Lindungi liabiliti penjawat awam daripada ‘aranah tangan ghaih’

Beberapa hari lalu, Suruhanjaya Penegakan Rawsah Malaysia (SPRM) mendapat izin mendakwa daripada Pejabat Peguam Negara terhadap se- bahu syarikat swasta mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009 yang juga dikenali sebagai liabiliti korporat. Syarikat pembekal kapal laur pe- sisir berkenaan menjadi organisasi komersial pertama di Malaysia didak- wa mengikut Seksyen 17A sejak und- undang undang itu diluluskan pada tahun lalu.

Pengarah Kanun Siasatan SPRM, Datuk Seri Norazlan Mohd Rezali, per- nah berkata meningkatkan pengaruhwan- an Seksyen 17A dijangkakan boleh be- nifty tangkapkan dan pendekatan kes rasuah dijalankan terhadap individu serta organisasi komersial. Faktor perubahan perundangan di Malaysia untuk membautur rasuah sektor swasta ialah dengan memasuk- kan Sekxyen 17A dalam Akta SPRM 2009 yang membolehkan tangguh dividensi jenayah kepada organisasi komersial aktif kegagalan mereka mencegah rasuah.

Term Seksyen 17A Liabiliti Korpo- rat menyatakan bahawa: “Organisasi komersia akan dianggap melakukan kesalahan jika seseorang yang berse- kutu dengan organisasi komersial se- cara mutlak memanfaatkan atau mem- nawi apa-apa keinginan kepada ma- na-mana orang dengan niat untuk memperoleh atau mengekalkan per- niagaan atau kelebihan dalam men- jalankan perniagaan organisasi ko- mersial tersebut.”

Penjelasan seterusnya menyatakan: “Sekiranya suatu kesalahan dilaku- kan oleh organisasi komersial, setiap orang yang merupakan pengarah, pe- ngawal, pegawai atau rakan kongsi atau yang berkenaan dengan pengu- rusan hal ehwal organisasi komersial pada masa kesalahan itu dilakukan juga akan dianggap sebagai meluku- kan kesalahan yang sama dan boleh dikenakan hukuman sama.”

Oleh itu, beban bukti kini berlaku kepada organisasi komersial terlibat, yang mana individu didiksa mesti menunjukkan kesalahan itu dilakui- kan tanpa pengetahuan atau niat oleh- nya dan dia sahaja pun melakukan usaha yang wajar untuk mencegah pe- ngawal berterusan.

Syarikat perlu menjukkan bahwa- wa tatacara mereka tidak sahaja dilak- sanakan dalam organisasi bagi tujun- ung mengelak individu yang berkaitan de- ngananya melakukan amalan rasuah berkenaan. Itu dari segi liabiliti korporat. Da-