**Волховский Роман Алексеевич**

аспирант 2 года обучения, направления подготовки «Юриспруденция», института права, экономики и управления, кафедры правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса.

*Научный руководитель: Казак Бронислав Брониславович – и.о. зав. кафедры правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса, профессор, д.ю.н.*

**Меры уголовно-правового характера, не предусмотренные разделом VI. УК РФ: лечение, медицинская и социальная реабилитация лиц, страдающих наркоманией**

Законодательством Российской Федерации в рамках Раздела VI. УК РФ предусматривается возможность использования ряда мер государственно-правового принуждения, не являющихся по своей правовой природе уголовными наказаниями. Такие меры могут быть санкционированы в отношении осужденных только по судебному приговору, и направлены: во-первых, на принудительное прохождение осужденными необходимого им курса медицинских мероприятий, для снижения у них негативных факторов расстройства психики, либо полного излечения указанных лиц от имеющихся психических заболеваний (Глава 15 УК РФ); во-вторых, на конфискацию имущества задействованного или полученного при совершении преступных действий осужденным лицом (Глава 15.1 УК РФ); в-третьих на освобождение лица от несения ответственности за совершенное им деяние, по которому в рамках норм российского уголовного законодательства предусматривается юридическая ответственность (Глава 15.2 УК РФ), в том случае если данное лицо впервые осуществило преступное деяние, тяжесть которого относится к категориям «небольшой» или «средней», а также оказало материально-денежное возмещение причиненного преступными действиями ущерба (ст. 76.2 УК РФ).

Однако в российской правоприменительной практике существуют также другие способы уголовно-правового воздействия на осужденных, которые используются для предотвращения возможности негативного влияния противоправных действий указанных лиц на общественные отношения, с целью обеспечения безопасности и защиты прав членов общества. Одним из таких способов воздействия является установление осужденному обязанности пройти курс лечения от наркомании и медицинскую/социальную реабилитацию (ст. 72.1 УК РФ). Назначение указанной обязанности имеет самостоятельный юридический статус и не относится к мерам Раздела VI. УК РФ.

Обязанность уголовно-правового характера в рамках ст. 72.1 УК РФ может быть установлена в отношении лица, обладающего следующими признаками: 1) в отношении лица вынесено медицинское заключение о состоянии здоровья (диагноз) «наркомания», по результатам проведения медицинского освидетельствования, на основании ст. 44 Федерального закона № 3-ФЗ; 2) данное лицо осуждено к наказанию по п. «а», «б», «г», «д», «з» ст. 44 УК РФ. Таким образом к лицам с наркотической зависимостью, осужденным к «принудительным работам», либо «лишению специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград» обязанность по ст. 72.1 УК РФ не применяется.

Действующее в России уголовное законодательство закрепляет функцию по контролю за добросовестным исполнение осужденными обязанности по ст. 72.1 УК РФ за УИИ ФСИН России, совместно с Минздравом России. В случаях неисполнения определенной судом обязанности по ст. 72.1 УК РФ, УИИ извещает на основе рапорта органы внутренних дел о факте уклонения, и осужденный привлекается к административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ.

Реализация контроля за прохождением курса лечения от наркомании и медицинской/социальной реабилитации осужденных к альтернативным наказаниям происходит посредством межведомственного взаимодействия УИИ, ОВД, государственных и муниципальных медицинских учреждений, на основе совместного приказа Минюста и Минздрава от 03.02.2020 г., который регламентирует: 1) постановку сотрудниками УИИ осужденного на учет, и необходимые для этого основания; 2) проведения личной беседы с осужденным в целях разъяснения прав и обязанностей, а также определения медицинской организации в которой данное лицо намерено пройти курс лечения; 3) контроль за курсом лечения, по завершении которого определяется учреждение для прохождения медицинской реабилитации; 4) контроль за медицинской реабилитацией осужденного, по завершении которой определяется учреждение для прохождения социальной реабилитации; 5) учет текущего места жительства осужденного, и регулирование возможности его изменения; 6) проведение сотрудниками УИИ с осужденными профилактических бесед в случаях предусмотренных «Приказом»; 7) обращение в ОВД для привлечения осужденного к административной ответственности, либо розыска; 8) снятие осужденного с учета; 9) ведение личного дела осужденного.

Рассмотрение содержания данного приказа показывает, что медицинская и социальная реабилитация осужденных производится исключительно соответствующими организациями Минздрава, а учреждения ФСИН выполняют строго функцию контроля и мало вовлечены в деятельность по ресоциализации данной категории осужденных. Отдельным образом можно говорить о косвенной ресоциализации анализируемой категории осужденных, посредством мероприятий, реализуемых сотрудниками УИИ, в части контроля за исполнением ими обязанности в рамках ст. 72.1 УК РФ, но на наш взгляд, считать их в полной мере ведущими к всесторонней и качественной ресоциализации осужденных, затруднительно.

Справедливо звучат замечания некоторых исследователей относительно того, что порядок осуществления контроля за исполнением обязанности по ст. 72.1 УК РФ требует совершенствования в части более детального определения: 1) сроков прохождения осужденным, страдающем наркоманией, медицинского лечения, медицинской и социальной реабилитации; 2) периода в течение, которого с момента постановки на учет, осужденный обязан начать исполнение процедур медицинского и реабилитирующего характера; 3) регламентации исполнения обязанности по ст. 72.1 УК РФ параллельно с отбыванием лицом наказания в виде п. «г», «д» ст. 44 УК РФ; 4) временных рамок исполнения обязанности по ст. 72.1 УК РФ при назначении осужденному наказания, срок исполнения которого уступает среднему периоду прохождения курса медицинского лечения, а также медицинской и социальной реабилитации наркозависимых; 5) возможности введения уголовной ответственности, либо уголовно-процессуальных последствий для лиц, уклоняющихся от исполнения обязанности по ст. 721 УК РФ; 6) расширения функций учреждений УИС с сфере ресоциализации данной категории осужденных. Однако все же принятие конкретных законотворческих и управленческих решений в указанной сфере требует дальнейшей взвешенной проработки.

Volkhovsky Roman Aleksejevitsch

Aspirant des 2. Studienjahres, Fachrichtung "Rechtswissenschaft", Institut für Recht, Wirtschaft und Management, Lehrstuhl für Strafverfolgung, Strafrecht und Strafverfahren.

Wissenschaftlicher Betreuer: Kazak Bronislav Bronislavovitsch – Stellvertretender des Lehrstuhls für Strafverfolgung, Strafrecht und Strafverfahren, Professor, Doktor der Rechtswissenschaften

**Strafrechtliche Maßnahmen, die Im Abschnitt IV „Behandlung, medizinische und soziale Rehabilitation von Personen mit Drogenabhängigkeit“ des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation nicht vorgesehen sind**

Die Gesetzgebung der Russischen Föderation im Rahmen vom Abschnitt VI. des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation sieht die Möglichkeit vor, eine Reihe staatlicher Zwangsmaßnahmen anzuwenden, die ihrer Rechtsnatur nach keine strafrechtlichen Maßnahmen sind. Solche Maßnahmen können für die Verurteilten nur durch ein gerichtliches Urteil angeordnet werden und ihr Ziel ist: erstens die medizinische Zwangsbehandlung des Verurteilten für die Reduzierung der negativen Faktoren der psychischen Störung oder für die vollständige Heilung (Genesung) der bestehenden psychischen Erkrankungen (Kapitel 15 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation); zweitens für die Beschlagnahme von den Vermögenswerten, die bei der Begehung der Straftaten beteiligt oder erhalten wurden (Kapitel 15.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation); drittens Absehen von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für die begangene Tat, (Kapitel 15.2 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation), im Falle, dass der Täter eine Straftat, deren Schwere in die Kategorien „nicht schwer„ oder “minderschwer“ fällt, zum ersten Mal begangen hat, und auch den Sach- oder Geldersatz für den durch die Straftat verursachten Schaden geleistet hat (Artikel 76 Absatz 2 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation).

In der russischen Strafverfolgungspraxis gibt es jedoch auch andere Methoden der strafrechtlichen Auswirkungen auf die Verurteilten, die für die Verhinderung negativer Auswirkungen von den gesetzwidrigen Handlungen gegen die Gesellschaft verwendet werden, um die Sicherheit und den Schutz der Rechte der Mitglieder der Gesellschaft zu gewährleisten. Eine von diesen Methoden ist die Verpflichtung des Verurteilten, sich einer Behandlung der Drogensucht und einer medizinischen / sozialen Rehabilitation zu unterziehen (Artikel 72 Absatz 1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation). Die Verpflichtung hat einen selbstständigen Rechtsstatus und gehört zu den Maßnahmen des Abschnitts VI. des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation nicht.

Die Verpflichtung strafrechtlicher Natur im Rahmen vom Art. 72.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation kann für eine Person mit folgenden Merkmalen angeordnet werden: 1) Diese Person hat Diagnose "Drogensucht", deren Grund eine ärztliche Untersuchung laut dem Art. 44 des Bundesgesetzes Nr. 3-FZ ist; 2) für diese Person wurde eine Strafe laut den Punkten "a", "b", "d", "d", "h" des Artikels. 44 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation angeordnet. Für die Personen mit Drogensucht, für die die „Zwangsarbeit“ oder den „Entzug eines Speziell-, Militär- oder Ehrentitels, einer Rangklasse und staatlicher Auszeichnungen“ angeordnet wurden, gilt die Verpflichtung nach dem Art. 72,1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation nicht.

Die in Russland geltende Strafgesetzgebung übergibt die Funktion der Kontrolle von der gewissenhaften Erfüllung der Verpflichtung laut dem Artikel 72.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation dem Strafvollzugsinstitut des Föderalen Strafvollzugsdienstes Russlands und dem Gesundheitsministerium Russlands. Bei Nichterfüllung der vom Gericht angeordneten Verpflichtung laut dem Art. 72,1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation informiert die Vollzugsbehörde die Organe für innere Angelegenheiten über die Abweichung und die verurteilte Person wird laut dem Art. 6.9.1 des Verwaltungsgesetzbuches der Russischen Föderation zur administrativen Verantwortung gezogen.

Die Umsetzung der Kontrolle über den Verlauf der Behandlung von der Drogensucht und der medizinischen / sozialen Rehabilitation des Verurteilten zu den alternativen Strafen erfolgt durch die behördenübergreifende Zusammenarbeit des Strafvollzugsinstituts, des Innenministeriums, der staatlichen und lokalen medizinischen Einrichtungen auf der Grundlage der gemeinsamen Verordnung des Justiz- und des Gesundheitsministeriums vom 03.02.2020, die folgendes regelt: 1) die Registrierung der verurteilten Person durch das Personal des Strafvollzugsinstituts und die dafür erforderlichen Gründe; 2) ein persönliches Gespräch mit der verurteilten Person mit dem Ziel der Erklärung der Rechte und der Pflichten des Verurteilten sowie mit dem Ziel der Bestimmung einer medizinischen Einrichtung, in der sich die Person einer Behandlung unterziehen soll; 3) die Kontrolle der Behandlung, nach deren Abschluss eine Einrichtung für die medizinische Rehabilitation bestimmt wird; 4) die Kontrolle der medizinischen Rehabilitation des Verurteilten, nach deren Abschluss eine Einrichtung für die soziale Rehabilitation bestimmt wird; 5) die Registrierung des aktuellen Aufenthaltsortes der verurteilten Person und Regelung der Möglichkeit, diesen Aufenthaltsort zu ändern; 6) Präventivgespräche des Personals des Strafvollzugsinstituts mit den Verurteilten in den von der Verordnung vorgesehenen Fällen; 7) die Anzeige in der Abteilung der inneren Angelegenheiten mit dem Ziel den Verurteilten zu der administrativen Verantwortung zu ziehen oder Fahndung durchzuführen; 8) Abmeldung eines Verurteilten; 9) Führung der Begleitakte einer verurteilten Person.

Die Analyse der genannten Verordnung zeigt, dass die medizinische und soziale Rehabilitation von Strafgefangenen ausschließlich von den zuständigen Organisationen des Gesundheitsministeriums durchgeführt wird und die Einrichtungen des Bundesstrafvollzugsdienstes eine Kontrollfunktion ausüben und wenig an der der Resozialisierung dieser Kategorie von Sträflingen beteiligt sind. Man kann die indirekte Resozialisierung der analysierten Kategorie von den Verurteilten durch die von den Mitarbeitern des Strafvollzugsinstituts durchgeführten Maßnahmen im Hinblick auf die Überwachung der Erfüllung ihrer Aufgaben laut dem Art. 72,1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation betonen, aber unserer Meinung nach führen sie zu der allseitigen Resozialisierung der Verurteilten nicht.

Die Bemerkungen einiger Forscher, dass das Verfahren zur Ausübung der Kontrolle über die Erfüllung der Verpflichtung nach dem Art. 72,1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation erfordert eine Verbesserung in Bezug auf eine detailliertere Definition von: 1) Termine der medizinischen Behandlung, der medizinischen und sozialen Rehabilitation; 2) der Zeitraum, in dem die verurteilte Person ab dem Zeitpunkt der Registrierung verpflichtet ist, die medizinischen und rehabilitierten Maßnehmen zu beginnen; 3) Regelung der Erfüllung der Verpflichtung nach dem Art. 72.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation parallel zu der Person, die eine Strafe in Form der Absätze "g", "d" von dem Art . verbüßt 44 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation; 4) der Zeitrahmen für die Erfüllung der Verpflichtung nach dem Art. 72,1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation bei der Verhängung einer Strafe gegen einen Verurteilten, deren Hinrichtungsdauer die durchschnittliche Dauer der medizinischen Behandlung unterschreitet, sowie die medizinische und soziale Rehabilitation von Drogenabhängigen; 5) die Möglichkeit der Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit oder der strafrechtlichen Verfahrensfolgen für die Personen, die die Erfüllung der Verpflichtung nach dem Art. 72,1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation abweichen; 6) Ausbreitung der Funktionen von den Strafvollzugsanstalten im Bereich der Resozialisierung dieser Kategorie von Sträflingen. Legislative und administrative Entscheidungen in diesem Bereich fordern weitere Studien.