Cahier spécial des charges : 

Procédure négociée directe avec publication préalable relative à des services d’études sur les opportunités et les risques représentés par la technologie Blockchain pour le SPF Finances.

Cahier spécial des charges n° S&L/DA/2018/020 
Date ultime d'introduction des offres : 22 mai 2018 à 10h00
# Table des matières

## A. Dérrogations Générales

### 4

## B. Dispositions Générales

1. **Objet et nature du marché**
2. **Durée du contrat**
3. **Pouvoir adjudicataire – Informations complémentaires**
4. **Documents régissant le marché**
   - 4.1. Législation
   - 4.2. Documents du marché
5. **Limitation artisticielle de la concurrence - Conflits d'intérêts - Respect du droit environnemental, social et du travail**
   - 5.1. Limitation artisticielle de la concurrence
   - 5.2. Conflits d'intérêts - Tourniquet
   - 5.3. Respect du droit environnemental, social et du travail
6. **Questions/Réponses**

## C. Attribution

1. **Droit et modalités d'introduction et ouverture des offres**
   - 1.1. Droit et mode d'introduction des offres
   - 1.1.1. Introduction des offres
   - 1.1.2. Modification ou retrait d'une offre déjà introduite
   - 1.2. Dépôt des offres
2. **Offres**
   - 2.1. Données à mentionner dans l'offre
   - 2.2. Durée de validité de l'offre
3. **Prix**
4. **Motifs d'exclusion – Sélection qualitative – Régularité des offres – Critères d'attribution**
   - 4.1. Motifs d'exclusion
   - 4.1.1. Motifs d'exclusion
   - 4.2. Sélection qualitative
   - 4.3. Aperçu de la procédure - Régularité des offres finales (BAFO)
   - 4.3.1. Aperçu de la procédure
   - 4.3.2. Aperçu de la procédure - Régularité des offres finales (BAFO)
   - 4.4. Régularité des offres
   - 4.5. Critères d'attributions

## D. Exécution

1. **Fonctionnaire dirigeant**
2. **Clauses de réexamen**
   - 2.1. Révision des prix
   - 2.2. Imposition ayant une incidence sur le montant du marché
   - 2.3. Circonstances imprévues dans le chef de l'adjudicataire
   - 2.4. Faits de l'adjudicataire et de l'adjudicataire
   - 2.5. Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l'adjudicateur et incidents durant la procédure
3. **Responsabilité du prestataire de services**
4. **Réception des services prestés**
   - 4.1. Réception des services prestés
   - 4.2. Réception définitive
5. **Cautionnement**
   - 5.1. Constitution du cautionnement
   - 5.2. Libération du cautionnement
6. **Exécution des services**
   - 6.1. Exécution
   - 6.2. Conditions de l'exécution
   - 6.3. Clause d'exécution
7. FACTURATION ET PAIEMENT DES SERVICES ................................................................. 24
8. ENGAGEMENTS PARTICULIERS POUR LE PRESTATAIRE DE SERVICES ...................... 25
   8.1. Confidentialité et engagements particuliers concernant les informations reçues ... 25
   8.2. Propriété ........................................................................................................ 27
   8.3. Remise/reprise ................................................................................................ 27
9. LITIGES .................................................................................................................. 27
10. AMENDES ET PÉNALITÉS ...................................................................................... 28
    10.1. Amende pour exécution tardive ................................................................. 28
    10.2. Pénalités ...................................................................................................... 28
    10.3. Non-paiement des prestations non exécutées ........................................... 28
    10.4. Imputation des amendes et pénalités .......................................................... 28

E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES .................................................................................. 29
   1. DESCRIPTION DES SERVICES À PRESTER ........................................................ 29
   2. CONTEXTE ET STRATÉGIE DIGITALE ................................................................. 30
   3. OBJECTIFS DE LA MISSION .................................................................................... 31
   4. CALENDRIER ........................................................................................................ 33
   5. BUDGET ................................................................................................................. 33

F. ANNEXES ................................................................................................................ 34
   ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’OFFRE ....................................................................... 35
   ANNEXE 2 : ÉTABLISSEMENT STABLE ................................................................. 38
A. DEROGATIONS GENERALES

IMPORTANT

En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé aux articles :

- 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatifs aux amendes;
- 25 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif au cautionnement;

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Objet et nature du marché.

Le présent marché a pour objet une étude appliquée – c’est-à-dire visant à émettre des propositions de mise en œuvre – quant aux risques et aux opportunités que représente la technologie blockchain pour le SPF Finances.

La procédure choisie est celle de la procédure négociée directe avec publication préalable au niveau belge.

Il s’agit d’un marché à prix global (Article 2, 3° de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques).

Ce marché comporte un seul lot au motif que les prestations sont liées entre elles et seront donc fournies de manière plus efficiente par un seul et même adjudicataire.

Une offre incomplète entraîne l’irrégularité de l’offre.

Les variantes et options ne sont pas autorisées.

IMPORTANT

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer le marché, et éventuellement, de décider que le marché fera l’objet d’un nouveau marché, au besoin suivant un autre mode de procédure.
2. Durée du contrat.

La date de début du contrat sera mentionnée dans le courrier de notification de l’attribution du marché. Il est conclu pour une durée de 1 an.

Cependant, le SPF Finances peut mettre fin au contrat à condition que la notification à l’autre partie soit faite par lettre recommandée:
- au moins (30) trente jours avant si le pouvoir adjudicateur met fin au contrat,

Dans ce cas, l’adjudicataire ne peut réclamer de dommages et intérêts.


Le pouvoir adjudicateur est l’Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances.

Des informations complémentaires relatives à la procédure ou au contenu du marché peuvent être obtenues auprès de la Division Achats, à l’adresse de courrier électronique suivante finprocurement@minfin.fed.be en mentionnant la référence du marché et l’intitulé « Info Blockchain ».

La conclusion du marché ne donne à l’adjudicataire aucun droit d’exclusivité. Le SPF Finances peut, même pendant la période de validité du marché, faire exécuter des prestations identiques ou analogues à celles décrites dans le présent cahier spécial des charges, par d’autres opérateurs économiques ou par ses propres services. Dans ce cas, l’adjudicataire, ne peut réclamer des dommages et intérêts.

4. Documents régissant le marché

4.1. Législation

- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
- L’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
- L’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
- La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
- Le Règlement Général sur la Protection du Travail (RGPT) et le Code sur le bien-être au travail;
- La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
- Le Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE);
- La législation environnementale de la Région concernée;
- La loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs ;
- Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de l’ouverture des offres.
4.2. Documents du marché

- Les avis de marché et avis rectificatifs publiés au Journal Officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications qui ont trait à ce marché, font partie intégrante du présent marché. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de l'établissement de son offre;
- Le présent cahier spécial des charges n° S&L/DA/2018/020;
- L’offre approuvée de l’adjudicataire.

5. Limitation artificielle de la concurrence - Conflits d’intérêts - Respect du droit environnemental, social et du travail.

5.1. Limitation artificielle de la concurrence

L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics en ce que ces derniers sont invités à ne poser aucun acte, à ne conclure aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

5.2. Conflits d’intérêts – Tourniquet

L’attention des soumissionnaires est attirée sur les articles 6 et 69, alinéa 1er, 5° et 6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que sur l’article 51 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques en ce qui concerne les situations où un conflit d’intérêt pourrait survenir lors de la passation et de l’exécution du marché et ce, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.

Dans le cadre de la lutte contre les conflits d’intérêts, en particulier afin d’éviter le mécanisme du tourniquet (‘revolving doors’), tel que défini dans la loi du 8 mai 2007 portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, le soumissionnaire s’abstient de faire appel à un ou plusieurs anciens collaborateurs (internes ou externes) du SPF Finances, dans les deux ans qui suivent son/leurs démission(s), départ à la retraite ou tout autre type de départ du SPF Finances, d’une quelconque manière, directement ou indirectement, pour l’élaboration et/ou l’introduction de son offre ou toute autre intervention dans le cadre de la procédure de passation, ainsi que pour certaines tâches à réaliser dans le cadre de l’exécution du présent marché.

La disposition qui précède ne s’applique toutefois que lorsqu’un lien direct existe entre les précédentes activités prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les personnes concernées et ses/leurs activités dans le cadre du présent marché.

Toute infraction à cette mesure pouvant être de nature à fausser les conditions normales de la concurrence est passible d’une sanction conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en matière de marchés publics.

5.3. Respect du droit environnemental, social et du travail

Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du présent marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit d’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe II de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Les candidats-soumissionnaires sont priés de faire parvenir leurs questions au pouvoir adjudicateur par courrier électronique à l’adresse suivante : finprocurement@minfin.fed.be.

Seules les questions qui seront parvenues au pouvoir adjudicateur, le **04/05/2018 à 16h00 au plus tard**, seront traitées. En objet du courrier électronique, le soumissionnaire renseigne « INFO Blockchain ».

Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les documents du marché ou le document descriptif, sont communiqués par le pouvoir adjudicateur six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.


Si aucune question n’est posée dans le délai prescrit, il ne sera rien publié.
C. ATTRIBUTION

1. Droit et modalités d’introduction et ouverture des offres

1.1. Droit et mode d’introduction des offres

Il est attiré l’attention sur le fait qu’un soumissionnaire ne peut remettre qu’une seule offre par marché.

Chaque participant à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.

Les participants à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique doivent désigner celui d’entre eux qui représentera le groupement auprès du pouvoir adjudicateur.

En application de l’article 14 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la transmission et la réception électroniques des offres doivent être réalisés par des moyens de communications électroniques.

1.1.1. Introduction des offres

Le pouvoir adjudicateur impose l’utilisation des moyens électroniques sous peine de nullité de l’offre.

Les communications et les échanges d’informations entre l’adjudicateur et les opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques.

Les offres électroniques doivent être envoyées via le site internet e-tendering https://eten.publicprocurement.be qui garantit le respect des conditions établies à l’article 14 § 6 et 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Vu que l’envoi d’une offre par e-mail ne correspond pas aux conditions de l’article 14 § 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il n’est pas admis d’introduire une offre de cette manière.

Par le seul fait de transmettre son offre via le site susmentionné, le soumissionnaire accepte que les données de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.

Plus d’informations peuvent être obtenues sur le site: http://www.publicprocurement.be ou via le numéro de téléphone du helpdesk du service e-procurement: +32 (0)2 790 52 00

IMPORTANT
1. Il est recommandé au soumissionnaire de s’enregistrer au plus tard la veille de l’ouverture des offres afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk du e-procurement pour résoudre d’éventuels problèmes d’accès au site https://eten.publicprocurement.be/.
2. Il doit être tenu compte de la taille maximale du fichier introduite par voie électronique ; celui ne doit pas dépasser 350 Mo.
IMPORTANT

1. La(les) signature(s) électronique(s) qualifiée(s) doi(ven)t être émises par la ou les personnes(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.

2. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l’acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou copie scannée de la procuration. Le mandataire fait, le cas échéant, référence au numéro de l’annexe du Moniteur belge qui a publié l’extrait de l’acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concerné(s).

Dans le cadre de l’habilitation à engager une société dans une société anonyme, le pouvoir adjudicateur attire l’attention des soumissionnaires sur la jurisprudence entourant la notion de gestion journalière :

- l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2009 (A.R. F.07.0043F., Arr. Cass. 2009, 660) considérant que la gestion journalière comme étant des actes « qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ou les actes qui, en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration » ;

- la jurisprudence du Conseil d’Etat considérant que la signature d’une offre ne peut être considéré comme un acte de gestion journalière (CE, 3 août 1984, n°24.605, CE, 12 janvier 2010, n°199.434 ainsi que n°227.654 et 228.781).

- l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 août 2015 ayant considéré que le pouvoir de représentation de l’administrateur journalier est limité à la gestion journalière et que la disposition reprise dans les statuts, prévoyant une extension aux compétences de gestion journalière, doit être réduite à la portée légale de la gestion journalière. Que les dispositions statutaires, et plus particulièrement la signature du deuxième administrateur ou d’une délégation de pouvoir du deuxième administrateur vers un tiers aurait dû être appliquée (CE 6 août 2015, n°232.024).

1.1.2. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, ceci doit se dérouler conformément aux dispositions de l’article 43 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait n’est pas revêtu d’une signature électronique qualifiée, la modification ou le retrait est d’office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l’offre elle-même.

1.2. Dépôt des offres

La date ultime pour le dépôt des offres sur la plateforme a été fixée au 02 mai 2018 à 10h00.

2. Offres

2.1. Données à mentionner dans l’offre

Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. Dans cette optique, l’attention du soumissionnaire est attirée sur l’article 77 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qui stipule: “Lorsqu’aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l’offre et à
compléter le métré récapitulatif ou l’inventaire, le soumissionnaire en fait usage. À défaut
d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entièr e responsabilité de la parfaite concordance entre les
documents qu’il a utilisés et le formulaire”.

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais.

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions
générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre
annexe à son offre.

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle
et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée
par le pouvoir adjudicateur.

Les renseignements suivants seront mentionnés dans l’offre:

A. Le formulaire d’offre :

Pour chaque lot :

- Le nom et les coordonnées de la personne de contact dans l’entreprise du soumissionnaire
- la qualité de la personne qui signe l’offre;
- le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour
  des Entreprises (pour les soumissionnaires belges);
- le numéro d’inscription à l’O.N.S.S. ;
- le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d’un établissement
  financier sur lequel le paiement du marché doit être effectué ;
- les noms, prénoms, la qualité ou profession, la nationalité et le domicile du soumissionnaire
  ou lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme juridique,
  sa nationalité et son siège social;
- tous les éléments et documents nécessaires pour l’évaluation des offres.

C. L’inventaire des prix

Doit être complètement et intégralement remplis sous peine de nullité de l’offre.

D. Volet technique

Ce volet est consacré au matériel et à l’équipement technique qui sera affecté à l’exécution de
ce marché ;

**IMPORTANT**

1. Le pouvoir adjudicateur invite à introduire l’offre, les annexes au sein d’un seul et même
fichier ;

2.2. Durée de validité de l’offre

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 180 jours calendrier, à
compter du jour qui suit celui de l’ouverture des offres.
3. **Prix.**

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement exprimés en euros.

Le présent marché est un marché à prix global, ce qui signifie qu’un prix forfaitaire couvre l’ensemble des prestations du marché.

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tous les frais possibles grevant ses services, à l’exception de la TVA.

Sont notamment inclus dans le prix :

*De manière générale*

1°. La gestion administrative et le secrétariat ;
2°. les frais de déplacement, de transport et d’assurance ;
3°. le coût de la documentation relative aux services et éventuellement exigée par le pouvoir adjudicateur ;
4°. la livraison de documents ou de pièces liés à l’exécution des services ;
5°. les emballages ;
6°. Les mesures imposées par la législation en matière de sécurité des travailleurs lors de l’exécution de leur travail
7°. les frais de réception.

Cette liste est indicative et non exhaustive.

Le soumissionnaire renseignera, en lettres et en chiffres, dans les tableaux repris dans le formulaire d’offre (annexe 1), les prix hors TVA et TVAC pour les différents services demandés dans le présent cahier des charges.

Pendant toute la durée du contrat le soumissionnaire s’engage à facturer les services demandés aux prix renseignés dans l’inventaire des prix unitaires sans aucun supplément hors révision des prix.

4. **Motifs d’exclusion – Sélection qualitative – Régularité des offres – Critères d’attribution**

4.1. **Motifs d’exclusion**

4.1.1. **Motifs d’exclusion**

Le simple fait d’introduire son offre constitue une déclaration implicite sur l’honneur que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion figurant ci-dessous.

Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion et qu’il fait valoir des mesures correctrices conformément à l’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la déclaration implicite sur l’honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d’exclusion concerné. Dans ce cas, le soumissionnaire produit la description écrite des mesures prises.

**Premier motif d’exclusion**
Conformément à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article 61 de l’Arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, est exclu, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une de infractions suivantes :

1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal ou à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ;

2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne ou à l’article 2.1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ;

3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;

4° infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles que définies à l’article 137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 3 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles que qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision-cadre ;

5° blanchiment de capitaux ou financement de terrorisme tels que tel que définis à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l’article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;


7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l’article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.

**Deuxième motif d’exclusion**

Conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article 62 de l’Arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, est exclu, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale sauf lorsque celui-ci :

1° n’a pas une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros ;

2° a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement ;

3° peut démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de
tiers. Ces créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes sociales. Ce dernier montant est diminué du montant de 3.000 euros.

L’opportunité sera donner à tout soumissionnaire de se mettre en règle avec ses obligations sociales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences.

A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laissera au soumissionnaire un délai de 5 jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n’est possible qu’à une seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification.

**Troisième motif d’exclusion**

Conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article 63 de l’Arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, est exclu, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement des dettes fiscales sauf lorsque celui-ci :

1° n’a pas une dette à 3.000 euros ;
2° a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement ;

3° peut démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers. Ces créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales. Ce dernier montant est diminué du montant de 3.000 euros.

L’opportunité sera donner à tout soumissionnaire de se mettre en règle avec ses obligations fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences.

A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laissera au soumissionnaire un délai de 5 jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n’est possible qu’à une seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification

**Quatrième motif d’exclusion**

Conformément à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, peut être exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, le soumissionnaire :

1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visé à l’article 7 de ladite loi ;

2° lorsque le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales ;

3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence au sens de l’article 5, alinéa 2 de ladite loi ;

5° lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de ladite loi par d’autres mesures moins intrusives ;

6° lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de concurrence résultant de la participation préalable des soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation par d’autres mesures moins intrusives ;

7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesure d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ;

8° lorsque le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis ;

9° le soumissionnaire a entrepris d’influence indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptible d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution.

4.2. Sélection qualitative

Critères de sélection relatifs à la capacité économique et financière (article 67 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques)

Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel minimal ayant trait au domaine d’activités faisant l’objet du marché pour chacun des trois derniers exercices disponibles au moins égal à 100.000 EUR.

Critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles (article 68 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classique)

Premier critère relatif à la capacité technique du soumissionnaire

Le soumissionnaire doit disposer des références d’au moins trois références de services exécutés au cours des cinq dernières années pour lesquels :

- Le soumissionnaire doit présenter une liste des clients référencés, un résumé des missions réalisées et démontrer la comparabilité avec le présent appel d’offre – le SPF se réserve le droit de vérifier auprès de ces clients la mission réalisée et l’appréciation de ce client;

- L’une au moins de ces missions doit avoir été réalisée en français et en néerlandais ;
Deuxième critère relatif à la capacité technique du soumissionnaire :

Les CV des personnes en charge de la réalisation de l’étude doivent démontrer une maîtrise suffisante du français et du néerlandais (cadre européen de compétence linguistique C2 dans l’une des langues et au minimum B2 dans l’autre langue)

4.3. Aperçu de la procédure - Régularité des offres finales (BAFO)

4.3.1. Aperçu de la procédure

Dans une première phase, les offres introduites des soumissionnaires seront examinées du point de vue de leur régularité.

Sur base de l'article 76, § 5 de l'Arrêté royal du 18 Avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur décidera soit de déclarer nulle l'offre entachée d'une irrégularité substantielle soit de régulariser cette anomalie. De même si l'offre contient de multiples irrégularités non substantielles, lorsque le cumul ou la combinaison produit les effets visés au paragraphe 1, troisième alinéa de l'article 76 dudit arrêté.

Dans une seconde phase, le pouvoir adjudicateur analysera les offres régulières sur base des critères d’attribution repris dans le présent cahier spécial des charges. Puis suivra la phase des négociations.

Le pouvoir adjudicateur négociera les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci présenteront en vue d’améliorer leur contenu, à l’exception des offres finales.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de ne pas négocier les offres initiales dans le cas où lesdites offres seraient suffisamment complètes que pour permettre la comparaison des offres.

A la suite des négociations, les soumissionnaires pourront introduire une offre finale (Best and final offer - BAFO).

4.3.2. Aperçu de la procédure

Lorsque le pouvoir adjudicateur annoncera la fin des négociations, il invitera par la même occasion les soumissionnaires concernés à introduire leurs offres finales (BAFO). Les offres finales seront examinées du point de vue de leur régularité.

Les offres substantiellement irrégulières seront exclues

Seules les BAFO régulières seront confrontées aux critères d’attribution.

4.4. Régularité des offres

Conformément à l’article 76 § 1er de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres.

Seules les offres régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères d’attribution.
4.5. Critères d’attribution

Le pouvoir adjudicateur choisira, pour attribuer le présent marché public, l’offre économiquement la plus avantageuse.

Les offres régulières des soumissionnaires seront confrontées au(x) critère(s) d’attribution suivants :

1. **Prix (50%)**

Les points sont attribués pour le critère « prix » sur la base de la formule suivante :

\[ P = 50 \times \frac{Pm}{Po} \]

Où

P est le nombre de points attribués au soumissionnaire pour le critère « Prix » ;

Pm est le prix forfaitaire global TVA comprise le plus bas proposé par un soumissionnaire dans une offre régulière.

Po est le prix forfaitaire global TVA comprise proposé par le soumissionnaire dont l’offre est évaluée.

Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale.

2. **Expérience démontrée de missions précédentes visant à aviser une administration publique quant à l’évolution technologique et à son impact sur ses missions et ses partenaires (20%)**

La qualité de l’expérience démontrée sera évaluée par les membres de la commission d’évaluation par appréciation comparative des éléments suivants :

a. le réseau national et international du soumissionnaire lui permettant de baser son étude sur des contacts précis avec des secteurs similaires en Belgique et à l’étranger ;

b. le CV des conseillers mis à disposition du projet\(^1\) ;

3. **Qualité de la proposition (30%)**

La qualité de la proposition de travail sera évaluée par les membres de la commission d’évaluation par appréciation comparative des éléments suivants :

a. La description de la méthodologie de recherche ;

b. La richesse des sources proposées ;

c. La description de la méthodologie d’interaction pour la cocréation des propositions ;

d. La description du format synthétique de présentation des rapports d’étude

Pour l’évaluation du point d., le soumissionnaire est invité à présenter avec son offre une présentation biface (PDF) de vulgarisation\(^2\) du blockchain en tant qu’outil de sécurisation cryptographique d’un bien ou d’un contrat.

Les notations pour le(s) trois critère(s) d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la notation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration implicite sur l’honneur.

L’évaluation des offres dans le cadre du critère prix se fera sur base du prix total TVA comprise.

---

\(^1\) L’évaluation portera essentiellement sur les CV des personnes en charge de la réalisation de la mission et non sur les CV du personnel senior d’encadrement – le soumissionnaire est invité à faire une claire distinction entre ces CV.

\(^2\) Ce document pourra être utilisé lors des sessions d’intervision pour la mise à niveau de la connaissance des experts de l’administration.
IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire appel pour l’analyse des offres à un ou plusieurs expert(s) externe(s) au SPF Finances.
D. EXECUTION

1. Fonctionnaire dirigeant.

Pour ce marché, il est désigné un fonctionnaire dirigeant :

Hans D’HONDT, Président du Comité de direction du SPF Finances.

Le Fonctionnaire dirigeant est le seul compétent pour la surveillance du marché ainsi que pour son contrôle.

Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer partie de ses compétences.

2. Clauses de réexamen.

2.1 Révision des prix

Pour le présent marché, aucune révision de prix n’est prévue

2.2 Imposition ayant une incidence sur le montant du marché

Conformément à l’article 38/8 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen pour la révision des prix résultant d’une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché.

Une telle révision de prix n’est possible qu’aux conditions suivantes :

1° la révision des prix fait suite à une modification en Belgique des impositions ;
2° que les impositions ont une incidence sur le montant du marché ;
3° que la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres ;
4° que ces impositions ne sont pas directement ou indirectement incorporées dans la formule de révision des prix visées au 2.1 « Révision des prix ».

2.3 Circonstances imprévisibles dans le chef de l’adjudicataire

Conformément aux articles 38/9 et 38/10 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen pour la révision du marché lorsque l’équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment ou en faveur de l’adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles l’adjudicateur est resté étranger.

L’étendue du préjudice ou avantage subi par l’adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au présent marché.

Ce préjudice ou avantage doit s'éléver au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.

2.4 Faits de l’adjudicateur et de l’adjudicataire

Conformément à l’article 38/11 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen pour la révision des conditions du marché lorsque l’adjudicataire ou le pouvoir
adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l’autre partie.

La révision peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des délais d’exécution ;
2° des dommages et intérêts ;
3° la résiliation du marché.

2.5 Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur et incidents durant la procédure
Conformément à l’article 38/12 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen en cas de suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes :

1° la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins 10 jours ouvrables ou quinze jours de calendrier selon que le délai est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier ;
2° la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables ;
3° la suspension a lieu dans le délai d’exécution du marché.

Dans ce cas, l’adjudicataire peut obtenir des dommages et intérêts fixés à 25 euros par ouvrables/calendriers pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur.

3. Responsabilité du prestataire de services.
Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés dans les services fournis, en particulier dans les études, les comptes, les plans ou dans toutes les autres pièces déposées par lui en exécution du marché.

Par ailleurs, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services ou de la défaillance du prestataire de services.

4. Réception des services prestés.
4.1. Réception des services prestés
Les prestations seront suivies attentivement par un ou plusieurs délégué(s) du pouvoir adjudicateur.

4.2. Réception définitive
Une réception définitive marquera l’achèvement complet de l’ensemble des interventions effectuées en vertu du présent marché.

Lors de cette réception définitive, un procès-verbal de réception définitive complète (ou de refus de réception définitive complète) relative à l’ensemble des prestations sera dressé.

L’acceptation de la réception définitive complète entraînera la libération du cautionnement.

L’établissement des constats mentionnés ci-dessus pourra débuter cinq (5) jours ouvrables avant le terme contractuel du marché ou de la partie du marché concernée par la réalisation.
5. Cautionnement

En application de l’article 9, paragraphe 4 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé à l’article 25 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif au cautionnement et plus particulièrement pour ce qui concerne l’adaptation du montant du cautionnement compte tenu du poids financier que celui-ci ferait porter sur l’adjudicateur si la règle générale était suivie.

Le montant du cautionnement est fixé à 4 000 EUR.

5.1. Constitution du cautionnement

Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.

Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d’assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d’assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes :

1° lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque de la Caisse des Dépôts et Consignations [compte bpost banque n° BE58 6792 0040 9979 (IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire

2° lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l’Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l’une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire

3° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant légalement cette activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire

4° lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurances.

Cette justification se donne, selon le cas, par la production à l’adjudicateur :

1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire

2° soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances

3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire
4° soit de l’original de l’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire

5° soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, les prénoms et l’adresse complète de l’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant le cas.

Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire.

L’original de la preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse suivante :

```
Service Public Fédéral FINANCES
Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion - Division Engagements
à l’attention de Madame MALJEAN Françoise
Boulevard Roi Albert II, 33 boîte 781 – Bloc B22
1030 BRUXELLES
```

**REMARQUE IMPORTANTE**

Le n° du bon de commande (4500XXXXXX) (si connu) et le n° de référence du CSCH doivent être mentionnés sur la preuve de constitution du cautionnement.

5.2. Libération du cautionnement

Le cautionnement sera libéré en une fois après l’acceptation définitive des services exécutés sur la base du contrat conclu en vertu du présent cahier spécial des charges et à condition que les services fournis aient été réceptionnés.

**6. Exécution des services.**

6.1. Exécution

6.1.1. Lieu où les services doivent être exécutés.

La majeure partie des prestations seront effectuées en les locaux de l’adjudicataire. Cependant, les réunions de suivi (cfr point 6.1.4) seront effectuées au North Galaxy, Boulevard du Roi Albert II, 1030 BRUXELLES.
6.1.2. Kick-Off Meeting ou réunion de lancement

Une réunion de « Kick-Off Meeting » sera organisée en vue de permettre au Fonctionnaire dirigeant et/ou ses/ses délégué(s) de s’assurer que l’adjudicataire a pris les mesures nécessaires pour planifier, lancer et exécuter les prestations commandées.

Lors de cette réunion, l’adjudicataire apportera les éclaircissements nécessaires et attirera l’attention du Fonctionnaire dirigeant et/ou son/ses délégué(s) sur les prestations qui ne sont pas encore clairement établies ou planifiées à ce stade de déroulement du contrat ainsi que les actions prévues par l’adjudicataire pour y remédier.

Si le contrat exige que l’adjudicataire fournisse un planning des prestations, la réunion de Kick-Off Meeting sera mise à profit pour préciser les attentes du Fonctionnaire dirigeant et/ou son/ses délégué(s) quant au contenu de ce planning.

Si ce planning a pu être mis à disposition du Fonctionnaire dirigeant et/ou son/ses délégué(s) avant la Kick Off Meeting, il sera revu avant la réunion et fera l’objet de commentaires et d’échanges de point de vue lors de cette réunion.

Si nécessaire, cette réunion sera également mise à profit pour passer en revue de manière structurée et ciblée le contenu de tous les documents contractuels (lettre de commande, offre, cahier spécial des charges, documentation à laquelle le cahier spécial des charges fait référence) en vue de s’assurer, qu’à l’issue de cette réunion, tous les termes du contrat ainsi que leur portée soient compris et interprétés de la même manière par les deux parties (Administration et adjudicataire).

La réunion de Kick Off Meeting doit être organisée le plus tôt possible après notification du contrat, en vue de pouvoir prendre les actions qui s’imposent dans les meilleurs délais.

Cette réunion aura lieu dans les installations du SPF Finances et sera organisée sur base d’un agenda imposé par le pouvoir adjudicateur.

Le Fonctionnaire dirigeant et/ou son/ses délégué(s) se chargera de transmettre à l’adjudicataire :

– la liste des questions et points à éclaircir ;
– les thèmes à aborder lors de la réunion ;
– certaines modalités, si nécessaire.

Il est indispensable que ces informations soient mises à disposition de l’adjudicataire au minimum 3 jours calendrier avant la réunion.

La réunion de Kick-Off Meeting fera l’objet d’un compte-rendu officiel établi par le Fonctionnaire dirigeant et/ou son/ses délégué(s) et contresigné par l’adjudicataire.

Ce compte rendu reprendra les thèmes et questions qui ont été abordés pendant cette réunion de Kick-Off Meeting.

6.1.3. Evaluation des services exécutés.

Si pendant l’exécution des services, des anomalies sont constatées, ceci sera immédiatement notifié à l’adjudicataire par l’envoi d’une lettre sous format PDF, munie d’une signature électronique au sens du règlement EU/910/2014. Cet envoi sera adressé à une adresse mail active précisée par le soumissionnaire lors de la réunion de kick-off, et qu’il s'engage à suivre quotidiennement.
6.1.4. Réunion de suivi

Une réunion de suivi de la mission sera organisée mensuellement. La date sera fixée de commun accord entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire.

Comme décrit au point 6.1.1. Lieu d’exécution, ces réunions auront lieu en les locaux du pouvoir adjudicateur. Cependant, exceptionnellement et après en avoir discuté avec le pouvoir adjudicateur, certaines de ces réunions pourront être réalisées via l’utilisation de moyens électroniques sécurisés.

6.2. Conditions de l’exécution.

6.2.1. Respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d’application

Dans le cadre de l’exécution du présent marché, l’entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment la voirie, l’hygiène, la protection du travail ainsi qu’aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d’entreprises.

**IMPORTANT**

**Sous-traitance**

1. Conformément à l’article 12 § 1er de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, il est rappelé que le fait que l’adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur n’a aucun lien contractuel avec ces tiers.

2. Conformément à l’article 12/1 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, l’adjudicataire transmettra, au plus tard au début de l’exécution du marché, les informations suivantes au pouvoir adjudicateur : le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant à la prestation des services, dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L’adjudicataire est également tenu de porter à la connaissance du pouvoir adjudicateur de tout changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à la prestation de ces services. Ces informations seront fournies sous la forme du Document Unique de Marché Européen (DUME).

3. Conformément à l’article 12/2 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le pouvoir adjudicateur vérifiera s’il existe, dans le chef du ou des sous-traitant(s) direct(s) de l’adjudicataire, des motifs d’exclusion au sens des articles 67 à 69 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur peut également vérifier s’il existe, plus loin dans la chaîne de sous-traitance, des motifs d’exclusion. Le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire de prendre les mesures nécessaires pour le remplacement du sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a démontré qu’il existe un motif d’exclusion.

marché qu’ils exécutent, satisfaire aux exigences minimales de capacité technique et professionnelle reprises dans le présent cahier spécial des charges.

6.3. Clause d’exécution

Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à la complète exécution du marché, à respecter :

- Convention n°87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;
- Convention n°98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective ;
- Convention n°29 de l’OIT sur le travail forcé ;
- Convention n°105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé ;
- Convention n°138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ;
- Convention n°111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) ;
- Convention n°100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération ;
- Convention n°182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants ;
- Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
- Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) ;
- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ;
- Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticide dangereux qui font l’objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux.

En vertu de l’article 44, § 1er, 1° de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013, le non-respect de cet engagement sera considéré comme une non-exécution du marché suivant les prescriptions fixées dans les documents du marché, ce qui donnera lieu à la mise en demeure de l’adjudicataire, et pourra, en vertu de l’article 47, § 2 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013, donner lieu à l’application des mesures d’office, en particulier à la résiliation unilatérale du marché.

7. Facturation et paiement des services.

Le paiement sera effectué suite à la réception définitive du présent marché. Il est demandé à l’adjudicataire de joindre le procès-verbal de réception définitive à la facture.

Les factures, à soumettre à la TVA, doivent être établies au nom de :

Service Public Fédéral FINANCES
Service central de facturation
Boulevard Roi Albert II, 33 bte 788 – Bloc B22
1030 BRUXELLES

La facture DOIT être envoyée, sous forme d’un fichier « .pdf », à l’adresse e-mail suivante : bb.788@minfin.fed.be. Attention : chaque fichier pdf ne peut contenir qu’une seule facture. De plus un seul envoi peut être effectué (en d’autres termes la facture est envoyée par la poste OU par e-mail en format pdf, pas les deux).

Les factures seront revêtues de la mention : « Le montant dû doit être versé sur le compte n°… au nom de…à… ». 
Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) et le cas échéant le numéro du contrat (5XXXXXXX) seront systématiquement indiqués sur chacune des factures.

**IMPORTANT**

L’adjudicataire doit mentionner clairement sur sa facture une description détaillée des prestations effectivement et correctement réalisées. Les prestations non correctement et/ou non complètement effectuées ne peuvent pas être facturées.

La procédure de liquidation s’effectuera conformément à la réglementation relative à la Comptabilité de l’Etat.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception provisoire et en notifier le résultat au prestataire de services.

Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de trente jours à compter de l’échéance du délai de vérification.

Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture vaut déclaration de créance.

La facture doit être libellée en EUROS.

Tout paiement se fera uniquement sur base du numéro de compte renseigné dans le formulaire d’offre.

En cas de modification de numéro de compte, il est demandé :
- d’introduire une demande de modification dûment signée par la même personne qui a signé l’offre ;
- de joindre impérativement une attestation bancaire certifiant que la société adjudicatrice est bien titulaire du compte bancaire communiqué.

**8. Engagements particuliers pour le prestataire de services.**

**8.1. Confidentialité et engagements particuliers concernant les informations reçues**

Tous les résultats et rapports produits par l’adjudicataire pendant l’exécution de ce marché, constituent la propriété du pouvoir adjudicateur et ne peuvent être publiés ou communiqués à des tiers, sauf accord écrit préalable de la part du pouvoir adjudicateur.

L’exécutant des services et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel quant aux informations qu’ils auraient pu obtenir lors de l’exécution de ce marché. Ces informations ne pourront en aucun cas être communiquées à des tiers sans accord écrit de la part du pouvoir adjudicateur. Tous les renseignements dont le personnel de l’adjudicataire sera amené à prendre connaissance dans le cadre de sa mission, tous les documents qui lui sont confiés et toutes les réunions auxquelles il participe sont considérés comme strictement confidentiels.

Les informations dont il s’agit:
peuvent être enregistrées sur n'importe quel type de support d'information, comme le papier, un film, une bande magnétique, un disque, une disquette, un montage intégré, etc. ;

peuvent être communiquées à l’adjudicataire oralement, par une démonstration et/ou par la transmission d'un support d'information qui contient l'information considérée ou peuvent venir à la connaissance de l’adjudicataire à l'occasion de l'exécution du présent marché ou d'une mission confiée par le SPF Finances dans le cadre du présent marché ;

peuvent, dans leur totalité ou en partie, consister en, par exemple, études, modes d'emploi, plans de conception, plans de fabrication, descriptions techniques, plans de détail, spécifications fonctionnelles, procédures, programmes d'ordinateur, codes exécutables, calculs, etc.

L’adjudicataire s’engage à garder secrètes, tant pendant qu’après l’exécution du marché, toutes ces informations confidentielles, de quelque ordre que ce soit, qui lui seront communiquées ou dont il aura eu connaissance au cours de sa mission.

L’adjudicataire se porte garant du respect de la confidentialité de ces informations par son personnel et ses sous-traitants. Il s’engage à ne pas les divulguer à des tiers, en ce compris les filiales et autres entreprises liées à l’adjudicataire. Il ne communiquera à son personnel et à celui de ses sous-traitants directement impliqués au marché, uniquement les données nécessaires à l'exécution de leur tâche, dans le cadre du présent marché.

Les obligations énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux informations du SPF Finances :

- dont l’adjudicataire peut démontrer par un moyen acceptable par le SPF Finances qu’elles étaient déjà en sa possession au moment où elles lui ont été communiquées pour la première fois par le SPF Finances ;
- qui, au moment où elles ont été connues par le SPF Finances, étaient déjà publiques ;
- qui, après qu’elles aient été connues par le SPF Finances, ont été rendues publiques autrement que par le fait de l’adjudicataire ; ou
- que l’adjudicataire a obtenues d'un tiers qui disposait de bonne foi des informations du SPF Finances et qui était autorisé à les communiquer à l’adjudicataire.

L’adjudicataire s'engage :

- à ne pas copier tout ou partie de l'information du SPF Finances, si celle-ci se trouve sur un support mis à disposition par le SPF Finances ;
- à, d’autre part, ne pas saisir tout ou partie de l'information du SPF Finances sur un support quelconque, sauf pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par le SPF Finances, et ce uniquement si cela s’avère nécessaire.

Toute l'information mise à la disposition de l’adjudicataire par le SPF Finances et tout support d'information, contenant de l'information du SPF Finances, mis à la disposition de l’adjudicataire par le SPF Finances reste l'entière propriété du SPF Finances. Même si l’adjudicataire a copié ou consigné ces informations ou une partie de celles-ci, elles demeurent la propriété intégrale du SPF Finances.

Le SPF Finances a le droit, à tout moment, de demander à l’adjudicataire de lui remettre tout ou partie des supports d'information sur lesquels l’adjudicataire aura stocké de l'information du SPF Finances. L’adjudicataire s’engage à remettre immédiatement les supports réclamés sans les copier.

L’adjudicataire s’engage à remettre au SPF Finances, à l’issue de l’exécution du marché et sans délai, tous les supports d’information qui contiennent de l’information du SPF Finances...
et qui ont été mis à la disposition de l’adjudicataire pour l’exécution du marché, pour autant que ces supports d’information n’aient pas déjà été remis au SPF Finances.

L’adjudicataire est tenu d’effacer de ses propres supports toutes copies d’informations devenues inutiles dans le cadre de sa mission.

Toute information du SPF Finances restera la propriété du SPF Finances.

Par la mise à disposition d’informations du SPF Finances, celui-ci ne concède à l’adjudicataire, ni explicitement ni implicitement, aucun droit à licence sur les droits de brevet, droits d’auteur ou autres droits intellectuels.

L’adjudicataire s’engage à ne pas appliquer industriellement l’information du SPF Finances et à ne pas l’utiliser pour d’autres fins que l’exécution du présent marché ou d’une mission à lui confiée par le SPF Finances dans le cadre du présent marché.

L’adjudicataire et ses éventuels sous-traitants s’engagent également à signaler le plus rapidement possible toute faille ou tout risque qui pourrait nuire à la sécurité ou la confidentialité.

L’adjudicataire est responsable de tout dommage dont le SPF Finances serait victime du fait du non-respect par lui-même ou par les membres de son personnel d’obligations qui lui incombent en vertu du présent article.

8.2 Propriété
Les études, architectures et développements éventuellement produits par les membres du personnel de l’adjudicataire, la documentation correspondante, et en général tout document directement ou indirectement généré par le personnel de l’adjudicataire pendant l’exécution du présent contrat, ainsi que les droits de propriété intellectuelle y afférents, deviennent, à leur naissance, la propriété du SPF Finances.

Il est interdit au personnel de l’adjudicataire d’emporter des documents appartenant au SPF Finances, sauf si les nécessités de la tâche l’imposent, notamment dans les déplacements entre les différents sites du SPF Finances.

8.3. Remise / reprise
À la fin du contrat, que ce soit par expiration ou rupture, l’adjudicataire prêtera son concours au SPF Finances afin que celui-ci ou un tiers puisse poursuivre sans difficulté les prestations exécutées dans le cadre du contrat.

9. Litiges.
Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution de ce marché. Le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.
10. Amendes et Pénalités.

En application de l'article 9, § 4 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013, l'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé à l'article 154 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux amendes en raison de l'importance accordée par le pouvoir adjudicateur au respect des délais pour effectuer la présente mission et au fait que ladite mission est d'une grande importance pour le SPF Finances.

10.1. Amende pour exécution tardive

Pour tout retard dans l'exécution du marché, une amende forfaitaire de 250,00 EUR par jour de retard sera appliquée de plein droit.

**IMPORTANT**

Les amendes pour retard sont établies à titre d'indemnité forfaitaire pour retard dans l'exécution du marché. Elles sont indépendantes des pénalités prévues infra. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de calendrier de retard.

10.2. Pénalités

Pour tout service non exécuté, une pénalité forfaitaire de 650,00 EUR sera appliquée de plein droit.

10.3. Non-paiement des prestations non exécutées

Seuls les services effectivement prestés et reçus par le pouvoir adjudicateur peuvent être facturés par le prestataire.

10.4. Imputation des amendes et pénalités

Pour ce qui concerne l'imputation des amendes et pénalités, le montant des amendes et pénalités, ainsi que le montant des dommages, débours ou dépenses résultant ou à résulter de l'application des mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit (factures) et ensuite sur le cautionnement.
E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. Description des services à prester.

L'objet de ce marché consiste à réaliser une étude appliquée – c'est-à-dire visant à émettre des propositions de mise en œuvre – quant aux risques et aux opportunités que représente la technologie blockchain pour le SPF Finances.

Dans ce cadre, le Service Coordination stratégique et Communication souhaite disposer des services d'une équipe de recherche et de consultation qui sera chargée :

- De réaliser une étude des tendances actuelles et des initiatives belges et étrangères en matière de blockchain pour ce qui concerne les missions du SPF Finances, les leçons que l'on peut tirer de celles-ci et l'impact potentiel ;
- De développer des propositions de stratégie dans trois domaines que sont :
  - L'utilisation du blockchain pour une meilleure traçabilité des conteneurs au bénéfice des opérations de douane ;
  - L'utilisation du blockchain pour identifier les biens immobiliers et pourvoir à une alternative à l'enregistrement traditionnel des acquisitions, cessions, divisions de ces biens ;
  - L'utilisation du blockchain pour renforcer le processus de gestion de la TVA visant notamment à rendre la balance des payements de la TVA immédiate et inviolable.

Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur souhaite que le soumissionnaire s'engage à proposer :

A. Son expérience pour la réalisation d'une étude initiale tant basée sur la littérature (desk research) que sur des interviews (horizon scanning) centrée sur les intentions et les impacts des tendances relatives au blockchain ;
B. Au minimum trois sessions d'intervision (bilingues) avec les experts concernés du SPF Finances – au minimum une par domaine - permettant la co-conception des propositions visées au point C. ;
C. Une série de propositions3 de mise en œuvre permettant au SPF, le cas échéant, de décrire des projets chiffrés budgétairement et planifiées.
  - Le soumissionnaire envisagera les différentes formes de blockchain, y compris le blockchain de consortium ;
  - Le soumissionnaire envisagera les évolutions ayant la plus grande probabilité de voir le jour, tout en précisant un indicateur de faisabilité politique de chaque proposition4 ;
D. Une analyse confidentielle de l'impact de ces propositions, tant sur l'organisation et les missions du SPF que sur les partenaires externes impliqués (métiers du chiffre, notariat, banques, ...) . Cet Impact doit absolument être basé sur une compréhension suffisante des processus du SPF5.

Le soumissionnaire veillera à illustrer non seulement les initiatives technologiques que pourrait entreprendre le SPF, mais aussi à faire l’inventaire des technologies qui pourraient s'imposer à lui par l’évolution de l’économie et par les initiatives d’autres états.

Un budget maximum de 144.000 € (HTVA) est envisagé par le SPF.

---

3 Avec une attention moins portée sur les éléments techniques que sur les impacts organisationnels et législatifs
4 Basé sur une méthode homogène de pondération des risques, du nombre de stakeholders, des tendances, etc.
5 Dont la description sera mise à disposition (à traiter confidentiellement).
2. Contexte et stratégie digitale

Contexte

Le SPF Finances suit une stratégie de digitalisation planifié pour atteindre en 2025 les objectifs suivants :

1. Une administration paperless ;
2. Une administration dont les process sont digitalisés ;
3. Un maximum d’interaction B2G/G2G ;
4. Un cadre d’e-Compliance ;
5. Un cadre de travail digital (e-World).

Au sein de cette roadmap, le SPF est particulièrement conscient que :

- L’environnement technologique évolue très rapidement.
- Le rôle de l’état au sein de l’économie réelle est remis en question.

Le SPF Finances considère qu’il est essentiel de prévoir ces évolutions afin d’adapter sa stratégie digitale, mais aussi éventuellement son organisation. Le SPF souhaite aider le gouvernement à faire les choix opportuns. Pour ce faire il doit disposer de la connaissance nécessaire à choisir entre être un « innovator », un « early adopter » ou un « late adopter ». Il est conscient que les questions étudiées dépassent ses propres compétences, mais il ne peut faire l’économie d’une recherche sous peine de ne pouvoir aviser le gouvernement à temps.

Blockchain

L’une des technologies à l’agenda est le blockchain. Cette technologie évolue sans cesse et les problèmes liés à sa grande consommation en force de calcul et en énergie voient des pistes de solution. Par ailleurs, le Bitcoin et les cryptomonnaies ne sont qu’une partie des applications. La commission européenne a récemment lancé un observatoire-forum des chaînes de blocs de l’UE pour suivre les évolutions de la blockchain et encourager les acteurs du secteur.

Le SPF est conscient des menaces et opportunités liées à la technologie blockchain.

Dans les missions du SPF, le blockchain peut en première analyse voir son application dans :

- Les cryptomonnaies et les nouveaux réseaux d’échange de valeurs hors circuit bancaire ;
- La sécurisation cryptographique des biens et des contrats ;
- La sécurisation et l’intégrité des données.

Le SPF Finances gère notamment les processus fiscaux, de perception et de recouvrement, de documentation patrimoniale, de gestion de la dette, des douanes et accises. L’ensemble de ces processus ont trait à des valeurs mobilières et immobilières. Les processus traditionnels sont basés sur la collecte d’information et de données, l’enregistrement d’avoir ou de leur transfert entre propriétaires, la gestion de comptes de précompte, de dépôt ou de dette, le calcul d’impôt, … Les données sont au centre de ceux-ci.

Le blockchain présente – entre autres - les opportunités et défis de :

- Permettre des circuits alternatifs par rapport à la banque traditionnelle ;
- Rendre les processus d’enregistrement centralisés superflus ;
- Concevoir l’identification unique et intègre des biens échangés (y compris leur contenant).

La technologie blockchain n’est pas la seule qui offre des alternatives à la situation traditionnelle. Actuellement, le SPF met en œuvre les services de confiance définis par le règlement EU/910/2014, lesquels offrent déjà de sérieuses avancées en matières d’intégrité des données et des actes électroniques.

3. **Objectifs de la mission**

**SAVOIR UTILE**

Au travers d’une recherche, le SPF Finances veut être parfaitement informé des tendances actuelles et des initiatives belges et étrangères relatives au blockchain pour ce qui concerne ses missions. Les conférences technologiques ne manquent pas, pas plus que les annonces de firmes de consultances quant à l’évolution des technologies. La majorité de ces documents et présentations sont généralistes et ne permettent pas de faire le lien entre la théorie et la pratique.

L’étude demandée se doit d’être bien plus en rapport avec les missions du SPF. A cette fin, les initiatives d’administrations comparables ou connexes, celles des secteurs impactés (notaires, banques, comptables, réviseurs, …) et des interviews d’experts doivent donner lieu à un panorama appliqué. L’étude se concentrera sur les intentions de ces expériences et leurs leçons (même intermédiaires) en termes de responsabilités, d’organisation, de relations entre les stakeholders …

Tout particulièrement en ce qui concerne la méthodologie d’analyse qualitative, le SPF attend la synthèse rigoureuse des interviews et expériences selon des techniques d’*horizon scanning* ou équivalentes. Le résultat attendu est une étude priorisée ainsi qu’une synthèse en 3 à 5 pages à destination du monde politique.

**PROPOSER**

Le SPF veut voir évolue des propositions de stratégie dans trois domaines qui sont a priori tout particulièrement impactés.

*Outre la perspective interne, elles doivent permettre d’alimenter les propositions belges dans le domaines du blockchain et de prévoir pour ce qui concerne notre SPF l’input à donner à la Commission Européenne dans le cadre de EU Blockchain Observatory and Forum et des conclusions du Conseil de l’EU du 19 octobre 2017, Section II – Digital Europe.*

1. L’utilisation du blockchain pour une meilleure traçabilité des conteneurs au bénéfice des opérations de douane

La traçabilité des transactions et des biens est un élément essentiel des circuits de supply chain. Le Blockhain est actuellement en pilotage par des acteurs mondiaux du transport tel que la société Maersk, associée à IBM. D’autres projets sont en cours dans le transport routier, pour la traçabilité de denrées alimentaires, etc. Les objectifs de tels projets sont d’optimiser la traçabilité, réduire les contrefaçons, et faire maigrir l’effort administratif. Dans les supply chain, la douane joue un rôle annexe. Il est vraisemblable que la technologie de ce secteur s’imposera à nous.

*Subtilité particulière pour la Douane belge : La majorité de la réglementation est européenne. L’EU a elle-même son processus de réflexion en matière de société digitale et les travaux en cours seront utilement référencés.*
Les propositions à formuler doivent donc aviser le SPF Finances concernant une technologie en progrès rapide et tangible, et sur les projets à prévoir pour s’y inscrire et en bénéficier.

2. L’utilisation du blockchain pour identifier les biens immobiliers et pourvoir à une alternative à l’enregistrement traditionnel des acquisitions, cessions, divisions de ces biens.


La question que pose le blockchain est par contre essentiellement liées au modèle de conservation et de garantie des actes. Il existe de nombreux secteurs où le modèle centralisé n’est pas d’application, et notamment pour les données médicales. Des modèles distribués (chaque prestataire conserve l’acte et les informations liées aux transactions particulières dans un dossier client qui peut être mis en réseau et partagé sur volonté du citoyen) ou personnalisés (le citoyen conserve les éléments originaux de son dossier sur lui (ou dans des systèmes qu’il choisit) sont maintenant possible. Le Blockchain permet entre autres technologies de garantir ces modèles distribués et personnalisés sans fraude. Ces modèles remettent fondamentalement en question le rôle de l’Etat et des partenaires (banques, notaires, … selon les types d’actes).

A ce titre, nous devons constater que le Conseil des Ministres de la République française a récemment adopté une ordonnance pour légaliser les dispositifs d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers. Il n’y a dès lors plus qu’un pas vers toutes les formes de titres.

Les propositions à formuler doivent comparer les modèles et analyser finement l’impact de ceux-ci.

3. L’utilisation du blockchain pour renforcer le processus de gestion de la TVA visant notamment à rendre la balance des payements de la TVA immédiate et inviolable.

Le processus de la TVA est simple dans son concept, difficile dans sa réalisation et dans la lutte contre la fraude. La comptabilisation de valeur ajoutée est actuellement source d’un travail énorme. Celui-ci s’opère encore via un processus déclaratif mensuel ou trimestriel et une réconciliation d’inventaires clients dans le pays ou intracommunautaires. Ajoutons à cela que le processus d’accise en est dissocié alors qu’il s’opère souvent en parallèle pour les importations et exportations.

On perçoit que la technologie blockchain peut éventuellement amener des solutions ou de nouvelles complexités pour :
- L’identification et le suivi des transactions ;
- La comptabilisation des valeurs ajoutées ;
- La balance immédiate des comptes de TVA ;
- Etc.

Les propositions à formuler devront notamment envisager si le blockchain peut soutenir une TVA instantanée sans processus déclaratif.
Par « proposition », le SPF attend non seulement la formulation de celle-ci en termes de motivation et de contenu, mais aussi une analyse de l’impact sociétal et une première indication de l’impact législatif\(^6\).

**FAIRE PARTICIPER NOS EXPERTS A L’AVENIR**

Le SPF Finances dispose d’un grand nombre de fonctionnaires dont certains particulièrement en prise avec l’analyse des complexités des secteurs administrés. Il est essentiel que ces fonctionnaires participent à l’élaboration de propositions qu’ils concrétiseraient plus tard en tant que projets stratégiques du SPF. Il est également essentiel que leurs connaissances et leurs relations avec les secteurs enrichissent le rapport.

La méthode de travail inclura des interventions (au moins 3) afin d’assurer la dynamique co-créative. Ces sessions seront résolument soutenues par une documentation préalable afin que les participants puissent utilement participer avec un niveau de connaissance minimal.

Le rapport sera livré une première fois sous forme de draft. Les fonctionnaires compétents du SPF en matière d’étude, de législation et de stratégie remettront un avis consolidé sur ce draft. Les avis jugés essentiels à la qualité du rapport final seront mis en évidence.

Le soumissionnaire veillera ensuite à livrer la version finale de son étude.

**4. Calendrier**


**5. Budget**

Le budget global de ce marché est de maximum 144.000 EUR HTVA.

---

**IMPORTANT**

Cette procédure ouverte ne peut en aucun cas être considérée comme un engagement de la part du SPF FINANCES qui se réserve le droit de ne pas attribuer le marché.

1030 BRUXELLES,

**HANS D’HONDJT**
Président du Comité de direction

\(^6\) Le soumissionnaire détaillera sa définition de ce que constituera une proposition dans son offre. Il est entendu que l’impact législatif doit au minimum préciser en quoi la proposition dépasse les compétences du Ministre des Finances ou non.
F. ANNEXES

1. Formulaire d'offre ;
2. Etablissement stable ;
ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’OFFRE

SERVICE PUBLIC FEDERAL Finances
Service d’Encadrement Logistique
Division Achats
North Galaxy – Tour B4 – bte 961
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° : S&L/DA/2018/020

Procédure ouverte relative à des services d’études sur les opportunités et les risques représentés par la technologie Blockchain pour le SPF Finances.

La firme:

(dénomination complète)

dont l’adresse est:

(rue)

(code postal et commune)

(pays)

immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro:

et pour laquelle Monsieur/Madame7

(nom)

(fonction)

domicilié(e) à l’adresse:

(rue)

(code postal et commune)

(pays)

agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s’engage à exécuter, conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges n° : S&L/DA/2018/020, le service défini(e) à cette fin dans le présent document, à exécuter, au prix mentionnés ci-après, indiqué en lettres et en chiffres, libellés en EUROS de:

7 Biffer la mention inutile
<table>
<thead>
<tr>
<th>Prestation</th>
<th>Prix global en EUROS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>en chiffres</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(2 décimales)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>en lettres</td>
</tr>
<tr>
<td>Hors TVA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Montant de la TVA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Montant avec la TVA Comprise</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Prix global pour la réalisation de la présente mission.

Hors TVA

Montant de la TVA

Montant avec la TVA Comprise

J’autorise l’administration à prendre toutes les informations utiles tant de nature financière que morale sur moi-même, auprès d’autres instances ou organismes.

La présente inscription comprend l’engagement de faire parvenir à l’administration sur simple demande et dans les meilleurs délais les documents et certificats dont elle exigerait la présentation en application du cahier spécial des charges ou en application de la réglementation relative à la conclusion de contrats pour le compte de l’Etat.

En cas d’approbation de la présente offre, le **cautionnement** sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.

Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement ou versement sur

<table>
<thead>
<tr>
<th>le compte n°:</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>IBAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BIC</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

La langue néerlandaise/française est choisie pour l’interprétation du contrat.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante:

(rue)

(code postal et commune)

(n° de Ω et de F')

(adresse e-mail)

**PME (petite et moyenne entreprise) :**

---

8 Biffer la mention inutile
Votre entreprise est-elle considérée comme une PME au sens de l'article 15 du Code des sociétés [1] OUI ou NON (entourez)

Fait: 

Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs:

APPROUVE,

POUR MEMOIRE: DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L'OFFRE:

- Tous les documents et renseignements demandés dans le cadre de la sélection qualitative et des critères d’attribution (voir point 4 du volet C. Attribution) ;
- L’inventaire entièrement complété ;

N’oubliez pas de prévoir une numérotation continue de toutes les pages de votre offre, de votre inventaire et des annexes.

[1] Les conditions pour être considérés comme PME sont :
- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50;
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9 000 000 euros;
- total du bilan: 4 500 000 euros.

Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères ci-dessus n'a d'incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliqueront à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.
ANNEXE 2: Etablissement stable

1. **DISPOSE D'UN ÉTABLISSEMENT STABLE EN BELGIQUE**

Cet établissement stable participe à la livraison de biens ou à la prestation de services

OUI - NON

Numéro de TVA de l’établissement stable : BE………………………………………………

Donc l’adresse est la suivante :

(Dénomination complète)

(rue)

(code postal et commune)

Si la firme dispose d’un établissement stable et que ce dernier participe à la livraison de biens ou à la prestation de services, l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur payera les sommes dues par virement ou versement sur le compte de l’établissement stable n°

IBAN

BIC

2. **SI LA FIRME NE DISPOSE PAS D’UN ÉTABLISSEMENT STABLE EN BELGIQUE OU QUE CE DERNIER NE PARTICIPE PAS À LA LIVRAISON DE BIENS OU À LA PRESTATION DE SERVICES :**

Numéro de TVA belge de la firme étrangère (identification directe) : BE……………………………………

OUI

---


Pour l'application des articles 50, 51 et 55, du Code de la TVA, l'administration considère qu'un assujetti possède un établissement stable dans le pays lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

a) l'assujetti a dans le pays un siège de direction, une succursale, une fabrique, une usine, un atelier, une agence, un magasin, un bureau, un laboratoire, un comptoir d'achat ou de vente, un dépôt, ou toute autre installation fixe, à l'exclusion des chantiers de travaux;

b) l'établissement visé au a) est géré par une personne apte à engager l'assujetti envers les fournisseurs et les clients;

c) l'établissement visé au a) effectue de manière régulière des opérations visées par le Code de la TVA : livraisons de biens ou prestation de services

Un assujetti qui dispose d’un établissement stable en Belgique est **considéré comme un assujetti qui n’est pas établi en Belgique**, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services (article 51, § 2, alinéa 2 du Code de la TVA et 192bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée)


2. Biffer la mention inutile.

Numéro de TVA belge du représentant responsable en Belgique (NB : obligatoire pour les firmes hors Union Européenne) : BE…………………………………………

Dont l’adresse est la suivante :

<table>
<thead>
<tr>
<th>(Dénomination complète)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(rue)</td>
</tr>
<tr>
<td>(code postal et commune)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Si la firme dispose d’un représentant responsable en Belgique et que ce dernier établit le document relatif au paiement de la TVA, l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur payera les sommes dues par virement ou versement sur

le compte du représentant responsable n°

IBAN

BIC

En cas de livraison de biens, ces biens seront transportés à partir de……………………………… (Pays)