمقتضى قرار السيد وزير التراير التربية الوطنية وتكوين الأطر المؤرخ في 1979/10/29 وأنه بطلب منها أصدر السيد وزير التربية الوطنية
 1980/06/17 وأنه في بداية السنة الدراسية خلال شهر شتنبر 1997 عندما التحقت كعادتها بإعدادية الإمام علي طلب منها مدير المؤسسة الالتحاق مؤقتا بإعدادية الزهور

بمنغلوري بأمر من السيد النائب، وأنها فوجئت بوجود هاته المؤسسة في منطقة نائية محرومة من الكهرباء وبجانبها غابات مريا مخيفة وتبا

 بإرجاعها إلى إعدادية الأمام علي في وقت قريب لكنه لم يفعل وبقيت بإعدادية الزائهور الديا إلى متم السنة الدراسية 98/97 ، وفي بداية السنة الداريا الداسية الحارية الحالية في رجعت إلى إعدادية الإمام علي لأنها تابعة لها فأخبرها مدير المؤسسة بعدا
 الزهور هما يعد ضمنيا قرارا بنقلها إلى الإعدادية المذكورة ابتداء من 1998/9/16 مع الحا أن
 القرار المذكور مع التنصيص في نفس الحكم بإرجاع المدعية بنغس الصفة إلى إعدادية الإمام علي.

وبعد الإجراءات والمناقشات صدر الحكم المشار إليه صدره.
وحيث أسس المستأنف استئنافه على الأوجه التالية:

1) خرق متتضيات المادة 23 من القانون 41-90 ، ذلك أن هذه المادة يقول الوكيل القضائي تشترط أن تقدم طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة دارئ داخل أجل ستين
 العلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ كان عليها أن تستند إلى محضر الالتاريا وقعته المستأنف عليها بتاريخ 1997/9/16 لضبط تاريخ عملها بقرار النقل لاعتانباره ساريا ابتداء من مستهل السنة الدراسية 1999/1998 .
2) عدم الجواب على دفع يعتبر بمثابة انعدام التعليل :

ذلك أن المحكمة لم تجب على دفع يتعلق بعدم القبول استنادا إلى كون الطعن هنصبا على قرار تأكيدي وليس على قرار أصلي بالنقل مما يكون معه عدم الجواب

 الخصاص الناتج عن إنشاء إعدادية جديدة وتحت ضغط عدم تزويد نيابة فاس الجديد بالأطر التعليمية الضرورية مما يكون معه الحكم مجانبا للصواب، كما أن قول المحكمة

بأن النائب الإقليمي غير مختص هو غير مؤسس باعتبار أن قراره يهمم فقط الحركة الانتقالية الإدارية داخل نيابته والمتعلقة بالتنظيم وسد الخصاص لاص لا
 وحيث أجابت المستأنف عليهها بواسطة دفاعها الأستاذ ادريس المرزوقي بأن المقال الاستئنافي ما هو إلا تكرار لما جاء في المذكرتين الجوابية والتعقيبية المدلى بـهما الما من
 كلها فإنها تسترجع حاليا جميع الدفوعات التي تقدمت بهـا الثـا أثناء المرحلة الابتدائية الما
 تأييد الحكم المستأنف بجميع أجزائه.

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه من الثابت من أوراق الملف ومما لا تجادل فيه المستأنف عليهها أنها
 وهو التاريخ الذي وقعت فيـه محضر التحاقها بإعدادية الزهور وهو المحضر الذئي بصورة واضحـة بأن المعنية بالأمر قد تم نقلها إلى الإعدادية المذكورة المـا
 بها على إثر قرار النقل والذي أسمته قرار النقل المؤقت وحيث إن العلم اليتلم اليقيني حسب الاجتهاد القضائي المستقر للقضاء الإداري بغحوى القرار المطعون فيـه ومصدره يقوم مقام التبليغ والحالة أنهها لم تتقدم بدعواها الحالية إلا بتاريخ 1998/12/10 أي بعد الماري مرور أزيد من سنة على التحاقها بمقر العمل الجديد مما يكون معـه الطعن المقدم ضد المقرر المذكور واقعا خارج الأجل المحدد قانونا للطعن ولذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداريـة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: الحسن سيمو-
 عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
$\square$

> المحكمة المغربية
> وزارة العدل
> المحكمة الإدارية بوجدة
> قسم الإلغاء
> حكم رقم: 97/467 بتاريخ 1997/04/09
> هلف رقم: 97/13
> رشيد خير ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 1997/04/09 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة الحكم الآتي نصه:
بين:
السيد رشيد خير الساكن 28 زنقة الأمين جرادة بوجدة.
نائبه ذ الطيب بنعلي وبوشخاشخ المحاميان بوجدة.

## من جهـة

- السيد وزير التربية الوطنية بالرباط.
- السيد نائب وزير التربية الوطنية بوجدة.
- السيد وزير الأول بالرباط.
- العون الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية.

من جهـة أخرى

## الوقائـــــع :

بناء على القانون 90-41 المؤرخ في 93/9/10 المحدثة بموجبه المحاكم
الإدارية.

وبناءا على الفصل 8-20 سن نفس القانون.
 97/01/14 بواسطة دفاعه والذي يعرض فيه أنه يطلب إلغاء المقرر الوارد بالمذكرة رقد رقم

 به بتاريخ 1996/11/08 غير أنه رغم مرور شهرين من تاريخ ألما الموضوع أكد على أنه بعد نجاحه في مباراة مغتش الرياضيات دورة أكتوبر 1991 تقرر
 مشاركته في أية حركة انتقالية ودون رغبة منه، كما أسندت له مهام بكام بكل من بركانـانـ السعيدية- مداغ- سيدي بوهرية- تاوريرت في الوقت الذي كاني بوجدة مما نتج معه خسائر مادية واجتماعية تمثلت في الانتقال بير بين عدئ على المقرر خرقه للفصل 64 من ظهير 1958/02/24 بحيث لم


 المطعون فيها رغم التوصل فأخرت القضية لإشعارها بالجواب تحت طار المائلة إمكانية اعتبار عدم جوابها بمثابة إقرار بما جاء في المقال.
وبجلسة 1997/03/19 حضرها دفاع الطاعن وتخلفت الجهة المطعون ضدها ولم تدل بأية جواب بجلسة 1997/04/02 تخلف الأطراف، وتلا السيد المالمون الموض الملكي تقريره بالرأي القانوني في النازلة موضحا أن الطعن قدم داخل الأجل القانوني طالما أن تنفيذ المقرر المطعون فيه قد علم به بتاريخ 1996/09/15 وتقدم بتظلمه بتارين التاريخ
 الجهة المطلوب الطعن ضدها قد استدعيت مرتين وأشعرت بالجواب غير أنها لم تفع المعل مما يعتبر منها إقرار بوقائع الملف مضيغا أن موظفي رجال التعنير المير وفق مرسوم 1985/10/04 يخضعون للظهير المؤرخ في 1958/02/24 وأن هذا الأخير ينص في فصله

64 أن للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين مع مراعاة طلباتهم وحاجتتهم العائلية كما أن الإدارة لم تبد السبب الصحيح في اتخاذ قرارها لا عند ما اتخذته ولا ولا عندما طلب منها قضائيا ملتمسا اعتبار القرار مشوبا بالانحراف في السلطة واقترح إلغاءه، بعده حجزت القضية للمداولة لجلسة 1997/04/19

## وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:
حيث أن الطاعن تقدم بتظلم إداري إلى السيد وزير التربية الوطنية في شأن
 1996/11/8 كما هو ثابت من الإشعار بالتوصل لمصلحـة البريد. وحيث تقدم بطعنه القضائي في المقرر المذكور بتاريخ 1997/01/14 كما هو ثابت من طابع كتابة ضبط هذه المحكمة الشيء الذي يجعل طعنه مقدما داخل أجله القانوني وحيث أن الطعن إضافة لتقديمه داخل أجله القانوني فإنه النه جاء الـنه مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من مصلحـة وأهلية مما يتعين التصريح بقبوله شكالا.

حيث يهـدف الطعن إلى الحكم بإلغاء المقرر القاضي بنقله من دائرة نفوذ نيابة وجدة إلى نفوذ نيابة أبركان تاوريرت برسم السنة الدراسية 96-97 المضمن بالمذكرة رقم

وحيث يعيب الطاعن على المقرر الإداري خرقه للفصل 64 من ظهير 1958/02/24 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ومبدأ المساواة بين الموظفين على اعتبار أنه لم يتقدم بأي طلب للانتقال وأنه لم تراع حالته العائلية وأنه قد تم إسناد مهامه للأستاذ المسمى الشتواني الجيلالي الذي لا يتوفر على إطار مفتش في مادة الرياضيات والذي قدم مؤخرا من نيابة طنجة.
وحيث أن الإدارة رغم موافاتها بمقال الطعن لم تقدم أي رد عليه لجلسة 1997/02/19 مما حدا بالمحكمة إنذارها ثانية وإمهالها لتقديم التـا 1997/03/19 غير أنها لم تفعل.

وحيث أنه وتبعا لما ذكر أعلاه تعد الإدارة قد وافقت على الوقائع المبنية في
عريضة طلب الإلغاء مادام أنها لم تدل بمذكرة جواب أعاه رغم مذحـها أجلين لأجل ذلك الـك ولم تعتذر وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى في عدة قرارات منها قرار عدد 8 وتاريخ 1969/01/29 ( مجلة التضاء والقضاء).
وحيث أن مبدأ المساواة بين الموظفين من المبادىء التي يجب على الإدارة مراعاته عند إصدارها للمقررات الإدارية التي من شأنهـا التأثير في المراكز القانيانونية وحيث أن صدور المقرر المطعون فيه، ، خرقا لهـذا المبدأ يجعله معيبا بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته للقانون مما يتوجب إلغارؤرون.

## المنطوق

## وتطبيقا

$\qquad$
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وغيابيا : في الشكل : بقبول مقال الطعن.
في الموضوع: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { الحكم عدد } 863 \text { المؤرخ في 1999/07/08 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 1997/1/05/1232 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد رشيد خير }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 1999/07/08، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت الحكم الآتي نصه :

الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السادة الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والنائب الإقليمي لهذه الوزارة بنيابة وجدة، والجاعل واعل محل المخابرة وابيا معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط. المستأنفون

## وبين:

السيد رشيد خير الساكن 28 زنقة الأمين جرادة بوجدة.

## المستأنف عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1997/06/17 من طرف المستأنف المذكور أعلاه




عليه بواسطة نائبه الأستاذ الطيب بنعلي والرامرامية إلم رفض المار الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف المن.

الشريف بتاريخ 1993/09/10 المتعلق بإحداث محاكي إملا إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في المياء 1999/05/12
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنيا الملية المنعقدة بتاريخ .1999/07/08

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مصطفى مدرع تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة
قانونا لقبوله شكال.
في الجوهر :
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينهها الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة

 أنجاد إلى نيابة بركان تاوريرت بصفته مغتشا لمادة الرياضيات بالسلك المران الثاني وهو القرار المرار
 الصفحة 119 من المذكرة) وأسس طعنه على أنه لم يطلب هذا الانتقال وأن نتله سيلحق به أضرارا لأنه كان يعمل في مؤسسة واحدة بمدينة وجدة وسيصعب عليه التنقل بين خمس مقاطعات بدائرة بركان تاوريرت وأن منصبه شغله الأستاذ المسمى الشتواني الجيلالي الذي لا يتوفر على إطار مغتش في مادة الرياضيات وإنما نـا هو مو مكلف
 يعتبر منافيا لمبدإ المساواة بين الموظفين ولم تجب الجـهـة المطعون في قرارها فتضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف من طرف وزير المير التربية الوطنية ومن معه.
فيما يتعلق بالسبب الأول :
حيث إن الإدارة المستأنفة تعيب الحكم المستأنف بخرل المالـن المادة التاسعة من القانون
 المحلي للمحكمة الإدارية بوجدة مادامت تههم جميع نيابات وزارة التربية الوطنية على الصعيد الوطني.

لكن حيث إن الطعن المعروض مقدم ضد قرار فردي بنقل الطاعن ولا يغير من
 أخرى داخل ننس الدائرة القضائية لنفس المحكمة الإدارية بوجدة ولا وجود للخرق الدجتج به.

> فيما يتعلق بالسبب الثاني :

حيث تتمسك الإدارة المستأنغة بأن قرار النقل المطعون فيه لم يكن في ظرورف عادية وإنما تم على إثر التقسيم الإداري الجديد بإحداث ولائلاية وجدة المدار فبعد أن كانت هناك
 لإحداث الولاية ثلاث نيابات للوزارة هي 1) نيابة وجدة أنكاد 2) نيابة برابيان تاروريرت 3) نيابة جرادة وتمسك جميع المفتشين بالبقاء في وجدة وبيار وبعد عدرة اجتماعات في متم يوليوز 1996 على مستوى الأكاديمية تم توزيع مناطق التنتيش بتنسيق مع المنسقين الجهويين بكيفية متوازنة بمراعاة التوزيع الجغرافي وكايراني
 السير العادي للمرفق العام وأن نيابة بركان تاوريرت تعاني نتصا فيما يتعلق بمغتشي مادة الرياضيات.

وحيث جدد المستأنف عليه تمسكه خاصة بأن هناك انحرافا في استعمال السلطة يتمثل في نقله قصد إحالال غيره محله وهو الأستاذ الشتواني الجيلالي الذي التحق بالإقليم مؤخرا.
لكن حيث إن النزاع في أن الانتقال المطعون فيه تم في ظروف استثنائية ناتجة إن إحداث نيابات جديدة للوزارة بعد أن كانت مجتمعة في نيابة واحدر الاحدة فكان من حق

 بالنقل لسد الفراغ فيمكن التمسك به فيما يخص مهـام التدريس وليس في مهـام التيام التغتيش
 يلتحق إلا مؤخرا بالإقليم كما يتمسك به المدعى المستأنف عليه لا لا يككفى لاستخلا هناك أية رغبة في تغضيل أي مغتش على آخر باعتبار الظروف المحيطة والنازلة كما سبق توضيحها ولا وجود لأي شرط في استعمال السلطة.

## لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى في الشكل بقبول الاستئناف.
وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض طعن السيد رشيد خير أعلاه. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

 محمد بورمضان- أحمد دينية وأحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

■
رفض طلب نقل
حق الطاعن في المشاركة في الحركة الانتقالية مادام يتوافر على شروط المشاركة القاعدة

- إن تخصص الطاعن في تدريس مادة لا يحول دون حقه في طلب الانتقال لتدريس مادة هو مكلف بتدريسها، طالما تتوفر فيـه شروط المشاركة في الحركة الانتقالية وحصوله على النقطة المتطلبة. - إن قرار الإدارة برفض طلب المعني بالأمر المؤسس على جواب الحاسوب استنادا إلى معطيات خاطئة يفتق, إلى , كن السبب ويجعله عر ضة للإلِّلغاء.

المملكة المغربيـة
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بمراكش
قسم: الإلغاء
حكم رقم 172 بتاريخ: 1997/05/05
ملف رقم : 95/95 غ
مربوح الحسين ضد وزير التربيـة الوطنيـة ومن معـه.

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 5 ماي 1997، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش الحكم الآتي نصه :

- السيد مربوح الحسين - معلم-
- الساكن بحي البهجة زنقة حمص رقم 336 دوار العسكر بمراكش. - الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ ابراهيم فنان المحامي بهيئة مراكش.

بصفته طاعنا من جهـة،

- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بمقر الوزارة الأولى،

وزارة التربية الوطنية في شخص الوزير بمكاتبه بمقر الوزارة،

- السيد الوكيل القضائي بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط، -
من جهـة أخرى.


## الوقاكُـــع

بناء على المقال المسجل لدى هذه المحكمة بتاريخ 95/10/26 والذي يهدف من خلاله الطاعن إلى إلغاء القرار القاضي برفض طلب نقله إلى مدينة مراكش، وذلـ وذلك بعلة عدم الإشارة في الطلب إلى المادة التي يدرسها.
ويعرض الطاعن في مقاله أنه يعمل كأستاذ السلك الأول بإعدادية سيدي بوعثمان نيابة قلعة السراغنة متخصص في تدريس اللغة العربية حسبما هو ثابت من قراد تعيينه، وقد أسندت إليهه مـهمة تدريس مادة التربية الإسلامية كما يتبيين من الورقة الشخصية الممضاة من طرف مفتش المادة، وأن العارض باعتباره التحق بسلك التعليم هنذ 68.10.1 وأصبح مجموع النقط المحصل عليها هي 77 نقطة، يخوله المشارواركة الما في الحركة الانتقالية، تقدم بطلب نقله إلى إحدى الجماعاع الـات بولاية مراكش إلا ألا أنه لم يستجب لطلبه بحجة أنه لم يشر فيـه إلى مادة تخصصه في حين تم قبول طلب السيد الحيد مساعيد علي بنفس التخصص، ، والذي لا يتعدى مجموع نقطه 76 ونقل فعلا إلى نيابة المنارة، كما تم نقل الآنسة باعزيزي فاطنة بنفس التخصص من الدار البيضاء إلى نيابة
 لا يتعدى 60. وبذلك، تكون الجهـة المسؤولة والمشرفة على الحركة الانتقالية قد اجحفت في حقه ولم تنصفه بالرغم من توفره على حظوظ أكبر من زملائه المستجاب
 والحكم بالتالي، بنقله إلى نيابة المنارة للتعليم والأمر بجميع الإجراءات المترتبالمبة على الملى ذلك من تحميل المطلوبين في الطعن الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بـها الوكيل القضائي بتاريخ 7 مارس 96 بصفته ونيابة عن الدولة المغربية في شخر الحو الوزير الأول وعن وزير ولير التربية الوطنية ، والتي يثير فيهها من حيث الشكل عدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل القانوني،

مؤكدا أنه بخلاف ما جاء في مقال الطاعن من أنه لم يعلم بنتيجة الحركة الانتقالية إلا





 الحقيقي لرفض طلب الطاعن يرجع إلى خرقه للعرف المتبع في عملية الحركة الحبة الانتقالية
 تخصصهم ومادام أن طلب الطاعن لم يرتكز على مادة تخصصه الأصلية وهي اللئلغي


 لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وكذا باقي الطلبات لكون دور قاضي الإلغاء ينحر في الحكم بالإلغاء أو عدمه ولا يتعدى ذلك إلى إصدار أوامر للإدارة ولا أن يحل محلـي الـيا في التدبير.
وفي تعقيب للطاعن يؤكد ما جاء في مقاله، مضيفا أنه لم يسبق له أن اطلع على


 استعمال الزمن لسنتي 95/94 و 96/95 الدناد
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 96/07/31 تحت عدد 1918 19 ألمري أجري بحث في القضية بمكتب القاضي المقرر بتاريخ فاتح أبريل 1997 . وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون.
وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ بصفة قانونية لطرفي الدعوى تم إدراج القضية بجلسة 97/04/09 حضره نائب الطاعن وتخلف ولـف المطلوب في الطعن رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيـها ، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي وتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة اليوم.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

أصدرت المحكمة، وهي متركبة من ننس الهيئة التي ناقشت القضية الحكم الآتي نصه :

## التعليل

> في الشكل :

حيث يدفع المدعى عليه بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني على اعتبار أن نتيجة الحركة الانتقالية يعلن عنها قبل نهاية السنة الدراسية الدية والنـا ملزم بالإطلاع عليها في إبانها حسب ما تقتضيه المانيا المذكرة رقم 70. لكن حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه تم اطالع الطاعن على الما 70 المذكرة 70
 والمصلحة ووفق الشروط والأجل المنصوص عليها قانونا ويتعين بالتالي التصريح بقبوله شكا.

وفي الموضوع:
حيث يهدف طلب المدعي إلى إلغاء القرار القاضي برفض طلب نقله كأستاذ السلك الأول من إعدادية سيدي بوعثمان إلى مراكش؛ ؛
وحيث يعلل المدعى عليه رفضه لطلب الطاعن بخرقه للعرف المتبع في عملية

 الواردة به من حيث المادة التي يدرسها والمتخصص فيها وهيا وهي اللغة العربية والمادية المطلوبة وهي التربية الإسلامية المكلف بتدريسها بإعدادية سيدي بوعنمانـيان.
 التي هو مكلف بتدريسها طالما تتوفر فيه شروط المشاركة في الحركة الانتانقالية الحا ولية وحصوله


 ويعتبر القرار المعتمد على ذلك غير مستند إلى أي أساس قانوني ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه .

## المنطوق

وتطبيقا لقانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية
لهذه الأسباب
إن المحكمة وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا، تصرح في الشكل : بقبول الطعن،
وفي الموضوع: تحكم بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية والقاضي برفض طلب انتقال الطاعن من إعدادية سيدي بوعثمان إلى مراكش في إلطار الحركة الانتقالية لسنة 1995 .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 299 \text { المؤرخ في الارية 2000/03/02 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 97/1/5/1358 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد مربوح الحسين }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2000/03/02 ، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت القرار الآتي نصه :

بين:
الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن السيد الوزير الأول وعن السيد
وزير التربية الوطنية والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والماليالية والاستثمارات الخارجية بالرباط.
المستأنفون

## وبين :

السيد مربوح الحسين/ الساكن بحي البهجة زنقة حمص رقم 336 دوار العسكر بمراكش.

نائبه الأستاذ شفيق الحسين المحامي بمراكش.

## المستأنف عليها

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1997/08/11 هن طرف المستأنفين المذكورين أعلاه
 الإدارية بمراكش الصادر بتاريخ 1997/05/05 في الملف عدد 95/95 ت.
 المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ شفيق الحسين والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر باري بتنغيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاك الماك إدارية المانية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبالغ الصادر في 1999/12/16 ـ
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/03/02 , وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي الماري تقريره في هذه الجلسا والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.

وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 11 غشت 1997 من طرف الوكيل

 بإلغاء طلب انتقال مربوح الحسين من إعدادية سيدي عثمان إلى مدينة مراكش في إلاني إلطار الحركة الانتقالية لسنة 1995 .حيث إن الاستئناف المذكور مقبول لتوفره على الشروط

المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 1995/10/26 عرض المستأنف عليه المشار إليه أنه يعمل كأستاذ
 العربية وأنه باعتباره التحق بالتعليم منذ 1969/10/01 وأصبح مجموع النقط التي حصل عليها هو 77 نقطة يمكنه المشاركة في الحركة الانتقالية ولذلك تقدم بطلب نقلـة

 يتعدى مجموعه 76 نقطة ونقل فعلا إلى نيابة المنارة كما تم نقل الآنسة باعزيزي بنغس التخصص من الدار البيضاء إلى نيابة المنارة مع أن مجموع نتطها لا لا يتعدى 60 نتطة مها يكون معه قرار رفض نقله متسما بالشطط في استعمال السلطة ولذلك طلب البـب الحكم بإلغائه.

وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطعن شكلا لفوات الأجل القانوني صدر الحكم المطعون فيه مستجيبا للطلب فاستأنغت الإدارة الحكم المذكور. وحيث تمسك الوكيل القضائي في مقال الاستئناف بفساد التعليل الموازي لانعدامن الماهـ ذلك أنه جاء في الحكم المذكور أن تخصص الطاعي
 الانتقالية وكونه حاصا على النقطة المتطلبة لذلك وأن الإدارة تبقى لها صلا صلاحية الطلب من حيث موضوعه بالنظر إلى شغور المنصب المطلوب في المكان المطلوب. والحالة أن المستأنف عليه تقدم إثر الحركة الانتقالية برسم سنة 1995 بطلب الانتقال من إعدادية سيدي بوعثمان إلى مراكش لتدريس مادة الترألتربية الإسالمية وأن المعني بالأمر أستاذ السلك الأول في مادة اللغة العربية وأسندت إليه الإدارة مـرمة الإدة تدريس التربية الإسلامية بإعدادية سيدي بوعثمان نظرا للخصاص الحار الحاصل في أساتذا هذه المادة وأن البرمجة التي اعتمدتها الإدارة تمت على أساس الـي أن النـي الانتقال يتم بناء



 وبالتالي سينافس أساتذة مختصين في مادة التربية الإسادمية وحتى لو اساريا استجابت الإدارة لطلب انتقاله فإن ذلك يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة باعتبار أنها المانها تعطيه حق المنافسة في مادة لا تدخل في تخصصه وانطالاقا من ذلك فإن المادة المسندة لرجا لما لما لما التعليم غير مادة تخصصه تكون خاصة بالمؤسسة التي يعمل بها فيا فتط، ولا يلا يجوز لها له أن يشارك بها في الحركة الانتقالية لأنه ينافس صاحبا باري مادي الادة التخصص وأنه بالرجوع إلى الملف

 مادة التخصص الأصلية وهي اللغة العربية وبذلك فإن المحكمة عندما استجابت لطابت لطلب الطاعن تكون قد خالفت العرف الإداري المتبع بقطاع التعليم عن عمليات الحركة الانتقالية.
وحيث تمسك المستأنف عليه في مذكرته الجوابية بأن الحكم المستأنف يرتكز
على أسس سليمة ويتقق وأحكام القانون.

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه من الثابت من أوراق الملف ومن اعتراف الإدارة الضهني بأن مجموع
 الانتقالية بمركز أحسن بكثير من مراكز زملاءه الذين شاركوا في الحركة المذكورة المورة رغم
 وحيث إنه وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف فإن تخصص ألسا أستاذ في مادة معينة لا يمنعه قانونا هن طلب المشاركة في الحركة الانتقالية في إطار المادة التي هو مكلف الدا بتدريسها إذا توفرت فيه الشروط المتطلبة قانونا لذلك.
وحيث إن تكليف الطاعن المذكور بتدريس مادة أخرى وهي مادة التربية


 ينزع عن المعني بالأمر كفاءته ومؤهلاته المشار إليها والتي لا تنازع فيها الإدارة إطالاقا وحيث إن تذرع الإدارة بعنصر المنافسة التي تشكلها الاستجابة لطلب الطاعنا المذكور في مواجهة الأساتذة المتخصصين في مادة التربية الإسارامية لا يكففي لرفض طلب


 المشاركة لا تنزع عن الإدارة صلاحيتها لاختيار المنصب الشاغر المناسن الماسب لتخصص الطاعن المذكور مما يكون معه الحكم المطعون فيه مرتكزا على أسس سليمة.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المين السيد

 اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## ■ الحركة الانتقالية

المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بمكناس
قسم الإلغاء

حكم رقم: 3000/7/31 2000/74 غ بتاريخ
ملف رقم: 3/99/30 غ
فضيلي سيدي محمد ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 2000/7/31، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس الحكم الآتي نصه :

السيد فضيلي سيدي محمد الساكن بحد بوحسن خنيفرة.
نائبه الأستاذ طاهري المصطفى العلوي المحامي بمكناس.

## من جهـة

- الدولة المغربية في شير التربية الوطنية بمكاتبه بالريبر الأول بمكاتبه بالرباط.
- السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم خنيفرة.


## من جهـة أخرى

## الوقـــــــع :

بتاريخ 31 ماي 1999 تقدم المدعي بواسطة نائبته ذة. الحريف بمقال يطعن بمقتضاه في قرار حرمانه من المشاركة في الحركة الانتقاليـة. ثم بتاريخ 17 يونيو 1999 تقدم بطعن آخر ضد نفس القرار بواسطة نائبه ذ. طاهري المصطفى. ويعرض في في كا المقالين أنه يعمل كمدير لمجموعة مدارس أيت خويا التابعة لنيابة إقليم خنيفرة حيث عين بـهذا المنصب في 1995/9/5 ، وأنه تقدم بطلب المشاركة في الحركة الحـة الانتقالية الية برسم
 بتاريخ 99/2/25 ، لكنه فوجىء بحرمانه من المشاركة في الحركة الانتقالية لرؤساء مؤسسات السلك الأول من التعليم الأساسي، بدعوى عدم حصوله على نقطة الامتياز اللازمة. ويعيب على القرار موضوع الطعن خرقه لقاعدة مسطرية أضرت بحقوق العـو الطاعن، ذلك أن الإدارة لم تستجب لطلبه الرامي إلى إجراء تغتيش مضاد فإن التفتيش السابق الذي ترتب عنه تخفيض النقطة يستدعي إجراء تفتيش مضاد طالما أن الطاعن سبق له أن شارك في الحركة الانتقالية برسم سنة 98/97 بنغس الشروط ومن تم أصبح يتمتع بحق مكتسب بهذا الخصوص. كما يعيب على القرار المطعون فيـه أيضا اتسامه بالتعليل الناقص الموازي لانعدامه وكذا الانحراف في استعمال السلطة. ذلك الك أن تقرير التغتيش الذي اعتمدته الإدارة تضمن عدم مسك المدير، أي العارض. الدفا لماترا حين أن العارض لا يملك أي مكان للإدارة فجعل من أحد الأقسام ذات النوافذ المكسرة مقرا للإدارة، وئ هذا الجو لا يمكنه أن يترك سجانلات الصادرات والواردات في القسم وأن السجالت موجودة بمنزله وبخصوص عدم إنشاء جمعية الآباء والتلاميذ، التي أشار إليها التفتيش، فإن العارض بذل عدة مجهودات لإنشائها إلا أن مجموعة من الـا السكان والمعلمين رفضوا ذلك وقد كاتب النيابة في هذا الموضوع. لكل هذه الأساب لأسباب يلتمس الطاعن الحكم بإلغاء القرار موضوع الطعن. وأرفق المقال بصورة من تقرير التفتيش 97/5/22 92/1/13 ، 9 ، وصورة الإرساليات ونسخة من التظلم وصورة من طلب المشاركة.

وأجاب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة أن قرار الحرمان من المشاركة يرجع لكون الطاعن لم يستوف أحد الشروط المنصوص عليهها في المذكرة الوزارية عدد 17 بتاريخ 1999/02/16 المنظمة للحركة الإدارية برسم سنة 1999 وبالضبط الشرط المتعلق بوجوب توفر المشارك على نقطة الامتياز في آخر تغتيش أجري

عليه، حيث أنه حصل على نتطة 20/16 من أصل 20/19.5 وأرفق المقال بنسخة من تقرير التغتيش الأخير، ونسخة من المذكرة الوزارية المذكورة، ونسخة من جدول تنقيط المعلمين.

وعقب نائب المدعي بمذكرة أكد فيها الوسائل التي أثارها في المقال مضيغا بأن التنتيش الذي أجري على العارض مشوب بعدم صفة القائم به.

 معنيين في ننس القضية. وفي الموضوع أوضح أن التنتيش الذي خضعت لانيا له المرحومة
 وأن قرار الحرمان سن المشاركة في الحركة الانتقالية يرجع إلى عدم حصول الطاريا الطاعن على نتطة الامتياز. وبخصوص النتطة التي أعطيت للطاعن فإن المنازعة فيها قد الحا تحار الحصنت بفوات أجل الطعن، ورغم ذلك فإن هذه النقطة تتماشى وطبيعة الإخلالات الماتيا المهنية التي لاحظتها لجنة التفتيش من الناحية الإدارية والتربوية والاجتماعية ، وإنيا وإن الطاعن
 التغتيش، وعلى الرغم من ذلك وعكس ما يدعيه الطاعن فإن النيابة أوفدت بتاريخ 1998/4/23 لجنة مكونة من مغتشين إلى عين المكان غير أنها لم تتمكن من القيام المام بما هو مطلوب بسبب غياب المدير (سند 3) كما أن مغتش اللغة العربية قام بتاريخ 1998/10/30 بزيارة تفقدية لمجموعة مدارس آيت خويا عمله ( السند 4) كما توجهنت بتاريخ 99/6/29 لجنة برئاسة السيد الميد المتتش العام رئيس مصلحة الشؤون التربوية ومغتشين ومدير مؤسسة تعليمية باعتباره رئيسا لرابطة المديرين وذلك من أجل إجراء تنتيش على المعني بالأمر غير أنها لم تتمكن من دنـيرن ذلك لغياب المدير، وأرفق المقال بأربع وثائق مضيفا بأن دفع الطاعن مكتسب لا يقوم على أساس لاختلاف شروط المشاركة في الحركة الانتقالية بين سنة 97 وسنة 98 والتمس رفض الطلب.
وعقب نائب المدعي بمذكرة تمسك فيها بمواقفه السابقة وأضاف بأنه تقدم بمراسلة تحت عدد 97/298 بتاريخ 97/7/10 وشكاية رقم 97/296 بتاريخ 97/7/10 موجهتين إلى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيغرة وشكاية أخرى بتاريخ

97/7/10 تحت عدد 296 /97 إلى وزارة التربية الوطنية وأوضح فيها العارض أسباب رفضه توقيع التغتيش وطالب بإجراء تغتيش مضاد الذي بقي بدون جواب.
 2000/3/9 وبهذه الجلسة أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي انتهى الـي في تقريره إلى اقتراح الحكم برفض الطلب، واحتياطيا الحكم بإجراء بحث عند الـد الاقتضاء. إثر ذلك حجزت التضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 2000/3/23 بعدما التمس نائب
 الأخير بمذكرة أوضح فيها أن القرار المطعون فيه جاء كرد فعل انتقامي ضد العارض
 وبتاريخ 2000/03/23 قررت المحكمة إخراج التضية من المداولة قصد إجراء جلسة بحث بمكتب القاضي المقرر.


 تمسكت الجهة المدعى عليها على لسان الوكيل القضائي بأجوبتها السابقة. وبتاريخ 2000/7/4 تقرر الأمر بالتخلي عن القضية مع إدراجها بجلسا بلسة
 تقريره إلى الحكم برفض الطلب لكون المسائل المثارة في مقال الطعن ليس من شن شأنها
 بجلسة 2000/7/31.

## التعـــليل

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :
حيث إن المقال قدم وفق الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا لذلك يتعين قبوله من هذه الناحية، وبما أن الملف رقم 3/99/40 غ يتعلق بنفس الطعن موضوع الملف الحالي لذلك يتعين ضمه إليه، أي ضم الملف 3/99/40 غ للملف 3/99/30 غ غ

في الموضوع:
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء المقر الإداري الصادر عن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة القاضي بمنع العارض من المشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 99/98 والتول بأن له الحق في المشاركة في هذه الحركة للأسباب

المفصلة أعلاه.
وحيث أجابت الجهة المطلوبة في الطعن بالمذكرة أعلاه.
 أضرت بحقوق الطاعن، التعليل الناقص الموازي لانعدامه والانحراف في استعمال السلطة.
وحيث إنه بخصوص الوسيلة الأولى، فإن مشاركة الطاعن في الحركة الانتقالية
 بمعتضى المذكرة الوزارية رقم 58 الصادرة بتاريخ 15 أبريل 1998، لا لا يجعله صاحب

 حسب، المذكرة رقم 58 المشار إليها أنه كان غير مالمار مؤهل للمشاركة فيها لعدم حصوله
 الاحتجاج بقاعدة الحق المكتسب للقول بأحقيته في المشاركة في الحركة المركة الانتقالية برسم سنة 99/98 بنغس الشروط، لوجود اننصال بين الحركة الحارين الانتقالية التي تمت سنة

 الانتقالية برسم سنة 98/97 الاستجابة لطلب انتقاله، ، فني هذه الحالة الحالة إذا اكتشفت الإدارة بعد انصرام أجل ستين يوما على الاستجابة لطلب الآنتقال، أن الطاعن الانـلم لم يكن له الحق بداية للمشاركة في الحركة الانتقالية لعدم توافره على نقطة الامتياز، فإنها لا لا لا لا لا لا لا
 حقوقا مكتسبة بالنسبة للمستفيد منه ومعلوم أن القرارات الإدارارية غير المشروعا المار المار المولدة
 انصرام هذا الأجل فإن القرار يظل ساري المعنول.


 برسم سنة 99/98 ، بل هما واقعتان منغصلتان، ومن ثم يحق للإدارة تدارك الخطأ

الذي وقعت فيه سلفا. لذلك يكون ما ينعاه المدعي بهذا الخصوص غير وجيه ويتعين

وحيث إنه بخصوص الوسيلة الثانية المتعلقة بانعدام التعليل الموازي لانعدامهـ، يلاحظ أن سبب حرمان الطاعن من المشاركة في الحركة الانتقالية لرجال الإدارة برسم سنة 99/98، يرجع لكون الطاعن لم يحصل على المن نقطة الامتياز في آخر تفتيش طبقا
 الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة والتربية لمؤسسات السلك الأولـول لمنـة 1999 وحيث إن آخر تغتيش أجري على الطاعن كان بتاريخ 97/05/22 ، حسبما هو مستغاد من نسخة تقرير التغتيش المدلى به في الملف، وقد تم على إثر هذا التفنتيش
 الوزارية المذكورة لا تؤهله للمشاركة في الحركا هاته معللا تعليلا كافيا ومؤسسا، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن بهذا الخصوص، أيضا غير وجيـه ويتعين رده.
وحيث إنه بالنسبة لمنازعة الطاعن في قرار التنقيط الذي أدى إلى إلى تخفيض النقطة، فإن الاحتجاج المثار بهذا الخصوص،
 بهـذه النقطة، حسبما هو مستا مستفاد من الكتاب التربية بإقليم خنيفرة بتاريخ 1997/7/10، والذي يشرح فيـه أسباب رفضه توقيع تقرير التفتيش الذي أجري عليه في 1997/5/22 وقد صرح في صلب الكتاري الكتاب المذكور أن هذا
 المثار بهـذا الخصوص، كان يجب إثارته داخل أجل ستين يوما من علمه بقرار التنقيط
 في إبانه يجعل قرار التنقيط أصبح محصنا بغوات أجل الطعن وبالتالي يكون منتجا لآثاره.
وحيث إنه بخصوص نعي المدعي على الجهـة المطلوبة في الطعن عدم استجابتهـا
لطلب التفتيش المضاد، وإجراء التنتيش من قبل غير ذي صي صفة ، يلاحظ أن أن المدعي لم الم



 فرض أن هذا التصريح يعتبر دعوة لإجراء تفتيش مضاد، فإن مصالح النيابة الإقليمية

بخنيفرة قامت بإيفاد لجنة مكونة من مفتشين بتاريخ 1998/4/25 إلى عين المكان، كما أن مغتش اللغة العربية قام بزيارة تفقدية لهـذه المجموعة المدرسية ، إضافة إلى ذلك فإن المفتش العام للوزارة قام رفقة لجنة مكونة من رئيس مصلحـة الشؤون التربوية ومفتشين ومدير مؤسسة تعليمية بزيارة لمركزية مجمموعة مدارس ألما خويا من أجل إجراء تفتيش على المعني بالأمر وذلك يوم 1999/6/29 غير أن غياب الطاعن كما في الحالات السابقة حال دون ذلك إلك
وحيث إنه بخصوص انعدام صفة القائم بالتغتيش، فإن هذا الدفع مردود لأن الطاعن معلم مكلف بمهممة تسيير مؤسسة تعليمية وأن القائم بالتفتيش هو روئيس
 الدفع المثار بهذذا الخصوص غير وجيه ويتعين رده.

 واقعة الانحراف، كان يجب إثارتهـا في مواجـهـة قرار التنقيط الذي أدى إلى تلـي

 استعمال السلطة، لأنهها قامت فقط بتطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية المشار إليهها أعلاه الما
 الانتقالية الخاصة برجال الإدارة، مما حاصله أن الوسيلة المار المثارة في هذا الشأن تكون غير جديرة بالاعتبار.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر، يكون القرار المطعون فيـه غير موسوم بعدم الشرعية ومن تم يتعين الحكم برفض الطلب.

## المنطوق:

تطبيقا .

## لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا بعدم ضم الملف
3/99/40غ لهذا الملف أي الملف 3/99/30 غَغ.

تحكم برفض الطلب.
بهـذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { قرار عدد } 292 \text { المؤرخ في 2004/03/17 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 648-4-1-2001 } \\
& \text { فضيلي محمد ضد الوكيل القضائي للمملكة }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2004/03/17، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

السيد فضيلي سيدي محمد الساكن بجد بوحسوسن خنيفرة. نائبه الأستاذ طاهري المصطفى العلوي المحامي بمكناس

## المستأنف عليـه

وبين:

المستأنف
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2001/04/10 من طرف المستأنف المذكور أعاها
 المحكمة الإدارية بمكناس الصادر بتاريخ 20 /2000/06 في الملف عدد: 85-99-良
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2003/9/30 من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلم رفض الطلبـ الـبا وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الميا المف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/03/17 ,

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهما.
 إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد المدراد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:
حيث إن الاستيناف المتدم في في 2001/04/10 هن طرف محمد فضيلي للحكم 54
 برفض طلبه. قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.

## في الجوهر :

حيث أنه بمقال قدم في 1999/11/26 أهام المحكمة الإدارية بمكناس طالب محمد فضيلي بسبب التجاوز في استعمال السلطة إلناء مقرر وزير التربية الوطنية 333076
 منذ 1995/9/5 وذلك على إثر احتجاجه وتشكيكه بأحد المنتشين المعد لتمارينارير وهمية خلال يوم عطلة وإنزال نتطته من 19,5 إلى 16,5 الأمر الذي حرميه مير من الترقية والمشاركة في الحركة الانتقالية مما يشكل في تقريره انحرافا 10 انيا في السلطة وبعد جوا
 التكليف بالإدارة إثر قيام أسباب واقعية مثبتة بمجموعة من المراسلات والتاريا التظلمات والتقارير صدر الحكم برفض الطلب.
وحيث جدد الطاعن في بيان أوجه استينافه طينه الحنه وأسبابه.

 السلطة كان يصدر نتيجة رغبة انتقامية أو بغرض تحقيق مصلحة ذاتية أو يتخذ كعقوبة... وهو ما لم يثبت في نازلة الحال.

## لهذه الأسباب

> في الشىل المجلس : قبول الأعلى الجتيناف.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة


 العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

## الانتقال:

## القاعدة

- إن كانت الإدارة تملك سلطة تقديرية في نقل موظفيها لحسن سير المرفق العام بملىء الفراغ أو سد الخصاص الذي قد تعرفه بعض مصالحالحها مشروط بتحقيق المصلحة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الموظف الاجتماعية والصحية.
- تعليل جهـة الإدارة لرفض طلب انتقال الطاعنة بعدم التوفر على الخلف رغم
 إشراف مصلحة طبية مخصصة لا تتوفر عليها المدينة التي تشتغلغل بهـا يجا يجعل القرار المطعون فيه فاقد العلة لعدم أخذه بالظروف الاجتيماعيـة والمية والصحيـة

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإدارية بوجدة } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم: 01/193 بتاريخ 2001/09/12 } \\
& \text { ملف رقم: 2001/104 } \\
& \text { سميرة الولجي ضد وزير التربية الوطنية }
\end{aligned}
$$

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 2001/09/12 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة الحكم الآتي نصه:
بين:

السيدة سميرة الولجي، أستاذة السلك الثاني من التعليم الأساسي، إعدادية الغتح
بوعرفة، ، نيابة فجيج" بوعرفة.

نائبها الأستاذ الطيب قاسمي المحام بهيئة وجدة.

## من جهـة

## وبين:

1- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط. 2- السيد وزير التربية الوطنية بوزارة التربية الوطنية بالرباط.

من جهـة أخرى
الوقائـــــع :
بناء على القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال بتاريخ 2001/05/29 تعرض فير فيه أنها مصابة بمرض كلوي يستوجب مراقبة صحية دائمة من طرف أطباء مختارين إنصين فيا التصفية الدموية وهذا لا يتأتى إلا بوجودها قريبة من مصلحا
 ولكي تتمكن من مواصلة العلاج فند تقدمت بطلب إلى السيد السيد وزير التربية الوطنية أرفقته بشهادة طبية مؤرخة في 1999/05/20 وأحيل ملفها على المجلس الصحي الذي
 تواجدها قريبة من مصلحة التصغية الدموية لإصابتها بمرض كلوي مرئ مزمن إلا أنها
 التعليمية التابعة لنيابتها لا تتوفر على العدد الكايفي من المدرسين لتعويضها وريا وبما أن

 بأحقيتها في الانتقال إلى إحدى المؤسسات الإعدادية بمدينة ويارية وجدة، وأرفقت المقال بالقرار المطعون فيه، شهادة طبية، تقرير المجلس الصحي، صورة لطلب انتقال. وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات منها جلسة 2001/08/22 وخلالهـا حضر دفاع الطاعنة في حين تخلغت الجهة المطلوبة في الطعن رغم توصلها للمرة الثانية بالاستدعاء مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وبالتالي تأخير القضية لجلسة 2001/09/05 لوضع المستنتجات من طرف المفوض الملكي الذي الـي المي وضع تقريره الذي اقترح من خلاله إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بناء على نظرية المراء الغلط البين فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2001/09/12 .

## وبعد المداولة طبقا للقانون

## التعليل

حيث إنه بعلة نقصان التعليل تلتمس الجهـة الطاعنة إلغاء القرار الإداري الصادر

 لتعويضها.

في الشكل :
حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا ومقدم من ذي صفة وضد من يجب قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع:
حول مشروعية القرار الإداري المطعون فيه :
حيث لئن كانت قرارات نقل الموظفين تدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة تحقيقا منها لحسن سير المرفق العمومي والانتفاع بخدماته علـي والاستفادة من قدرات الموظفين العلمية والعملية لتحقيق مصلحـة العمل الإداري فإن السلطة التقديرية للإدارة ليست سلطة تحكمية أو تعسفية وإنما هي سلطة قانونية تخضع مثل سائر سلطات الإدارة للرقابة على مشروعيتها ولا تتحقق هاته المشروعية إلا بالتأكد من أنها استهـدفت المصلحة العامة وإذا كان مركز الموظف بمقتضى قانون
 للموظف إزاء ذلك أي حق مكتسب للبقاء في وظيفته ولو على حساب إسقاط اعتباراته المادية ومزاياه فإنه في المقابل يتعين على الإدارة الأخذ بعين الاعتبار ظروف الموظف الاجتماعيـة والصحية.

وحيث يؤخذ من واقع النزاع أن الطاعنة موظفة بمدينة بوعرفة ونظرا لظروفها
 لعدم توفر مكان عملها على مصلحـة طبية متخصصة في الما المرض المذكور إلا أن الإدارة رفضت طلبها من خلال القرار المطعون فيـه بعلة عدم توفر الخلف.

لكن حيث إن مقررات النقل الإيجابية أو السلبية يتعين أن تراعي كذلك الموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة الموظف المتمثلة في الأخذ بعين الاعتبار ظروفه الاجتماعية الاية والصحية.

وحيث ثابت من الشواهد الطبية المضافة للملف أن الطاعنة مصابة بمرض مزمن
بالكلي ويستوجب خضوعها لعناية ومراقبة طبية مستمرة تحت إشراف مصلحة المـة طبية مختصة، والتي هي غير متوفرة بمقر عملها دون أن تنازع جهـة الإدارة في ذلك مـلك مـا يبقى معه قرار رفض نتلها الذي لم يراع هذا الجانب الصحي وني والا والطعن بإلغاءه مبرر.

## المنطوق

وتطبيقا للفصول المذكورة أعلاه.

## لهـذه الأسباب

إن المحكمة الإداريـة تقضي علنيا ابتدائيا وغيابيا :
في الشكل :
بقبول الطلب.

في الموضوع:
بإلغاء القرار الإداري رقم 3/0041 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 2001/01/09 موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبلغ الحكم تلقائيا لجميع أطراف الدعوى. بهـذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 283 \text { المؤرخ في 2003/04/24 } \\
& \text { ملف إداري عدد: 435-4-1-2002 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد السيدة سميرة الولجي }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2003/04/24، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت القرار الآتي نصه :

بين:
الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوني السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية بناء على تفويض ( سند المند رقم 1) والجاعل
 المستأنف

وبين:
السيدة سميرة الولجي، أستاذة السلك الثاني من التعليم الأساسي، إعدادية الفتح
بوعرفة، نيابة فجيج بوعرفة.

## المستأنف عليها

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2002/02/26 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الميخ الميد الوزير الأول وعن السيد وزير المير المير المير

 الإدارية بوجدة الصادر بتاريخ 2001/09/12 في الملف عدد: 104-01 غا

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
 بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهـا في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2003/04/24 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احميدو اكري تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2002/02/28 من طرف السيد الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص المديخ الميد الوزير الأول وعن وزير التربية
 104-01 واقع داخل الأجل، ومستوف لكافة الشروط الشكلية فهو معبول.

## وفي الجوهر :

حيث أنه بمقال تقدمت بـه سميرة الولجي بتاريخ 2001/05/29 تعرض فيه أنها مصابة بمرض كلوي يستوجب مراقبة صحية دائمة من طرف أطباء مختصين،
 مرضها ولكي تتمكن من مواصلة العلاج الخاص بالتصفية الدموية تقدمت بطلب إلى
 الذي أكد في تقريره المؤرخ في 1999/09/28 على صحـة وجدية الـية طلبهـا، إلا أنها توصلت بقرار مؤرخ في 2001/01/09 يقضي برفض طلبها يلما بعلة أن المؤسسات التعليمية التابعة لنيابتها لا تتوفر على العدد الكايف من المدرسين لتعويضها، معتبرة أن القرار غير معلل خاصة وأن حق التطبيب حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية والتمست إلغاء القرار المطعون فيـه ، وتخلفت الجهـة المطلوبة في الطعن رغم توصلها وانتهـت المسطرة بصدور الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء القرار موضوع الطعن.

حيث تعيب الجهة المستأنفة على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه، معتبرة أن الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار أن طلب المستأنف عليها الرامي إلى إلى

 سيره، وأن العنصر الثاني كان عائقا في وجه الاستجابة الانبة للطلب، وبذلك فإن الحبا المستأنف جانب الصواب عند إلناء قرار مبرر ومعلل، والتمست إلغاءه وتصديا برفض الطلب.

لكن، حيث أن الحكم المستأنف اعتبر أن مقررات النقل يتعين أن تراعي إلى
 الصحية، وثبت من خلال وثائق الملف بأن الإدارة لا تنازع في أن الحالحالة المالة الصحية للمستأنف عليها تستوجب خضوعها لعناية ومراقبة طبية مستمرة تحت إشراف الإن هصلحة طبية مختصة في أمراض الكلي كما لم تنازع الإدارة في عدم توفر المصلحة

 يحصل في تدريس المادة التي تتولى المعنية بالأمر تدريسها " اللغة الفرنسية" فكان مان الانيا أثير بدون أساس.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة


 الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

## المور الـر ابـع :

حــــــالا أختم

## شروط الترشيح لمهام التفقد التربوي

القاعدة

> -تشكل إضافة شروط للترشيح لمهام التغتد التربوي خارج الشروط المحددة قانونا تجاوزا في

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإداريـة بأكادير } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم : 99/30 بتاريخ 1999/05/06 } \\
& \text { ملف رقم: 98/53 غ }
\end{aligned}
$$

المنتصر الحسن ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 1999/05/06، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :
بين:
السيد المنتصر الحسن- معلم- بمدرسة موسى بن نصير.
نائبه الأستاذ سعيد بورحيم المحامي بهييئة أكادير.

## من جهـة

وبين:

- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمقر بالرباط. - السيد وزير التربية الوطنية بالرباط.
- السيد نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة التعليم انزكان أيت ملوبا الوبا
 التعليم الأولي بمندوبية التعليم لانزكان أيت ملول.
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات


## الوقــــائع :

بناء على المقال الذي تتدم به الطاعن المنتصر الحسن بواسطة محاميه الأستاذ سعيد بورحيم إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1998/08/31 والمعفى من الرسوم المير القضائية المية بقوة القانون والذي يعرض فيه أن السيد نائب وزارة التربية الوطنية نيابة انزكان النان أيت ملول أصدر هذكرة تحت رقم 101 مؤرخة في 1998/05/29 تتضمن إخبار المعلمين الراغبين في ترشيح أنغسهم للقيام بمهام الإرشاد التربوي أن يبعثوا بطلباتهم إلى مكتب التعليم الأولي في أجل

أقصاه 1998/06/05 موضحا أن الشروط المطلوبة فيما يلي :
1/ المعايير الثقافية والتربوية : توفر المرشح على ثقافة عامة، وخاصة ماله صلة بعلوم
 اهتمامه بتقنيات التنشيط والعمل الجماعي، قدرته على التكيف والتواصل مع جميع الفرقاء المهتمين بالتعليم الأولي.
2/ الشروط الإدارية: : أن يكون المرشح معلما رسميا تتوفر فيه الشروط التالية: الترتيب في الدرجة 2 الرتبة الخامسة على الأقل، استفادته من التكوين بمركز تكوين المعلمين توفره على المى الماري
 المقبل، وأن العارض تتوفر فيه جميع تلك الشروط هما حدا به إلى تقديم طلب في الموضور الموع داخل الأجل فلم يتم انتقاؤه ضمن المترشحين لأن الاختيار وقع على أربعة مترشحين فقط،
 بتاريخ 1998/06/12 وذلك لاستجلاء المبررات التي حالت دون انتقائه ولما لم يتلق أي جواب هنه وجه تظلما للسيد وزير التربية الوطنية الذي لم يجبه بدوره إلا أنه تلقى جوابا مؤر الما 1998/07/02 تحت رقم 07627 مؤداه أن اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات لها كامل الصارياحية في اختيار الترشيحات دون أن يتضمن الجواب المذكور أسبابا محددة تبرر إقصاء ترشيح العارض وأن معايير الانتقاء محددة حصرا في المذكرة النيابية المؤرخة في 1998/05/29 تحت رقم 101 التي تحيل على المراسلة الوزارية رقم 4/2296 بتاريخ 1998/05/20 وأن الإقصاء من الترشيح يجب أن يوضح الأسباب التي لم تتوفر في المرار العارض وتبلي الطعن فيها وأن قرار إقصاء العارض لم يكن معللا فيكون بذلك معيبا بانعدام التعليل ومخالفة
 بإلغاء قرار رفض ترشيح العارض الصادر عن لجنة دراسة طلبات الترشيح للقيام بمهام التنقد

[^0]367
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

التربوي بنيابة التربية الوطنية بإنزكان آيت ملول مع جميع ما يترتب على ذلك قانونا مدليا بصورة من المذكرة النيابية المؤرخة في 1998/05/29، صورة من رسالة التظلم المؤرخ في 1998/06/12 وأخرى للتظلم المؤرخ في 1998/06/23 وصورة لجواب نائب وزارة التربية الوطنية في 1998/07/02 وجواب العارض عنه. وبناء على استدعاء الطرفين بصغة قانونية.

أجاب الوكيل القضائي بمذكرة مسجلة بتاريخ 1998/12/17 جاء فيها في الموضوع بأن عملية الانتقاء للقيام بمهام التنقد التربوي تتتضي توافر جملة من الشروط الإدارية والتربوية في المترشح كما هي واردة في الفصول 1 و5 و10 من قرار وزير التربية الوطنية بتاريخ 1983/01/25 المتعلق بتحديد الإجراءات القانونية والمسطرية لتنظيم تكوين مرشدي تعليم الطور
 1992/8/5، وأن اللجنة الإقليمية المختصة بالبت في ملفات المترشحين مقيدة بعدد المناصب

 الثاني ( نتطة واحدة وتمنح نتطة إضافية عن كل أربع سنوات خبرة) : وهو معيار إداري تربوي يتمثل في امتناع المعلومات المهنية للمترشح، المعيار الثالث ( ثلاث نتط) اهتمام المترشح بالتنشيط التربوي وتطوعه لتحمل مسؤولية ذلك داخل المؤسسة التي يعمل بها، المعيار الرابع ( ثالث نتط) قدرة المترشح على التكيف والتواصل مع الفرقاء المهتمين بالتعليم، المعيار الخامس ( ثلاث نتط) المعيار السادس تم اختيار المترشحين الأربعة الأوائل وبعد اختبار
 اختيار الطاعن راجع إلى وجود من هو أحق واحد منه للترشح لشغل مهمة التنفد التد التربوي مدليا بنسخة من المذكرة الوزيرية رقم 127.
ثم عقب الطاعن بواسطة محاميه بأن القرار رقم 97/83 المؤرخ في 83/1/25 لا لا علاقة المارية له بالدعوى الحالية وأن القرار المذكور يهم تكوين المديرين المكلفين بتسيير المدارس الابتدائية ولا
 الكتاتيب القرآنية وأن ذلك ما تؤكده المذكرة الوزارية رقم 127 والتي أحالت عليها المذكرة رقم 101 المؤرخة في 98/5/29 الصادرة عن نائب وزارة التربية الوطنية بانزكان آيت ملول وأن اعتماد القرار الصادر في 83/1/25 من طرف لجنة الانتقاء يعني أنها لم تتقيد بالمعايير المحددة

في المذكرة رقم 127 وهو يعني الشطط في الانتقاء، وأن المعايير المعتمدة من طرف لجنة الانتقاء منهها ما هو غير منصوص عليه في المذكرتين 127 و101 ويتعلق الأمر بالمعيار الثاني والمعيارين الخامس والسادس كما أنه فيما يخص المعيار الثالث تم الاقتصار فيه على التنشيط التربوي فقط ويصرف النظر عن العمل الجماعي الوارد كمعيار من المعايير المعتمدة في المذكرتين 127 و101 كما أن اللجنة غيبت معيارا أساسيا وهو حغظ الربع الأول من القرآن الكريم على الأقل، وأن اللجنة اعتمدت بذلك معايير عامة وغير مضبوطة وأنها لم توضح تنقيط الطاعن بتفصيل حتى يمكنه مراقبة ذلك التنقيط وأنه حتى لو أخذنا جدلا بالمعايير المعتمدة من طرف اللجنة المذكورة فإنها كلها متوفرة في حق العارض وبامتياز بالنظر لأقدمية عشر سنوات في الســلم العاشر منذ 1-1-88 في حين أن المترشحين المتترحين لا تتعدى أقدميتهما أربع سنوات كما أن العارض يتوفر على إجازة في علوم الشريعة الإساميية في حين لا يتجاوز مستوى المترشحين المقترحين مستوى البكالوريا بالإضافة إلى استقرار الطاعن بمدرسة موسى بن نصير منذ 22-91990 كما أنه متطوع لتحمل مسؤولية التنشيط داخل المؤسسة التي يعمل بهها حاليا وفي جميع المؤسسات التي عمل بهها وفي مجالات تربوية أخرى وثقافية ورياضية موازية وكشفية طيلة حياته المهنية التي دامت 24 سنة دون أن يتعرض لأي إجراء تأديبي مدليا بصور طبق الأصل للوثائق.

ثم رد الوكيل القضائي بمذكرة مسجلة بتاريخ 24-2-99 أكد فيها ما سبق ملتمسا الحكم
برفض الطلب.
ثم رد الطاعن بواسطة محاميه بمذكرة بتاريخ 19-3-99 فيها مقاله ملتمسا الحكم وفقه.
وبناء على الإجراءات المسطرة في النازلة.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 1999/03/24 والمبلغ قانونا للطرفين. وبناء على إدراج القضية بجلسة 1999/04/22 حضرها نائب الطاعن وتخلف المطعون ضدهم رغم التوصل وأسند الطرف الحاضر النظر فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أدلى برأيه القانوني الرامي إلى قبول الطعن شكال وفي الموضوع الأمر بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على أساس سليم من القانون مع ما يترتب عن ذلك قانونا فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 1999/05/06.

## التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث أن الطاعن سلك مسطرة التظلم الإداري قبل تقديمه طعنه القضائي حسب تظلمه المؤرخ في 1998/06/12 وتوصل بجواب الإدارة بتاريخ 1998/07/02 وقدم عريضة الطعن
بتاريخ 1998/08/31.

وحيث أن الدعوى بذلك قدمت داخل الأجل القانوني ومن ذي صغة ومصلحة مما تكون
معه مستوفية لشروطها القانونية الأمر الذي يتعين معه قبولها شكلا.
في الموضوع:
حيث يهدف الطعن إلى إلغاء قرار اللجنة النيابية لوزارة التربية الوطنية بانزكان آيت ملول برفض ترشيح الطاعن لمهام التنقد التربوي.
وحيث أن الطاعن بين في أسباب طعنه أنه ينعي على القرار مخالغته للقانون وانعدام التعليل.

وحيث إن الإدارة ردت الطعن بأن اللجنة النيابية أخضعت انتقاء المترشحين للمعايير المحددة في النصول 1 و5 و10 من قرار وزير التربية الوطنية بتاريخ 1953/01/25 1983 وكذا المذكرة رقم 127 بتاريخ 1992/08/05 وتم على ذلك اختيار المترشحين المتوفرة فيهما المعايير المذكورة.
من حيث الوسيلة الأولى :

حيث ينعي الطاعن على القرار الطعين كونه اعتمد معايير غير واردة في المذكرتين رقم
 وحيث أنه من الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن الطاعن تقدم بترشيحه للقيام بمهام
 المطلوبة في المترشح لهذه المهام طبقا للمذكرة الوزيرية رقم 127 بتاريخ 1992/08/05 المابيا وحيث إنه تطبيقا لقاعدة الإسناد وبالرجوع إلى المذكرة رقم 127 يتبين من ديباجتها أنها تتعلق بالترشيح للقيام بمهام التنقد التربوي في مجال الكتاتيب القرآنية.

| قطاع التربية الوطنية | 370 |
| :--- | :--- |
| قديرية الشؤون القانونية والمنازعات |  |

وحيث أنه بالرجوع إلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 87-83 الصادر في 25 يناير 1983 يتبين أنه يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم تكوين مرشدي تعليم الطور الأول. وحيث أنه منذ الوهلة الأولى يتبين مدى اختلاف مجال تطبيق النصين القانونين المعتمدين كمرجعية من طرف اللجنة النيابية المصدرة للقرار الطعين ذلك لأنه مما لا جدال فيه

 وهي غير الكتاتيب القرآنية التي تعد" مرحلة ما قبل التمدرس" كما أكدت على ذلك صراحة المذكرة المرجعية 127

وحيث أن اختلاف مجال التطبيق ينتج عنه وبالضرورة استبعاد تطبيق القانون رقم 87-183 الإلـو

 " لجنة مركزية تعين أعضاء وزير التربية الوطنية... " ويضيف الفصل 11 من ننس التقنين"
 للقرار ليست لجنة مركزية بل هي فقط لجنة نيابية تمشيا مع روح المذكرة رقم 127 ( النقرة أ

وحيث أنه وترتيبا على ما ذكر أعلاه تكون الشروط المتطلبة لمهام التنقد التربوي للكتاتيب القرآنية هي المحددة بمتتضى المذكرة الوزارية رقم 127 كما أوضحتها المذكرة المارة
 الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه ( راجع مسطرة التقاضي الإدارية للدكتور م. ادريس الكتاني
 وحيث أن خرق القانون يكون بذلك جليا وتكون هذه الوسيلة في الطعن في محلها.

## هن حيث الوسيلة الثانيـة:

حيث ينعي الطاعن على القرار الطعين اتسامه بانعدام التعليل الذي يشكل ضربا من ضروب تجاوز السلطة.

وحيث أن حق الإدارة ( اللجنة النيابية) في انتقاء المترشحين يخضع لمجموعة من المعايير والشروط حددتها المذكرتين 127 و101 في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ومن ثمة فحق الإدارة هذا حق نسبي ( من حيث أنه قابل للطعن) ومقيد بضوابط القانون. وحيث أنه بالاعتماد على المذكرة رقم 127 فإنه يتعين أن يتوفر المترشح على ثقافة عامة وخاصة ما له صلة بعلوم التربية، تمكنه من مبادىء التربية الإسلامية وحغظه على الأقل للربع الأول من القرآن الكريم، اهتمامه بتقنيات التنشيط والعمل الجماعي قدرته على التكيف والتواصل مع جميع الفرقاء المهتمين بالتعليم الأولي وأن يتوفر المترشح على شروط إدارية وهي أن يكون معلما رسميا تتوافر فيه الشروط التالية :

الترتيب في الدرجة الثانية، الرتبة الخامسة على الأقل، استفادته من التكوين بمركز تكوين المعلمين، توفره على نقطة الامتياز في التفتيشين الأخيرين، أن لا يتجاوز سنة 45 عاما إلى حدود الدخول المدرسي المقبل.

وحيث أن الإدارة اكتفت في تعليل قرارها برفض ترشيح الطاعن بأنه لم يتوفر على عدد النقط الكافي الذي يؤهل لترشيحه للمهـمة باعتماد المعايير- المخالفة للقانون على نحو ما ذكر في الوسيلة الأولى- دون حتى تقديم تفصيل للمعايير التي لا تتوفر في الطاعن وتتوفر فيمن تم ترشيحه للمـهمة من طرف اللجنة.

وحيث إنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن الطاعن قد أثبت توفره على الشروط المتطلبة بمقتضى المذكرة الوزيرية رقم 127 للترشيح للقيام بمهام التفقد التربوي للكتاتيب القرآنية وأنه حتى على فرض التسليم جدلا بشرعية المعايير المعتمدة من طرف اللجنة النيابية فإن هذه الأخيرة لم تعلل قرار إقصاء الطاعن إذ لم يتبين بوضوح المعايير التي اعتمدتها في الحصول على عملية التنقيط التي بناء عليها تم اختيار المترشحين السيدين عبد الرحيم أوخراز ولحسن صراف وإقصاء الباقي والطاعن خاصة مما يجعل قرارها معيب التعليل. وحيث أن القرار المطعون فيـه يكون بذلك متسما بمخالفة القانون وانعدام التعليل الأمر الذي يكون معه الطعن الموجه له في محله ويتعين بالتالي استجابة للطلب الحكم بإلغائه.

## المنطوق

وتطبيقا لمتتضيات قانون 41-90.

## ليذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا: في الشكل : بقبول الطعن.
في الموضوع: بإلناء قرار اللجنة النيابية ( نيابة التربية الوطنية بعمالة انزكان أيت ملول)
 بتاريخ 1998/05/20 مع ما يترتب على ذلك قانونا. بتبليغ نسخة من هذا الحكم للأطراف. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { القرار عدد } 64 \text { المؤرخ في إلإيرية } \\
& \text { ملف إداري عدد: 1999/1/4/1166 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد المنتصر الحسن }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2001/11/18 ، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت القرار الآتي نصه :

السيد الوكيل التضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد السيد الوزير الأول والسادة وزير التربية الوطنية ونائب وزارت التيار التربية الوطنية بانزكان أيت ملول ورئيس لجنة دراسة طلبات الترشيح للقيام بمهام التنقد التربوي بمكتب التعليم الأولي بمندوبية التعليم بانزكان أيت ملول.

## المستأنفون

السيد المنتصر الحسن، معلم بمدرسة موسى بن نصير انزكان.

## المستأنف عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1999/08/19 من طرف المستأنغين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهـم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكي الإدارية بأكادير بتاريخ 1999/05/06 في الملف عدد : 98/53 غ.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بـها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1999/10/18 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/01/18.
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهمما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن الوكيل القضائي بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول استأنف الحكم عدد 99/30 الصادر بتاريخ 99/5/6 عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف الإداري عدد 98/53 وقد جاء الاستئناف الموضوع بتاريخ 19 غشت 1999 داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكالا.

في الجوهر :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته، ومن تنصيصات الحكم المستأنف أن السيد

 التعليم الأولي في أجل أقصاه 89/6/5 مع مراعاة الشروط المطلوبة والمتمثلة في المعايير الثقافية والتربوية وكذا الشروط الإدارية والتي جاءت بتفصيل ضمن المذكرة المشار إليها. وأن السيد المنتصر الحسن قد توفرت فيه جميع الشروط المطلوبة، فقدم طلبه داخل الأجل إلى الجـهة المختصة، ولكنه لم يتم انتقاؤه وقد بادر إلى التظلم لدى السيد النائب في 98/6/12 ولدى المط السيد وزير التربية في 98/6/23 ، وبتاريخ 98/7/2 تلقى جوابا من السيد النائب مغاده أن اللجنة

 الشروط الإدارية لا يضمن الانتقاء الأولي الذي يتم على أساس معايير ثقافية تربوية، وأن الأقدمية العامة ليست بمقياس، وأنه لو كان أوفر حظا لقبل ترشيحه إثر مقابلة الانتقاء النهائي بالمصلحة المركزية المعنية التي استدعي لها في آخر السنة الدراسية 92-93-94 و 95 وانران وحيث تقدم السيد المنتصر بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير من أجل إلغاء هذا القرار الإداري بسبب تجاوز السلطة بعلة أن القرار المذكور لا يتضمن أسبابا محددة تبرر عدم


تحت عدد 101 والتي تحيل على المراسلة الوزارية عدد 4/2296 المؤرخة في 98/5/20. ذلك أن الإقصاء من الترشيح ينبغي أن يوضح الأسباب التي لم تتوفر في المرشح وتبليغه بها ليمارس
 ولا تملك صلاحية الاختيار إلا ضمن الشروط المومأ إليها ولا يمكن اعتبار نتائجها مطلقة

وعلى إثر ذلك صدر الحكم المستـأنف قاضيا بإلغاء قرار اللجنة النيابية مع ما يا يترتب على ذلك قانونا فاستأنغه الوكيل التضائي.
 عند اعتباره القرار الإداري مخالفا للقانون ومعتبرا كون حق الإدارارة في الاختيار هو حو حق مقيد يخضع للمعايير والشروط التي حددتها المذكرتان 101 و127 زيادة على المار أن الإدار الارارة لم تعلل قرار إقصاء الطاعن إذ لم تبين بوضوح المعايير المعتمدة سن طرفها واليا والحالة :
 في المرشح لشغل هذه الوظيغة.
 أن الشروط المطلوبة هي المنصوص عليها في المذكرة رقم 127.
 زيادة على أن أعضاء هذه اتفقوا على مراعاة شروط تربوية محضة.
 الاستعانة بمعلمين أكفاء في مجال التنقد، وإعطاء أولوية للشروط التربوية وتطوير العمل
التربوي، وهو ما ورد في المذكرتين المشار إليهما.
 ولكن هذا العنصر لا يمكن أن يغل يد الإدارة في اختار اليار الأليار الأجدر والأكفأ من بين المرشحين
 المراتب الأولى مما يؤكد كذلك أن عدم اختياره يرجع إلى ميكانيزمات المنافسة فقط لا شيء آخر.

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستأنف أن المحكمة الإدارية قد عللت
 توفره على الشروط المتطلبة قانونا تبعا للمذكرة الوزارية رقم 127 للترشيح للقيام بمهام التقفتد التربوي للكتاتيب القرآنية وأنه حتى على فرض التسليم جدلا طرف اللجنة النيابية فإن هذه الأخيرة لم تعلل قرار إقصاء الطاعن.
لكن حيث إن الهدف من فسح المجال أمام الطاعن وغيره للترشيح للقيام بمهام تأطير الكتاتيب القرآنية حسب المذكرة الوزارية عدد 127 وتاريخ 5 غشت 1992 كان هور هو الاستعانة ببعض المعلمين المتوفرين على بعض المعايير والشروط على صعيد كل نيابة إقليمية
 المذكورة كان من المفروض بالنسبة لكل نيابة انتقاء مرشحين اثنين وحيث إلن دلا دور اللجنـة المكلفة بالانتقاء هو اختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم الكفاءة والمقدرة حسب المعائير المحدرد في الدورية المشار إليها مع العلم بأن باب المنافسة مغتوح مادام علام عدد المرشحين قد المار وصل حسب المعلومات الواردة في وثائق الملف إلى 64 مرشحا من بينهم الطاعن المستأنف عليه وأن وجود عدد كبير من المرشحين يخول اللجنة المنصبة قانونيا لانتقاء المرشحين المؤهلين استعمال المعايير والمقاييس المحددة لانتقاء من يجب انتقاؤه.

وحيث إنه إذا كان القرار المطعون فيه لم يوضح بتغصيل أسباب إقصاء الطاعن المذكور فإن الإدارة في مذكرتها الجوابية قد أوضحت أسباب الإقصاء وهو وجود مرشحين أكثر كفاءة وجدارة للقيام بالمهام المشار إليها أعلاه وحيث إن الطاعن الطان اكتفى بالدفا وبعدم وجود أسباب مبررة لهذا الإقصاء دون أن يدلي بما يفا يفيد انحراف المار الإدارة في استيا استعمال سلطتها التقديرية في اختيار العناصر الصالحة لشغل هذه المناصب ودون أن أن يدلي بما يثبا
 المعد من طرف لجنة الانتقاء يتبين أن المعني بالأمر قد جاء في الرتيا الرتبة الثامنة وأنه وقع اختيار
 حصل عليها الطاعن نفسه.

وحيث يستخلص من كل ما سبق أن قرار إقصاء الطاعن كان مؤسسا وأنه لا يوجد أي شطط في استعمال السلطة في القرار المذكور موضوع الطعن مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بإلغائه غير مرتكز على أسس سليمة.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب. وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد بورمضان-أحمد دينية- عبد اللطيف بركاش وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد المرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## ■ الفصل عن الدراسة

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإدارية بمكناس } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم: 3/2000/128 غ بتاريخ 2000/12/21 } \\
& \text { ملف رقم: 3/2000/75 غ } \\
& \text { جواد باعوش ضد وزير التعليم الابتدائي والثانوي }
\end{aligned}
$$

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 2000/12/21 ، أصدرت المحكمة الإداريـة بمكناس الحكم الآتي نصه :

السيد جواد باعوش النائب عن ابنه القاصر إدريس إقامة 20 غشت عمارة 15 رقم 1
مكناس.

> نائبه الأستاذ عبد الرفيع أجانا المحامي بمكناس.

## من جهـة

13- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط. 14- السيد وزير التعليم الابتدائي والثانوي بمكاتبه بالرباط.

15- السيد النائب الإقليمي بنيابة التعليم بمكناس.
16- السيد الوكيل القضائي للمملكة بكاتبه بالرباط.
17- السيد مدير ثانوية الإمام الغزالي بمكناس.
18- نائبه الأستاذ محمد بن العافية المحامي بمكناس.
من جهـة أخرى

## الوقـــــــــــع :

بتاريخ 12 يونيو 2000 سجل المدعي مقاله بواسطة نائبه يطعن بمقتضاه في قرار مدير ثانوية الإمام الغزالي الصادر يوم 2000/5/17 رقم الإرسال 2000/314 بسبب الصبغة التعسفية التي طبعته.
وأكد المقال بواسطة مذكرة مؤرخة في 2000/7/12 أوضح فيها أن القرار الطعين لم يشر إلى الاستماع إلى التلميذ باعوش إدريس قبل اتخاذه ضده مما يعتبر مسا بحقوق الدفاع مضيفا أن هذا القرار قد صدر عن مجلس الانضباط بثانوية الإمام الغزالي وأكد التماسه الحكم بإلغاء هع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وأجاب نائب السيد مدير ثانوية الإمام الغزالي بمذكرة مؤرخة 2000/8/15 دفع فيها بعدم القبول لتقديم الدعوى ضد من لاصفة له ولعدم الإدلاء بالقرار الطعين باعتبار ما أدلى بـه هو مجرد " إخبار".

وبعد التخلي عن القضية للجلسة أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية
 القانوني لها وفي الموضوع اقترح الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه للإخلال بحقوق الدفاع في حق الطاعن ولعيب الشكل ولانعدام التعليل، ثم حجزت للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة يومه.

## التعليل

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :
حيث إن الطلب يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن مدير ثانوية الإمام الغزالي بعد صدور استشارة مجلس الانضباط بـهذه الثانوية.

وحيث دفع نائب مدير الثانوية المذكورة بأن الدعوى قدمت ضد غير ذي صفة، ولعدم
إدخال المجلس التأديبي المصدر للقرار.
لكن حيث إن المجالس التأديبية تصدر أراء استشارية وليس لها سلطة إصدار القرار. وحيث إنه في نازلة الحال فإن هدير الثانوية هو الذي اتخذ القرار الطعين وبمعيته ، وهو المضمن بكتابة الذي يكتسي طبيعة تنفيذية من شأنها التأثير المباشر على الوضعية الدية الـيا القانونية والإدارية للطاعن ومن ثم فإن الدعوى تكون قد قدمت ضد من يجب.

[^1]حيث يعيب الطاعن على القرار موضوع طعنه تجاوز السلطة وعدم احترام حتوق الدفاع المتثلة في عدم استدعائه للمجلس التأديبي للدفاع عن نفسه.
وحيث تبث عن وثائق الملف أن القرار الطين لم يحترم ضهانات الدفاع الآنغة الذكر،
إذ يغتقد إلى الرصانة اللازمة ويتسم بالتسرع والغلو.
وحيث إنه من جـهة أخرى فإن هذا القرار يفتقر إلى التعليل المفروض أن يعطي له قانونا
مها يجعله موسوما بعيب السبب المقرر من طرف الاجتهار الـاد التضائي وعلى رأسها المجلس الأعلى في حكمه بتاريخ 1959779 (منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى لسنة 57-

$$
\begin{equation*}
\text { وحيث وتطبيقا للمادة } 8 \text { من قنعان لما ذكرن الحكم بإلغاء القرار موضوع الدعوى. } \tag{61460}
\end{equation*}
$$

## لهـذه الأسبـاب

إن المحكمة الإداريـة وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم : في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بإلغاء القرار الإداري موضوع كتاب السيد مدير ثانوية الإمام الغزالي رقم : 2000/314 بتاريخ 17 ماي 2000.

بهـذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { قرار عدد } 954 \text { المؤرخ في 2004/09/22 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 2001/1/4/1414 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد جواد باعوش }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2004/09/22، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين
الوكيل القضائي للمملكة بصغته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير

 والخوصصة والسياحة بالرباط.

## المستأنف

## وبين:

السيد باعوش جواد النائب عن ابنه القاصر ادريس الساكن بإقامة 20 غشت عمارة 15 رقم 1 مكناس.

## المستأنف عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2001/08/16 هن طرف المستأنف المذكور السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ

2000/12/21 في الملف عدد : 3/2000/75 غ.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في الميني 28 الونير 2004/07/19 .
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/09/22 , وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن باعوش جواد عن ابنه القاصر إدريس تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2000/6/12 يطعن بمقتضاه في قرار مدير ثانوية الإمام الغزالي الصادر يوم 2000/05/17 بتوقيف القاصر المذكور عن الدراسة بصفة نهائية وينسب الطاعن لهذا القرار أنه يتسم بالتعسف ذلك أنه لم يقع الاستماع إلى التلميذ باعوش ادريس قبل اتخاذ قرار فصله من المؤسسة وهو ما يعتبر مسا بحقوق الدفاع مضيفا أن القرار صادر عن مجلس الانضباط بثانوية الإمام الغزالي ملتمسا إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وأجابت الإدارة في شخص مدير الثانوية ملتمسة عدم قبول الدعوى لتقديمهـا ضد من لا صفة
 " إخبار" فصدر الحكم بإلغاء القرار الإداري (حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 128 مؤرخ في 21 /2000/12 في الملف عدد 75).

وحيث اعتمد المستأنف ( الوكيل القضائي) في معرض استئنافه على وسيلة وحيدة هي خرق المبادىء العامة وفساد التعليل ذلك أن الحكم المستأنف اعتبر القرار المطعون فيـه مفتقرا إلى التعليل مما يجعله موسوما بعيب السبب مع أن الإدارة ليست ملزمة بتعليل المـلئ قراراتها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وأن المستأنف عليه كان على علم بأسباب اتخاذ هذا القرار وأنه بحضور والده مكانه أمام مجلس الانضباط يكون قد متع بضمانة الدفاع عن نفسه


لكن حيث يستغاد من الكتاب الصادر عن مدير ثانوية الغزالي تحت رقم 2000/314 بتاريخ 2000/5/17 الموجه إلى والد التلميذ الذي تقرر فصله عن الدراسة أن قرار الفصل أصدره
 المؤرخ في 11 فبراير 1972 يتبين أنه ينص على أن المدير يتحمل المسؤولية التربوية والإدارية والمالية للمؤسسة ويسهر على سير الدراسة ويحافظ على النظام والتأديب وأن الفصل 12 من

[^2]مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

نفس المرسوم حدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس الداخلي للثانوية في حين حدد الفصل 13 مهام هذا المجلس في أنه هيئة استشارية مهمتها تنحصر في إبداء إئها أرائها لمساعدة رئيس المؤسسة وأنه يجتمع كهيئة تأديبية فيكون القرار صادرا عن جهة غير مير مختصة وهية وهذا السبب يكفي لتبرير ما قضى به الحكم المستأنف.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة
 الحميد سبيلا واحميدو أكري وفاطمة الحجاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

## $\square$

## القاعدة

1- إن تواجد الطاعن خارج أرض الوطن لمدة طويلة يجعله في ظرف قاهر
 الإداري المنشور فيـها خارج الأجل القانوني.
2- إن قرار السيد وزير التربيـة الوطنيـة الناسخ لقرار معادلة شهـادة باكالوريا
 مكتسب للطاعن، لكون القرار المذكور كان ينبغي أن يصدر في آخر السنـة الدراسيـة المية
 ابتداء من السنـة الدراسيـة المواليـة لتاريخ صدوره وليس على الـي الذين يمارين دراستهـم في تلك الدول قبل دخول القرار المذكور حيز التطبيق.

المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء
حكم رقم : 253 بتاريخ 1998/03/05
ملف رقم : 97/396 غ
عبد الحي الداودي ضد وزير التربية الوطنية

## باسم جـلالة الملك

بتاريخ 1998/03/05، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه :
بين:

السيد عبد الحي الداودي النائب عن ابنه القاصر الساكن بشارع مولاي عبد العزيز رقم

$$
25 \text { القنيطرة. }
$$

نائبه الأستاذ عبد اللطيف مزور المحامي بهيئة القنيطرة.

## من جـهـة

- السيد وزير التربية الوطنية بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

من جـهـة أخرى

## الوقـــــــــــع :

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1997/04/29 معفى من
 بأنه صدر بتاريخ 1994/9/21 قرار لوزارة التربية الوطنية بالجريدة الرسمية عدد 4273 جاء في مادته الأولى" تقبل لمعادلة شهادة باكالوريا جميع الشعب المسلمة من رومانيا" إلا أنه بتاريخ 1996/03/18 صدر قرار آخر بشكل مفاجىء في الجريدة الرسمية عدد 4361 قضى بنسخ ابتداء من تاريخ النشر القرار السابق المشار إليه أعلاه، وبما أن قرار النسخ هذا جاء جاء في غير وقته ومس بالحقوق المكتسبة لجميع الطلبة الذين أحرزوا على شهادة البكالوريا خلال سنة
 يوسف، وقد تقدم بتظلم إلى السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1997/01/9 فأجيب عنه بأن الإدارة لها كامل الصاحية في مراجعة قراراتها التي لم تعد تستجيب لمتطلباتها، وأن هذا الجواب يفيد أن للإدارة المراجعة في أي وقت، وبدون إطلاع المعنيين بالأمر على قراراتها المفاجئة، فهي تقرر معادلة الشهادة متى شاءت وتلغيها متى شاءت دون المان مراعاع الماة وضعية الطلبة وحقوقهم المكتسبة ذلك أن قرار النسخ صدر في مارس 1996 وابن الطاعن حصل على شهادة البكالوريا بامتياز في يونيو 1996 ، وأن تطبيق القرار المذكور يجعل حقوق كل الطلبة الحاصلين على الشهادة المذكورة في سنة 1996 مداسة بدون مبرر، يلتمس الحكم بإلغاء قرار السيد وزير التربية المشار إليه أعلاه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1997/7/8 يلاحظ فيها بأنه بعد نهاية الموسم الجامعي 1995/1994 توصلت وزارة التربية الوطنية بدورية صادرة عن مديرية التعاون الثقافي والعلمي، مغادها أن عددا من الطلبة المغاربة غير المؤهلين للدراسات العليا يحصلون على عقود للدراسة بمؤسسات جامعية بروسيا وأوكرانيا وبعض دول أروبا الشرقية وللحد من هذه الظاهرة العشوائية بادرت السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إلى استشارة الوزارة الأولى في موضوع الدراسات العليا بجامعات ورابطة الدول المستقلة وبعض دول أوروبا الشرقية فوقع الاتفاق بين السلطات العمومية المعنية على مراجعة بعض المعادلات بين الشهادات وسحب البعض منها، وقبل اتخاذ أي إجراء يضر بمصالح الطلبة تم نشر بلاغ مع متم شهر ماي 1995 يثير انتباه آباء وأولياء تلاميذ السنة الثالثة ثانوي الراغبين

في تسجيل أبنائهم بمؤسسات التعليم العالي بدول أوربا الشرقية إلى أن الشهادات التي يحصلون عليها في هذه الدول لن يعترف بمعادلتهها التي يشترط في الحصول عليهـا التوفر على الباكالوريا، وتبعا لذلك قامت الوزارة بسحب معادلة شهادة البكالوريا جميع الشعب المسلمة من رومانيا بشهادة باكالوريا التعليم الثانوي جميع الشعب بواسطة القرار المطعون فيـه، وذلك حرصا منها على ضياع التلاميذ العازمين على متابعة الدراسة العليا بالدول الآنفة الذكر، لذلك فالطاعن كان على علم بفحوى بلاغ وزارة التربية الوطنية بل إدارة التعليم العالي والذي تم نشره في كل مؤسسات التعليم الثانوي بتاريخ 1995/5/29، ولم يتقدم بالطعن إلا بتاريخ 1997/04/29 مما يجعل طلبه غير مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فإن القرار المطعون فيه اتخذ بناء على التنسيق بين جميع قطاعات التعليم العالي والثانوي والابتدائي، وكذا بناء على الحرص في عدم ضياع أوقات التلاميذ بدراسات تتوج بدراسات لن يعترف بها، وبالتبعية فلا وجود لأي حق مكتسب ما دامت الجههات المعنيـة قد قامت بالإجراءات المطلوبة ولأجل ذلك فهي تلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها الطاعن بتاريخ 1997/11/03 يلاحظ فيها بأن القرار الناسخ للمعادلة لم ينشر بالصحف الوطنية وإنما نشر بالجريدة الرسمية، كما أن الإدارة تستعمل أسلوبا غامضا إذ تتحدث عن بعض الدول الشرقية بدون تحديد، ومن جهـة أخرى فالطاعن نجح في الباكالوريا ولم يتعاقد مع أي مؤسسة جامعية، كما أنه وعلى فرض أن الطاعن كان على علم بغحوى بلاغ وزارة التعليم العالي بتاريخ 1997/05/29 فإن قرار المعادلة كان يومئذ ساري المفعول إذ لم يكن هناك قرار النسخ الذي لم ينشر إلا بتاريخ 1996/03/18 ، ولأجل ذلك فالطاعن يؤكد ما جاء في مقاله. وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 1998/01/16. وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1998/02/19. وبناء على المناداة على الطرفين، ومن ينوب عنهمما وعدم حضورهم.
وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي ما جاء في تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكا،ا، واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه قررت المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 1998/03/05.

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:
حيث دفعت الإدارة المطلوبة في الطعن بكون الطاعن كان على علم بغحوى بلاغ وزارة
 لكن حيث إنه بعد إطارع المحكمة على هذا البالغ تبين لها أنها خاص بالتاريخ التاميذ الراغثين في التسجيل بمؤسسات التعليم العالي برابطة الدول المستقلة، وبعض دوليا دولي أوربا الشرقية، ولا يعني التادييذ المسجلين في المدارس الثانوية لهذه الدول، هما تكون ماليارن معه الإدارة




 وحيث إنه أمام استبعاد هذا الدفع يكون الطلب قدم على الصنا الصنة المتطلبة قانونا، وداخل

الأجل القانوني، كما جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية فهو لذلكُ مقبول.
في الموضوع:
حيث أسس الطعن على وسيلة واحدة وهي مس القرار المطون فيه بالحقوق المكتسبة للطاعن.
وحيث إنه مما لا نزاع فيه أن وزارة التربية الوطنية أصدرت بتاريخ 1994/09/21 بالجريدة الرسمية عدد 4273 قرارا يتضي بمعادلة شهادة البكالوريا التعليم الثانوي المغربي جميع الشعب بشهادة البكالوريا جميع الشعب المسلمة من دولة رومانيا.
 بتاريخ 1996/03/18 أي في وقت كان الطاعن مسجالا بقسم البكالوريا برومانيانيا بناء على الونى قرار السيد وزير التربية الوطنية التاضي بمعادلة هذه البكالوريا بالباكالوريا المغربية.

 ينبني أن يصدر في آخر السنة الدراسية ويسري على الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم


وحيث إنه أمام هذه المعطيات تكون الوسيلة المثارة بهـذا الصدد مبنية على أساس سليم ويتعين اعتمادها.

وحيث إنه أمام صحـة هذه الوسيلة يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لمسه بمبدأ الحقوق المكتسبة الذي يدخل ضمن عيب مخالفة القانون بمفهومه العام مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

## المنطوق

وتطبيقا للمواد 3-4-5-7-8-20 و23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية .

## لهـذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا : في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1996/01/09 تحت عدد 51/96 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4361 بتاريخ 1996/03/18 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

بـهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { الدجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { الحكم عدد } 857 \text { المؤرخ في 2000/05/25 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 1999/1/4/206 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد عبد الحي الداودي }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2000/05/25 ، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية
أصدرت القرار الآتي نصه :

بين:
الوكيل القضائي للمملكة بصغته نائبا عن السيد وزير التربية الوطنية، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
مستأنف
وبين:
السيد عبد الحي الداودي النائب عن ابنه القاصر يوسف الساكن بشارع مولاي عبد العزيز رقم 25 القنيطرة.
نائبه الأستاذ عبد الحي الداودي محام بالقنيطرة ومقبول لدى المجلس الأعلى.

## هستأنف عليه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1999/02/25 هن طرف المستأنف المذكور بواسطة نائبه السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بالربارباط بالمتاريخ 1998/03/05 في الملف عدد: 97/396 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2000/03/09 سن طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها فيا في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصالما الصادر بتننيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2000/04/20.28
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/05/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـهما وعدم حضورهم.

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن الاستيناف المصرح بـه بتاريخ 25 فبراير 1999 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير التربية الوطنية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 5 مارس 1998 في الملف 97/396 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة لقبوله.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 1997/04/29 عرض المدعي المستأنف عليه الداودي عبد الحي النائب عن ابنه القاصر يوسف أنه صدر بتاريخ 1994/09/21 قرار لوزارة التربية الوطنية بالجريدة الرسمية عدد 4233 جاء في مادته الأولى : يقبل لمعادلة شهادة البكالوريا جميع الشعب المسلمة من رومانيا إلا أنه بتاريخ 1996/03/18 صدر قرار آخر بشكل مغاجىء في الجريدة الرسمية عدد 4361 قضى بالنسخ ابتداء من تاريخ نشر القرار السابق المشار إليه وبما أن قرار النسخ هذا جاء ماسا بالحقوق المكتسبة لجميع الطلبة الذين أحرزوا على شهادة البكالوريا خلال سنة 1996 من رومانيا إذ قضوا أكثر من سنة انصرفوا إلى الدراسة من بينهم ابن الطاعن يوسف فقد تقدم بتظلم إلى السيد الوزير بتاريخ 1997/01/09 فأجيب عنه بأن الإدارة لها كامل الصلاحية فئ في مراجعة قراراتها التي لم تعد مستجيبة لمتطلباتها وأن هذا الجواب يفيد أن للإدارة المراجعة في أي وقت وبدون إطلاع المعنيين بالأمر على قراراتها المفاجئة وأن ابن الطاعن حصل على شهادة البكالوريا بامتياز في يونيه 96 لذلك، التمس بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء قرار وزير التربية الوطنية مع ما يترتب على ذلك قانونا وبعد المناقشة وتمسك الإدارة بمشروعية قرارها قضت المحكمة بإلغاء المقرر المطعون فيـه فاستأنف الوكيل القضائي للمملكة

الحكم المذكور.

وحيث تمسك في مقال استينافه بخرق الحكم المطعون فيـه لمقتضيات الفصل 9 من قانون 41-90 باعتبار أن المجلس الأعلى هو المختص للبت في القرارات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة نفوذ محكمة إدارية كما هو الوضع بالنسبة للقرار المطعون فيـه وبخرق مقتضيات الفصل 23 من نفس القانون لأن الطاعن كان يتابع دراسته برومانيا وكان على علم بغحوى ومضمون القرار المعني بالأمر وبذلك لم يتم الطعن داخل الأجل القانوني وموضوعا لاحظ المستأنف، أن الحكم المطعون فيه مشوب بغساد التعليل الموازي لانعدامه لأن المحكمة اعتبرت القرار المطعون فيه ماسا بالحقوق المكتسبة لابن المستأنف عليه لكونه نشر بالجريدة الرسمية، كان وقت كان فيه هذا الأخير مسجلا بقسم البكالوريا الرومانية بناء على قرار المعادلة الأول والحالة أن قرار المعادلة المراد إلغاؤه من قبل القرارات التنظيمية المتعلقة بطائفة من الأشخاص مجهولة هو يتهم وغير محدد عددهم ومن المعلوم أن القرارات التنظيمية لا تنشىء بذاتهها حقوقا مكتسبة للغير ومـهما يكن فإن التحدث عن الحق المكتسب بالنسبة لنازلة الحال لن يتأتى إلا إذا كان الطاعن بتاريخ 18 ماي 1996 محصا على 19 شها الشيء الذي لم يتوفر في النازلة.

وحيث تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابيـة أكد فيها مستنتجاته أمام المحكمة الإدارية.

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

أولا فيما يخص الدفع بكون الطاعن كان على علم يقيني بغحوى ومضمن بلاغ وزارة التعليم العالي الذي نشر في جميع مؤسسات التعليم الثانوي بتاريخ 1995/05/29.

لكن حيث إنه وكما لاحظ ذلك الحكم المستأنف فإن البلاغ المذكور بعد الإطلاع على نصه يتضح أنه موجه للتلاميذ الراغبين في التسجيل بمؤسسات التعليم العالي بواسطة الدولة المستقبلة وبعض دول أوربا الشرقية ولا يخص التلاميذ المسجلين في الدراسات الثانوية لهـذه الدول.

وحيث يستخلص من ذلك وكما أشار إليه الحكم المستأنف أن وزارة التعليم قامت بإلغاء قرار معادلة شهادة البكالوريا الرومانية بشهادة الباكالوريا المغربية بدون أي إشعار وفي وقت كان الطاعن يتابع فيه دراسته بدولة رومانيا عند نشر القرار بالجريدة الرسمية مما أضحى معـ

متعذرا عليه الإطالع على القرار المذكور فضلا عن أن الإدارة لم تدل بما يفيد علمه يقينا وبذلك
فإن الدفع بوقوع الطعن خارج الأجل القانوني لا يرتكز على أساس.

وفيما يخص الدفع بكون القرار المطعون فيه يتعدى نطاق تنفيذه الدائرة الترابية لمحكمة
إدارية.

حيث أن من الواضح أن الأمر وإن كان يتعلق بقرار قابل للتنفيذ بصورة عامة ويهم أشخاصا غير محددة هويتهم فإن الطعن في حد ذاته موجه من طرف شخص محر مدرد الهوية وله
 الشهادة التي حصل عليها برومانيا بشهادة الباكالوريا المغربية مما يكون معه الدفع المثار غير

منتج.

## وفيما يخص الأسباب الموضوعية للاستئناف.

حيث أن النقاش يدور حول مدى مساس القرار المطعون فيه بحق مكتسب للمستأنف عليه أو عدم مساسه بأي حق مكتسب.

وحيث من الثابت من أوراق الملف ومما لا تجادل فيه الإدارة أن وزارة التربية الوطنية
 البكالوريا التعليم الثانوي المغربي جميع الشعب بشهادة البكالوريا جميع الشعب المسلمة من دولة رومانيا.

وحيث أنها لم تقم بنشر القرار الناسخ للقرار الأول إلا في 1996/03/18 أي في وقت كان فيه المستأنف عليه مسجلا بقسم الباكالوريا برومانيا ارتكازا على القرار الأول المشار إليه القاضي بالمعادلة وحيث بأن التوقيت الذي تم فيه قرار النسخ أي في منتصف السنة الدراسية كما لاحظ الحكم المطعون فيه قد مس في حقيقة الأمر بحق مكتسب للطاعن إذ حرمه من الاستغادة سن شهادة البكالوريا المسلمة برومانيا على أساس معادلتهها بشهادة البكالوريا المغربية مما يكون معه الحكم المستأنف الذي ألغى القرار المطعون فيه واجب التأييد.

## لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإداريـة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع - محمد بورمضان -أحمد دينية وأحمد حنين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## $\square \square$ توسيع مؤسسة للتعليم الخصوصي



$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإداريـة بالرباط } \\
& \text { قسم الإلغاء } \\
& \text { حكم رقم : } 470 \text { بتاريخ 1997/05/29 } \\
& \text { هلف رقم: 96/185 غ } \\
& \text { مبارك غزالي ضد وزير التربية الوطنية }
\end{aligned}
$$

## باسم جـلالة الملك

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه:
بين:
السيد مبارك غزالي عنوانه : مؤسسة الرجاء حي الفتح أمل 5 رقم 583 المسيرة الرباط. نائبه ذ. أحمد قصمي محام بالرباط.

## من جهـة

وزارة التربية الوطنية في شخص همثلها القانوني ونيابة التعليم بالرباط ( التعليم الخاص) في شخص ممثلها القانوني والسيد الوكيل القضائي للمملكة. من جهـة أخرى

## 

بناء على المقال المقدم أمام هذه المحكمة من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد قصمي بتاريخ 1995/09/07 الرامي إلى إلغاء قرار وزير التربية الوطنية عدد 112171 وتاريخ 1995/06/28 القاضي برفض طلبه المتعلق بإضافة التعليم الابتدائي إلى مدرسة الرجاء الكائنة بحي الفتح بالرباط بعلة عدم وجود مساحة كافية للأطفال، والذي عاب عليه الطاعن انعدام التعليل وخرق مبدأ المساواة وتطبيق الشروط المطلوبة لمنح الترخيص وعدم ارتكازه على أساس.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 1995/12/27 التي أشار فيها إلى أنه بناء على طلب الطاعن المقدم أمام نيابة التربية الوطنية بالرباط بتاريخ 1994/6/30 توجهت لجنة نيابية لمعاينة مدرسته بتاريخ 1994/7/19 ولاحظت بأنها لا تتوفر على المقاييس المنصوص عليهـا في القانون رقم 15.86 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخاص ثم تقدم برسالة أخرى وأجيب عنها بكون ملفه ناقصا، وبتاريخ 1995/2/9 تقدم بطلب ثالث اقترح فيه حذف حجرتين من الطابق الأرضي وتحويلها إلى ساحة مغطاة وضمهـا إلى الحديقة المملوكة للبلدية، ولما انتقلت لجنة المعاينة إلى عين المكان لاحظت أن المدرسة المذكورة مازالت غير متوفرة على الساحة الكافية وأن بعض الحجرات لا تتوفر على المقاييس الضرورية، وأنه بتاريخ 1995/04/14 أسفر اجتماع اللجنة المتعلقة بطلبات الإذن بغتح وتسيير مؤسسات التعليم الخاص عن رفض طلب الطاعن للأسباب الواردة أعلاه وتم إخباره بمقتضى الرسالة عدد 11/0765 وتاريخ 1995/04/21 تتضمن محضر اجتماع اللجنة المذكورة، ثم تقدم الطاعن بطلب آخر بتاريخ 1995/06/08 يتعلق بنفس الموضوع فتبين للجنة المختصة بعد المعاينة التي قامت بـها بتاريخ 1995/7/10 أن الطلب مخالف لمتتضيات المادة 5 من القانون رقم 15/86 أعلاه، لذلك تقرر رفضه، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا ومشروعا ويتعين رفض الطلب لذلك.

وبناء المذكرتين التعقيبيتين المقدمتين على التوالي من طرف كل من السيد الوكيل القضائي للمملكة والطاعن الراميتين إلى تأكيد كتاباتـهـينا السابينـينة. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1996/07/26 تحت عدد 37، القاضي بإجراء خبرة على يد الخبير السيد العربي المصبني.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور، المودع بكتابة الضبط بتاريخ
.1997/01/21
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المتدمة من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 1997/02/14 الرامية إلى الحكم وفق ما جاء في مقاله.

وبناء على مستنتجات السيد الوكيل القضائي للمملكة المتدمة بتاريخ 1997/02/28 الرامية إلى عدم قبول تقرير الخبرة لعدم تبليغ الحكم التمهيدي للأطراف واقتصار الخبير على
 والمتمثلة في مديرية التعليم الخاص وكذا الوكيل القضائي باعتباره نائبا على المطلوبين في الطعن، وأن الخبير لم يلتزم بما كلف به من قبل المحكمة، وأن تقريره لا يعكس الحقيقة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة،
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 1997/03/05.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1997/05/15.
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم أعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي الذي أكد ما ورد في تقريره الكتابي المدلى به سابقا الرامي إلى الحكم وفق الطلب، فضم إلى ملف المحكمة التي قررت حجز القضية للمداولة لجلسة اليوم قصد النطق

بالحكم.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث قدم الطلب من ذي صفة وداخل الأجل القانوني وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول.

في الموضوع :
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه للأسباب الواردة أعلاه.
 لحضور عملية الخبرة كال من الطاعن والسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بصفته

مصدرا للقرار الإداري المطعون فيه وممثال لوزارة التربية الوطنية على الصعيد الإقليمي، مما لا فائدة معه في استدعاء كل من السيدين الوكيل القضائي للمملكة ومدير التعليم الخاص. وحيث إنه من جهـة أخرى فإن عدم تبليغ الطرف المطلوب في الطعن بنسخة من الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة لم يلحقه من جرائه أي ضرر، سيما وأن النائب الأقليمي لوزارة التربية الوطنية (مصدر القرار المطعون فيه) قد استدعي لحضور عملية الخبرة مرتين ولم يحضر، وهو بذلك يكون عالما بالخبير المنتدب من طرف المحكمة لذا كان بإمكانه والحالة هذه أن يمارس حق التجريح داخل الأجل المنصوص عليه في الغصل 62 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن هذا الفصل جاء عاما في صياغته دون أن يلزم المحكمة بتبليغ الحكم التمهيدي للأطراف، وإنما اقتصر على تحديد التجريح داخل خمسة أيام من تبليغ المعني بالأمر بالخبير المعين، بغض النظر عن وسيلة ذلك التبليغ.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع الخاص بعدم التزام الخبير بما كلف بـه من طرف المحكمة وأن تقريره لا يعكس الحقيقة، فإنه بعد إطلاع هذه الأخيرة على ذلك التقرير تبين لها أنه جاء مطابقا لما ورد في تنصيصات الحكم التمهيدي المشار إليه أعلاه شكال ومضمونا. وحيث إنه أمام هذه المعطيات يتعين استبعاد جميع الدفوع المثارة.
وحيث إنه من جهـة أخرى فإن الخبرة جاءت مطابقة للمقتضيات القانونية المـنـية المنصوص عليها في الفصول 59 وما بعده من قانون المسطرة المدنية ، مما يتعين معه اعتمادها. وحيث إن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيـه هو انعدام التعليل وخرق مبدأ المدأ المساواة وتطبيق الشروط المطلوبة لمنح الترخيص.
وحيث إنـه فيما يتعلق بالوسيلة المستمدة من انعدام التعليل، فإنه ولئن كانت الإدارة
 تلك القرارات.
وحيث إن الإدارة المطلوبة في الطعن قد بينت الأسباب الداعية إلى إصدار القرار المطعون فيـه من خلال مذكرتها الجوابية، مما يجعل الدفع المذكور غير مبني على أساس ويتعين استبعاده.

وحيث إنه فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستمدة من خرق مبدأ المساواة فإنه يتضح (للمحكمة من خلال الإطلاع على تقرير الخبير أن هناك مدارس رخص لها بالتعليم الأساسي الما الابتدائي سابقا) رغم أنهـا لا تتوفر على ساحة لاستراحة التلاميذ، كما هو الشأن بالنسبة قطاع التربية الوطنية

لمؤسسة المستقبل الزاهر، وأخرى تتوفر على ساحة أقل مساحة من تلك التي تتوفر عليها مؤسسة الطاعن كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة التوفيق. وحيث إنه أمام هذه المعطيات تكون الإدارة المطلوبة في الطعن قد خرقت مبدأ المساواة، مما يجعل الوسيلة المذكورة في محلها ويتعين اعتمادها. وحيث إنه تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب البا الطاعن الرامي الرامي إلى إضافة التعليم الأساسي لمؤسسته قرارا مشوبا بتجاوز السلطة لمخالفته مبدأ المساواة، ويتعين لذلك التصريح بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

## المنطوق

وتطبيقا لمتتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية.

## لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، الصادر عن السيد نائب وزير التربية الوطذية بالرباط عدد 112.171 وتاريخ 1995/07/28 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.........

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { الحكم عدد } 1140 \text { المؤرخ في 98/12/10 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 97/1970 } \\
& \text { الوكيل القضائي للمملكة ضد مبارك غزالي }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 98/12/10، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

## بين:

السيد الوكيل القضائي للمملكة بصتته هذه ونائبا عن السيد وزير التربية الوطنية وعن السيد النائب الإقليمي لنفس الوزارة بالرباط والجاعل محل المخابر معه بمكاتياتبا بوزارة المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية بالرباط.

## مستأنف

السيد مبارك الغزالي عنوانه: الساكن بمؤسسة الرجاء حي الغتح أمل 5 رقم 583 المسيرة الرباط.

نائبه الأستاذ أحمد قصمي محامي بالرباط.

## هستأنف عليـه

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1997/10/16 من طرف المستأنغين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل التضائي للمملكة والرامي إلى استئنئناف حكم المحكمة الإدارية بالربان الصادر بتاريخ 1997/05/29 في الملف عدد: 95/185 .غ. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1998/01/27 من طرف المستأنف علئ عليه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد قصمي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات قطاع التربية الوطنية

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف
بتاريخ 1993/09/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1998/10/08.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعتدة بتاريخ 1998/12/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهـما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.

## وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم في 1997/10/16 من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته ونيابة عن السيد وزير التربية الوطنية ونائبه بالرباط لحكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 470 الصادر في 1997/05/29 في الملف 95/185 غ القاضي بإلغاء مقرر نائب وزير التربية الوطنية بالرباط عدد 112171 وتاريخ 1995/07/28 إثر تبليغ في 1997/09/16 ( وكذا الحكم التمهيدي الصادر في 1996/07/26) قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.

في الموضوع:
حيث إنه بمقال قدم في 1995/09/07 أمام المحكمة الإدارية بالرباط طالب فيه السيد مبارك غزالي- بسبب التجاوز في استعمال السلطة- إلغاء مقرر السيد نائب وزير التربية الوطنية بالرباط عدد 112171 وتاريخ 1995/07/28 القاضي برفض طلبه الترخيص بإضافة التعليم الابتدائي إلى مدرسة الرجاء للتعليم الأولي بحي الفتح بالرباط بدعوى عدم توفرها على ساحة كافية لاستراحة التلاميذ والحال أنه أدخل على مؤسسته إصلاحات وتغييرات تلبيـة لمطالب الإدارة وأن الإدارة رخصت لمدارس أخرى لا تتوفر على ساحة تفوق مساحتها مساحة مدرسته. وبعد جواب الإدارة بأنه تبعا للطلب الذي تقدم به الطاعن في 1994/06/30 أوفدت لجنة عاينت المدرسة يوم 1994/07/19 ولاحظت بأنها لا تتوفر على المساحة الأرضية وجل الحجرات الدراسية لا تتوفر على المقاييس اللازمة وتنعدم فيها التجهيزات التربوية والوسائل

[^3]التعليمية وأن الطابق الثاني يشغله الطالب كسكنى شخصية فتم رفض طلبه بكتاب عدد 11.1543 وتاريخ 1994/07/21 ثم تقدم الطالب برسالة ثانية يجدد فيها طلبه ( غير مؤرخة) أجيب عنها بكتاب عدد 11.1797 وتاريخ 1994/09/16 بما يؤكد موقفها وتاريخ 1995/02/09 تقدم بطلب ثالث ضمنه اقتراحا بهدم حجرتين من الطابق الأرضي وتحويلها إلى ساحة مغطاة وضمها إلى الحديقة المملوكة للبلدية. وبعد انتقال اللجنة للمعاينة تبين لها أن المؤسسة لازالت لا تتوفر على المساحة الأرضية وبعض الحجرات لا تتوفر على المقاييس اللازمة وبتاريخ 1995/04/14 أسفر اجتماع اللجنة المتعلقة بطلبات الإذن بنتح وتسيير مؤسسات التعليم الخاص عن رفض طلبه لعدم توفر مؤسسته على هساحة أرضية لاستراحة التلاميذ وأن اقتراحه المذكور غير عملي ولا يستوفى الشروط التربوية الضرورية والحجرات الدراسية لا تتوفر على المقاييس الكافية وتم إخباره بذلك بكتاب عدد 11.565 وتاريخ 1995/04/21 ثم تقدم بطلب رابع في 1995/06/08 فتوجهت اللجنة للمعاينة في 1995/07/10 فلاحظت أن المدرسة لا تتوفر على الساحة الأرضية وإنما على سقيفة لا تتعدى هساحتها 43 مترا مربعا وأن الحجرات الموجودة بالطابق الثاني مازالت مأهولة من طرفه وعائلته وبتاريخ 1995/07/21 اجتمعت اللجنة وقررت رفض طلبه وتم إخبار الطالب بكتاب 11.2171 وتاريخ 1995/07/28 وبعد انتداب المحكمة للخبير السيد العربي لمصبني ضمنه معاينة مؤسسة الرجاء ( المعنية) وإفادته في 1997/01/15 بأن مساحتها المغطاة 120 مترا مربعا تتكون في طابق أرضي يشتمل على ساحة مساحتها 52 مترا مربعا لاستراحة التلاميذ وحجرة ومراحيض تحاديها ساحة
( خارج حدود المؤسسة) مساحتها 26 مترا مربعا بها أدوات الألعاب للتاميذ ومن طابقين علويين يشتمل كل هنهما على ثلاث حجرات ومراحيض وشرفتين هساحتها 8م2 ومرح مساحته 13م 2 كما عاين- للمقارنة- مؤسسة المستقبل الزاهر بحي يعقوب المنصور تتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية تحوي أقسام ومراحيض ومكتب لا تتوفر على ساحة لاستراحة التلاميذ. كما عاين- كذلك مؤسسة التوفيق بحي يعقوب المنصور البالغة هساحتها 106 مترا مربعا مكونة من طابق أرضي به ثلاث حجرات ومكتب ومراحيض وساحاحة مساحتها 25 مترا مربعا لاستراحة التلاميذ بالإضافة إلى ساحة خارج إرية حدود المدرسة مساحتها
 مربعا ومن طابقين علويين بكل منهما ثلاث حجرات ومراحيض ومكتب. وبعد المناقشة صدر

الحكم المستأنف مستجيبا لطلب الإلغاء بمقولة ( بأنه يتضح للمحكمة من خلال الإطاع على تقرير الخبير أن هناك مدارس رخص لها بالتعليم الأساسي ابتدائي سابقا) رغم أنها لا تتوفر على ساحة لاستراحة التلاميذ كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة المستقبل الزاهر وأخرى تتوفر على ساحة أقل هسافة من تلك التي تتوفر عليها مؤسسة الطاعن كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة التوفيق وأنه أمام هذه المعطيات تكون الإدارة المطلوبة في الطعن قد خرقت مبدأ المساواة يترتب عليه إلغاؤه.

لكن حيث أن مبدأ المساواة يطبق بالنسبة للمعايير التي كرسها العرف الإداري الغير المخالف للقانون والضوابط التنظيمية لذلك لا يجوز الاحتجاج بالاستفادة من ترخيص لمخالفتارئته للقانون الجاري وللضوابط التنظيمية السارية المفعول وتكريسه في ترخيص موال تحت مظلة مبدأ المساواة..

وحيث ينص الفصل 3 من القانون 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص على أنه يجب أن تتوفر مؤسسات التعليم الخاص على جميع الشروط التربوية والصحية
 التعليم الخاص للشروط المفروضة على المؤسسات العمومية فيما يتعلق بالنظافة والشروط


 مترا مربعا، تخصيص متر مربع على الأقل لكل تلميذ داخل الحجرات الدراسية وساحة اللعب والاستراحة.

وحيث إن المقرر المطعون فيه استند على صواب إلى معاينة لجنة تقنية أفادت عدم توفر المؤسسة على الحد الأدنى مما يتعين أن تتوفر عليه مؤسسة للتعليم الخاص من شرط تربوي وصحي للترخيص لها وفق المعايير التنظيمية المرعية ولا يمكن محاجته بسبق حصرئ حصول مؤسسة أخرى على رخصة للتعليم الخصوصي قديما لا تتوفر بدورها على الشروط التي يستلزمهـها القانون الساري المغعول والضوابط التنظيمية تطبيقا له تحت مظلة مبدأ المساواة. وحيث لذلك يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب وواجب الإلغاء وطلب الإلغاء غير مرتكز على أساس وحليف الرفض.

## لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى في الشكل قبول الاستئناف.
ويف الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع- محمد بورمضان- السعديـة بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

## ■ الإدماج بناء على اتفاقيـة جماعيـة

القاعدة

* توظيف مستخدمي شركة مفاحم المغرب ضمن أطر الدولة المنصوص عليـها في
 إدارة - نعم--.

$$
\begin{aligned}
& \text { المملكة المغربية } \\
& \text { وزارة العدل } \\
& \text { المحكمة الإداريـة بوجدة } \\
& \text { قسم الإلفاء } \\
& \text { حكم رقم: 99/143 بتاريخ 1999/10/27 } \\
& \text { ملف رقم: 98/190 }
\end{aligned}
$$

سجيع عبد الكريم ضد وزير التربية الوطنية ومن معه

## بـاسم جـلالة الملك

بتاريخ 1999/10/27، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة الحكم الآتي نصه :

- السيد سجيع عبد الكريم، معلم، الساكن بجرادة 53 حي الرازي صندوق البريد 114 جرادة.
- نائبه ذ: عبد الحميد سجيع المحامي بوجدة.


## من جـهـة

وبين:

- السيد نائب وزير التربية الوطنية بجرادة.
- السيد وزير التربية الوطنية بوزارة التعليم بالرباط.
- السيد الوزير الأول بالوزارة الأولى بالربالـوباط الوبا
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.
- بحضور السيد المفوض الملكي لدى المحكـي المـية الإدارية بوجدة.

من جهـة أخرى

## 

بناء على القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية.
حيث تقدم الطاعن بواسطة محاميه بمقال إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1998/12/24 أوضح فيه أنه يشتغل معلما بمؤسسة التعليم التابعة لمفاحم المغرب بجرادة كمعلم متعاقد حيث قضى بها 20 سنة إلى تاريخ الإغلاق الحتمي للمنجم، ذلك أنه تم إبرام اتغاقية اجتماعية بتاريخ 1998/02/17 وبمتتضاها تقرر إدماج المعلمين الذين كانوا يشتغلون بمؤسسات التعليم التابعة لمناجم جرادة ضمن أطر وزارة التربية الوطنية، وبتاريخ الوية 1998/03/06 وجهـت هذه الأخيرة رسالة إلى السيد النائب الإقليمي بجرادة تذكره برسالة السيد الوزير الأول المتعلقة بهذا الإطار إلا أنه فوجىء بتعييينه ككاتب مؤقت السلم 5 وهذا يتنافى وروح الاتغاقية فتقدم بتظلم أمام السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1998/09/14 دون أن يتلقى أي جواب مها اضطره لرفع هذا الطعن موضحا أن الاتغاقية في فصلها الخامس أشارت إلى أن الدولة ستتكلف بالأنشطة ذات الطابع العمومي التابعة لمناجم جرادة وبإدماج الأطر في الإدارات أي وزارة التربية الوطنية حسب شروط التوظيف بها علما أنه اشتغل بمفاحم المغرب كمعلم لمدة 20 سنة وحاصل على شهادة الكفاءة التربوية سنة 1975 والباكالوريا سنة 1981 وبالتالي كان يتعين إدماجه كمعلم رسمي وليس كعون مؤقت، فيكون القرار المذكور متسما بالتعسف والشطط. ملتمسا إلغاء قرار السيد وزير التربية الوطنية والقاضي بإدماجه ككاتب مؤقت سلم 5 وإلزامه بتطبيق الاتفاقية الاجتماعية بإدماجه كمعلم رسمي ابتداء من 1998/09/14 مع ما يابترتب عـن عن ذلك من آثار قانونية مرفقا المقال بنسخة من الاتفاقية، رسالة تظلم، قرار السيد وزير التربية الوطنية التزام وجواب وزير التربية الوطنية.

وحيث أجاب السيد الوكيل القضائي للمملكة بأن وزارة التربية الوطنية قامت بناء على الاتغاقية المذكورة أعلاه بتخيير المعلمين الذين كانوا يشتغلون بمغاحم المغرب بين إدماجهرم بالوزارة وفق شروط التوظيف بها وبين منحهم تعويضات في حالة التخلي عن العمل، وقامت بإطلاعهم على الوضعية الإدارية المقترحة لإعادة إدماجهم في القطاع العام وأشعروا بالراتب الشهري مع مطالبتهم بتقديم التزام فردي يعربون فيه على موافقتهم إلا أن الطاعن رفض الوضعية الإدارية المتترحة عليه علما بأن الاتفاقية تنص على أن هذه الفئة لها الخيار بين إعادة تعبئتها في وزارة التربية الوطنية حسب شروط التوظيف المنصوص عليها في القانون ووالمطالبة بالتعويض في حالة التخلي عن العمل، علما أنه ابتداء من فاتح يناير 1986 وهو

[^4]تاريخ سريان مغعول المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 1985/10/04 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي تلك الوزارة توقف التوظيف المباشر للمعلمين المؤقتين والمتدربين وأصبح من الضورري المرور بمراكز تكوين المعلمين، ولذلك تعذر توظيف الطاعن في سلك المعلمين الرسميين. فتكون الوزارة المذكورة قد تقيدت بروح الاتغاقية. هلتمسا رفض الطلب. وأرفق المذكرة بالصفحة 12 من الاتفاقية الاجتماعية. وبناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الذي توصل به الأطراف لجلسة 1999/10/20 وخلالها تخلف دفاع الطالب كما تخلف باقي المطلوبين في الطعن وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي التمس إلغاء القرار موضوع الطعن، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة .1999/10/27

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

## التعليل

في الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ القرار الإداري المطعون فيه إلى الطاعن أو علمه اليقيني به مما يكون معه مقال الطعن المسجل بتاريخ 1998/12/24 واقعا داخل الأجل

القانوني المنصوص عليه في الفصل 23 من قانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية. وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن المقال جاء هستوفيا لباقي الشروط الشكلية هما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :
حيث يهدف الطعن إلى إلغاء قرار السيد وزير التربية الوطنية القاضي بإدماج الطاعن
ككاتب مؤقت السلم 5.
لكن حيث إن الاتغاقية الاجتماعية المبرمة بتاريخ 1998/02/17 والمتعلقة بمغاحم المغرب بجرادة نصت في فقرتها السادسة على إدماج المستخدمين المنتمين لها بإدارات الدولة وذلك وفق شروط التوظيف الخاصة بكل إدارة.

[^5]وحيث إن المرسوم رقم 2.85 .742 الصادر في 18 محرم 1406 موافق 4 أكتوبر 1985 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ينص في المادة 119 على أن ولوج الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم مغتوح في وجه المرشحين طبق الشروط المنصوص عليها في ذات المرسوم.
وحيث إن المادة 124 من نفس المرسوم تنص على أن المرشحين في إحدى المناصب عليها في هذا المرسوم يعينون في الرتبة الأولى من درجتهم متدربين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء فترة التدريب لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، فضلا على أن رجال التعليم بالإضافة إلى مدة التدريب ملزمون قبل الترسيم بالحصول على شهادة الكفاءة التربوية المطابقة

لتخصصهم.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن المادة 19 من المرسوم تنص على أن المعلمين من الدرجة الثالثة يعينون من بين المترشحين خريجي مراكز تكوين المعلمين والناجحين في امتحان المان مرينـيني مغتوح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بـرين بـذهن الصفة.

وحيث إن هذه من الشروط المتطلبة في توظيف المعلمين والمنصوص عليها في الاتغاقية

وحيث إن ما استدل به الطاعن من كونه سبق أن كان معلما وقضى فترة التمرين بمراكز تكوين المعلمين وأن شروط التوظيف متوفرة فيه يرد، بأنه بصدور قرار عزله المؤرخ في 1977/10/05 المدلى به في ملف النازلة والذي لا لا دليل يفيل يفيد إلغاءه أو التراجع عنه تكون النتائج المترتبة عن التوظيف المذكور قد سقطت. وحيث إن ما تم الدفع به أيضا من كون الإدارة خرقت مبدأ التساوي حين قامت بإدماج

 شهادتين جامعيتين دون أن يعقب الطاعن على ذلك رغم توصله بمذكرة الوكيل القضائي ودون أن يوضح بأن المعلمتين تم توظيغهما مباشرة ودون المرور بمرسوم 1985/10/04 المذكور. وحيث إنه لكل ما ذكر يتعين رفض الطعن.

## المنطوق

وتطبيقا للفصول أعاها.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل :
بقبول المقال.
في الموضوع:
برفض الطعن.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { المجلس الأعلى } \\
& \text { الغرفة الإدارية } \\
& \text { الحكم عدد } 1037 \text { المؤرخ في 2001/09/13 } \\
& \text { ملف إداري عدد : 2000/1/4/861 } \\
& \text { سجيع عبد الكريم ضد الوكيل القضائي للمملكة }
\end{aligned}
$$

بتاريخ 2001/09/13، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستهها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين:
السيد سجيع عبد الكريم، الساكن بجرادة 53 حي الرازي صندوق البريد 114 جرادة. نائبه الأستاذ محمد عيادي المحامي بالناظور والمقبول لدى المجلس الأعلى, مستأنف

وبين :
الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول الرباط. السيد وزير التربية الوطنية الرباط.
السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بجراطية الوبية الرية السيد الوكيل القضائي للمملكة الرباط.
بحضور: السيد المفوض الملكي.

## مستأُنْـ علبهـم

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2000/05/26 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد عيادي والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بوجدة الصادر بتاريخ 1999/10/27 في الملف عدد : 98/190.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بـها بتاريخ 2000/11/14 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بـها في الملف.

وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2001/07/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/09/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

## وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل :
حيث إن استيناف سجيع عبد الكريم للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 1999/10/27 في الملف 98/190 مقبول شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.

## وفي الجوهر :

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بمقال قدم بتاريخ 1998/12/24 عرض فيه المدعي سجيع عبد الكريم أنه اشتغل معلما بمؤسسة التعليم التابعة لمفاحم المغرب بجرادة كمعلم متعاقد حيث قضى بـها 20 سنة إلى تاريخ إغلاق المنجم وأن اتفاقية جماعية أبرمت بتاريخ 1998/02/17 بين الفرقاء الاجتماعيين تضمنت من بين بنودها إدماج المعلمين الذين كانوا يشتغلون بمؤسسات التعليم التابعة بمناجم جرادة في أطر وزارة التربية الوطنية غير أنه فوجىء بتعيينـه ككاتب مؤقت السلم الخامس الأمر الذي يتنافى مع روح الاتفاقية وأنه تظلم من عدم ترسيمه بإدماجه في أطر الوزارة المذكورة رغم أنه استمر في التعليم مدة 20 سنة وحاصل على شهادة الكفاءة التربوية سنة 1975 والباكالوريا سنة 1981 ملتمسا إلغاء قرار وزير التربية الوطنية بإدماجهه ككاتب مؤقت والزامه بتطبيق الاتفاقية الاجتماعية بإدماجـه كمعلم رسمي ابتداء من 14 شتنبر 1998 وبعد المناقشة صدر الحكم برفض الطلب وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي بمقال بلغت نسخة منه إلى الإدارة التي أجابت بواسطة الوكيل القضائي بمذكرة التمست منهـا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تمسك المستأنف بما سبق له أن تمسك به ابتدائيا من كون الاتغاقية الاجتماعية ذات طابع اجتماعي تهدف إلى امتصاص الآثار المترتبة عن إغلاق مناجم جرادة، وتتسم آليتها بالمرونة وأنه يتوفر على شهادة الكفاءة التربوية التي تمكن من الإدماج كمعلم رسمي تابع لوزارة التربية الوطنية.

## وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه من الواضح أن المدعي يطعن في مقرر وزارة التربية الوطنية القاضي بتعيينه ككاتب مؤقت السلم الخامس ناعيا على المقرر المذكور خرقه لمقتضيات الاتغاقية الجماعية التي التي تتضي حسب نظره بإدماجه في أطر الوزارة المذكورة خصوصا وأنه حاصل على شهادة الكفاءة التربوية.

لكن حيث يتضح أن هذه الشهادة الأخيرة أصبحت متجاوزة لكون الطاعن سبق أن ولج الأطر التعليمية بناء عليها غير أنه تم عزله بقرار صادر عن الإدارة بتاريخ 5 أكتوبر 1977 هما يجعله في حالة لا تسمح له بولوج الأسالك الرسمية لوزارة التربية الوطنية التي ينظمها المرسور الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1985 والذي يتضمن شروطا منها تخرج المعني بالأمر من مراكز تكوين الماين المعلمين وهو الأمر الغير المتوفر في المدعي الأصلي مما يجعل ما انتهى إليه الحكم المستأنف من رفض طلبه في محله ويتعين تأييده.

## لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد بورمضان - أحمد دينية والحسن سيمو عبد الحميد سبيالا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.


[^0]:    قطاع التربية الوطنية

[^1]:    قطاع التربية الوطنية

[^2]:    قطاع التربية الوطنية

[^3]:    قطاع التربية الوطنية
    مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

[^4]:    قطع التربية الوطنية

[^5]:    قطاع التربية الوطنية

